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AU JOUR LE JOUR
(3 octobre 1956 - 4 mars 1957)
3 octobre 1956. - Recemment transport6 par avion de Beyrouth & Paris pour y subir examens et soins de spdcialiste (k la
SalpitriBre et i I'hOpital Saint-Michel), M. Emile Joppin est
dec6dd apris de rudes souffrances, surnaturellement supporties.
Aujourd'hui, dans la chapelle de la Maison-Mbre, out lieu les obseques de notre confrere. L'assistance familiale, venue de Lorraine, est particulierement nombreuse.
Cinq freres sont li autour du cercueil de I'aind : Paul, l'actuel supdrieur de notre maison de Dax, Ren6, curd de Richemont, au diocese de Metz, Gabriel, jesuite, Joseph, maire de la
Maxe, Pierre, professeur au college jtsuite d'Amiens. Parmi les
notabilites presentes, notons simplement, M. Georges Lecomte,
secretaire perpdtuel do I'Acaddmie franpaise, et M. Robert Schuman, ddputd, ancien president du Conseil, et ministre des Affaires etrangBres : tous deux, connaissances personnelles du ddfunt. Plus loin, pp. 105-148, M. Michel Lloret, jadis professeur A
Antoura, consacre cordialement toute une notice au confr6re
qui nous rdunit autour de ses restes mortels. In paradisum.
4 octobre. - Le Visiteur d'Autriche, M. Romstorfer, que ses
affaires amenent en divers points de France, fait, ces jours-ci,
un bref sejour N Paris. II apporte de consolantes prdcisions et
nouvelles sur la province d'Autriche et ses besoins. Ii note, avec
gratitude, F'avancement dans la reconstruction de la maison
provinciale de Graz, endommagde par des bombardements de
la derniere guerre. II souligne surtout le besoin urgent du personnel. En I'6coutant, dans une confraternelle sympathie, on se
demande oil ne retentit pas ce g6missement et ce souhait apostolique. En un sens, ii est de tous les temps, car c'est l'appel
des bonnes voJontds A la vigne du Seigneur...
17 oclobre. - Mort subite de M. Ferdinand Mond. Ce matin,
aprus avoir c6elbrd sa messe quotidienne et pris sans incident
son petit dejeuner au refectoire, M. Mond rejoint sa chambre, et
dans le ronron habituel, va et vient i ses petites occupations
accoutumbes. De meme, suivant son habitude de vieillard, il
s'asseoit dans son fauteuil... LA, subitement, sans cris, ni soulfrances apparentes, il s'dteint paisiblement. Peu apres, on le
.trouve encore tout chaud, sagement et paisiblement endormi.
Le coeur avait flanchd I M. Mone etait pret i semblable issue :
il l'avait dit et redit, en constatant son dtat de faiblesse qui,
ces derniers mois, allait s'accentuant.
N6
Escaudain (Nord) le 15 juin 1872, Ferdinand Mond,
apres deux ans de thdologie au Grand Sdminaire de Cambrai,
dtait admis au Sdminaire interne de Paris le 4 octobre 1895.
11 y ful ordonnd prdtre par Mgr Reynaud, le 12 juin 1897, et
tout aussit6t place & la maison d'Angers. Ce fut en ce cadre
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-4qu'il emit ses vceux le 4 novembre 1897, et se d6pensa, durant
six ans, aux missions du doux pays angevin. En 1903, il partait,
,*omme nomibre d'autres, pour le Bresil. P6tropolis le reCut tout
S1';hord. puis Balia, en 1915. Au lendemain de la guerre mondiale. en 1919, ii recevait un nouveau placement sur les bords
idu Tage, a Lisbonne (Saint-Louis-des-Franqais). II y resta
vingt-six ans, et en devint recteur de 1919 a 1945. Rappele alors
;i Paris, it s'y adonna, jusqu'A ces dernieres annees, a divers
iniiisteres, principalement aux visites canoniques des maisons
,eISwurs. Sa surdite le priva tres t6t de telles occupations :
d(lsormiais, ii e~ait tout entier A l'ordre du jour : allant et venant, attendant patienmment le prochain exercice de Communaute. Sans bruit, sans d6rangement aucun, sans incident, il rejoint la Mission du Ciel : il la d6sirait... Dieu a exaucd ses

souýhaits.

18 octobre. - En la chapelle des Missions EtrangBres de
Paris, 128, rue du Bac, ont lieu les obseques du R.P. Ldon Rohert. ancien procureur de Chine, et vicaire g6n6ral de ladite
Societe. Une assistance nombreuse s'unit aux prieres de ses
confrires et a ia messe des fundrailles que chante Mgr Lemaire, I'actuel Superieur general. AprBs le pontifical de ces
ohseques, en quelques mots sentis, le PNre Paul Destombes,
\icaire g6nerral de la Societ6, retrace la vie et la forte personnalit6 du defunt, qui a tant et si bien travailld, jusqu'k ses
quatre-vingt-dix ans.
21 octobre. - II y a un mois, en Colombie, dans la Prdfecture apostolique de Tierradentro, mourait inopindment, en la
fate de l'aputre saint Mathieu, un jeune missionnaire de quarante et un ans, M. Rogelio Rodriguez (nd le 24 octobre 1915).
Sur cette fin rapide voici, d'aprýs Sombrador, quelques
donnies, d'apres une lettre de confrere adressee tout aussittt A
i1. Reyes, visiteur de Colombie.
( Le jour-mýimc de la clt'ure de notre retraite (aPopayan),
ij partis pour Belalcazar, oit je declis donner une petite retraite
?II'Ecole normale rurale. Le lendemain de mon arrivie, les confreres timoignaient des inquietudes sur M. Rogelio pas encore
rentrd d'une mission charitable : porter t quelques Indiens du
lait et du fromage. Aux objections de ceux qui le priaient de
ne pas partir, il rdpondit en souriant : si les bandits me tuent,
je meurs en accomplissant mon devoir ; s'ils me font prisonnier,
je vous derirai, et ce sera probablement l'occasion d'un peu de
bien d ces pauvres Creatures (pour ses chers Indiens, c'dtait son
expression favorite). On sait que depuis huit ans de tels bandits, infestent la contree et ont mis plusicurs fois en danger la
rie des missionnaires.
Avant de quitter Belalcazar, ii restitua a une institutrice un
petit ddp6t d'argent qu'elle lui arait confie. , Voici vos sous,
car si vous mourrez, votre famille pourrait les perdre, et si
moi-minme je viens a disparaitre,il est predfrable que vous ayez
rotre argent... )
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A un ouvrier prid d'arranger quelques tables de bois, ii
ajoute : ces tables coitent assez cher... elles peuvent pourtant
servir au besoin pour une... biWre : la tienne ou la mienne !
La veille de son ddpart (12 septembre) M. Rodriguez venait
de rentrer de Calderas a pied, car une chute de mule lui avait
cause une blessure a la jambe gauche. A ccux qui alors lui reprochaient son imprudence, it avouait : Certes, je sentais mon caar
battre un peu plus vite, A la pensie de ne pouvoir courir, si les
bandits se mettaient a ma poursuite... , II dtait parti malgre
tout.
Sur le soir de mon arrivee, toujours un peu preoccupd, le
Pere Moulet essayait d'expliquer cet angoissant retard : Peutdtre lui a-t-on demandi une messe a Toez ou A Talaga ?...
Sur ces entrefaites, arrive un Indien qui, suffoqud, nous apporte la triste nouvelle : c Un dboulement a couvert entierement le Pere Rodriguez et mon compagnon de route. On put enfin
les ddgager, mais le Pere ne respire pas... , Aussit6t avec un
frere et un mddecin, je partis en voiture... Parvenus au lieu du
sinistre, nous trouvdmes le Pere Rogelio, mort, etendu sur le
sol : sa figure restait apaisde et sereine. Des femmes avaient
allume pros de lui deux bougies et pose sur son corps deux
images, celle du Sacrd-Cceur et celle de Notre-Dame de la Mddaille Miraculeuse. Immddiatement, sous condition, je lui donnais une absolution et lui fis une onction...
J'appris alors que, charitablement, le PNre voulut aider un
ourrier a degager un camion empdtrd... Dans la delicate man•euvre, soudain le PNre Rogelio vit le danger qui les menavait. Voulant aussit6t sauter du vehicule, it se trouva malencontreusement pris dans ses zamarros (ces grosses culottes de cuir qu'on
enfile pour aller a cheval). II tombe a terre... et se trouve tout
aussit6t pris sous un dboulement. Quand on put le retirer... it
dtait mort.
Tout aussitdt, apres notre arrivde, avec une confraternelle

dmotion, nous plagons le cadavre sur un brancard et plus de
trois cents personnes suivent notre corbillardimprovisd, en rdcitant le chapelet.
Parvenu d Belalcazar, on procdde d la toilette fundraire. Le
corps est expose, revetu d'ornements sacerdotaux, ayant entre
les mains le crucifix des vwux. A huit heures du soir, eut lieu
la levee du corps et le premier nocturne de I'office des morts.
Le lendemain, d huit heures du matin, second nocturne, mease
et absoute. Le soir, A seize heures, troisieme nocturne et conduite au cimetiere, car l'ltat du cadavre ne permettait plus d'attendre.
Ainsi s'en allait vers le champ du repos ce cher et devoud
Rogelio Rodriguez, totalement conquis par son ministare apostolique. La reconnaissance et les prieres de tous manifesterent
d'une touchante facon notre regret devant cette perte d'un jeune
et ardent ap6tre et missionnaire. P

-6M. Rodriguez, au lendemain de son sacerdoce (8 aolt 1943)
commenea son ministare apostolique dans la Prdfecture de Tierradentro. En 1948, il fut envoy6 L&'Ecole apostolique de Santa
Rosa de Cabal. Mais d&s 1951, appel6 par l'affection confraternelle de Mgr Vallejo, il revenait a ses chers Indiens de Belalcazar : grandement apprdci6 de ces ames frustes, dont il connaissait parfaitement les habitudes et le langage. Le jour-mome de
sa mort, avant de quitter Irlanda, il avait fait faire leur premiere
communion h quatre petits Indiens. II realisait ainsi, en vdritable apotre, cette pensee qui lui 6tail chere : La charitd, c'est
I'amour qui se donne ; le sacrifice, c'est l'amour qui s'immole.
7 novembre 1956. - A Guatemala, depuis plusieurs mois
aliti, M. Francois Lagraula, directeur des Filles de la Charit6,
et ancien visiteur de la province d'Am6rique Centrale, s'envole
pour le ciel, au matin de cette fete du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre.
M. Antoine Conte, depuis plus de cinquante-cinq ans, un de
ses cornpagnons d'apostolat, redit ici en quelques ligines confraternelles la valeur de cette vie et le sens de I'intrdpide et
inlassable M. Lagraula, tout au service de Dieu et des Ames.
La mort continue d faucher dans nos rangs. II y a deux
ans, le grand missionnaire du Salvador et le factotum de l'Ecole
apostolique, M. Jean Thaureaud, nous laissait pour la mission
td ciel (Annales, L 119-120, pp. 395-397). Aujourd'hui, c'est le
tour de notre ex-visiteur, le bon Monsieur Lagraula, dont toute
la vie se resume dans la rdponse qu'il nous donnait chaque fois
que nous dentandions de ses nouvelles : < siempre amando a
Dios 1, toujours en train d'aimer le bon Dieu. L'ayant aime pros
(tc quatre-vingts ans, il a bien mdrit6 de l'aimer pendant toute
I'ternit. Aussi en lui accordant nos suffrages pour le repos
de son inme, nous pensons plut6t au surcrott de gloire que lui
ralent nos messes, nos chapelets, nos communions et toutes nos
prieres, car s'il avait au ddclin de sa vie quelque dette a payer
a la justice divine, les deux annues de souffrances physiques et
morales qui ont precedd sa mort, lui auront ouvert, nous n'en
doutons pas, la porte du paradis, un paradis qu'il n'a pas vold,
comme le bon larron, mais bien gagnd a la sueur de son front
comme un ouvrier inlassable au service de Dicu et des dines.
a Amando a Dios, siempre amando a Dios ,, c'est le programme qu'il a "ralisedepuis son enfance jusqu'd son dernier
jour. II a aimd Dieu ld-bas, au pays natal, oit l'avait aim6 son
pare, saint Vincent ; il I'a aime, lorsque entendant la voix d'en
haut, il prit rang dans notre maison de Dax pour apprendre d
'aimer toujours davantage et le faire aimer de ceux qui devaient Otre les heureux tdmoins de sa modestie, de son humilitd,
son amour du travail, sa pidtd angdlique, vertus qu'il a su concilier avec I'entrain, la jovialitd, l'innocente ironie, la vivacitct la verve du Gascon qu'il resta cent pour cent, dtant nd d
Yzosse, dans les Landes, le 22 novembre 1878.
1 a aimn Dieu, surtout depuis qu'il fut ordonnd prdtre a
Dax, le 2 juin 1903, par notre confrere lazariste Mgr Montity,
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celui-l4 meme qui, deux ans auparavant, le 9 juin 1901, avait
ordound pretre le Pdre de Foucauld, & la Trappe de Notre-Dame
des Neiges, dans l'Ardeche.
Au lendemain de son ordination, M. Lagraula recut de
I'inoubliable Pere Fiat, son n ob6dience , pour la Colombie, A
deux mille lieues de douce France. It sauta de joie en disant :
u Le Tres Bonord Plre m'exp6die 1I tout pres I Vive la Colombie ! a Pen de temps apres, it ne lui fut pas difficile de constater
que la Colombie n'etait pas A la porte de Saint-Nazaire.
C'6tait hier, nous semble-t-il, que nous prenions le paquebot
Versailles, six Lazaristes, MM. Hernandez, Amaya, Merle, Delsart,
Conte et Lagraula. A peine embarquds, M. Lagraula voulait a
tout prix que dordnavant nous ne parlions que 'espagnol, e car,
disait-il, it allait falloir a notre arriv6e en Amdrique, dvangdliser sans trdve ni repos, indiens et mdtis, blancs et noirs du Nouveau Monde. La chose dtait facile pour lui et les deux confrdres
colombiens, mais pour les trois autres, impossible, car pour nous
l'espagnol 6tait du pur chinois. 1 faut dire aussi que la contemplation de la mer, du soleil levant et du soleil couchant sur le
merveilleux miroir de l'Atlantique, des poissons volants, des
enormes dauphins qui battaient les flancs du paquebot, nous intiressaient autrement que la conjugaison des verbes irr~gulierr
on la prononciation de la double R de la langue de Cervantes
et de sainte Th6drse d'Avila.
Apres trois semaines de navigation, nous arriv4mes au port
de Colon, sur la c6te atlantique de la Rdpublique actuelle de
Panama. Nous crfimes en ddbarquant nous 6tre trompds de chemin. La couleur des habitants, le galimatias anglo-franco-africain qu'ils parlaient et qu'eux seuls comprenaient, la salete des
rues et le triste spectacle des masures de fortune couvertes de
feuilles de palmier et de bananier, le charivari des mioches,
seigneurs et mattres de toutes les rues, le va-et-vient des voilures plus ou moins fixes sur leurs bases, le sdrieux des cochers
plus droits sur leur siege que Salomon sur son tr6ne, bref, un
ensemble de choses et de gens qui faisait echo d la fanfare des
pumas, des jaguars, des singes et des perroquets de toute couleur qti peuplaient, lI tout pres, l'immense fordt vierge du
Darien... C'dtait a croire que nous 6tions d Dakar.
Revus a Panama par I'ineffable Padre Gougnon, missionnaire de la troisidme jeunesse, qui ne se croyait pas nd pour la
beata solitudo, sola beatitudo des ermites de jadis, et qui r6servait ses tendresses pour le gros cigare qu'il fumait afin de donner
le change d sa solitude. La premiere chose qu'il nous dqfendit
fut de sortir en ville, sous peine d'attraperla fiovre jaune qui
sivissait a l'6poque, ou la malaria causde par les moustiques
anopheles qui s'en donnaient d ceaur-joie sur la malheureuse
peau de leurs victimes, dans tout le pays. Or, it arriva ce qu'avait
ecrit saint Paul, que la loi est une occasion de p6chd. Profitant d'une heure d'absence de notre superieur dventuel, nous
sortimes tous, moins l'hroique M. Lagraula qui voulut bien

garder la maison et parfaire son espagnol en lisant la Guia de
Pecadores et Don Quijote de la Mancha... Qui nous ddnona au
brave Pre Gougnon ? Mystere I Le fait est qu'il nous donna un
savon d nous injecter les microbes ci-dessus dont heureusement
nous fumes quittes pour la peur !
Notre brave M. Lagraula, apres son court scjour d Panama,
prit le bateau c6tier qui le conduisit au port de Buenaventura,
et apres trois journ6es de chevauchde par monts et par vaux
sur des pistes dont it ne parlait qu'en citant Virgile a infandum
Regina, jubes renovare dolorem ,, il arriva finalement d Cali.
Le P&re Bret dtait alors Visiteur de la province d'Amerique
Centrale, qui comprenait la province actuelle de ce nom, plus
la Colombie et l'Equateur. M. Bret I'envoya au grand sdminaire
de Popayan. Ld, comme professeur et 6conome, M. Lagraula
aima Dieu d la afaon de saint Vincent, d la sueur de son front
et d la force de ses poignets, jusqu'd sa nomination de supdrieur du seminaire, grand et petit, d'Ibagud, que Mgr Perdomo,
alors primat de Colombie, venait de confier 4 la Congr6gation.
Le nouveau sup6rieur avait a peine trente ans. Sa promotion d
un poste d'une telle responsabilit6, proclamait bien haut la confiance qu'on avait en lui.
u Missionnaire d'une vie intdrieure intense ), a dit de lui
un confrere colombien qui le connaissait intimement t directeur
prudent et c compr6hensif u, predicateur estim6 et recherche,
premier entre ses 6gaux comme superieur, timonier & la main
forte et douce A la fois, il sut meriter non seulement I'estime,
mais aussi la confiance et I'affection de ses subordonn6s a tel
point que beaucoup d'entre eux ne le voyant plus en Colombie
demandaient constamment de ses nouvelles et lui derivaient I
Guatemala. ,
Comme soldat auxiliaire de l'arm6e franqaise, il faillit dtre
mobilis6 au d6but de la premiere guerre mondiale de 191 1, mais
la Providence le retint a la tdte du s6minaire d'lbague, fortement dprouvd par le depart de trois de ses ardents professeurs.
M. Lagraula sut remplir le vide qu'ils laissaient, par son amour
de plus en plus intense pour le bon Dieu. Diz ans s'dcoulrent.
Le seminaire marchait d merveiUe, a la grande satisfaction de
I'autoritt eccldsiastique, des professeurs et des Bl&ves, lorsque le
superieur constata une fois de plus que c nous n'avons pas icibas de cit6 permanente. Ubi amatur, non laboratur, fit-il, sous
le coup de son changement, a le Dieu que je sers et que j'aime
est aussi present t Santa Rosa qu'd Ibaguu. , II prit sa valise et
partit avec sa patente de directeur du sdminaire interne nouvellement installU d Santa Rosa. II n'y resta qu'une ann6e. As
mois de janvier 1919, directeur, s6minaristes et dtudiants, gagnaient Bogota pour y 6trenner la nouvelle maison centrale de
la petite compagnie en Colombie. Les dix ann6es que M. Lagraula y passa, toujours fidele au: obligations de sa charge, ne
furent qu'un continuel acte d'amour.
Lorsque notre regrett6 confrere pensait y rester jusqu'd sa
mort, it recut de Paris 'ordre de partir pour Guatemala comme

-9Visiteur de la nouvelle province d'Amerique Centrale et de Panama, en remplacement de M. Louis Durou, nonmm archeveque
de cet illustre siege. Ce fut pour son humilitd, et, disons-le sans
ambages, pour l'amour qu'il avait voued sa « Querida Colombia ,, ce que nous appellerions aujourd'hui l'explosion d'une
bombe atomique. ccEh bien, Ptre Lagraula, vous voild juche sur
les hauteurs ! ,, i Tout arrive, en effet, rdpondit-il, mais d1-haut
comme ici, on peut aimer le bon Dieu. 1 II partit done pour Guatemala, pleinement conscient de ce qu'il laissait et tout pres de
savoir ce qui l'attendait : une province en herbe, penurie de
sujets et mille rutres , embhtations n, au dire de Mgr Durou.
Heureusement que le bon Dieu dtait la pour correspondre
iafamour du nouveau Visiteur par une sdrie de miracles. La vie
de M. Lagraula, en effet, depuis 1929 jusqu'd sa mort, n'a dtd
qu'un miracle cent fois rpetde. D'une santd precaire, astreint d
un regime alimentaire trWs sLvere, a un corps prLt & s'envoler,
s'il n'avait pas un sac de pierres sur le dos ,, selon un proverbe
indien, it s'est acquitte d'une tdche qui confirme la foi des plus
incredules aus paroles de saint Vincent : a deux font plus que
dix, lorsque Dieu y met la main ). Comme Visiteur, supdrieur
et factotum de l'importante maison centrale, it a fait le travail
de deux, trois et quatre confreres, chaque fois que le besoin s'en
est prdsentW, c'est-a-dire tres souvent, et si, en le voyant jouer
tant de divers r6les apparemment incompatibles, on lui demandait quel dtait le talisman dont I! disposait pour donner un
dminenti au fameuz proverbe : qui trop embrasse, mal 6treint...
, C'est au bon Dieu h vous repondre, car c'est Lui qui fait
tout ,, telle etait sa rdponse. On ne pouvait pas mieux dire,
mais it nous etait permis d'ajouter qu'il dtait, lui, un admirable
instrument entre les mains de Dieu pour la rdussite de ses
rwures.,C'est parce qu'il aimait Dieu de toute son dme qu'il a
pu le faire aimer par ceux qui l'entouraient, jeunes et vieux.
Deux douzaines de ceux-ld, formis et disciplinds par lui, 4vanyUlisent aujourd'hui bourgs et villages d'Amdrique Centrale, et si
qquelues-uns d'entre eux ont tourne le dos a leur mere nourriciere, its font tout de mdme le bien - expression du P&re Thaureaud - dans les paroisses qu'ils administrent comme cures,
bien prepards.
Quant aux ouvriers de la premiere heure, aujourd'hui courbes sous le poids de leurs soizante-dix et quatre-vingts ans, s'il
leur arrivait de geindre un taut soit pen en sa presence, it ripostait avec son sourire gascon : a Est-ce que je suis, moi, sur
un lit de roses ? ,
Soizante ans de vocation, un gros demi-sikcle de travaux
apostoliques, alimentds par une vie intdrieure d'amour de Dieu,
d'esprit surnaturel, de ferveur, d'humilitd vraie, de rdgularitd
que j'appellerais automatique, lui mdritaient un trdne et une
couronne aupres des Vincent, des Perboyre, des Rdgis, des Jacobis et autres, dans la Mission du Ciel.
, Nous l'avons vu de longues annees - ecriveni les Filles
de la Charitd de la Maison Centrale de Guatemala - arriver
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chaque matin a l'autel, sans retard d'une minute ; ses confdrences toujours si varides et pleines d'onction et de verve malicieuse, Ntaient pour nous toutes de vraies delices, et comment
lui payer notre dette de reconnaissance pour les services qu'il
nous a rendus en sa qualitd de directeur de notre chere province d'Amerique Centrale ? Htlas ! la mort vient de nous l'enlever apres deux ans de souffrances physiques et morales
inouies. RWduit a garder le lit, lui dont I'activitd avait etonnd
tout le monde, soigne d'abord par nos Sours de la Maison centrale, ensuite par ses confreres dont le Respectable Visiteur,
31. Lara, qui a eu pour lui des attentions et des soins vraiment
filiaux. Peu avant sa mort, comme notre Respectable Sour Visitatrice lui demandait : a Eh bien, vendre Pare, oit allons-nous ?
- Chez le Bon Dieu, ma Swur ,, a-t-il rdpondu. II s'est eteint
a six heures dix du matin, le jour du Bienheureux Perboyre,
dont il avait reproduit les vertus, voire le martyre, car Dieu
seul sait ce qu'il a souffert... signum cui contradicetur, ce qu'il
traduisait laconiquement, en disant que son administration
n'avait itd qu'un fiasco.
Ses fundrailles ont etd une veritable apotheose. Y ont assiste, Mgr Ic Nonce apostolique, I'archevdque de Guatemala, un
grand nombre de religieux Carmes, Dominicains, Franciscains,
Jdsuites, a peu pros tous les confreres de la capitale, de Quezaltcnango et du Salvador, et un groupe compact de religieuses,
Filles de la Charitd, Enfants de Marie, etc... M. l'Ambassadeur
de France avait encoyd une belle couronne aux couleurs du parillon francais.
Les boys scouts de Guatemala montaient la garde autour du
cercucil. A la fin de la messe chantde par un chaeur d'artistes
amis du vindrd d6funt qui, lui aussi, chantait admirablement,
31. I'abbd Benitez, aum6nier de I'h6pital de La Antigua, et grand
ami des Lazaristes, est monte en chaire et a prononcd une 6mourante oraison fundbre, dont nous extrayons les principaux passayes : a Merci, Pcre Lagraula ! Ce sont les paroles qui sortent
de nos 1lvres devant la depouille mortelle d'un missionnaire qui
a tant aime Guatemala, et qui a si bien servi notre pays pendant vingt-huit ans. Pretre modble. souvent appelI a prkcher nos
retraites de pretres, avec quel tact. quelle onction, et quel baume
sur nos plaies, lui toujours si bon, si indulgent et si dUsireux
de nous voir saints comme le Dieu que nous reprdsentons
Merci, Pare Lagraula, pour tout le bien que vous nous avez
fait ! Merci, aussi, au nom de vos Sceurs et Filles de la Charite,
merci au nom des Peres Paulinos dont la plupart vous doivent
leur formation ; merci au nom des centaines d'Enfants de Marie et de Dames de la Charite, dont vous avez entretenu le zule,
la pi6td, la charitl
!... Dieu vous avait doug d'un prestige enchanteur qui captivait les ames et les menait a Lui... Ame du
Pi-re Lagraula, aidez-nous A suivre le chemin de la rectitude,
de l'honneur et du devoir... Vous avez sem le bon grain, vous
avez 6td un maitre, un ami, un consolateur et un pere... Mes
freres. le saint prtre que nous pleurons, s'est vu priv6, comme
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son pere saint Vincent, du bonheur de celebrer le saint sacrifice de la messe, les derniers jours de sa vie, mais il n'a pas
cess6 de distribuer Ja bonne parole aux Filles de la Charitd,
a ses confreres et A toutes les personnes qui le visitaient. C'est
A nous tous, mes freres, a vivre de sa vie, une vie de foi et
d'amour. L'Anie du Pire Lagraula plane au-dessus de nous ;
elle voit nos luttes et elle nous aide a triompher. Laissez-moi
vous redpter comme aux Sceurs de Lazare : a Celui que le Mattre aimait n'est pas mort... ) Merci pour tout, Pere Lagraula ;
apotre de la foi, attisez en nos eceurs le feu de votre amour pour
le Christ Jesus... )
C'est la lecon que nous livre la vie et la biographie de notre
regrettg Pere Francois Layraula, que Dieu garde en son paradis,
que lo tenga Dios en su cielo !
10 novembre. - Toulouse menage aujourd'hui de triomphales obs6ques h son archev\que, le cardinal Jules Saliege.
L'esprit apostolique du prilat, son passe energique, son action
intr6pide 1'avaient depuis longtemps rendu cel6bre. A cette
ce6rmonie, M. Knapik, assistant de la Congregation, reprdsente
le Tris Honore Pere, qui, depuis un mois, se trouve h Madagascar.
Devant une foule accourue de tout le diocese de Toulouse
et en presence de nombreux amis, la ceremonie comporte autour
du cercueil, une veillie nocturne en la basilique Saint-Sernin ;
puis, au matin, un long et majestueux cortege qui, A travers
la ville recueillie, conduit le ddfunt jusqu' la cathedrale SaintEtienne. Unanimes, toutes les autorites civiles et militaires, tdmoignent de leur v\enration et admiration envers ce-heros de
la Resistance. Avec une energie farouche et indomptable, son
esprit. soninme surmontaient une paralysie quasi totale de tout
moueminent .
Le cardinal Salidge itait dge de quatre-vingt-six ans, mais en
depit d'une paralysie ii etait rest6 vif et petillant d'intelligence.
Nonud devdque de Gap en 1925, archevdque de Toulouse en 1928,
cardinal en 1946, les honneurs et les charges ne l'eloignirent jamnais des personnes et des rdalitds concretes, et ne le priverent
pas d'une spontanditd de langage qui ne manquait pas de courage. A tous, il disait la vdrite, mmee itl'occupant. S'il ne fut
pas arrdtd, ii le dut uniquement d son infirmitd. Voyant les problemes du c6te des personnes, ii avait un sens pastoral trds aigu
des maux et des besoins de son epoque. L'6ducation, la famille,
la question sociale, le rdle du laic dans le monde furent les poles
de son activitd. II avait horreur des pessimistes, des chrdtiens
paresseux et endormis. II voulait que l'intelligence et la foi restent toujours en dveil.
Quasi toutes les semaines, dans le Bulletin du diocese, il
instrait ses Menus propos, brefs, incisifs, pertinents et percutants. Nombre d'entre eux ont 0t6 rdunis en volume. Dans ces
quelques lignes, on reconnait l'apdtre, le chef. Qu'on en juge I
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Aux ouvriers. - Vous voulez la justice ; vous voulez itablir
son r&gne sur la terre. Vous avez raison. La justice est un des
noms et une des faces de Dieu.
- La justice dans le travail, dans son organisation, dans
sa durgc, dans la repartitionde ses produits, dans ses conditions
de sdcuritd, de salubritd et de moralitM.
- La justice qui, dans le domaine de l'instruction et de
I'dducation des enfants, ne donne pas un privilege d la richesse,
mais met chacun en mesure de r6alisersa vocation, ses possibilitis, ce pourquoi ii est fait.
- La justice dans les relations entre les citoyens, qui exclut
impitoyablenent le mensonge, la ruse, la deloyautd. Vous aimez
d trouver en face de vous un homme qui ne tronmpe pas, qui
tient sa parole et ses engagements.
- La justice dans l'Etat qui youverne pour le bien conmun, sans souci des intervts particuliers, dans l'Etat qui paie
ses dettes et qui emploie des foncionnaires competents et
consciencieux. Justice dans l'Etat qui n'est pas fait pour broyer,
mais pour servir.

*
Sur le communisme. - Ce qui fait la force du communisme
ce sont des iddes chritiennes qu'il laicise : eschatoloyie, paradis,
communion universelle.
- Ce qui fait sa faiblesse, c'est son refus du don de Dieu.
- II cide d la tentation permanente de l'humanit6 : 6tre
et devenir par soi-mdme ce que l'on ne peut etre et devenir que

par Dieu.

*
La responsabilit6 du chr6tien dans 1'Eglise : Bapteme, sacrement d'incorporation au Christ. Solidaritd des membres d'Xu
meme corps. Circulation de la vie divine arrdtde, diminude par
des organes sclerosds, par des fibres mortes. Tous nos actes,
secrets oi non, toutes nos pens6es, tous nos mdrites, tous nos
pechks ont une repercussion certaine sur l'ensemble. On dit
quelquefois : que faire ? - accroitre la vie divine en soi demeure
toujours possible. - Le faire, c'est augmenter la force conquerante de l'Eglise.
Les temps mauvais. La vie est une creation continue. Elle
n'est pas stagnation.
Les temps mauvais, tn excitant pour la vie, un remade
contre la maladie de l'inertie.
Let temps mauvais, moment de l'invention du travail, de
l'adaptation,du rajeunissement.
Les temps mauvais, necessitd de repenser ce que l'on croyait
savoir, de repenser le monde, l'homme et Dieu.
Les temps mauvais, temps o& tous les progres sont amorcds
- ne disons plus, les temps sont mauvais - disons : profitons
du temps qui nous est donne.

*
C'est humain I Ce mot, c'est humain, Idgitime tout. On
divorce : c'est humain. On boit : c'est humain. On fait jouer
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du piston dans les examens, dans les concours : c'est humain.
On sabote sa besogne : c'est humain. On est jaloux: c'est humain.
On calomnie, c'est humain. On ddforme, c'est humain. II n'y a
pas de vice qui ne soit absous par cette formule : c'est humain.
De sorte que par l'abus de langage le mot humain signifie ce qu'il
y a de plus bas dans l'homme, de plus grossier, de plus abject.
Humain devient synonyme de l'animalitd. Abus de langage
ttrange, car l'homme n'est homme que par ce qui le sdpare de la
bete. Choses humaines : I'intelligence, le caur, la volontd, la
moralitd, la saintetd. Ca, c'est de 'humain, et du vrai.
La ponctualit6. C'est curieux, je les attends pour commencer
la messe et ils ne viennent pas. Comprenez-vous fa ? Au ddbut,
its venaient, maintenant ils ne viennent pas. Je ne comprends
pas.
Ils ne viennent pas parce que vous les attendez - si vous
ne les attendiez pas, its viendraient - Ceux qui venaient exactement a I'heure se sont fatiguds d'attendre que vous commenciez.
Its ne viennent plus.
Les autres disent: M. le Curd attendra. Ils viennent tard
quand vous avez fini.
Enfin, it y en a qui disent : que M. le Curd attende.
Le meilleur moyen d'assurer l'assistance d la messe, c'est
la ponctualitd.
On sait que Ignace-Alphonse Saliege (1843-1911), oncle du
cardinal Salibge, fut Lazariste, et resta, trente-deux ans durant,
un remarquable superieur du College d'Antoura. Cf. Annales,
t. 76 (1911), pp. 225-230. On ne peut dgalement oublier que la
maison de Toulouse trouva toujours dans le cardinal Saliege un
avis6 bienfaiteur :dont le sens apostolique connaissait les profonds besoins du peuple.
Le nouvel archeveque de Toulouse, Mgr Gabriel Garrone,
coadjuteur depuis 1947, hdrite de la bienveillante sympathie
de tous, et demeure un ami et protecteur de la famille vincentienne.
15 novembre. - Pour une dizaine de jours, M. Hubert Houfflain s'envole a nouveau pour le Canada, avec M. Francis Radenac, supdrieur de cette nouvelle maison de Montreal, d6sirde et
demandde par le cardinal Ldger. Puissent le bon travail et lea
efforts des Sceurs et confreres faire refleurir en cette sympathique terre canadienne, les ceuvres et l'esprit de saint Vincent
de Paul.
18 novembre. - En divers centres, en France et ailleurs,
deux ou trois fois par an, des professeurs de grand seminaire
se r6unissent suivant les sp6cialitis de leur enseignement :
thlologie, philosophie, histoire, dcriture sainte, etc... En ce dimanche de novembre, pour la r6gion parisienne, la MaisonMere regoit quelques-uns de ces techniciens d'Ecriture Sainte.
Echanges de vues, confdrences, nouvelles, informations constituent la base de ces sdances d'dtudes.
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Vingt-trois professeurs constituent I'assembl6e de ce jour :
huit Sulpiciens, cinq Lazaristes, quatre Dominicains, deux Oratoriens, deux Franciscains, un Bndadictin et un PBre des Missions
Etranglres. Cordiale, Ja rdunion a lieu A huis-clos. Les participants s'en disent enchantds, on les en croit volontiers. De tels
entretiens sont tout k fait dans la note de notre temps, qui
favorise et menage ces enrichissantes et utiles reunions.
21 novembre. - L'actuel doyen de la Maison-Mere, M. Goidin, aprbs plusieurs jours de lente agonie, finit ses jours a I'infirmerie. 11 ne s'y rendit que sur la fin. Toujours actif, il resta
jusqu'au bout un laborieux, un de ces inlassables missionnaires
qu'anime 1'esprit de saint Vincent. Malgrd une vue fort basse,
il circulait et avec entrain, se depensait inlassablement.
Nd A Bantouzelle (Nord), le 30 juillet 1867, Louis-Abdon
Goidin etait admis au s6minaire interne de Paris le 6 octobre
1887, et recevait la pretrise le 27 mai 1893, des mains du Franciscain, Mgr Potron, dveque de Jericho.
Place au pelerinage et aux missions de Saint-Walfroy, au
diocese de Reims, M. Goidin y resta deux ans, et y revint en
1896, apres avoir passe douze mois h Zeitenlik. De Saint-Walfroy
il conserva d'excellents souvenirs qui revenaient souvent sur
ses l6vres. En 1902, il dtait nomm6 supdrieur des missionnaires
de La Rochelle, puis, en 1906, 6tait mis au service de la rue
du Bac, comme aum6nier de la Communautd. En 1910, il prenait le chemin de Smyrne, il y resta seize ans et recut la patente de supdrieur en 1920. Six ans apres, il partait pour la
Roumanie, oi, dans un stage de dix ann6es & Bucarest, il se
d6pensa au service de la maison et du Sanatorium Saint-Vincent (ef. Annales, t. 105, pp. 175-176). G'est l1 qu'il connut,
outre le prince Ghika, Mgr Valerio Valeri, qu'il devait retrouver a Paris, comme nonce apostolique, et qui l'appr6ciait fort.
M. Goidin employa ses vingt dernieres anndes de travail a
Paris, avec un remarquable courage et devouement : toujours
en course pour assurer une messe et surtout des confessions.
En d6pit de sa vue fort basse, il circulait par autobus et m6tro,
trouvant souvent des &mes compatissantes pour le guider ou le
tirer d'affaire.
Fiddle aux exercices de Communaut6, il 6tait avide d'6couter sermons et confdrences, et se montrait fort'reconnaissant
des lectures qu'on voulait bien lui assurer. Pour sa part, sans
cesse utilement coupe, M. Goidin se conserva jusqu'a la fin
bon serviteur et ouvrier du Seigneur
Lors de la conference du 14 decembre, sur la vie et les
exemples de M. Goidin, M. Bizart dvoqua quelques souvenirs de
1936, lors d'une mission donn6e au pays natal de notre confrere.
Puis il tire la conclusion de cet entretien et caracterise ainsi
la figure, les attitudes et les vertus de notre cher ddfunt.
En f6vrier 1936, - alors que fjtais d la maison des Missions
de Loos-lez-Lille - j'eus la bonne fortune de prdcher avec
M. Emile Sieben, venu en renfort de Lidge, la Mission de BanteurBantouzelle, au diocese de Cambrai.
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C'est d Banteux-Bantouzelle, pays natal du bon M. Goidin
que, pour la premiere fois, j'entendis parler un peu en detail
de notre confrre encore en Roumanie.
Pricisement, au cours de cette annde 1936, le bon Prge
Goidin devait quitter Bucarest et revenir i la Maison-MWre.
J'eus l'occasion de l'y rencontrer, fin aoft, alors que je donnais la retraite pastorate aux prdtres du diocese de Chartres, d
Saint-Lazare mime, dans , la salle des pretres ,.
Est-ce parce qu'il avait un vrai culte pour le sacerdoce et
pour les prdtres ? Est-ce parce qu'il voulait entendre celui qui
avait donnd la Mission en son pays natal ? Toujours est-il que
le bon Pere Goidin ne manquait pas une conference de cette
retraite pastorale.
Comme il m'avait tres gentiment demand6 la permission de
se glisser parmi les auditeurs, tout aussi simplement, je l'avais
prid, en retour, de vouloir bien m'aider le plus possible dans Le
ministere des confessions des retraitants.
La pacte fut accept6 et j'en recueillis l'appreciable benefice
d'avoir un peu plus de temps pour preparer mes instructions.
Toutefois, ii fallait compter avec la ligitime curiositd de
lex-paroissien de Bantouzelle. Sur la Mission, son allure, ses
rdsultats, sur telle ou telle famille les questions se succidaient
pressantes et vari6es.
A vrai dire, tout interessait le bon Pere. II n'avait plus
ld-bas qu'un cousin et une cousine, M. et Mme Potelle, dont la
maison faisait face d l'dglise toute jeune et toute blanche depuis
sa reconstructionapres la guerre de 1914-1918.
J'entends encore le rire sonore avec lequel ii soulignait le
rdcit de ma reception par le Curd de Bantouzelle, M. Fidvet,
un fils de medecin, un licenci6, s'il vous plait, mais singuli6rement original. Ce brave Cure ne voulait chez lui ni servante.
mi gouvernante, ni personne; it faisait lui-mdme sa cuisine, son
minage. Aux fendtres it avait mis des couvertures pour qu'on
ne puisse pas plonger du regard dans le presbytere.
Mon compagnon de travail, M. Sieben, charge de prdcher
dans l'eglise de Banteux d deux kilometres de Bantouzelle, ne
resta pas longtemps avec moi. Des le premier jour, ii avait repdrd
une ferme hospitalibre, proche de sa petite eglise, et c'est id
qu'il avait dtabli son quartier gen6ral et sa permanence.
Quant d moi, il fallut vivre en communautd avec notre brave
Cure qui ne se croyait nullement oblige 4 tant d'usages protocolaires.
Lors d'une rapide visite d l'eglise, je remarque sur la credence des burettes jaundtres os verdissait un reste d'eau, depuis
la dernitre Messe cdldbree.
Sans que M. le Cure s'en apercoive, je fourre ces burettes
dans ma serviette, et un peu plus tard, je les porte & la cousine
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de M. Goidin pour qu'elle les nettoie, les rince et les rapporte
,laires et transparentes sur la credence.
Pensez si, au rdcit de telles prouesses, le Pare Goidin avail
Ic sourire, rdpetant: , Ah ! ce bon M. Fievet... ce boa
M. Fidvet... o
En attendant, toujours pendant cette fameuse dquipee, je
restais seul, le soir, d Bantouzelle, pour la cdrdmonie de Mission,
tandis que M. le Curd allait assister 4 celle qu'avait organisde
M. Sieben d Bantcux, son fief.
De retour au presbytere, je n'avais qu'd prendre sur la
cuisiniere ce que M. le Curd, avant de partir,y avait fait mijoter...
et a me retirer dans ma chambre solitaire... en songeant a la vie
Otrange de certains pretres sdculiers et, par contraste, d la vraie
vie de famille de notre chore maison de Loos.
Au cours de cette retraite, entre M. Goidin et moi, on ne
parla pas seulement du pays natal et de la Mission. Le bon Pare
savait que, de 1915 d 1918, j'etais passd, avec bien d'autres, par
Salonique et Zeitenlik ; que, ld, j'avais retrouvd mon ami,
M. Levecque et rencontre M. Lobry, le Visiteur de Constantinople. Comme lui-meme, en 1894, avait etd plaed au sdminaire bulgare de Zeitenlik et y dtait restd deux ans, avant de revenir d
Saint-Walfroy, ii connaissait bien la propridtd de nos confrnrer
et s'intdressait d tout ce qui se rapportait aux teuvres et aux
Missionnaires de la paroisse de Salonique et du seminaire de
Zeitenlik, situed
quatre kilomntres de la ville.
Aussi dtait-il avide de me faire raconter le ddbarquement d
Salonique en novembre 1915, la campagne et la retraite de Serbie,
l'installation du camp de l'armde et des h6pitaux dans la vaste
propridtd de Zeitenlik, les wuvres en faveur des pretres organisees par M. Livecque, supdrieur et aum6nier militaire, le cerdes pretres inaugurd rue Fanque, chez nos confreres, continud
et installU ensuite chez nos Swurs de Calamari os j'ai occupd,
les derniers mois de la guerre, la fameuse cabane en planches
elevie d l'ombre d'un gros orme et denommde , Villa Bon
Accueil », la villa de I'aumdnier.
M. Goidin voulait tout savoir. II ne me cachait pas que luimdme aimait beaucoup les Missions, qu'il avait dtd tras heureuz
i Saint-Walfroy dans les Ardennes, de 1896 d 1902,, A la Rochelle
ensuite oiz il acait dtd superieur de la maison des Missions de
1902 d 1906, avant de devenir aumOnier de nos Seurs de la rue
du Bac. Sur le ton confidentiel qu'il affectionnait, it m'avouait
qu'il aimait aussi beaucoup en Mission les illuminations et
surtout les 'ransparentslumineux, notamment, ce qu'on appelle
la Croix de Mission ,, et que, si je le voulais, il me confectionnerait lui-meme une grande Croix dont ii m'expliqua tous les
ditails.
AprBs 1936, jeus souvent l'occasion de passer par la Maison-Mere et de revoir le bon M. Goidin. A ses yeux, du seul fait
que j'avais en son pays natal, t Bantouzelle, donnd la Mission,
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j'itais promu I'un de ses compatriotes, ( un pays ,, comme l'on
dit id-bas, un u pays , avec lequcl il aimait a deviser un brin a.
A distance, it me plait d'evoquer la familiBre silhouette du
Pere Goidin, lorsqu'en septembre 1953, le 27 exactement, d la
fin de la retraite que je venais de prdcher aut pretres du College
Stanislas, ii vint presenter au nouveau superieur de Saint-Lazare
les souhaits de bon accueil et l'assurance des prieres du doyen
d'dge de la maison. Je le revois devant moi, tenant sa lIgendaire toque noire d'une main, sa fidele canne de l'autre, le visage amaigri encadrd d'une barbe peu fournie et grisonnante,
les yeux caches derriere des lunettes noires. Tel ii allait, de son
pas lent, 4 tous les exercices de Communautd, fut-ce a l'oraison
du matin, au refectoire, 4 l'infirmerie, 4 la tribune de la chapelle ou au confessionnal du has, d la salle des prdtres, son refuge et lieu de predilection.
Tel it restait chez lui, dans sa chambre, dans cette cellule
oiu ne rTgnait pas un ordre parfait, mais oi it 6tait si souvent
pres du prie-Dieu, dans l'attente de tant de confr&res et de freres, de tant de pretres du dehors qui sont venus, pendant des
annees, chercher un conseil ou une absolution aupres du Pere.
Le PBre Goidin, au cours de sa carriere,a dtd missionnaire,
professeur, cure, superieur, aumdnier. Mais, parmi tous ces
emplois, l'office qu'il a rempli avec le plus de constance et de
bonheur, sa spdcialite pour tout dire, fut celle de confesseur et
de bon Pere.
Le matin, apres son petit dejeuner, on l'apereevait emiettant un morceau de pain sur le gazon des parterres qui se trouvent sous les fendtres des appartements de M. le Tres Honord
Pere, pour la plus grande joie des moineaux qui s'empressaient
autour de lui, pdpiant et becquetant d plaisir.
Nous avons la une simple et tres familiere figure du bon
Pere Goidin : sa vie fut de distribuer aux dmes des fiddles, des
Pritres,des Sacurs de Charite le bon pain du Christ sous l'espece
de la parole, de l'exhortation et de l'absolution.
Au surplus, ce confrrer si regulier, si ddifiant avec son long
et gros chapelet qu'il allait 6grener pres des malades et des agonisants chaque fois que l'occasion s'en presentait, 6tait loin
d'dtre austere, distant et compassd.
II avail le don du mot pittoresque, du trait d'esprit, de la
gracieuse taquinerie. C'dtait plaisir de l'entendre ponctuer de
son bon rire facile certains de ses rdcits, ses excursions en mdtro avec le risque de se perdre, comme le jour oiu l'on nous tdldphona d'une maison religieuse de Saint-Maur-les-Fossds qu'un
bon religieux lazariste dgard attendait qu'on vienne le reprendre. Comme je lui faisais remarquer que ce coup de telephone
m'avait donne une fameuse emotion d son sujet, it me rdpondit
placidement : t II n'y avait pas de quoi I J'6tais fort bien et au
chaud lI-bas chez ces bonnes personnes I , En attendant, ce soirld, il avait fallu mobiliser le Frere chauffeur, avec la camions
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nette, M. l'Econome et meme M. le Cur6 de Saint-Maur, pour qu'il
conduise l'Uquipe a l'adresse donnee par le tdldphone... Bien str,
il n'y avait pas de quoi s'dmouvoir, puisque notre bon Pere dtait
lt souriant, bien vivant et meme tranquillement assis dans le
fauteuil de sa chambre.
II est facile, d travers l'esquisse de cette silhouette et le
rappel de cet apostolat de la bonte, exerc par une ime de prdtre, imprign6e de simplicitd et d'humilitM, de retrouver la caractgristique du cher Pere Goidin.
Pour beaucoup d'entre nous, il reste comme le type mdme
du vrai missionuaire lazariste : simple, sympathique et toujours
edifiant.
S'il aimait les prdtres et ne demandait qu'd leur faire du
bien, il gardait cependant ses predilections pour les pauvres
gens.
Aussi, quand ii nous quitta le 21 novembre, en la fdte de la
Presentation de Marie au temple, apres quelques jours d peine
de presence d l'infirmerie, on ne trouva pas grand'chose dans
sa bourse personnelle.
On pouvait aisiment soupqonner que certaines visites au
parloir n'etaient pas tout a fait desintdressees et que le bon
M. Goidin, sur ses petites rdserves, n'avait que trop la tenace
habitude de prdlever le ndeessaire pour rendre quelques services aux braves gens 'gnds pour payer leur loyer on se procurer
quelque douceur ou remede.
Mais quel Lazariste aura jamais le cceur de bldmer ou de
renier les gestes de bont6 et de gnderositd exercds envers les
pauvres par l'un des n6tres ?
Laissons le bon Pere Goidin & la joie d'entendre le Seigneur
lui dire et lui redire qu'en la personne des petits c'est Lui qu'il
a aidd, c'est Lui qu'il a aimd.
Dieu veuille que nous ayons chez nous beaucoup de missionnaires modeles sur I'esprit et le eceur d'un Pare Goidin : de
vrais Lazaristes simples, sympathiques et toujours 6difiants !
8 ddcembre. - A huit heures et quart, le T. H. Pere et
M. Dulau arrivent de Madagascar. L'avion qui les avait pris
& Tananarive, les a ddposds hier soir & Marseille (Marignane),
car le brouillard interdisait alors un atterissage k Orly, tout
comme a Lyon. Saisissant avec joie cette situation imprevue,
la visitatrice de Marseille et M. Piet improvisbrent tout aussitbt, rue Leblanc, un cordial accueil, qui reunit les confreres
autour du Supdrieur general, heureusement rentr4 de ce long
et consolant voyage. Cette joie est aussi celle de la MaisonMere... en ce matin de l'Immacul6e.
20 ddcembre. Patronage de Saint-Vincent. - Ce Pere des
Pauvres dvoque sans peine la troupe des misdreux qui, par leur
faute ou non, errent dans le monde. II ne s'agit pas de juger
ou d'expliquer ces situations lamentables. On constate le fait.
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Ainsi, des chiffonniers, it y en a partout, dans toutes les
grosses agglomdrations du monde entier. Toute grande cite
roule tant de d6chets que, devant ces debris et ces inutilites,
nombre de pauvres heres ou parlois des temperaments d'obstin6s collectionneurs sont harponnds par l'obsession de ce qui
traine. Quelques-uns de ces objets h6tdroclites, abandonnes, rejetts, referment parfois une e1gere valeur marchande, ou bien
conservent un attrait ddfraichi de curiositd, voire meme d'exotisme. Vieilleries de toute sorte qui, sous tous les climats, satisfont un besoin, un insatiable appitit de ramasser, recupdrer
et entasser. Nourrie, si l'on peut dire, par un tel m6tier, cette
cat6gorie de chiffonniers vit generalement en marge de la
societe. Ces situations lamentables sont moins pesantes pour de
telles sensibilitts emoussees. Les sociologues 1'ont note de tout
temps, on s'habitue a la crasse et I'on aime ses guenilles... Mais,
pour cela, la misere n'y est pas moins grande... et se trouve I&
quasi chez elle. Dis lors, pour venir en aide a ces situations
invraisemblables, surgissent des vocations exceptionnelles... II y
en a sous tous les cieux, et A toutes les dpoques.
Ainsi, au Japon, a Kobe, le directeur des Filles de la Charite M. Reinprecht, nous depeint un de ses amis, le Pere Valade, des Missions EtrangBres de Paris. Pour venir en aide aux
pauvres, aux plus desherites meme, voici le Pere Valade... a Le
Rvderend P&re Chiffonnier ».
- C'est vous, Pere ?
- Mais oui, c'est moi !
Extdrieurement, ii n'a rien d'un Revdrend Pere.
Figurez-vous un homme, bien muscle, fort, un peu au-dessous de trente ans. La chemise sale, les manches relevdes, une
vieille culotte jaune, des sandales japonaises sur les pieds nus
(des getas de bois) et une casquette d'ouvrier sur la tdte. Sur
le dos, attachi par deux cordes de paille, ii porte un grand panier. Dans ses mains, une longue pincette. C'est ainsi qu'il parcourt les rues et les ruelles de Kob1,
ville de un million cent
cinquante mille habitants. 11 ramasse d peu pros tout : papierg,
vieilles' bouteilles, boites vides, etc... C'est bien lui, le Rdverend
Pere Valade.
Je le connais bien. De temps en temps, ii vient me voir et
se repose un peu de sa fatigue.
C'est un Pere des Missions Etrangeres de Paris, depuis six
ans au Japon. 11 a 0td d'abord vicaire d Shukugawa, ensuite d
I magasaki, ville aux mille cheminecs. Son ceur, plein d'amour
pour les pauvres, voulait davantage.
Avec la permission de ses Supdrieurs, ii s'installa, pauvre
parmi les pauvres, d Kobd, dans une maison ouvriere, n'ayant
qu'une toute petite chambre a lui. Rats, mouches et punaises
sont ses premiers et fiddles compagnons.
Vite la presence d'un Europden fait sensation parmi les
gens du quartier, tous des chiffonniers... et de la derniareclasse. Le voyant pauvre comme eux, on ne le molestait pas trop.
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Asse: t;t, it devint l'ami des enfants de misere. II leur parlait gentiment, leur langage
euxr. II leur plaisait memne tant
qu'il n'avait plus un moment libre toute la journme. En somme,
c'est bien sa faute, car l'unique porte est toujours ouverte d tout
le monde. Pour pouvoir dire sa messe, il doit la celdbrer dans
rette chambre, d cinq heures du matin.
.... 11 fait lui-mdme sa cuisine sur un petit fourneau d pdtrole.
La soupe auz nouilles est vite a point. Pour midi, un morceau
de pain et quelques poissons sees lui suffisent.
Pcu 6 pen, sa chambre se remplit aussi de curieux.
Mais d'oit venez-vous
est votre femrn e ?

? Que voulez-vous faire ici ? Oi

-

Mais je suis seul. Un pritre catholique ne se marie pas '

-

Comment ! Est-ce possible ?

De temps en temps, ii leur glisse un mot du bon Dieu, d
eux qui n'en avaient jamais cntendu parler ; la question du pain
quotidien occupe et garnit suffisamment leur tkte.
Un beau jour, dans ses allies et venues, il trouve un pauvre
accroupi sur un tas de fumier. II avait l'air malade. Le Pere lui
prdsente un morceau de pain, chose unique en sa possession.
Le malheureux le met de ctd, sans y toucher. Le Pere lui dit
un bon mot et continue son chemin. Quelques heures plus tard,
it revient et le trouve mort ; le morceau de pain etait toujours
intact. Le P&re est bouleversd de tant de misere. Que de gens
fortunes dans les environs, dans les yrands imagasins d sept ou
huit dtages, et personne pour aider ces paurres !
La vie isolde continue ainsi, durant tin ,n et demi. Connaissant maintenant bien leur misere, s'etantItbit leur ami, il est
resolu plus que jamais, a a partajcr ct 'ý [aire quelque chose
pour eux.
Croyez-moi, Pere, vivre acec mnes
des boites de conserve' dans les rues, ni
plus grave probldme qui se pose pour moi
donner le Christ 6 ces cwurs, puisque la
en eux toute notion spirituelle ?

punaises et ramasser
me coite pas trop. Le
est celui-ci : comment
misere a tud et 6teint

Cette annde-ci, le Pere a achetd 6 Kob6. dans un autre quartier pauvre. un petit terrain. L6-dessus, il a bdti une maison
japonaise en bois, avec un etage. En haut, les cinq chambres sont
occup6es par le Pere et cinq autres chiffonniers qui sont ses
aides et associes. En bas, les chambre servent a meltre les choses
he6troclites qu'ils ramassent dans les rues. L'argent lui fut pretd
par sa Socieit et quelques amis.
Mais, quand restituerez-vous cet argent ?
Tiens ! vous parlez comme noire procureur. La Providence
s'en chargera bien !
Entre temps, it a ddjd chez lui plusieurs enfants absolument pauvres, qu'il habille et nourrit. Deux ou trois jeunes filles
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bendvoles qui, elles aussi, tracaillent dans les bureaux, viennent
le soir s'en occuper et leur apprendre le catichisme et quelques
cantiques a la Sainte Vierge. Les Filles de la Charitd de Maiko
ont yarde ces enfants plusieurs jours pendant I'dtd, pour leur
permettre de sortir de la grande ville et prendre des bains de
mer.
- Quel salaire donnez-vous d ces bonnes filles ?
- Salaire !... Ah ! voild une question . Mais, aucun, je
leur paie juste le train pour retourner chez elles apr&s la besogne...
Lui ct ses cinq amis sortent tous les matins et its ne rentrent que bien tard, le soir, harasses de fatigue. Toute la journe
se passe dans les rues a chercher et ramasser ce que les autres
jettent. Quand les chambres sont pleines, il se mettent d classer
leurs trdsors. C'est en les vendant d des entreprises de rdcupdration qu'ils gagnent leur riz et cclui des enfants.
Le Pere voudrait faire plus grand, bdtir une maison pour
y installer quelques families chiffonnieres qui civent pdle-mele
dans d'inoraisemblables taudis.
En parlant, le pauvre P&re s'anime, l&ve les bras et s'exclame :
- Mon Dieu, mon Dieu, que pourrais-je faire pour ces nombreux pauvres dont personne, personne ne s'occupe ?... Mon Dieu,
mon Dieu, aidez-nous ! Vous voyez bien que je n'ai point des
moyens i
- Et voyez-vous, mon Pere, me dit-il, je crois qu'il ne me
sera pas trop difficile de trouver de l'argent et faire une autre
maison ; mais it importe bien plus de leur donner un autre
esprit, de leur faire accepter leur sort et, surtout, de leur mettre
l'dlme en place !
Je pense instinctivement aux paroles de saint Vincent :
a Mais les Pauvres, que feront-ils ? J'avoue que e'est mon
poids et ma douleur !i
Claquant lourdement ses sandales de bois, le Pre me quitte,
pour continuer sa chasse aux bouteilles vides et vieilles bottes
de conserves.
J'ai bien envie de quitter mes souliers et de les jeter dans
son panier.
20 dcembre. - Le 20 decembre 1873, M. Fiat envoyait en
Chine, a M. Coqset, le Coutumier du cafd, tel qu'il 6tait alors
pratiqud A la Maison-MWre. 11 demeure suggestif de constater.
sur pikces, un moment dans la diffusion progressive de ces infusions digestives.
Au temps done du Pere Bore, k Paris, on servait aux confreres de la Maison-Mbre, une tasse de cafe, apres le repas de
midi, aux seuls jours suivants :
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a Janier : le I", le 6, le 25 ; [dvrier : le 2 ; mars : le 19
et le 25 ; avril et mai, rien ; juin : le 24 ; juillet : le 19 et le
dimanche dans I'ocave de la Saint-Vincent ; aoft : le 4 et le
15 ; septembre : le 8, le 11 (martyre du vin4rale Perboyre), le
27 (mrort de saint Vincent) ; octobre : rien ; novembre : le I',
le 7 (ffte de la Didicace) ; decembre : le 8 et le 25.
A ces dates fixes, on ajoute les fetes mobiles suivantes :
dinanches de la Quinquagdsime, Laetare, Rameaux. Le Jeudi
Saint, Piques, Fete de la Translation et son jour octave ; Ascension, Pentec6te, TrinitW, jeudi et dimanche de la F4te-Dieu.
Enfin, depuis Piques jusqu'au mois d'octobre, les jours ofi
I'on va & la (maison de) campagne (de Gentilly). ,
On coustate aiseient que, depuis les annees 1873, les jours
de cafl se sont multiplids...
24 d6cembre. - A la Salle des Reliques, prise de soutane
par le frere coadjuteur Adrien Malassagne. Le TrBs Honord Pere
y assiste avec plusieurs confreres et le groupe des 6tudiants.
Circonstance notable, le Pere Riquet, jdsuite, prddicateur de
Notre-Dame, se trouve egalement present, car ii a connu le frere
Malassagne, durant de longs mois, lors de leur detention au
camp de Dachau. avec des milliers d'autres qui, helas I n'en
sont pas revenus...
Le Pere Riquet, en quelques mots sortis du cceur en cette
vigile de Noel, 6voque quelques souvenirs d'il y a douze ans :
alors le dernier Nol de guerre & Dachau : de lh-bas, encore,
montent delicats, nombre de souvenirs, entre autres une ordination sacerdotale par Mgr Piquet, lui aussi captif, et pour qui
les prisonniers avaient fabriqud une crosse en bois... et aujourd'hui, mon cher Adrien, c'est I'admission dans la famille de saint
Vincent, ce saint qui a vivement saisi la grandeur de Dieu et
s'est montrltout ensemble, profonddment humain, faisant passer sa foi dans un amour de Dieu ,tA la force de nos bras,
& la sueur de nos visages ,. S'unissant a cette orientation de
vie, le Pere Riquet redit h nouveau son admiration pour saint
Vincent et sa saintet6 si proche de nous... et forme des vceux
tout cordiaux pour cet ancien compagnon de Dachau qui, l1bas, se conflait i lui...
AprBs un remerciement cordial par M. Bizart, la cdremonie
prend un sens mniouvant par le chant des captifs de jadis :
C.u. qui sement dans les larmes rdcoltent dans la joie. Puis sur
un Magnificat en frangais, I'accolade rituelle clot cette touchante
prise de soutane.
25 dcembre. - L'office de nuit amene h la chapelle l'affluence des grands jours. Sur les antennes des postes nationaux,
la grand'messe de minuit est radiodiffusde. L'emission commence
par le chant du Te Deum qui clOt lea matines. Elle se poursuit
par une heureuse allocution du Pere Lelong, tout h fait dans
l'optique des lointains auditeurs qui, en cette nuit b6nie, s'unis-
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sent aux augustes souvenirs qu'elle dvoque. Chants des dtudiants
et prouesses de I'organiste Gaston Litaize sont ce qu'on attendait
de leurs talents... Gloire a Dieu, paix la terre !
29 ddcembre. - Arrivee A Paris du premier nmn4ro de
Vincentiana. Ce periodique, totalement rWdig. en latin, repr6sente et rdalise un ddsir, un vote de la derniere Assemblee
gentrale de 1955. En quelques ligues, en de brefs paragraphes,
les correspondants officiellement choisis en chaque province
rel\ ent dans Y'horizon local, les faits, souvenirs, incidents, dvenements, juges susceptibles d'int6resser la petite et la grande
histoire de la Compagnie. Pas de 4<phrases , mais une redaction
depouillde, dans le genre. des informations de ces agences qui
nourrisseni et alimentent la presse de tous pays. On sait que la
transmission et propagation des nouvelles dans le monde entier
sont assurnes par ces divers organismes, dont plusieurs nous
demeurent faniliers, et maints-autres inconnus a la generalite
des humains. Ces communiques du Vincentiuna doivent rester
objectifs et serieux ; 6crits sous la dependance des visiteurs,
ils sont ensuite soumis au visa du Conseil gdndral de la Congregation. Ce sont 1a des stretds suppl6mentaires.
Depuis nombre d'anndes deja, dans plusieurs provinces,
d'Europe et d'AmBrique notamment, nombre de Bulletins, diversement mu!tigraphids, servent la liaison et l'information a
A l'chelon provincial. Des maisons meme, des categories (1tudiants principalement), ont aussi de tels p6riodiques. Cette rdalisation correspond done A un besoin senti a notre epoque, sous
toutes les latitudes...
Afin de cimenter davantage I'union des esprits et des cceurs
dans la Compagnie entiere, la langue latine du Vincentiana va
s'efforcer d'l6argir l'horizon et l'int6rdt de tous. Dans le monde
vincentien. parmi les diverses maisons, les dvinements intdressants seront ainsi signalds A ]'attention de tous.
L'equipe, enfin mise sur pied, est animbe par M. Annibal
Bugnini, dont I'activit. souriante souffle d(jh sur les Ephemerides liturgicae et dans son enseignement A la Propagande. Tous
ceux qui regardent au loin et en avant ne peuvent que s'en
r.jouir... Elargir son esprit et son cceur, quel magnifique ideal I
I" janvier 1957. - Au soir de ce premier jour de I'an, deja
si charge, un horaire nouveau nous r6unit A la Maison-MWre
de 19 heures A 19 heures et demie. On commence la lecture publique de la traditionnelle Circulaire du TrBs Honord Pcre : elle
occupera trois sdances de la Conference hebdomadaire. Voici
dans la partie d'Informations, les nouvelles de la Compagnie que
nous apporte ce rapide tour d'horizon.
Pour commencer par la Maison-MWre, vous avez pris connaissance, ii y a quelques mois, de la lettre du cardinal Valerio
Valeri, prefet de la Congregation des Religieux, qui y maintenait
pour le moment la residence du Suprieur gednral et de la Curie
gd~rralice. Des travaux de rdparation et de modernisation, nd-
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cessaires ou bica opportuns, y sont foinjours en cours. La sEcurite et la sante des confrbres qui l'habitent justifient bien des
depenses, qui sont, naturellement, asses considdrables. La mort
a fait, a a 1 aison-Mere, cctte annde, de nombreux cides. Quelques confrdres de grande valeur nous ont did enleves, notamment MM. Lefaki, Desmel, et notre endrd doyen, M. Goidin.
Heurcusemnent, les dtudiants des deux provinces de France, qui
font leurs Etudes en commun i la Maison-Mere, sont, cetle aunde,
plus nombreux que de coutume. Cela nous permet d'esp6rcr que
dans quelques ananes les Visiteurs de Paris et de Toulouse pourrout encoyer un renfort substantiel aux provinces qui ddpendent
d'eux pour leur personnel.
Les deux awurcs primordiales de la Compaynie, Missions,
Sdminaires, sont florissantes dans les deux provinces de France.
Dans celle de Paris,les missions t,sous la tente , donndes par
nos confreres de Loos ont un succes croissant. Elles rdussisscnt
tout particulierement dans la banlieue parisienne. Ailleurs,
nos confrbres, tout en gardunt ce qui demeure excellent et irremplacable dans les mdthodes traditionnelles, savent utiliser
ce que des mithodes rdcentes of/rent d'utile. Sous la direction
de leurs d6vques, les confrdres adonn6s d la formation des futurs
prdtres dans les Sdminaires se rdunissent asses frdquemnment en
Congrds pour meltre en commun leurs lumibres sur tons les
problemes que pose cette tache toujours plus difficile. II faut
signaler le progras constant de la Neuvaine de la Mddaille miraeuleuse dans les paroisses de Paris et en province.
La province d'Allemagne a perdu un valeureux missionnaire en la personne de M. Achilles, supdrieur de Lippstadt,
mort d I'dge de quatre-vingts ans aprds une vie exemplaire et
qui fut inspirde par un grand zele pour les ouvres de la Compagnic. A Costa-Rica, le Sdminaiie interne qui ne recevait jusqu'ici que des frbres coadjuteurs accueillera aussi disormais,
des clercs, avec I'approbation de l'archevdque. C'est le ddbut du
recrutement sur place d'un personnel qui ne peut dtre fourni
en nombre suffisant par la province d'Allemagne.
Nos confreres sont tres apprdcids par le clerg6 de CostaRica. La fete de saint Vincent a dtd cldbrde et San Josd avec la
participationde quatre evdques et d'environ soixante prdtres.
En Autriche, les rdparations sont a pen prls termindes a la
belle maison provinciale de Graz. Souhaitons qu'ele retrouve
un pen de I'animation qu'elle connaissait avant le ddmembrement de la province d'Autriche qui suivit la premiere guerre
mondialc. Le nouvel archevdque de Vienne est Mgr Konig que
j'avais eu le plaisir de rencontrer & Sankt Polten oit il dtait
vedque auxiliaire. Je fus frappd par sa belle intelligence, l'dtendue de ses connaissances,et trds touch6 de la bienveillance qu'il
tdmoignait aux Filles de la Charitd. Sur cette bienveillance, nos
confreres pourront compter aussi.
M. Menu, visiteur de Belgique, vient de rentrer d'un voyage
de quatre mois au Congo belge. A la mission de Bikoro, les dif-

firents postes sont en pleine activitt et les rdsultats s'averent
consolants. Cinq aspirants freres indig&nes ont commencd leur
postulat le 12 septembre. Mgr Brunidra, ddldgud apostolique, a
lui aussi visitt la Mission et nous laisse espdrer que la Prefecture
deviendra bient6t Vicarial apostolique. Les wuvres de Belyique
mnagent tgalement nombre de consolations : missions paroissiales et neuvaines de la Midaille prechdes par les confreres de
Liege et de Lessines.
A l'expiration-de son premier sexennat, M. Ojea, visiteur de
la province de Madrid, m'a prid de le libdrer de la lourde charge
dont il avait accompli les obligations avec un devouement bien
m6ritoire. M. Vicente Franco lui a det donnd comme successeur.
Le nouveau visiteur apporte un soin tout special a la formation
des futurs missionnaires. Et comme les bases en sont posdes a
l'dcole apostolique, M. Franco a rduni en un important congres
les supdrieurs et professeurs des dcoles apostoliques de sa province. Les travaux de cet inttressant congres out abouti d des
resolutions dont l'application amiliorera encore dans tous les
domaines le rendement de ces ecoles. Les missions jouissent toujours de la meme faveur et obtiennent toujours les memes succes
dans la province de Madrid. Nos confreres y sont aides par des
prdtres seculiers groupes dans une florissante association, la
iHlermandad misionera , dotge d'un reglement plein de sagesse.
La province a perdu un vaillant missionnaire en la personne de
31. Vicente Villanueva qui venait d'dlaborer des rigles pour les
Corfraternitds de charitd d'hommes. Une autre ceuvre d signaler
dans la province est celle du mariage chretien. Elle reunit les
futurs dpoux dans des retraites spirituelles avant leur mariage
et les aide ensuite a fonder un foyer vraiment chrdtien.
Le mime esprit de z4le se retrouve dans la province coisine de Barcelone. Ici aussi la formation des jeunes est le souci
majeur du visiteur, M. Roca. Pour les auvres de la province et
pour celles de la vice-province du Honduras, qui recoit d'ele
son personnel, souhaitons que l'dcole apostolique de BeUpuig
envoie au sdminaire interne un nombre croissant de jeunes gens
epris ddj& de l'iddal missionnaire.
La province de Hollande compte relativement pen de maisons dans la mnre-patrie. Aussi la plupart des nouveaux prdtres
prenaient-ils le chemin du Brdsil ou de l'lndondsie. Depuis quelques anndes, c'est tres difficilement que les Hollandais peuvent
obtenir leur visa pour l'lndonesie et on peut craindre que la
vice-province de Java ne regoive bient6t plus aucun renfort de
lollande. Heureusement, on commence d trouver des vocations
sur place. Dans ces conditions, it est naturel que le visiteur de
Hollande, M. Zoetmulder ait accueilli avec faveur les propositions venant de Rome qui lui ont dtd faites en vue de confier
t
sa province de noueeaux champs d'action. 1 a accept6 la direction d'vn seminaire en Birmanie, et ses confreres sont sur le
point de *'installer en Ethiopie oil la Propagande leur confie le
Vicorint aptotolique de Gimma.
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Le monde entier a dtd douloureusement dmu par les ivdnements qui viennent de se passer en Hongrie. Nous avons une raison toute particuliere d'en 4tre inquiets. En effet, la famille de
saint Vincent compte de nombreux membres dans ce pays. Depuis
la fin de la derniere guerre nous dtions, malheureusement &peu
pres sans nouvelles d'eux, comme des autres pays situds derrire
le I rideau de fer n. Un confrere qui a pu s'·vader de Hongrie
nous a fait connaitre le nombre et la situation de nos confrbres
dans ce pays. Mais comme il I'a quitte des le debut des troubles,
nous ne savons pas ce qu'il est advenu d'eux en ces journdes de
rdvolte populaire si atrocement reprim6e. Jusqu'alors, nos confreres de Hongrie, empdches par la ldgislation du pays de mener
la vie de communautd, vivaient disperses dans les dioceses. La
plupart pouvaient vaquer au ministdre eccldsiastique dans les
rangs du clerge seculier. Les autres dtaient contraints de s'adonner d divers travaux pour gagner leur vie. Prions avec ferveur
pour que la paix revienne en Hongrie et que nos confrdres puissent enfin retrouver la libert6 de vivre en communaute ct de
s'adonner de nouveau aux wuvres de leur vocation.
La province d'lrlande compte une maison de plus, celle qui
vient d'etre ouverte & Coventry. Espdrons que dans cette province aussi un recrutement plus nombreux permettra de rdpondre d l'appel des missions lointaines qui manquent d'ouvriers.
Car depuis ses origines, la chretientC irlandaise s'est caractirisi'e par un esprit missionnaire exceptionnel.
Le visilcur de la province de Rome. .M. Amirdeo Rossi, a
demandd, lui aussi, d'dtre dicharge de son emploi. En le remerciant du zilc doat il avait fait preuve dans cet emploi, nous
acons cru devoir acceder a sa requete et nous lui avons donne
pour successcur, M. Luigi Betta. Apres avoir dtd missionnaire en
Albanie, puis direcieur au Sdminaire de Meadi en Egypte,
M. Betta avait requ la charge de former les seminaristes de la
province de Rome. L'expirience qu'il a ainsi acquise des principales ewucres de la Compagnie, jointed I'amour qu'il a pour
elle nous donne lieu d'attendre beaucoup de son activitd pour la
prospirit6 de la province de Rome. C'est I'un de ses confreres du
Collegio Leoniano, M. Bujnini, bien connu dans les milieux liturygilues ct directeur des Ephemerides Liturgicae. qui a bien voulu
assurer la publication de la nouvelle revue , Vincentiana ). Ses
correspondants provinciaux auront a cefur de lui faciliter sa
Idche.
Un con gres de nos missionnaires a det tenu dans la province de Turin, avec beaucoup de fruit pour ceux qui y prirent
part. Cette province continue d bien se recruter. Je remercie
son visiteur, M. Tasso, d'avoir bien voulu donner un confrere t
notre province d'lran et un frcre coadjuteur & la Maison internalionale d'dtudes. Cette derniere a pour l'annee scolaire enr
cours un nombre de pensionnaires jamais atteint puisque toutes
les chambres disponibles sont actuellement occupees.
M. Cesa Joseph, visiteur de Naples m'dcrit qu'il va, sur les
instances du clergd et des fideles, demander l'ouverture du pro-
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ces dioctsain sur la vie et les vertus de noire confrere, M. Salvatore Micalizzi, mort en odeur de saintetd le 14 octobre 1937.
Dteu veuille que la province de Naples, d qui nous devons ddjd
le bienheureux Justin de Jacobis ait bientdt en M. Micatizzi un
nouveau protecteur spdcial au ciel et que ses euvres retirent de
son intercession un nouvel dean I
Les nouvelles frcues rdcemmsent de Pologne attesteni une
detente en ce pays dans les relations entre l'Eglise et I'Etat.
Esperons que nos confreres en bdndficieront et que, notamment,
I'autorisation leur sera donnee d'ouvrir des dcoles apostoliques.
Malgrd les difficultes apporties au recrutement du Sdminaire
interne le chiffre des vocations se maintient satisfaisant. Un
bon nombre de jeunes prdtres ont dtd ordonnds cette annde. Esprons que les portes de leur pays s'ouvriront et latsseront passer
le renfort que demandent les vice-provinces polonaises de Brdsil
et des Etats-Unis. Dans cette derniere, le veindr M. Mazurkiewicz m'a demandd de le relever de sa charge de vice-visiteur.
Durant les longues anndes qu'il a prdsided
la vie de sa viceprovince, it a fait preuve d'un z•le, d'un devouement et d'une
sayesse auxquels je suis heureux de rendre hommage. C'est
M. Kurtyka Pawel, prcedemmnent missionnaire & Erie, qui succide d M. Mazurkiewicz dans sa charge de vice-visiteur.
J'ai confid i quelques assistants la visite de certaines provinces. Tandis que M. Lapalorcia entreprenait celle des provinces d'ltalie, M. Godinho faisait la visite des maisons de la province du Portugal. A cette occasion it a pris part aux fdtes par
lesquelles on temoignait reconnaissance au visiteur, M. Mendbs
i V'occasion de sa cinquantaine d'ordination sacerdotale. Hommage bien miritd, certes. Avec un devouement inlassable,
M. Mendes s'est donnd au relevement de la province de Portugal
judis andantie par la rdvolution. On lui doit en grande partie
I'6iat bien satisfaisant de cette province et les perspectives encourayeautes pour son avenir. La mission du Mozambique Lui
est tout particulierement redevable. II s'y est rendu d plusieurs
reprises pour des sdjours prolongis oft il a payd largement de
sa pcrsonne pour venir en aide aux missionnaires.
Un violent tremblement de terre a fait bien des victimes et
causd de grands ravages dans Vile de Santorin. La province de
Turquie possedait l1 un imposant immeuble qui avait abrite
jadis un collbge florissant. Faute de personnel, il avait fallu
renonccr a cette wauvre. Le tremblement de terre a rendu la mai.on inutilisable, sans y faire de victime heureusement. On avail
pcans, il y a quelgue temps, y transfdrer la petite dcole aposlolique de Zeitenlik dont beaucoup d'dldves sont originaires de
'ile de Syra, voisine de celle de Santorin. II est bien a souhaiter
que le recrutement de cette ecole assure bientOt de bons ouvriers
d la province de Turquie dont les autres maisons, surtout le ColIgye Saint-Benoit d'lstanbul, souffrent tant du manque de personnel.
En Yougoslavie, sous I'impulsion, ardente et prudente d la
fois, de son visiteur M. Jereb, la province dtend de plus en plus
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son acticitl. On encisage notaimment la possibilitd d'un recrutement. faute duquel nos uucres seraient condamnes a Pine
extinction totale. Les missions ont pu Otre reprises et on a offert
aux confreres une paroisse dirigee jadis par des imembres de la
Congregation. It y a en Argentine de nombreux slovines. Line
muison vient d'dtre oucerte d Lanus, dans la banlieue de BuenosAires, et confide a nos confreres youyoslaves qui se trouvent en
Argentine. ils vont pouvoir assurer les secours religieux a leurs
compatriotes ; et il y a lieu d'espirer que dans ce milieu bien
chrtlien nos confreres decoucriront des rocalions pour la famnille
de saint Vincent.
Aux Antilles, M. Sanchez Aquilino, qui youcernait la province depuis neuf ans, m'a offert sa dimission. II a pour successcur M. Subinas Gregorio, anthrieurement missionnaire d La
Havane. Les confreres de cette province s'adonnent d l'wucre
des missions et dirigent quelqucs paroisses, le tout d la satisfaction des 4evques. Le personnel est actuellement fourni par
la province de Madrid ; mais it y a lieu d'espdrer que l'dcole
apostolique de Matanzas fournira peu d peu, elle aussi, un recrutement local.
Ce mnme espoir est caresse par le visiteur d'Amerique centrale, M. Humberto Lara. II acheve de construire une belle icole
apostolique. Souhaitons qu'elle se remplisse et que bientot ia
province d'Amdrique centrale puisse vivre par ses propres
moyens et accepter les nouveaux postes quiui ui sont offerts.
En Argentine, le calme est heureusement revenu, et nos
confreres peuvent vaquer en toute tranquilitd aux aeuvres de
leur vocation. Les dtudiants, qui se trouvaient d Escobar avec
les 6leves de l'dcole apostolique ont disormais leur maison d eux
dans la banlieue de Buenos-Aires. Profitant d'une bonne occasion,
le visiteur, M. Carballo leur a de plus procurd dans la montagne
une tres belle maison de campagne pour leurs vacances. L'dtat
de santd de I'ancien visiteur, le cher et vintrd M. Prat, nous
avait inspire des inquidtudes. Mais it s'est remis un peu. Que
Dieu le garde encore a la vdndration reconnaissantede cette province a laquelle it a consacrd toute sa vie sacerdotale et qui lui
doit tant !
Au Bresil, un bel exemple d'humilitd et d'amour de la Compagnie a dtC offert par Mgr Jodo Cavati, dvdque de Caratinga
(Minas) qui a donni sa demission et a repris sa place parmi les
confreres. Un autre dveque, Mgr Antonio dos Santos, premier
titulaire du siege d'Assis (Sao-Paulo), est mort le 1" fdvrier
1956, pauvre dans sa mort comme it l'avait dtd durant sa vie.
Dans son testament spirituel, il remercie Dieu de sa vocation
de fits de saint Vincent. C'est encore an enfant de saint Vincent,
Mgr Josd Lazaro Neves, son coadjuteur, qui lui succede sur le
siege d'Assis. Ces beaux exemples sont tout & l'honneur de la
province du Brdsil et particulibrement de ceux qui surent inspirer aux v6ndrds prdlats une telle estime et un tel amour de
leur vocation.
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Le cher visiteur de Colombie, M. Trujillo a obtenu enfin
de passer a d'autres mains la direction de sa florissante procince. Mais ce n'est pas your se reposer qu'it a pass6 les poucoirs d M. Reys. II a repris du service dans l'euvre des grands
siminaires t laquelle s'adonnent la plupart de nos confreres de
Colombie. J'aime i redire ici d M. Trujillo ma reconnaissance
et cclle de toute la Compagnie pour le magnifique essor que la
province de Colombie a connu sous sa direction.
La santW du cher risiteur de la province d'Equateur, M. Loubere, nous a donne de graves inquidtudes. Dieu a bien voulu
&couterles ferventes prieres qui lui ont Wet adressdes pour la
guerison de ce bon missionnaire, et nous avons appris avec
bonheur qu'il va de mieux en mieux. Son prddecesseur dans
cette charge, le cher M. Scamps, ancien premier Assistant general, qui etait rentrg en Equateur d I'expiration de son mandat,
ya cclbre sa cinquantaine d'ordination sacerdotale. Sauf Cintcranlle des huit ans qu'il a passes d Paris, ce demi-sidcie s'est
ecould en Equateur et it a die surtout consacrJ d la formation
des prdtres dioctsains. II est done naturel que ce jubild ait dtd
cclebre avec ferveur par les confreres de I'Equateur et par le
clerg6 seculier. Dicu veuille conserver longtemps encore en bonne
santC le cher jubilaire pour la joie de tous et pour le bien de
beaucoup d'dmes !
U'n sciinaire pour freres coadjuteurs vient d'dtre ouvert
dans la province du Pacifique, et les vocations s'annoncent nombreuses. C'est d'autant plus heureux que dans la plupart de nos
provinces lc recrutement des freres est tres deficient. Dieu
ceuille que I'dcole apostolique de Limache connaisse le meme
succes et que le bon M. Padros n'ait plus A deplorer le manque
de confr&res dont sa province continue d souffrir !
Le mystere qui plane sur la situation des confreres et des
Filles de la Charitd en Chine demeure aussi impenetrable que
precMdemment. Nous savons cependant que deux dgvques lazaristes sont encore en prison. Du premier, Mgr Hou, de Taichow,
nous ne savons pas avec certitude oit ii est interne. On a plue
sicurs fois annonct la mort de l'autre, Mgr Chow, dvdque de
Nantchang, mais ii y a lieu de croire qu'il est toujours vivant.
Des pressions ont dti exercees sur lui pour lui faire accepter
devdque de toute la Chine ,. II s'y est courageusement
le titre d'
refusi. Notre confrtre, M. Tchang, procureur du Pei-T'ang, condamnn aux travauz forces, a Wt6 heureux d'apprendre que toute
la Compagnie prie pour lui. Continuons d aider de nos prieres
fraternelles ces vaillants temoins du Christ. II semble que nos
r•neres defunts du cimetiere de Chala aient ete exhumes et
reinhumes dans un enclos des collines de I'ouest de Pekin. A
Tientsin, les Filles de la Charit6 peuvent continuer leurs serrices aux malades, mener encore la vie de communaut6 dans leurs
appartements privcs et meme avoir la libre disposition de leur
c'hapelle. Dieu veuille leur garder ce bonheur jusqu'au rdtablissrment de la libertO religieuse ! Et, puisque nous parlons de at
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Chine, je dois dire combien nous avons dt douloureusement surpris par la mort de Myr Deymier, archevdque de Hangchow. 11
s'etait retir6 dans notre maison du Bouscat et rendait des services a l'archeedque de Bordeaux. La maladie C'a enlevd en
quelques jours. Belle intelligence, cwur ardent, Mgr Deymier
s'6lait donne de toute son dme a la Chine des le ddbut de sa vie
sacerdotale. Elle aura en lui un protecteur dans le del. Je renoucelle mes condoleances & son frere, M. Joseph Deymier, que
son exemple avait aussi attire en Chine of ii fut visiteur de la
province maridionale. Expulsj de Chine apres une longue et
penible captivit6, it se ddvoue maintenant d la province de Turquie dont it a dtd nommd visiteur.
La province d'lran vient de perdre son doyen, frere Longueepee, decdedd l'dge de qualre-vingt-sept ans. Apres avoir ddbutd
en Abyssinie, ce bon frdre avait passe vinyt-huit ans en Chine
et it 6tait en Iran depuis vingt-cinq ans. Ses soixante ans de bonr
et loyaux services dans la petite Compagnie lui auront valu certainement une belle recompense au ciel. Puisse-t-il obtenir d la
province qui bineficia de ses derniers labeurs, le renfort que
nous demande avec une insistance bien comprdhensible son visiteur, M. Le Cunuder. II est trWs reconnaissant aux deux provinces de Turin et des Etats-Unis orientaux de lui avoir ceddd un
de leurs sujets. II serait keureux que d'autres provinces les imitassent.
La province du Levant comprend dans son ressort le Liban,
la Syrie, la Palestine et I'Egypte. C'est assez dire dans quelle
situation delicate se trouvent nos confreres de cette province.
Its ont pu cependant, grdce d Dieu, continuer jusqu'ici leurs
tuvres dans ces pays. La province vient de faire une perte sensible en la personne de M. Emile Joppin. 11 avait passe une
trentaine d'annees au college d'Antoura, d'abord comme professeur puis comme superieur. 11 succedait dans cette charge au
cdlebre M. Sarloutte. Ayant passe a d'autres mains la direction
du college, il y a un an, et nommd supdrieur d Beyrouth, M. Joppin qui venait de publier une tres intdressante biographie de
son prddecesseur, a dte atteint d'un mal implacable qui, en
quelques semaines, I'a conduit au tombeau. Sa vie de divouement et sa sdrinitd devant la mort en depit de terribles souffrances, sont une consolation pour les siens et en particulier
pour son frere, M. Paul Joppin, supdrieur de notre maison de
Notre-Dame du Pouy, a Dax.
En Alg•rie, nous avons passe au clerg6 diocdsain la direction du Petit Srminaire de Constantine, ce qui a permis de rdcupdrer quelques confreres pour d'autres ceuvres. Malgrd les troubles dont ce pays est le thidtre, nos confrbres ont pu continuer
dans la paix leur travail dans les missions et dans les Sdminaires.
Malgrd la grande distance qui la separe de I'Algdrie, c'est
de cette province que fait partie la mission d'Ethiopie. J'ai eu
la joie de visiter nos confreres d'Addis-Abeba dans les premiers
jours d'octobre dernier. Its se devouent gdndreusement d leer
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tdche. Mais celle-ci n'a pas actuellement l'ampleur de la mission
d'Abyssinie au temps des Coulbeaux, des Gruson et des Baeteman. Deux de nos jeunes confreres d'Addis-Abeba vont aider
les confreres hollandais dans leurs debuts au vicariat apostolique de Gimna oi le travail apostolique semble devoir 4tre moins
difficile et d'un meilleur rendement. Peut-dire est-ce aussi de
ce c6td-ld que s'orientera ddsormais l'activitt des confreres de
la province d'Algirie, envoyes en Ethiopie.
Apres avoir passe quelques jours en Ethiopie, j'ai gagnd
.Madagascar,en compagnie de M. Dulau, secrdtaire gendral. Au
cours des deux mois que nous y sommes restes, nous avons pu
risiter tous les postes occupds par nos confreres dans le diocese
de Fort-Dauphin. Bien que notre champ d'action ait diminud
de moitid par la cession que nous avons faite aux Assomptionnistes francais de ce qui sera bient6t le diocese de Tuldar, la
tdche est rude pour nos confreres de Madagascar. Ceux d'entre
eux qui vivent seuls dans un poste de brousse sont souvent tres
eioignds d'un autre confrere ; et dans certaines r6gions, les communications difficiles en tout temps deviennent impossibles A
la saison des pluies. Je n'en avais que plus d'admiration pour
'allant et la belle humeur de nos missionnaiies. On est amerveilld des resultats obtenus par nos confrbres en soixante ans
seulement de presence a Madagascar. Nous avons det tout particulierement heureux de saluer Mgr Sdvat qui, apr&s avoir
donne sa demission de vicaire apostolique de Fort-Dauphin, s'est
retire & Farafanganapour y dtre I'aumdnier de la grande lproserie confide aux Filles de la Charitd. Grande a dtW aussi notre
joie de nous trouver a Fort-Dauphinpour assister aux fetes de
l'intronisationde Mgr Fresnel commec evdque, a1oft il dtait seulement jusqu'ici Vicaire apostolique. A cette occasion a dtd
bini Ic grand college ddifiJ pres de la residence de nos confreres. La construction d'un autre college aux proportions plus
castes encore s'ach&ve a Farafangana, qui sera prochainement
son tour en evdche et oi I'on projette de construireaussi
erig &d
un petit Seminaire. II faut, en effet, intensifier autant qu'on le
pourra le recrutement du cleryd indigene. Les quelques prdtres
malgaches qui travaillent avec nos confreres leur apportent un
concours trbs apprdcid, mais le nombre des ouvriers est bien
insuffisant pour l'dtendue de la tdche. Je serais tres heureux
que les provinces qui pourraient le faire leur envoyassent du
ren fort. A Madagascar, les missionnaires ont toute libert$ pour
leur apostolat. Les chrdtiens trop eloignes du missionnaire voudraient avoir un pretre a demeure. Beaucoup de paiens demandent & entrer dans l'Eglise et il ne faudrait pas les abandonner
autx protestants tres actifs et nombreux d Madagascar. Tout au
long de notre voyage nous avons ete guides et entourds d'attention par le ddvoud Visiteur de la province, M. Cassan, et je saisis
cette occasion pour lui en dire notre reconnaissance. Que Dieu
soutienne ses forces dans une tdche que son zele pour le bien
spirituel et materiel de ses confreres rend souvent tres lourde.
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Dans la province des Etats-Unis orientaux, I'Universite de
Niagara Falls a cledbre son centcuaire. Le Souverain Pontife a
bien voulu souligner ce joyeux anniversaire par tu Bref trhb
6loyieux pour t'Universitl et le beau travail que nos confreres y
out fait. En temoiynage de son estime et de sa reconnaissance
pour les services ainsi rendus a l'Eglise, le Pape a dicernd a
notre confrere M. Meade, recteur de I'Unicersitl, ia medaille
, Pro Ecclesia et Pontifice ,,, et ii a teloignd le ddsir que I'Universilt de Niagara reioive I'institution canonique la mettant au
rany des Universitis catholiques proprement dijes. M. Zimmerman, assistant general, qui devait aller ensuite faire la visite
des maisons de la province des Philippines, a etd tris heureut
de me representer a ces belles solennitis. Le Sdminaire interne
de la province orientale des Etats-Unis se trouvait jusqu'd prdsent dans la maison du visiteur d Germantown (Philadelphie).
On l'a rccemmnent transfer da Ridgefield, dans i'Etat de Connecticut, oiu les seminaristes jouiront, avec un air plus pur, d'un
cadre plus favorable d leur formation que celui d'une tres grande
ville.
Dans la province des Etats-Unis occidentaux, le Seminaire
rigional de Denver a vu l'inauguration de ses nouveaut
btaiments a la construction desquels 'archeveque de Denver a gdndreusement contribud. Plus de cinquante archevdques et vedques entouraient pour cette inaugurationSon Eminence le Cardinal Mac Intyre, archevdque de Los Angeles, et M. Zimmerman
y representait le SupkrieUr geniral. On a confid aux conflrere
de la mdme province la direction du Siminaire C Regina Cleri »
a Tucson (Arizona). A Formose, 1.400 catechumines oat dtd baptises lors de la ftte de Pdques. Deux confrbres MM. CaUier et
Gallayher, sont alles rcnforcer nos missionnaires de la province
occidentale des Etats-Unis : l'on voil que le travail ne manque
pas.
Dans la province du NMexique une maison a ete6 rigde canoniquement d Ttalpan (Mexico). M. Morales, visiteur de la province, m'a demandd de le relever de sa charge et s'est mis d la
disposition de son successeur, M. Alduan, pour occuper n'importe
quel poste oft il pourrait rendre quelque service. Dieu le rdcompensera de cette simplicitd et de ce devouement. Les confreres
du Mexique peuvent s'adonner en toute liberte aux travaux de
leur vocation. Esperons qu'ici aussi le recrutement local s'intensifiera et permeltra d'etendre le champ d'action des confrdres.
Aucun fait saillant ne nous a ete communique de la vie de
la province d'Australie. Colleges et Seminaires confies a la Congrigation y sont toujours florissants ; et l'ceuvre des paroisses
et celle des missions continue de prosperer. Ce rejeton de la
province d'lrlande a pousse de profondes et vigoureuses racines.
L'annee qui s'acheve a etd marqude pour la province des
Philippines par la visile que vient d'y faire M. Zimmerman. 1
nous en a rapporte des informations tres consolantes. 11 se fait
du tris bon travail dans les Seminaires qui sont l'wuvre presque
exclusive de la province.
-r.~~ *"
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La province du Venezuela vient de cdidbrer ses noces d'aryent. Un programme de fetes bien organise s'est deroule successivement du 2 au 8 decembre dans plusieurs maisons de la province, avec la participation de M. Franco Vicente, visiteur de la
province de Madrid dont le Venezuela ddpendit jusqu'd sa recente erection en province autonome. Je renouvelle mes felicitations et mes veux & la province de Venezuela.
De la vie des deux jeunes provinces du Pdrou et de PortoRico nous n'avons rien appris de marquant. Les peuples heureux, a-t-on dit, n'ont pas d'histoire. Peut-etre la creation de la
nouvelle revue < Vincentiana n qui aura des correspondants
dans toutes les provinces, nous vaudra-t-elle de connaitre bien
des faits intdressants qu'on n'avait pas I'occasion de signaler ;
tous nous nous en rejouirons.
4 janvier. - Malade depuis nombre de jours, la Respectable Sceur Lacroix, secrdtaire gendrale des Filles de la Charite,
s'eteint au soir de ce jour, entourde inlassablement par les soins
dd\ouds et affectueux de ses compagnes.
Originaire de Bergerac (Dordogne), revue au srminaire de
la rue du Bac, le 22 mars 1907, Sceur Laeroix passe ses premiires anndes i I'Orphelinat de garpons d'Oullins (Rhdne). En
1911, elle est appelde au secretariat et y demeurera jusqu'au
bout, en dehors des six ans de Supdriorat au service de l'Hdpital Saint-Joseph (1940-1946).
L'Echo de la Maison-Mbre (fivrier 1957) a 6voqud avec coeur,
souvenirs, labeurs et impressions. De 1926 t 1940, Scour Lacroix
veilla sur cet Echo et fut chargee en ses debuts, de brasser, ordonner, cuire et distribuer u ce bon pain de chez nous ). DIs
le debut, de telles pages mensuelles r4alisent leur ouuvre bienfaisante ; progressivement, elles 6tendent leur rayonnante influence par d'intdgrales traductions et parutions en italien,
espagnol, anglais, allemand et portugais.
Seour Lacroix travailla egalement h la refonte et mise au
point de deux prdcieux livres de CommunautO : en 1925, Manuel
des Seurs Servantes, qui reprend les enseignements de saint
Vincent et met h jour les usages de la Communaut6 ; en 1935,
Manuel des Filles de la Charite, toujours en main parmi les
Filtes de Monsieur Vincent..., etc...
A cela, il faut ajouter le labeur du Contentieus, avec ses
numnbreuses et ddlicates demarches ; la prise en charge de la
direction du Secretariat en 1946, A la mort de Scur Ribiollet ;
!e travail que multiplie I'examen des Constitutions, celui de
I'Assemblee gendrale de 1956; et cette suite incommensurable
des affaires, lettres, d6cisions, soucis et labeurs quotidiens d'un
tti office...

Jusqu'au bout, Sceur Lacroix y apporte et maintient son
i-pri lucide, ordonn6, mdthodique... Toujours unie & Dieu, d'autre part, elle attendait I'appel supreme : il vint en ce soir du
premier vendredi de janvier. Elle etait prete...

ST. AWSE liAiWY UIBiRAY
Perryville, Missourl
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13 janvier. - A Limon (Costa Rica), meurt Mgr Johannes
Odendahl, vicaire apostolique depuis pros de dix-neuf ans. Sur
ce genereux missionnaire, M.. Meyer, visiteur d'Allemagne, a
reuni et envoyO I'essentiel des ddifiantes notes suivantes, toutes
en precisions.
Premieres anndes. Johannes Odendahl nalt A Cologne, le 28
septembre 1888. Son pore, marie A Gertrud Metz, itait un honorable architecte des bords du Rhin. Apres quelques 6tudes en
sa ville natale, Johannes fut admis (1899-1906) 1 Theux : en ce
college que la province allemande dirigeait alors en territoire
beige. Ce fut a Theux dgalement que le jeune colldgien fut admis
le 21 avril 1906, au seminaire interne, et passa plus tard aux
Etudes. LA encore, il emit ses vceux le 22 avril 1908 et requt
enfin la pr&trise, le 15 f6vrier 1914, des mains de Mgr Rutten,
eveque de Lidge.
Travaux et Offices. Place comme professeur au College de
San Jose de Costa Rica, M. Odendahl y resta et s'y depensa,
dix ans durant, de 1914 A 1924. Nommn directeur au grand s6minaire de Tegucigalpa (Honduras), en 1924, il en devint superieur
de 1929 A 1936.
Retournant alors & Costa Rica, au College de San Josd, il en
etait superieur d&s 1937. L'annMe suivante, M. Odendahl 6tait
nommi
vicaire apostolique de Limon, et devenait eveque titulaire de. Latopolis. Le 25 avril 1938, en l'eglise cathedrale de San
Jos6 de Costa Rica, ii recevait la consecration dpiscopale.
Mgr Carlo Chiarlo, nonce apostolique, officiait, assistS, en qualitd de co-consecrateurs par Mgr Sanabrio y Alajuela, archeveque du lieu, et par le lazariste Mgr Guilherme Rojas, pour lors
archeveque de Panama (cf. Sankt Vinzenz, 1938, pp. 101-106).
S'adonnant tout aussitdt avec zUle & I'organisation de son
vicariat (10.561 kilometres carres), Mgr Odendahl peut porter
de deux A cinq le nombre des quasi-paroisses, et, 4 la suite des
efforts qu'on devine, parvint & ordonner deux pr6tres indigines,
dont un noir, !e premier du vicariat. Pour ia direction de deux
ecoles de filles A Limon et A Turrialba, Mgr Odendahl put 4galement obtenir quelques Scurs tertiaires Capucines de Colombie et des Smurs de Notre-Dame de Sion. Devant l'augmentation
de la population, passde de 45.000 a 85.000 habitants, l'dveque
constata heureusement que le nombre des catholiques montait,
lui aussi, pour atteindre 70.000. Chiffres Oloquents et suggestifs I
Outre cet accroissement, Mgr Odendahl fut aussi console par
l'inauguration et benediction de sa cathedrale qui eut lieu tout
ricemment, le 12 d6cembre 1956.
Sa sante, h6las I se trouvait depuis quelque temps en dclin. Le vendredi saint 1954, au cours des c6r6monies A la cathddrale, ii ressentait une assez s6rieuse attaque d'apoplexie. De
fait, il ne s'en releva jamais completement. Mais son dnergie
le maintint cependant tout entier A son couvre apostolique... II
luttait contre la maladie qui pen B peu s'aggravait. Le vendredi
11 janvier 1957, pris d'dtouffements, il perdait connaissance.
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Transportd a l'h6pital de Limon, il s'y 6teignait, le surlendemain, dimanche 13 janvier.
Les obseques cedlbrees A la cathedrale de Limon, devant
une nombreuse assistance, furent pr6sidees par Mgr Odio, archeveque de San Josd, qui chanta la messe pontificale, en presence
de Mgr d'Alajuela. En cette cathedrale que Mgr Olendahl avait
eu la joie de consacrer et qui reste son ceuvre, le bon ouvrier
repose dans la paix du Seigneur.
Missionnaire d'une grande et virile pi6t6, bon theologien,
veritable ap6tre, dnergique, z6le, animd de I'esprit d'initiative,
avec toutes ces nobles et solides qualits, Mgr Odendahl donna
sa mesure dans le ministsre paroissial et I'administration de son
cher vicariat oi il se d6pensa sans compter, dix-neuf ans durant, jusqu'au bout. Opera ejus sequuntur ilium ! Cette euvre
demeure i
16 janvier. - Arrivd de Hollande, hier au soir, M. Frangois
Janssen prend a son tour I'avion de bon matin. Dans de semblables conditions et horaires, c'est la premiere partie du voyage
du TrBs Honor6 Pere se dirigeant vers Madagascar. L'avion hebdomadaire de la TA.I. (Transports Adriens Intercontinentaux)
mene en quelques heures A Djibouti. De l1, M. Janssen rejoindra
1'Ethiopie, oi l'attend la charge du vicariat apostolique de
Gimma. Recemment confi6 A la province de Hollande, ce nouveau
champ d'apostolat va remplacer pratiquement le vicariat apostolique de Surabaja, concretement fermd aux nouvelles recrues de I'apostolat neerlandais. Nos prieres et vceux accompa,
gnent M. Janssen, qui va connaitre la terre africaine, apres
s' tre dejt ddpens6 dans le nord du Bresil.
20 janvier. - Tout proche du Sacr6-Cceur de Montmartre,
en la vieille gglise paroissiale de Saint-Pierre (celle qui a entendu les vceux d'Ignace de Loyola et des premiers jdsuites I)
1'rEuvre de Saint-Pierre ap6tre celbre, ce soir, sa fete patronale. A 17 heures, Mgr Defebvre, notre confrere, 6evque de
Ningpo, chante la grand'messe pontificale devant une assistance
qui remplit cet antique edifice. Le cadre est venerable : achev6
sur la fin du xir siecle, ce seul vestige de I'abbaye de Montmartre, reprdsente la troisieme en date des actuelles gglises de
Paris : la doyenne dtant Saint-Germain des Prds, la cadette,
Saint-Martin des Champs... Elles sont d'ailleurs toutes trois du
xii sibcle ! Depuis longtemps, ce sont des aieules respectables.
Sous I'invocation de l'ap6tre Saint-Pierre, la c6remonie,
comme it se doit, revet un caractire nettement missionnaire,
catholique. Le diacre est chinois, le sous-diacre, du plus beau
noir, vient d'Afrique (de Yaounde). On entend des voix japonaises, des chants malgaches, et tout un chceur de seminaristes d'outre-mer. C'est la reconnaissance et tout ensemble la priere pour
la prospdritd de cette (Euvre de Saint Pierre ap6tre : I'extension
et la formation de nombreux clergds indigenes. Les voix, comme
les couleurs, chantent dans la lumiare.
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26 janrier. - Aux premieres heures de ce jour s'teint le
Frere Van dei -Brandt. Depuis Ie 17 aott 1951, il se trouvait A
l'intirmerie de la Muaison-Mere, edifiant chacun de ses visiteuri
de\ant une patience souriante rudeinent ilise a I'lpreu\e par
cette monotonie de journdes, passees dans une paralysie toujours plus accentuee. M. Tichit, \isiteur de la Chine septentrionale, raconte plus loin, pp. 88-104, cette vie du Frere Van due
Brandt. Ces pages dressent de notre ddfunt une attachante silhouette, une vivante \eocation.
Pour sa part, M. Engels, lors de la conference du 15 fdvrier
1957, laissa parler avec cceur et flamine, de tels souvenirs. Avec
quelques traits, il souligna dans lutre defunt, une ind6fectible
rtgulariti.
lun esprit et maitrise de soi, une heureuse rectitude de jugement. un amour du travail, un devouement souriant,
un grand esprit de foi, une liumilite reelle, une patience et une
delicate reconnaissance pour tous les menus services qu'on lui
rendit. Tout autant de vertus pratiques qui rendent un Frbre
specialement prdcieux.
Et M. Bizart, notamment, par la lecture de deux lettres recentes, lettres de sa famille, lignes d'une remarquable il6vation
d'hme, conclut fort heureusement que la grAce d'un tel milieu
familial explique beaucoup de choses : le terrain Rtait notoirement excellent, et la seutence divine a porte du fruit en abondance.
27 jancier. - A midi. a I intirinerie s'eteint le mince souffle de vie de Frere Guillemard. Sur cette figure de coadjuteur,
en l entretien sur ses vertus, te Frre iros, interrog6, degagera
tidiletnent le seas de cette existence. Voici re ttinoignage, qui
remd Iitl ia silhouette morale et la ]hio. dce modeste devouement a I'ecole et dans la famiille de saint Vincent :
Le Frere Guillemard a did pour tous un Frbre coadjuteur
bien sympathique. ne refusaut aucuu scrcire, cherchant a se
rendre utile dans la mesure de ses forces. II inerite qu'oa yarde
de lui un bon soucenir et qu'on s'edifie de ses vertus.
II Rtait ne le 6 janvier 1887, i Il'ontarlier (Doubs). II fut
baptis6 le 29 jancier et relut les prdnoms de Fdlix-Esther-Joseph.
Sa famille Rtait paucre et comptait djia une fille. La mdre
mourut peu apres. Le pare, bourrelier,fu' victime d'un accident
qui nkcessita Vlamputation d'un bras. Aus;s, tigd de six ans, FMlix
fut plact a I'orpheiinat tenu par les Filles de la Charitc, 6 Chambon-Feugerolles (Loire). Bient6t, on reinarqua sa vive pidtd et
sa docilite. A onze ans, lors de so premiere communion, ii se
sentit appel d la vie religicuse. Au mois d'octobre 1901, dans
sa quinzieme annde, les Swurs le placerent comme domestique
chez les Lazaristes nissionnaires d'Aurillac ; ii y. resta deux
ans, charyg d'entretenir la proprete de la maison. Decant un
desir affirme de vie religicuse, M. Demion supdrieur d'Aurillac,
le prdsenta i Saint-Lazare, comme frere coadjuteur, oit on 'admit au postulat le 27 norembre 1903, d'abord d I'office de la
propret6. Enfin, it prit l'habit et commena son seminaire le
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21 mai 1904. 11 avail di.-sept ans. Le directeur des Freres dcrivait de lui : , Ce petit Frere, tout jeune qu'il est, montre beaucoup de bonne volontd.
La bonne volunte fut, en effet, uoujours, sa principale qualite. Ses noyens etaient limitds et sa sanlt
dWficiente, on ne lui promettait pas lonyue vie. Lui-meme se plaisait a1 raconter que M. Forestier, premier assistant, et assistant
de la Maison-AMre, lui avait affirmd un jour qu'il ne ferait pas
de cieux os. 'lus tard, vers 1910, le Frere Guillemard agant cu
i sIubir 'optration de l'appcndicile, 1. Forestier etait a.'lc Ir
Voir Ai 'h6pital, la veille de l'opdration, et l'acait exhorte a se
prdparer d laamort, car, lui disait-il, yous n'dtes pas fort, et I'on
ne sait jamsais ce qui peut arriver. Dans ses dernihres annies,
le Frere Guillemard, en souriant, etait hcurcux de faire remarquer que malyrd les previsions pessimistes de M. Forestier, il
acait atteint sa soixante-dixieme annae.
Le Frere Guillemard fat un modele de boa seminariste et,
en le proposant pour le Bon Propos, le directeur des Freres, disait : ( Tout le inonde est content de lui. n Ie tait encore itce
moment-l d a'Office de la propretd.
ei ddcembre 19106,
C'est au rfectoire que je l'ai trour,,
quand je suis arrive ici comne postulant. De suite, je l'ai appr"cie. II etait petit, malingre, souffretcux mais bien idifiant et
bica devoud. En dehors de son office, pendant la recrdation, ii
coupait les cheveux aux Freres. Deja, on voyait qu'il cherchait
J. rendre le plus de services possible. Saus doute il dtait lamabin
dans son travail, mais itfaisait bien ce dont ii dtait charyg, ne
perdant pas une minute, restant toujours utiletent occupd. On
le fit passer par plusieurs offices : sacristie, lingerie, avec quelqucs emplois annexes : excitateur, coiffeur ; it acceptait tout.
Je crois qu'il n'a jamais rien demand6 ni rien rvdcuse en fait de
placements ou tracaux, parfois bien penibles pour lui ; it ne
refusait rien et it tMnoignait toujours d'une bonne volonte admirable. Apres avoir 0td rdformd pour le service militaire, il fit
les va'eu perpdtuels, i la Maison-MIre en prdsence du TJH. Pare
Fiat, le 7 novembre 1909. L'annee suivante, it fut placid Noto,
en Sicile, oi, en 1910, it eut pour supdrieur M. Verdier, le futur
Supdrieur gdndral. A ce moment-li, je l'ai perdu de vue et nous
ne nous sommes relrouvds ici qu'apres la guerre, en 1918. 11
itait alors revenu 4 la Maison-Mbre en 1915, et reCut son placement a la sacristie. En 1919, il fut nommd au secrdtariat;ii y
resta jusqu'en 1927. I1 fut alors envoyd a Folleville, o il ne
resta gudre qu'une douzaine de mois. En 1929, it se trouvait a
Musincus oil ii ne put demeurer, car it avait pour office la
culture du jardin, ce qui dvidemment dtait au-dessus de sea forces. Mais encore ld, son obdissance fat admirable, car it ne demanda rien, faisant ce qu'il pouvait ; aussi son supprieur, tout
en louant sa bonne volonid, constata qu'il dtait vraiment incapable de ce travail et demanda son changement. Ce fut alors la
maison internationale de Rome. II y resta trois ans. En 1933,
it revenait a la Maison-MBre oA it vient de terminer ses jours.
Pour la troisieme fois, ii fut alors plac d la sacristie, mais
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I'annee suivante on lui confia la garde de la porte du 93 ; i
dtait en mime temps charge de la sacristie des tribunes, sans
oublier le soin des cheveux et tonsures. Ainsi, pendant pres do
vingt ans, it s'est acquitt6 de ces divers offices, 4 la satisfaction
de tous. Ces cinq ou six dernieres anndes, il dtait pensionnair?
de l'infirmerie, mais, tant qu'il a pu, it a encore continue a s'occuper de la sacristie des tribunes, sans oublier cheveux et tonsures. En outre, ii rendait maints petits services A l'infirmerip.
On peut dire qu'il a ete toujours occupd jusqu'au bout, cherchant d se rendre utile jusqu'd la fin. Alors, qu'il etait deja bien
fatigue, it renait de l'infirmerie pour la sacristie des tribunes ;
it aimait ce travail. II ne pouvait souffrir un grain de poussiere
sur les retables des autels, et, rangeant les ornements avec un
soin meticuleux. Sa foi y trouvait satisfaction,car it etait pieur;
il tracaillaitpour le bon Dieu.
II resta un bon Frere, anime de l'esprit de sa vocation, pieur,
devouo
, charitable. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de son
prochain, et si on parlait avec lui des dafauts de quelqu'un it
trouvait toujours quelque excuse d faire valoir.
It s'entendait bien avec tous. Cependant il avait quelque'
poussees de susceptibilite et quelquefois it lui arrivait de prendre la mouche devant une contrarietd. Mais it revenait vite et
ne gardait pas rancune. Cela prouve d'ailleurs qu'il se surveillait, car, habituellement it condescendait. Par ailleurs, it etait
sensible quand on lui faisait plaisir et se montrait fort reconnaissant. II avait bon caeu et etait heureux quand it pouvait
faire plaisir 4 quelqu'un.
It aimait sa vocation. Quand it est entre comme postulant, d
la question : Pour quel motif voulez-vous dtre frere ? II a rdpondu : Parce que je crois que c'est ma vocation.
Sa vocation, it l'aimait. Les defections de quelques-uns lui
causaient une vive peine. De mdme quand il voyait quelqu'un
peu fiddle d la regle et aux exercices de pidtd, ii en temoignait
sa douleur, tout en restant charitable et cherchant d excuser.
permettait.
Iui
Pour lui, it etait rdgulier, autant que sa sant le
Ce que j'ai le plus admire, c'est son obeissance. II n'a jamais rien
refuse. A un moment, ii fut charge de sonner la cloche quand
les clercs 6taient absents. Monter trois Rtages et sonner etait
certainement fatigant pour lui. II ne se plaignait pas. D'autre
part, il dtait quelque peu artiste, aimant la musique et le chant
bien exzcutd ; it avait du goat pour le dessin ; possedait une
belle dcriture, appliquee et bien lisible. En tout ce qu'il faisait,
it voulait que ce soit du beau travail, bien fini. A la porte du 93,
it s'occupait A fabriquer des petits objets en bois qu'il destinait
i la vente de charit6 pour les Missions. C'etait une pensee d'apostolat. II avait aussi, au 93, d s'occuper des pauvres qui venaient
chercher a manger. AprIs le diner de la Communaute, ii se rendait d la cuisine et remplissant les gamelles de ses pauvres, et
les servait du mieux qu'il pouvait. 11 aimait cet office qu'il avait
vu faire autrefois au bon Frere Allahverdi, qui avait sollicit6
comme une faevur d'en Otre charge, et qui, de connivence avec
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le Frre Barras, se faisait un plaisir de bien soigner ses amis
les pauvres. Le Frere Guillemard s'esttimait trs honore de
continuer ainsi la tradition de ces anciens freres, qui ont laisse
un vivant et edifiant souvenir.
18 fevrier. - II y a un an, en 1956, mourait subitement i
La Madeleine-les-Lille, l'abb6 Thellier de Poncheville que, plusieurs fois 1'on vit et entendit rue de Svres. En ce premier anniversaire, la lecture du r6fectoire nous prdsente tous ces jours-ci,
I'Abbd Thelier de Poncheville, par Jean Guitton. Le livre reste
dans la note charmante des ouvrages bien connus de I'illustre
professeur : philosophie, religion, essais, portraits. Dans cette
esquisse biographique, en un certain sens, on trouve presque
plus du Guitton que de la riche personnalitl de son h6ros. Tout
aspect dans cette vie de I'abbd : le cadre, la personne, I'activit6,
tout sert de pr6texte et d'occasion aux vues et rdflexions d'un
esprit qui fuse et s'dlance dans un ciel dgagi. C'est alors feu
d'artifice, projection animde et vivante. De temps & autre, on
revient a I'abb, inais c'est pour repartir encore. L'esprit du
lecteur reste charmn
et idifid.
De IA quatre ou cinq actes : esquisse pour un portrait, 6vocation des rencontres de l'abb6 et de M. Guitton, et 6changes
de quelques paroles : Limoges (1912), Paris,en un abri de guerre
.1918), Clamart (1920), Jdrusalem (1935), Castelgandolfo (1950)
et enfin Paris (1955).
De ces contacts rapides, de ces quelques mots alors dialogues, surgit une double 6vocation du pretre : mystere du silence
adorateur, et tout ensemble mystere de la parole du prophUte.
Ce sent 1&quelques 6.lments pour un portraitoi la taille 1lancde
de Thellier de Poncheville est habit6e par une noble Ame de
pretre. Voici des lors, tout h fait dans son genre, quelques touches souriantes de I'auteur :
(Page 63) 4 Pour beaucoup d'entre nous, le corps que nous
aeons tird au sort des chromosomes que nous portons comme
an fardeau, selon le Livre de la Sagesse, 'est pas une ressemblance avec ce que nous sommes. Je connais des Otres intdrieurenment tres douloureux, et qui ont un visage jovial, 6panoui.
In'ersement, des tdres tendus, tristes, dont les traits du front
indiquent les noirs soucis, et qui sent des gens de bonne humeur,
prenant les choses comme elles viennent, c'est-a-dire les prenant
bien, ou des etres tres mystiques qui ont des corps dpais, comme
il arrive si souvent dans les pdninsules d'Europe, des etres tout
de grace, affligds d'un surplus encombrant, des philosophes obeses, des ascetes qui apparaissent avec des dpaisseurs inutiles.
Saint Thomas avait un corps considdrable ; le vdritable visage
de saint Antoine de Padoue 6tait celui d'un Portugais gras.
L'abb6 Thellier de Poncheville disposait d'un corps dlance, dlastique, et surtout d'une ddmarche qui toujours etait recueillie,
solennelle, comme s'il avait toujours port6 le sacrement sur lui.
Et, devant cette silhouette, I'auteur, avec feu, rend un t&moignage qui constitue une imprescriptible obligation pour tous
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ceux qui out reinontri et friquenti un noble exemaple, une belle
Tels furent pour M. Guitton lui-mime, un
leur d'lhuanitr.
'Pouet, un iBergson, sans oublier les nobles figures du pas-e,
thlimes de luqelques-uns de ses livres, Plotin, Pascal, Leibnitz...
Pour aujourd'hui, parni de multiples occupations, le rapide
et cliarmant portrait de I'abbe s'achbee par un paralldle t.\:
M. Pouget. Le rapprochement, lui aussi, demeure sugcestif, te
reste caractristilu ede la manilre dlari.issante de !auteur.
Qu'o en jgP
SJe ime rccucill ue deruicrre fois sur ce tisuye qu'il ct
situer l'ami disparu duns cut
/
duuox d'dTquer. Je cherche
unriers des consciences que j'ai coanucs. pressenties, et qui lui
sont apparentecs. Je voudrais le cerner le plus p1ossible acant
de Ic quitter a jamais.
Et quand je le compare t M. Pouget, dont j'ai suc le sangy
peundant lant de jours dans sa pauvre cellule d'aceuyle, j'aperP.ouyet ,t
eois une diffprencc immense et presque cocasse..
i'abbi Thellier ne se connaissaieut pas ; its

ue in'ont jamais

tpaNrd l'n de I'autre. Cela est dtrange de voir cette absence de
commiunication entre les grands spirituels d'une tpoque. II sembie que Dieu les ait produits eommie les itoiles pour cliygater
dans la nult et sans voisinage. Plus tard, quelque ldgende les
fera se rencontrer. En attendant, ils n'ont que ma boite cranicune pour se retrouter. L'abbO Thellier n'Otait ni un savant,
ni un drudit on un penseur. II avait des dons incerses et une
nature trop milodieuse. Je me rappelle qu'un jour, voulant
tblouir M. Pouget et lui communiquer mon admiration pour le
Discours de iossuet sur I'acte d'abandon, ii se mordit les ongles
et dit : c Pour parler a des novices, I'aiyle se faisait le bee
fin. , C'est assez dire qu'il n'acait pas de yoit pour i'dloquence.
II n'avait pas voyage : la cecitd lui etait un cloitre, comme d
Mlgr de Segur. M. Pougetl dait un paysan ydometre, et t'abbd un
Oentilhomme prophete. L'un Ctait court, ramass6, penchd en
acant par eI poids du crdte. L'autre etait droit, effile comme un
cerge, avec une tete aux rides aristocrates. L'un dtait toujours
occupc a sublimer les problWmes et a les faire se dissoudre dans
I'amour ; I'autre les abaissait plut6t jusqu'd leurs ddtails les
plus precis, jusqu'aux difficultls concrites, et il les laissait sans
issue, ourerts, les uns a c6td des autres, comme sent les choses
dans la nature, - la solution et I'amour lui paraissant donnds
par surcroit. une fois tout bien mis en place. L'un utilisait le
langage, les figures, l'art du rdcit, la rhdtorique. L'autre ne savait plus parler de la sorte : a la maniere des paysans ou des
physiciens, it d6crivait, ii grognait, ii chiffrait, ii se taisait longuement. Le chdne et le peuplier. L'ombre de Rembrandt et le
genre de clarl&propre a Fra Angelico. Le climat de Pascal et
l'air de Fdnelon. Le cube et la colonne. Mais, de mWme que les
points d'un c6ne, tres distants a la base, arrivent a coincider at
sommet, de meme its 6taient bien identiques sur le fond. Ils
avaient la meme horreur presque physique de la possession, le
besoin de ne pas avoir, mime dans le vetement, le besoin d'user
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en tout des moyens les plus paucres. Et, pour le don de leur
personne. pour celle disparilion de soi dans les conseils qu'ils
donnaient, pour la lumiere simple qui dlaanait de lear prdsence.
ils etaicnt bien semblables, cet homane du Centre ct cet homme
du Nord de la France ; ces deux races, ces deux regards, I'un
cide, I'autre percant, en qui revivent ici la mthode de Monsieur
Vincent, et lAi lesprit de saint FranCois de Sales. ,

4 mars. - A Monterrey (lexique), ci6t historique, Mgr I'archel\eque Adolfo Espino y Silva pr6side a !'inauguration et beneidiction de I't6glise de la Mdaille Miraculcuse. Ce sanctuaire,
souliait par I'actuel curd de la cathddrale, Antonio llios, fut
prepare, cinq ans durant. par les perseverants efforts des Lazaristes retournes a Monterrey, d'oi ils a\aient tdeexpulses en
111i3, par la persecution de Carranza, alors qu'ils dirigeaient Ie
srminaire diocdsain (cf. Analcs de Madrid, 1957, pp. 175-180).
L'intdrieur de I'eglise, tout en biancheur, evoque la chapolle parisienne de la rue du Bac, avec sa nef. sa voute et ses
tribunes. A I'extlrieur, sur la rue. se profile une dldgante tour
d'un art roman stylisd. Les parois intdrieures sont ornees de
peintures. Cesar Onativia, artiste espagnol venu de la Havane, y
a reprdsente notanmnent un couronnement de Notre-Danme de la
Aeldaille Miraculeuse qui se dresse parni la double sedne des
manifestations mariales h sainte Catherine Labour6 : entretien
av\c !a Vierge et apparition, ostension de la M6daille. Dans la
nrf. d'autres peintures montrent la madone mexicaine de Guadalupe. accompagnee de la carrure trapue d'un pdre Franciscain et celle du cdlbre Basque Zuniarraga, premier dv4que et
archieveque de Mexico (de 1527 au 3 juin 1548). La, dgalement,
parmi les figurants, le peintre a silhouettd quelques Lazaristes
de notre temps, les artisans de cette ,glise : Morondo, Alberdi,
.isa, etc...
Belle journee qui prend rang. en cette ville et diocese de
M(nterrey, parmi les recentes ou futures inaugurations de maints
centres religicux en construction et en projet : paroisses, dglises
ntcessaires a chaque cit6 qui s'agrandit. En tous pays oh la foi
vit, l'Eglise s'avere bAtisseuse..
Fernand COM.iBAi-zIEn.
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ANTOINE FIAT
(1832-1915)
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE
(Cf. Annales, t. 121, pp. 103-143 ; 299-335)
Chapitre XXIX
1879 (suite)
M.

FIAT ET LES MAISONS

HORS DE FRANCE

RELATIONS AVEC LES ]'FRANGERS A LA CONGRIGATION EN 1879

AprBs avoir parli des relations de M. Fiat avec les confreres et les Smurs de France, parcourons maintenant les autres
pays du monde.
En Allemagne, ii y a la persecution. Bismarck et Falk
avaient engag6 la lutte pour la culture (Kulturkampf) contre
I'Eglise catholique. Les Jesuites et les congrdgations soi-disant
affiliees aux Jesuites avaient elt exclus du territoire de I'Empire. Or, d'apres une d4claration du Bundesrath, les Lazaristes
dtaient affilies aux Jesuites. Des mesures vexatoires furent prises contre les seminaires, la nomination des cur6s, etc. Pie IX
s'6tait opposd fortement contre ces mesures. Leon XIII essaya
de ramener la paix entre le Saint-Siege et I'Empire.
En 1879, les confreres sont dans I'incertitude sur leur
sort. M. Fiat dcrit en mars 1879 : " Pendant que j'tais & Rome.
on parlait d'une entente entre le Saint-Siege et le cabinet de
Berlin. Espirons que vous ne serez pas inquidtis. , Les confreres se sont rdfugies en Belgique. M. Fiat remercie l'6veque de
Liege de la bienveillante protection qu'il accorde aux missionnaires de Tieux. Quelques mois apres. M. Fiat annonce que a les
trois maisons de Andrimont, Martelange et Theux sont quelque
pea mtenacies. n I1 derit au visiteur, M. Marcus : a J'ai h4te
d'apprendre quelles garanties d'avenir vous laissent les dispositions du Gouvernement. , Le mois suivant, M. Fiat b6rit 4
M. Marcus : < J'ai di rdpondre plusieurs fois a la police qui esi
venue pour avoir des renseignements sur votre compte. Aujourd'hui encore je ciens de quitter un employV de la police. , Le
meme mois, juillet 1879, il ecrit h M. Marcus : c Votre sdjour en
Bclgique est difficile. Voyez avec votre Conseil les mesures a
prendre et transmettez vos directives d chaque confrere. ,
M. Fiat autorise un confrere allemand h se rendre en Autriche
dans le cas oi ii serait obligd de quitter la Belgique : , Espdrons
que le maucais temps ne sera pas de longue durte. II6crit A
un missionnaire allemand en r6sidence h Fortaleza : aVos confrres et freres prussiens qui habilent en ce moment la Belgique sont menacds d'etre expulsds de ce pays. n En aot,. M. Fiat
ecrit au Visiteur des Etals-Unis : , Je vous envoie M. Wotruba,
chasse de Belgique. »
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Le i" janvier 1880, M. Fiat eerit dans sa circulaire : a Nor
confreres de Prusse dtablis en Belgique sont toujours en butte
d la contradiction. Ils ont df abandonner la paroisse de Martelange et its s'occupent en ce moment d chercher une autre risidence pour le nombreux personnel d'Andrimont oit its ne peucent plus rester. Its souffrent pour la justice ; Dieu ne peat manquer de les bUnir ; je l'en prie de tout mon cur. a
M. Fiat ecrit A M. Marcus : a Vous pouvez nous envoyer tous
les jeunes gens que vous croirez aptes a notre Institut. , Notons
qua cette 6poque M. Schuckart, futur sous-directeur a SaintLazare, est ordomin
pretre.
Des confreres d'Allemagne demandent A aller quelque temps
dans leur famille. M. Fiat le leur accorde. Un autre demande la
dcmiission. M. Fiat le supplie de demeurer fiddle a sa vocation.
La situation en Autriche est meilleure. Les confreres ne
sont pas inquie6ts. M. Fiat les loue de leur r6gularit6. 11 leur
continue ce que le PNre Bor6 avait Rtabli pour les messes, a
savoir que l'on donnera dix francs par mois A ceux qui acquitleront toutes les messes aux intentions de la Congregation. La
double famille marchait bien sous la direction de M. Mungersdorf
et de la Sceur Brandis. On reclamait missionnaires et Soeurs
en Hongrie. Ces dernieres avaient fait merveille a Szegedin oi,
par suite des inondations, sur six mille trois cents maisons, it
en restait trois cents, et sur soixante-dix mille habitants, dixneuf mille 0taient demeures, les autres etant morts ou dispersos. II y avait alors huit maisons de Scfurs A Budapest. La Sceur
Brandis avait pu venir a Paris; elle avait Atd enchantee de
faire connaissance avec M. Fiat. Ces deux imes sympathisirent
toute leur vie, animnes qu'elles dtaient du mdme amour de Dieu
et des Ames. A la fin de 1879, on parlait de er6er une province
de Soeurs en Hongrie.
En Belgique, il y avait la persecution au point de vue scolaire. Le ministre, M. Frere-Orban, voulut 6tablir la neutralit6
scolaire. Les 6v4ques r6sisterent. Cette persecution aboutit au
retrait de la 1Pgation beige au Vatican et au depart du nonce de
Belgique.
.I.Fiat, dans sa correspondance, engage les Sceurs L suivre
les directives des 6evques. La difficultd venait pour elles de ce
que les administrateurs de leur maison suivaient les directives
du -ouvernement. D'abord, M. Fiat conseille la moderation,
cormne le Saint-Siege : a Refusez-vous absolument & toute signature, soit pour, soit contre les administrateurs. a Quand la loi
fut vot6e : a Si les dvdques interdisent les dcoles communales,
on ne pent pas aller contre cet interdit. Si vos administrateurs
exilent que vos enfants aillent d l'dcole communale, nous verrons s'il ne sera pas mieux de vous rappeler. n A une autre
So ur : a Ilest bien triste de penser qu'on va vous enlever vos
crucifix des classes. II faut protester d'une maniere respectucese. AA une autre Scour : PPuisque le ddsir de Sa Grandeur
est que toutes les congrdgations donnent leur ddmission de

- 44 I'oole coimmiunale, it faut vous y conformer et faire tout ce que
Svous pourre: pour onerir une ecole libre. ,
A uie autre Swur : u C'est bien triste de voir avec quel
achari'nlment on poursuit

'i'nite des paucres cufants. C'est une

O'ucre infernale. Mais prions et ayons confiance ; la lutte est
trop ciolente pour durer longytmps el la cause du bon IDieu
finira par trioumpher ; iln'y a pas I cn douter.,
Les Suurs sunt alors inlities a ou\rir des Ucoles libres. Les
cures or.anisent des conftrences pedagogiques pour les Swuurs
des ecoles liiLres. On consulle le Pere Fiat i ce sujet : a En
France, ripond-il, on ne permnet pas aux Steurs d'y assister. Mais
il faut sacoir se plier aux ndcessitis du temps oft ious vicons.
Je crois devoir cous periettre d'assistcr f ccs confirences. , Le
succes couronna les efforts des Soaurs : Je
ic me rdjouis des bdundictions de Dieu sur cos dcoles en depit des efforts de V'iapiedt.

,

Pour reparer le inal caus6 par les perskcuteurs, des Swurs
demandent hiprendre la discipline. M. Fiat permet habituellement. 1 refuse a une Soeur. Elle avait soif de mortification;
elle voulait imiter son epoux crucifie. M. Fiat lui ropond que
a Jesus a et6 obdissant jusqu'i la moort, qu'elle doit imiter
I'obeissance de Notre-Seigneur. ( C'est pour cela que je rous refuse la permission. , II I'engage a mortifier sa volont6 propre
par la rdgularite et le travail de l'office.
D'autres Sceurs voudraient communier plus souvent en
esprit de reparation. M. Fiat. par crainte de manquer a l'esprit
de saint Vincent, fail des difficultes : c La communion quotidienne est une chose bien exccllente, kcrit-il ; et pourtant saint
Vincent n'a pas jugP d propos de la permettre & ses filles. La
pratique de l'uniformitd est bien belle et contribue puissamment
imaintenir l'union et la charitd. Je crois que le bon Diet
sera plus ylorifie par I'uniformitd que par la communion quntidienne. ,,Plus tard, quand Rome aura parle, M. Fiat n'ecrir
plus ainsi.
En Belgique, conime ailleurs, il faut recommander la charit. M. Fiat le fait. Aux supdrieures, il recommande ,cd'dtre de
bonnes meres pour leurs compagnes et de vivre au milieu de
leurs compagnes comme l'une d'entre elles. , Aux inferieures
il 6crit :
Mettez toute votre confiance en votre bonne su;erieure. Une ecorce un peu rude cache quelquefois un bois prdcieux et il n'est pas rare, sous un visage sdrieux et austere, de
rencontrer un ceur ddvoud et affectueux. , Enfin il insiste iur
ia charite entre compagnes : ( IIn'cst pas vraisemblable que la
Sceur N... ait dit les paroles que vous rapportez. Ii faut vous
tenir en garde contre les rapports qui tendent d ddtruire la charite. ,
A toutes, supdrieures et interieures, il ecrit : a Vie de famille. N'auriez-vous pas I'une ou l'autre quelque chose a vous
reprocher d ce sujet ? Eh bien ! changez de conduite. ,

-

45 -

A cette dpoque, ii n'y avail pas de confreres au Danemark.
l.e 1" octobre 1879, le Prefet apostolique de Copenhague aurait
bien desire en avoir. M. Fiat lui dit tout le regret qu'il a de ne
pou\oir en envoyer.
Nous avons parld plus haul du voyage du Pere Fiat en
Espayne. It6sunons niaintenant sa correspondance avec confreres
et Swurs d'Espagne pendant cette annee 1879. D'abord M1.Fiat
se proccupe d'organiser la direction des Sours. En Espagne, le
Visiteur des confrrees est en Inlme temps directeur des Seurs.
11. Fiat traite avec M.. Maller de cette question qui le prdoccupe.
11 ainierait mieux que le directeur fit distinct du Visiteur ;
maiis, conine il y a des inconvn6ients dans les deux systimes,
il demande l'avis de M. Mailer. -M. Mailer est pour le maintien
de ce qui existe. Dautre part, un confrere espagnol est un peu
picssimiste sur I'avenir de la province. M. Fiat lui kcrit : , Je
iw puis partager vos iddes sur L'avenir de la province. Meliora
confido. )
On avait conunence dans les Annales une serie d'articles sur
I'listuire de la Congregation en Espagne. M.Fiat tit sans retard
interrompre cette publication, car ii craignait qu'elle ne troublat la paix qu'il voulait paterneliement r6tablir entre les deux
provinces de Scwurs. Voici en effet la lettre qu'il ecrivait en
a\rit 1I79 : a J'aurais etC bien contrist6 si vous aviez publid en
cspaunol I'historique des affaires des Scurs en Espagne. J'ai fait
arr,;ter ici la publication qu'on voulait en faire dans les Annales.
(:a ,cut tout ydter et tout compromettre. Puisque Rome a parle,
U.us ne decons pas avoir I'air de vouloir retirer ce que Rome
accortde.
M. Fiat ecrivait d'autre part a la Visitatrice, le 16
jant ier 1879 : " Depuis loigtemps Dieu in'a donn6 un amour
trs grand pour les confreres et Swurs d'Espagne., MI.Fiat reconuinandait alors h la Visitatrice : 1° De faire lire les Conferentes et lettres de saint Vincent ; elles doivent Utre dans toutes
les inaisons ; 2" de travailler A 6tablir des relations de fanille
enlre les Scurs A voile et les Sours & cornette ; je desire l'union
la plus etroite ; 3 ° de dissiper les prejuges qu'on peut avoir
coittre nous; nous n'avons d'autre pr6tention que la prosp6rit6
de votre province, la gloire de Dieu ; nous ne voulons pas faire
de- S-jurs, des francaises, mais de vraies filles de saint Vincent ;
4" de favoriser dans vos maisons l'introduction des livres de la
Co~ iniunauti, des pratiques de la Maison-Mere ; 5" d'envoyer
ufit copie de cette lettre A toutes les Saours Servantes.
M. Fiat fut grandenient consold par le rkcit que lui fit
M. \rnaiz, d'une grande mission prdchde h Siguenza par les
c'•i:-,'-res espagnols. Le compte rendu parut dans les Annales.
l) y avait A Madrid une maison de confreres franqais, qui
av:,'it le soin de l'eglise Saint-Louis, dglise de l'anbassade
fra: ,;ise. M. Caries en 6tait le superieur, mais ii avait des diffir i:is avec le Comit6 de I'Ambassade. M. Fiat I'encourage, mais
ne ý nible pas se rendre compte de la situation spdciale de la
nim.:-in qui, en somme, dtait une maison de 1'ambassade. Or,
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celle-ci prefdrait M. Alvernhe ; ii fallut done passer la patente de
supdrieur A ce dernier. M. Caries accepta humblement et boanement cette modification et resta simplement dans la maison
comme confrere, & Ja satisfaction et admiration de M. Fiat. Notons quelques rdponses de ce dernier, au sujet de quelques points
sur lesquels le superieur le consulte. c Pour entrer dans I'esprit
de l'Eglise, ecrit-il le 13 janvier 1879, it ne faudrait jamair
exposer le Saint-Sacrement pendant la messe, puisqu'il est ddfendu de dire la messe d I'autel de l'exposition et d'y donner
la sainte commmunion. Une autre rdponse concerne le costume
des frbres coadjuteurs : a Le chapeau pliant n'est pas celui que
doivent porter nos chers freres ; it faut bien veiller d ce qu'il
ne s'introduise pas parmi euw des usages autres que ceux de
Paris. n
Une lettre du 21 juillet 1879 nous montre comment on
ddforme les paroles des supdrieurs. Un confrere avait ecrit k
M. Alvernhe, supdrieur, que le Pire Fiat lui aurait dit que le
premier venu pourrait remplacer le supdrieur. M. Fiat proteste
et ecrit au superieur : t Je sais mieux appr6cier vos marites
et les difficultds de votre situation. )
Passons maintenant en Irlande, I'le des saints. M. Fiat envoie une circulaire k 'Irlande, a chbre au cteur de saint Vincent n. II constate que les confreres donnent I'exemple des vertus
sacerdotales, savent se faire aimer du clergd ; que la b6nddiction
de Dieu est sur leurs ceuvres; il leur permet le lever de cinq
heures parce qu'ils doivent travailler tres tard dans la soiree.
M. Duff, Visiteur, expose & M. Fiat un certain nombre
d'usages propres k la province. On prend tr6s souvent des bains
de mer et on loue pour. cela une maison sur le bord de la mer.
A certains jours de fete, le diner se prolonge plus de trois heures, suivant I'usage du pays. On chante pendant ce repas. Tout
se passe tres bien. II n'y a aucun ddsordre. M. Fiat prie le Visiteur de veiller A ce qu'il n'y ait rien de reprehensible dans sa
province et de remddier aux d6viations possibles.
A Blackrock, ii y avait conflit d'autorit6, parce que i'on no
savait pas exactement quels 6taient les pouvoirs du superieur,
de I'assistant, du procureur. M. Fiat precise ces pouvoirs dans
une lettre curieuse datde du ii septembre 1879 : a L'assistant et
le procureur out droit de visiter la cave, le grenier,la d6pense ;
I'assistant doit veiller a ce que les officiers infdrieurs fassent
leur devoir ; le procureur ne peut rien ordonner, mais seulement
avertir le supdrieur et l'assistant.Le procureur, de Vordre du su
pdrieur, achete le vin, le bl, les dtoffes ; l'assistant doit avoir
soin que ces emplettes se fassent dans le temps propre et
qu'dtant faites, elles se conservent. Le procureur peut les visiter pour avertir le supdrieur ou 1'assistant si quelque chose soe
gate ; ni l'un ni I'autre, mais le seul supdrieur, peut prescrire.
au frere ce qu'il doit acheter pour les repas, d moins que la•
supdrieur n'en ait chargd 1'assistant pour quelque raison. Le pro-,
cureur doit garder ce qui est n6cessaire aux usages journaliert
comme papier, plumes, ceintures, encre, etc. ,
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M. Fiat permet au Visiteur de confesser les Dominicaines ;
il I'engage A faire traduire en anglais les confdrences de saint
Vincent et les Circulaires des Supdrieurs g6ndraux ; il lui demande un confrbre pour I'Argentine oh ii y a beaucoup d'Irlandais : a Je serais bien aise, lui dit-il, que la France ne soit pas
la seule d fournir des sujets au missionsttrangeres.) M. Gray,
d'Armagh, s'est offert pour repondre & cet appel ; M. Fiat le
lui accorde.
M. Fiat n'aime pas que les femmes servent dans nos maisons. II n'est pas tendre dans ses expressions : a Je pense, dit-il,
qu'il faut autant que possible dviter les rapports fr6quents avec
elles. * M. Fiat prie le Visiteur de faire remarquer aux dveques
d'Irlande que c I'office d'examinateur qu'ils veulent confier aux
confrrees peut devenir pour les missionnaires une occasion de
ddfaveur auprds du clergd et par la un obstacle au bien des missions. x Il rappelle au Visiteur que ( les Filles de la Charitd
n'dtant pas des religieuses, leur confesseur n'est pas soumis d
une approbation spdciale de l'Ordinaire ,, comme les religieuses
proprement dites.
En somme, la province d'Irlande paralt Utre animee d'un
excellent esprit. Nous verrons plus loin comment M. Girard,
visiteur d'Alger, avait contribud h sa formation, a son ddveloppement.
Transportons-nous en Italie. Le voyage de M. Fiat a occasionn6 de grandes modifications dans les trois provinces. D'abord
dans celle de Rome. Le Visiteur dtait M. Tornatore Dominique,
qui dtait en mrme temps superieur de Saint-Sylvestre. M. Fiat
lui ecrit, le 21 fdvrier 1879 : u Vous m'avez offert li plusieurs
reprises et d'une manidre bien ddifiante votre ddmission de
l'office de Visiteur. J'accepte votre demission. Je vous remercie
ae tout ce que vous avez fait. Vous demeurez Sup6rieurde SaintSylvestre jusqu'd ce que le nouveau Visiteur vous trouve we
autre destination. Nous vous aurions offert la conduite de Plaisance ; mais vous avez exprimd de la rdpugnancepour ce poste. ,
Pour remplacer M. Tornatore comme visiteur, M. Fiat fit
choix de M. Gaggia, qui dtait supdrieur de Plaisance. II lui ecrit
le 21 f6vrier 1879 : a Je vous envoie la patente de Visiteur. II
ne faut pas vous hater de vous transporter d Rome. Allez seulement y faire une apparitionpour prendre les livres et les cahiers
de votre office. Conservez quelques mois la supdriorit6 de Plaisance. n
Le sup6rieur de Monte-Citorio dtait M. Basili, a confrere qui
a bien du mfrite », 6crivait M. Fiat. II lui ecrit le 22 f6vrier :
< En attendant la venue de M. Gaygia, je compte sur vous pour
la continuation de votre office... Je ne m'inspire que du desir de
faire du bien d votre province qui m'est trds chdre d bien des
titres. ) En juillet, ii lui 6crit une lettre pleine de ddlicatesse
pour lui proposer la direction de Plaisance. En rdalitd, cela ne
se fit pas et M. Basili resta & Monte-Citorio comme simple confrbre. M. Valentini fut alors nommE supdrieur de Monte-Citorio.
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Ce confrbre avait demnandd les Missions Etrangeres... M. Fiat
I'envoya au ciur de la catholicitd. A Rome. Le 26 ddcembre 1879,
M. Fiat ecri\ait a M1.Valentini : a J'ai recu pen de lettres qui
m'aient procure autant tceplaisir que la d6tre. n
Tous ces clangements a Rome n'allaient pas sans queique
difficulte. Nous le de\inons par une lettre de M1.Fiat ot il ecrit:
( J'ai recu l'acte de soumiission de nos freres coadjuteurs au
nouceau Visiteur. J'en suis tres console.
s

Signalons deux ou trois rdponses interessantes. On avait
en\oye des livres i un confrire de Home et on lui demaindait
d'env\oyer des lionoraires de inesse. M•.Fiat 4crit de refuser
, Cola ne nous semble pas assez respcctueux.
,
M. Fiat rappelle aux Visiteurs que les confrires ne peuvent
rien faire iniprimer sans permission et ii ajoute : a Vouloir faire
imprimer acec l'intention d'y troucer un bendfice pour soi serait
un motif pluts que suffisant pour refuser toute permission. ,
Un confrure de Florence n'a pas \oulu confesser les Seurs de
Florence sans la permission du Supcrieur general. On le trouxe
exagý'r6 ; quoi qu'il en suit, M. Fiat le felicite et lui accorde la
permission demandee. -M.Fiat accorde t un confrere la permission de pricher une retraite aux religieuses de Saint-Benoit
AiRome.
En voilia assez pour les confrrers de Rome ; parlons des
Soeurs de la Ville Eternelle et de celles de Sienne.
A Rome, ii y a la Seur Lequette ; elle demnande Agire ddposde ; M. Fiat lui rdpond de porter sa croix jusqu'au bout.
Une Sm"ur de Rome a kcrit une lettre que nous n'avons pas
lue, mais dont nous supposons le contenu par la rdponse du
P. Fiat : c Jo rdclame une part dans vos prieres, mais non pas
an ranI) dCe os ennemis. ) Uine autre est Sceur Servante, a Rome.
Voici le petil billet qu'elle recoit du P. Fiat : < Lorsque j'ai eu
le plaisir de visiter volre iaison, cous 0ticz malade et je u'ai
pas cru decoir cous faire des obsercations dans la crainte de
Uuire
ad vlore santd. J'ai prid ma Sweur Chevrolat de vous recommatnder, quand rous seriez ygurie, de trailer vos compaynes
conime clle traite les siennes avec bontd, douceur, humilitd.
Depuis imon retour en France, j'ai su que cos compagnes etaient
toujours sous un r(;yilte de riyueur et de crainle. Nous devons
protcger les coinpaynes contre 'arbilrairedes Steurs Servantcs
et les Swurs Sercantes doircut rendre leur autoritl respectable
en s'inspirantde I'esprit et des intentions des Supdrieurs majeurs,
en suicant les rdiyles de conduite qui leur sont trac6es, soil dans
les avis aux Saurs Sercanles, soil dans les Circulaires, soit
ailleurs. XM.
Fiat ajoute qu'il a fait une enqukte et il conclut
bVous ne traile: pas ros compnpanes comme doit les trailer urn
bonne mire ; cous leur rifuse: c. que l'usage permet, de prendre
repos une fois par scmlino, mnalyre leur fatigue; en leur parlant
rous employec des mrots durs ct tout a fail deplaces qui scandualisent et affligent iprfondimcnt. II nmst pLnible de vous dire
cla ; mais l'intll:rt d.' 0oitre ,ine ct de celle de cos compagnes
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ie permet pas de yarder le silence ; c'est un devoir pour moi de
vous avertir et de vous conjurer de changer votre maniebr de
conduite. Que si vous ne vous sentez pas le courage de voues cornger notablement, dites-le moi. a La lettre se termine par quatre
recommandations : a i* demander pardon a vos compagnes de
la peine que vous leur faites et du scandale que vous lear aves
donnd par vos paroles ; 2 leur ddclarer qu'eles peuvent prendre
une fois par semaine repos le matin, sans toutefois les astreindre
d ce repos; 3° lire dans les Vertus de saint Vincent les chapitres
de L'kumilitd, de la douceur; faire votre mdditation Id-dessus
pendant quelques jours ; 4* prier une de vos compagnes de vous
faire la charit6 spirituelle. ,
II y avait une province des Smeurs dont la maison centrale
dtait Sienne. Ma Soeur Gottofrey etait Visitatrice; M. d'Arcais
directeur. Ce dernier fut d6sign- par M. Fiat pour diriger la
nouvelle maison de Perouse, demand6e par Ldon XIII. M. Fiat
I'avertissait qu'il aurait des difficultes pour commencer : personnel a trouver, local pour les missionnaires, ressources pour vivre
et il lui souhaitait courage et confiance. En rdalite, M. d'Arcais
n'alla pas a Perouse ; nous ignorons pour quelle raison ; nous
le trouvons a Florence dans le catalogue de 1880.
Pour le remplacer & Sienne, M. Fiat fit choix d'un confrere
de Monte-Citorio, M. Gentile. Ici comme ailleurs, M. Fiat se
prioccupait des attributions du Visiteur et de celles du Directeur.
II ecrit k la Visitatrice : a Je pense qu'il faut laisser a M. Gaggia
(nouveau Visiteur) par rapport aux Scurs les attributions que
M. Bor6 avait confides a M. Tornatore (ancien Visiteur). Avezvous la-dessus quelque lettre de mon vdnerable prddicesseur ?
M. Gentile est-il instaUd ? , Et dans une autre lettre : a J'espere
que par la bonne entente avec M. Gentile, on arrivera 4 mettre
!ou mieux a maintenir) la maison centrale dans le vdritable
esprit de saint Vincent. ' M. Fiat dcrit a M. Gentile le 2 mars
1879 : c Vous voild, je suppose, instalIle Sienne. Je viens vous
y saluer et vous annoncer que M. Gaggia remplace M. Tornatore
dans son office de Visiteur. Je pense aussi lui donner les mdmes
attributions que son prddcesseur avait par rapport aux Smeur
de la province de Sienne. Votre titre est celui de sous-directeur,
exercant les fonctions de directeur & cause de l'aloignenent du
Dircteur. Lorsque celui-ci est t Sienne, il pre.side le Conseil
et signe le procas-verbal. En son absence, c'est a vous que cela
revient. Vous donne: les permissions ordinaires qui relevent du
directeur. Vous saurez par M. Tornatore celles que mon vdndrable
preddcesseur avait rdservdes au Visiteur. Courage et confiance.
Dieu sera avec vous.
M. Fiat imposa un sacrifice b la maison en enlevant Seur
Mauche, future SupBrieure generale; elle fut placde supdrieure
de Belleville et on la remplaga par une Sour de Sant'Onofrio
de Rome.
Parmi les lettres concernant les Seurs, signalons quelques
phrases typiques : a Votre ddsir d'avoir une reponse de ma maio
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est trap Idgitime pour que je ne le satisfasse pas. a Une Sceur
veut envoyer du bon vin d'ltalie : a Puisqu'il n'est pas encore
expMdid, it serait mieuz, je crois, de ne pas l'envoyer ; car a
l'dpoque oit nous sommes, it faut eviter autant que possible
d'attirer I'attention. a Un eveque de France avait sa soeur fatiSi le voyage
gu6e dans une maison d'Italie. M. Fiat lui ecrit :
en France est jug6 n7ccssaire pour sa sante, elle sera immddiatement autorisde A se rendre pros de vous. , Une Seur avait WtB
menaee d'etre relevee de ses vceux. Elle avait alors, semblet-il, fait un recours au Cardinal Prefet des Eveques et Rnguliers;
le procureur pres le Saint-Siige, M. Borgogno, ecrivait au P. Fiat
que le Cardinal le trouvait trop severe en demandant que la Soeur
en question quittAt la cornette. M. Fiat repondit A M. Borgogno:
c Faites comprendre au Cardinal que c'est nacessaire. a
Passons a la province de Lombardie, alors sous la houlette
du saint M. Durando. M. Fiat lui ecrit avec une profonde vendration. Ce sont deux saints qui se communiquent leurs sentiments. M. Fiat lui ecrit le 18 avril 1879: , Si Dieu n'etait pas
pour nous, nous aurions tout d craindre; mais c'est en lui seua
que nous mettons toute notre conliance. ,
M. Torre aide M. Durando. M. Fiat le f6licite de ce qu'il
fait pour l'ceuvre des Missions. II l'engage a 6tablir I'oeuvre des
Seminaires : cEn France,les zdvques sont contents. Nous sommes
dispensds de la loi du Concile de Trente... ,
On reproche A M. Fiat une pretendue decision sur un sujet
delicat : c Je n'ai rien ecrit sur cette question. Veuillez regarder
cette reponse comme non avenue. Je rdponds de ce que je signe
moi-meme. ,
A Gdnes, le college de Brignole Sale eut une petite dpreuve.
On reprocha A deux professeurs du collge d'enseigner des propositions errondes. M. Fiat chargea M. Stella de faire une enquete
a ce sujet. Celui-ci derivit A Rome : Quelles sont les propositions
errondes qu'on leur reproche ? L'accusation portee contre eux
est vague. On ne peut les dloigner sans injustice. Ce serait un
deshonneur pour toute la vie. Ce sont deux bons prdtres qui sant
prdts a se rdtracters'il y a lieu. ,
Terminons par ce petit mot a M. Rinaldi, Supdrieur de
Chieri : a Je vous prie de dire A notre ch&re jeunesse que je
I'aime de tout mon ceur et en pare. »
Passons h la province de Naples. AprBs le voyage du P. Fiat,
le Visiteur, M. Ruggiero fut change. M. Fiat lui Berivit: a Tout
le monde rend justice a votre pidtd, votre vertu; mais on est
gene avec vous, parce que vous avez peine d contenir vos impressions. a M. Fiat lui annonce que M. Bruni prendra sa place A
Naples et il lui offre de remplacer M. Bruni a Bari : , J'attends
une reponse de vous. , La rdponse fut ce que ddsirait M. Fiat;
car il ecrivait h M. Bruni en lui annongant sa nomination de
Visiteur: a M. Ruggiero accepte d'une maniere bien ddifiante. a
M. Bruni devint done Visiteur; mais d'autre part, M. Fiat
ecrivait & M. Bruni: a Je sais combien les Seurs apprdcient vos
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qualits ; mais j'aime d penser que, sans Otre chargd de la
direction, vous ne laisserez pas de les assister de vos bons
conscils. Je fais le vwu le plus ardent pour que vous communiquiez & tous les membres de votre province l'esprit de Dieu
qui vous anime, c'est l'unique moyen de lui rendre la prosperite. a
M. Bruni devint done Visiteur des confreres; mais que
serait-il par rapport aux Soeurs ? On se plaignait de l'organisation de la province. M. Fiat r6pondit: ( Je dois tenir compte
des actes posds par mon vendrable priddcesseur. Mais, d'autre
part, M. Fiat avait ses idees sur les rapports du Visiteur
M. Bruni, et du directeur, M. Turroques. Voici comment ii les
expose A M. Bruni : a C'est d vous d ddsigner les confesseurs
des S-vurs et les predicateurs de leurs retraites. Vous prdsidez
le Conseil des Swurs quand on vous invite. En l'absence du
directeur, vous pouvcz accorder les permissions et meme s'il
est li, vous le pouvez aussi ; mais engagez les Swurs & s'adresser
d A1. Turroques. M1.Fiat 6crivait la meme chose & M. Turroques :
, Je vous prie d'avoir Loute sorte d'dgards pour M. Bruni, Visiteur, et de le consulter. Voyez avec ma Seaur Visitatrice si vous
ne ferez pas bien de l'appeler quelquefois au Coneil ; dans ce
cas, je vous invite d lui cder l'honneur de dire la priore au
commencement et d la fin ; mais c'est d vous qu'il appartient de
signer les proces-verbaux. Ne soyez pas trop exigeant pour le
choix des predicateurs; laissez-lui sous ce rapport toute liberte ;
comme c'est un homme de Dieu, ii fera pour le mieux. II suffira
que vous lui exposiez vos besoins, vos ddsirs, etc. »
M. Turroques trouva que la cote dtait mal taille ; que ce
serait une source d'embarras; il y aurait deux ttees; que faire
si I'un accorde des permissions que I'autre refuse ? Aussi
M. Turroques deplorait la mesure prise par M. Fiat et craignait
qu'elle ett pour l'avenir une d6plorable influence.
M. Fiat au contraire trouvait que la mesure qu'il avait
prise ;de l'accord unanime des Assistants) produirait et avait
deja produit de bons rdsultats.
M. Fiat completa la r6organisation en nommant M. Turroques,
suptrieur de Chiaja et en obligeant les confesseurs de la maison
centrale des Sceurs h r6sider & Chiaja. M. Fiat donnait a M. Turroques le conseil suivant : u Continuez d vous effacer le plus posiible ; ce n'est que par l'humilit6 pratiqude de part et d'autre que
l'union s'operera. »
M. Fiat regla aussi plusieurs autres questions. II pr6munit
M. Turroques contre la tendance des Missionnaires & s'occuper
un peu trop de la confession ordinaire et des onuvres des Sceurs :
,ANous sommes tombds dans ce dqfaut en France, disait-il;
on accepte trop facilement chez les Seurs un ministere qui
pourrait dtre rempli par le clergd paroissial. ,
M. Turroques avait demand6 I'avis de M. Fiat au sujet des
maisons occup6es par les Sceurs. Les Sceurs devaient-elles etre
proprietaires ou simplement occupantes ? M. Fiat lui r6pond :
« 1 y a du pour et du contre. M. Etienne prdferait que les Seurs
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ne fussent pas proprietaireset qu'clles dependissent des administrations ; cela les rend plus d&tyages des biens de ce monde.
Aujourd'hui aver les dispositions hostiles des Administrations.
it serait avantageux que les Swurs fussent chez cles. ,
M. Turroques consultait aussi M. Fiat au sujet d'une jeune
Steur qui pretendait avoir des visions. M. Fiat lui r6pond:
, Je me ddfie beaucoup des manifestations dont la jeune Seur
est I'objet ; cela me parait etre de mauvais aloi ; je vous engage
a ne pas donner d'importance a toutes ces choses, 4 ne pas meme
lui en parler. ,
Parmi les confesseurs des Scurs de Naples, ii y avait un
pritre, M. Varieras, que M. Fiat avait connu h Paris et qu'il
affectionnait particulierement. On en jugera par ce mot qui
termine une lettre qu'il lui adresse : , J'ai bien des choses d vous
dire. Je rdsume tout dans ces mots : Je vous aime en pAre. o
M. Fiat correspond souvent avec la Visitatrice, Sceur Cordero.
II la met A l'aise au sujet de sa nationalit : a Ne pensez pas,
lui ecrit-il, que ce soit pour moi une raison de vous porter moins
d'intirdt. Et il le lui prouve par plusieurs mesures : , Je suis
bien aise de savoir que M. Etienne vous avait promis une ou deux
Swurs francaises a chaque prise d'habit; je tiendrai sa promesse. n Dans une autre lettre : , Non, je n'ai pas trouvi
mauvais que vous m'ayez thmoiyned e dVsir bien lIgitime de
garder ma Seur Labreuil. Mais, comme un bon gnderal, je dois
envoyer mes meilleurs soldats lh oh leur prdsence est le plus
ndcessaire. , II s'excuse auprbs de la Seur Cordero d'avoir
acceptl une fondation du Prince Lancellotti dans sa province:
a Cela ra contre la mesure gnderale de n'accepter aucune fondation nouvelle. Mais les circonstances m'y on! obligd. L'exception
confirme la regle. a II la prie done d'env\oye trois Steurs A cette
nouvelle fondation.
Dans ses lettres aux Sceurs d'ltalie, M. Fiat revient sur les
memes preoccupations que partout. Des Seurs veulent communier
tous les jours. M. Fiat met toujours en a\ant. pour s'y opposer,
I'esprit de saint Vincent, la rigle de I'uniformitd...
II est remarquable de voir comment I'Esprit-Saint poussait
un grand nombre d'ames t s'unir plus souvent a Jdsus, principe
de vie surnaturelle. Quand S.S. Pie X aura par!6, M. Fiat sera A
l'aise et il marchera dans le sens du Pape. M. Fiat engage les Sceurs i se preparer aux ceuvres. II Ocrit
a une Sceur : o Sans ndgliger la science de Dieu, il faut vous
appliquer it la science ndcessaire pour bien remplir votre office.
Priez votre Swur Servante de vous accorder le temps ndcessaire
pour preparer votre devoir d'etat.,
Dans la province de Naples ; comme partout ailleurs, il y a
les Sceurs qui souffrent moralement et physiquement. M. Fiat
les console. Aux premieres qui ne sont pas contentes dans leur
office ou leur maison et qui s'imaginent qu'un changemeit va
les rendre instantanement heureuses, il dcrit: ,a yVl aopartouta
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souffrir. Quand on fuit une croix providentielle, on en rencontre
aussitot une plus lourde et que l'on porte plus difficilement. a
Aux secondes, les malades, qui gemissent de ne pouvoir travailler et qui craignent d'etre a charge, M. Fiat r6pond : 4 Je voudrais
pouvoir vous soulager si c'ftait le bon plaisir de Dieu... Mais ne
faut-il pas aimer sa main paternelle, mime quiad eUe nous
caresse un peu trop fort ; oui, ma chore fille, it faut acquiescer
au bon plaisir de Dieu et tout en recevant la maladie, comme
un juste chdtiment de nos pdches, ii faut la considdrer aussi
comme un temoignage de la bontr divine envers nous. , -Aux
Sceurs Servantes qui se plaignaient de6j de n'avoir pas le personnel suffisant, il ecrit: a Nous avons beaucoup de maisons en
souffrance, faute de sujets. Qu'y faire Adorer les desseins
de Dieu et esperer qu'll fortifiera celles qui sent surchargees
d proportion du travail qu'll lear donne. ,
Parlons de la Pologne. a Je recois, dit M. Fiat, des lettres
tres consolantes de la Pologne. On se livre avec zele aux auvres
de notre Institut. n M. Soubielle, Visiteur, lui donnait un apercu
des travaux des confreres : soins spirituels aux malades de trois
h6pitaux, aux deux mille prisonniers de deux prisons,nombreuses
confessions, predication de retraites pour les Seurs, catechisme
de garcons et de filles. On donne des missions, aux Latins et aux
Ruthenes aux confins de la Russie. Des foules, dchappant aux
Cosaques, accourent de la Russie. Les auditeurs des Missions se
comptent par milliers d chaque mission. Cinq instructions par
jour, pendant quinze jours. On a rdorganise le grand sminaire
de Cracovie. Il n'y avait plus d'devque depuis cinquante ans. M. Soubielle a ouvert un alumnat sous le titre de petit seminaire
pour recruter des Missionnaires. On a pr&chU des retraites aux
prdtres et aux sdminaristes. On s'occupe des enfants pauvres
sans famille ni asile. Juqu'ici its allaient coucher chez les Juifs.
On a loue pour eux des chambres ; on leur procure des lits, des
couvertures. On fait la priere matin et soir ; messe le dimanche ;
preparation d la premiere communion. On les recoit pour deuw
centimes par jour. AiUeurs its doivent payer cinq centimes.
On reVoit aussi les pauvres plus ages ; ils sent deguenills ;
ils n'osent aller dans lesaglises oil il fait froid ; on leur ouvre
notre chapelle qui est chauffee. Messe le matin ; instruction le
soir ; un petit pain matin et soir. On les prepare a la communion
pascale, trois jours de retraite. Les freres preparent la soupe.
Une portion ; on mange en silence en 6coutant une lecture. On
recite trois Pater, Ave : un pour le Pape, un pour les 'dmes du
Purgatoire, un pour les bienfaiteurs. Its vont d la communion avec
des haillons. Nous n'avons pas de quoi les habiller. Its sont comme
les bergers qui sont venus d la creche. A l'4glise, on confesse beaucoup de gens qui sont venus de loin, trWs loin. Its font des confessions genTrales. Ils restent quelquefois huit jours avant de pouvoir
se confesser. Le Pape Leon XIII a accorde d tous ceux qui viennent ainsi une indulgence pleniere. Nous en avons eu treize mille
trois cents, cette ann6e 1879. D
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M. Fiat jubilait au r6cit des Missions. II faut lire dans les
Annales le detail de ces Missions. Rien de plus propre h faire
comprendre le zele des confreres et le bien immense accompli
par eux. M. Fiat les felicitait, les b6nissait. priait pour eux. II
dcrivait A MA.Soubielle qu'il recevrait bien volontiers & SaintLazare les postulants qui voudraient faire leur sdminaire.
Les Seurs n'etaient pas moins ddvoudes que !es Missionnaires, et M. Fiat lisait avec joie le compte rendu de leurs travaux.
Rien qu'A Varso\ie : Maison Centrale, Institut Saint-Casimir, cent
vingt orpheiines. H6pital de I'Enfant-Josus : trois vastes bAtiments : premier, cinq cents malades ; second : deux cents alidens;
troisibme : trois cents enfants trouvds. Trente-six Sceurs font le
service. - HI6pital du Saint-Esprit : deux cents malades ; douze
Ctudiants en medecine ; treize Sceurs. La chapelle en rotonde est
au milieu de I'h0pital, toute vitree ; les malades des salles d'en
bas et des ktages entendent la messe de leurs lits. - H6pital de
cinquante enfants ; cinq Sceurs ; asile de gargons : cent trentecinq orphelins, trois cents apprentis, neuf Soeurs. Tout cela h Varsovie seuiement.
A signaler, I'ylise Sainte-Croix, grande et remarquable, oi
se trouvait un grand nombre de tombeaux, de mausoldes renfermant les restes des principaux bienfaiteurs des deux families. La
crypte.renferme le tombeau des missionnaires et celui des Sceurs.
M. Fiat dcrivait a la Visitatrice : ' Je vois avec bonheur que
vous etes fidiles a l'esprit de votre saint 6tat. J'ai appris dgalement avec plaisir le temoignage de haute satisfaction que vous a
donne ricemment I'impdratrice de Russie d l'occasion de la dernierc guerre dans laquelle vous avez fait preuve d'un vrai ddvouement. ,

A Cracocie, a Culm, partout les Sceurs etaient tres devoudes.
M. Fiat ne trouve qu'une chose A leur reprocher : , It parait
qu'elles dchangent des poigndes de main avec les hommes. *
La peste rignait alors, mais elle ne faisait pas fuir les enfants de saint Vincent. Aussi M. Fiat dcrivait au Visiteur : a Je
vous filicite de I'attitude que vous prenez en face de la peste. C'est
celle d'un digne enfant de saint Vincent. Vous pouvez dire comme
un Pere de VlEglise : Vous ne craignez qu'une chose, le pechd. ,
Terminons par un petit fait dont il est question dans une
lettre de M. Fiat, adressee le 27 mars 1879 A Sceur Talbot, de Cracovie. On entendait des bruits mysterieux le jour, la nuit ; les
Scours ne pouvaient plus dormir. a J'admire, ecrit M. Fiat, comment vous avez pu si longtemps supporter un pareil manege. Des
fails d pen pros semblables se passaient dans une maison de nos
Swurs en France ; on a fait faire des prieres, employd I'eau benite, etc., et on a fini par ddcouvrir que c'dtait une jeune et mgchante fille qui faisait tout cela. It se pourrait bien que ce que
vous entendez ne fut que l'effet d'un artifice humain, d'un expddient employd pour vous faire quitter le quartier. Je crois que le
premier moyen d prendre serait de faire visiter minutieusement
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votre maison, de la cave au grenier, de charger la police de surveiller tout autour de votre maison. Que si aprbs un examen sdrieuz et une vigilance active, vous ne ddcouvrez rien, it faudrait
prier Monseigneur de faire faire quelques prieres dams votre maison. M. Soubielle pourrait traiter cela. ,
Passons de 1'Est & I'Ouest, de la Pologne au Portugal. Ici
conme partout, M. Fiat va pousser & 6tablir les Missions, & fermer les colleges. Nous avons vu dans le chapitre preddent que
M. Mailer avait dtd envoyt pour visiter le Portugal. M. Fiat, apres
la visite, ecrit & M. Miel, Visiteur du Portugal : a Vous avez df
etre Jtonn6 que je vous ai envoye un commissaire, que vous ne
m'aviez pas demandd. , Si M. Fiat a agi ainsi, ce n'est pas qu'il
se ddfie de M. Miel, ni qu'il ait des reproches A Jui adresser :
a Non, nous sommes trbs ddifids et reconnaissants du bien considerable que vous avez fait et que vous faites & Lisbonne. » Mais
M. Fiat a ses id6es qu'il veut voir r6aliser et ces idWes ne concordent pas avec celles de M. Miel. M. Fiat voudrait que la mattrise Saint-Louis et le collWge Marville soient reunis en un seul
lieu. M. Miel y voit des inconvdnients, des difficultds, des impossibilit6s. , Je n'insiste pas, repond le Supdrieur g6neral. , M. Fiat
est oppose aux colleges : ii veut transformer le college de Marville en un petit s6minaire. M. Miel craint que cette transformation ne ruine le bien qui se fait par le collage et que le petit
seminaire ne puisse pas vivre, faute de sujets et de ressources.
M. Fiat veut qu'on entreprenne des Missions : ce sera un moyen de
susciter des vocations. M. Miel n'y est pas oppos6, mais il faut
le personnel. On va rappeler M. Boavida du Br6sil. M. Fiat veut
dtablir un seminaire interne au Rego pros Lisbonne. M. Miel y
souscrit, mais it faut le personnel, les ressources. M. Fiat voudrait que le college de Santa-Quiteria, dans le nord du Portugal, devint un petit seminaire ou s'en rapprochAt. M. Miel, qui
connait ce pays depuis longtemps, estime que les colleges sont
actuellement le meilleur moyen de faire du bien. Le pays n'est
pas mfir encore pour un seminaire pur. Cette transformation
serait d6sastreuse. a Je ne pense pas, rdpond M. Fiat, car je la
demande de l'avis unanime des assistants. , Voyant I'aversion
du Pbre Fiat pour les colleges, M. Miel lui allgue un decret
d'une Assemblie generale, d'apres lequel les colleges ne sont
pas contraires & la fin de 1'Institut, qu'ils sont mdme conformes
dans les Missions Etrangeres. c Oui, r6pond M. Fiat, mais it faut
leur prefrrer les missions ; et puis quand d'autres Congrdgations peuvent se charger des colleges, nous devons les leur abandonner. , M. Fiat voudrait commencer par Santa Quiteria : a Si
on ne peut en faire un petit siminaire, y 6tablir les Missions.
Qu'on aille trouver l'archeveque de Braga et que l'on traite
cette question avec lui. Pour l'auvre des Missionnaires, je subviendrai moi-mdme auz d6penses de la premiere anine. a
M Fiat va chercher des Missionnaires pour le Portugal. II y a
trois confreres au Brdsil qui sont du Portugal, il va essayer
de les rappeler. Mais le Visiteur du Bresil estime que leur rappel
actuellement serait la mirt des oeuvres ou ils sont. Ce n'est
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pas facile de faire des placements et des d6placements. Notons
en passant que M. Fiat n'est pas un superieur despote, tyran,
autoritaire, qui impose sa volonte envers et contre tous. II
salt attendre, patienter. II ne se fache pas non plus des objections que M. Miel fait & ses projets. II lui derit le 16 ao~t :
A Je vous remercie de m'avoir dit franchement votre facon de
penser ; c'est d cela qu'on reconnait le vrai ddvouement. n De
son c6te, M. Fiat gardera ses idWes, et le Ii septembre il dcrira
a M. Miel : ( Je regrette la peine que doit avoir M. le Visiteur
de ces constatations ; mais j'espere qu'il constatera bient6t que
L'esprit qui nous anime est de Dieu. n
Un confrere lui reproche les rapports qu'il demande aux
consulteurs et il parle d'espionnage. a Je n'ai pas et je n'aurai jamais d'agents secrets pour savoir ce qui se passe ou pour
faire privaloir mes idWes. J'ai plus de confiance dans la franchise et la loyaut6 de mes confreres. ,
On lui demande s'il faut se conformer au costume des pr&tres s6culiers du Portugal, comme font les Jdsuites, les Franciscains et autres, pour dviter les moqueries. M. Fiat r6pond
affirmativement.
La maison de Saint-Louis de Lisbonne donne I'hospitalite
un grand nombre de confreres qui viennent A la capitale poura
leurs affaires. Pour que la maison ne soit pas grev6e, on demande a M. Fiat de permettre que les honoraires des messes
que diront ces confreres, soient pour la maison. RWponse
: IIt
serait mieux d'exercer I'hospitalite gratis en vue de Dieu.
M. Fiat, connaissant le bon coeur de M. Miel, lui envoie
de
jeunes confreres, en particulier M. Bret, non encore
ordonn6
prdtre. Le 13 mars, il lui Bcrit : o Je vous envoie un autre
malade. M. Fragues, tres bon sujet, dent la poitrine est
menacee.
mais non atteinte. J'eskpre que vous nous
le conrserverez.
M. Fiat, quelque temps apres, lui envoie un autre confrere
dont
le corps est en bonne santd, mais dont l'Ame
bien :
SC'est un caractere difficile, lui dit-il ; si vousvanemoins
pouvez 'utiliser, vous nous le renverrez. a
M. Miel n'avait pas autour de lui que des perfections.
M. Fiat aide M. Miel, il encourage les uns & rester
malgr6 le pen
de gout qu'ils ont : , Votre ministare est peu agr6able mais
it
est tres utile. ) M. Fiat gronde quand ii y a lieu :
J'aurais
voulu pour la premiere fois que je vous ecris n'avoir
que des
choses aimables d vous dire, et voild que je suis
oblig6 de vous
gronder. Ne vous laissez pas emporter par l'ardeur de
la jeunesse ; dqfiez-vous de vous-meme et croyez & l'expdrience
autres. Soyez bon avec les deives, sans faiblesse cependant des
; surueillez, mais n'espionnez pas. Surtout ne les frappez pas,
ne les
frappez jamais, je vous le ddfends absolument, ne vous permettez

jamais le moindre coup, la moindre tape. , Le confrre en question ne se convertit

pas. M. Fiat I'appelle A Paris : le confrere
demanda la d~mission des vweux. M. Fiat lui rdpondit : a Je
suis
bien fdche que vous ne sovez pas venu d Paris.
Mon intention
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Itait de vous remettre quelque temps au s6minaire. Vous parles
d'entrer dans un convent ; je vous y autorise dautant plus volontiers que je ne sais pas d quoi je pourrais vous employer. a
quitta le Portugal ; it alla chercher refuge & SaintLe confrrre
Louis de Madrid. M. Fiat I'ayant appris, ecrivit au sup6rieur :
, Vous ne pouvez pas le garder chez vous ; vous deves L'engager
d se retirer. , Le confrere frappa i la porte d'un Ordre cloltrd.
On demande des renseignements a M. Fiat. Celui-ci r6pond :
a It sort de lui-meme pour etre religieux. Sa moralitd est d l'abri
de tout reproche. , Mais la porte du couvent ne veut pas s'ouvrir et le confrere vient frapper A la porte du coeur de M. Fiat :
a Je suis touchd, lui r6pond celui-ci, de l'etat de peine dans lequel
vous vous trouvez et puisque vous faites appel d mon cceur, je
veux bien vous venir en aide. , II accepte de le recevoir dans
une maison de la Congregation, asans m'engager d rien. a Finalement on fut oblige de lui donner la d6mission des vceux. Le
pauvre Pere Fiat ecrit alors & un supdrieur du Portugal qui se
plaint de ses ennuis : it Vous avez votre croix. J'ai aussi la
mienne passablement lourde. o
Un petit point de liturgie. Dans le royaume du Portugal,
on ajoute A la collecte de la messe une formule qui commence
par et famulos et dans laquelle on prie pour le Royaume, le
roi, I'armde, etc... M. Lemesle, de Lisbonne, demande si nous y
sommes obliges. M. Fiat a consultd les liturgistes de la MaisonMere, et il rdpond : « C'est une loi douteuse pour nous. Nous n'y
sommes pas obliges, A moins que I'Ordinaire ne I'impose de
praecepto. ,
L'ile Madere fait partie de la province du Portugal. M. Fiat
voudrait qu'on y 6tabilt un petit s6minaire qui, tout en fournissant des vocations au diocese, pourrait aussi nous donner quelques sujets. II presse le Visiteur, M. Miel, et les confr6res de
faire quelque chose dans ce sens.
A Madere, il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient chercher la santd dans la douceur du climat ; les confreres dtaient
sollicitds par ces Anglais de leur donner les secours de la religion quand ils etaient catholiques, ou de leur parler de la religion quand ils Utaient protestants. Mais M. Schmitz ignorait
I'anglais et ii y avait & I'h6pital une Fille de la Charit6 anglaise ;
il la pria de lui donner des Jecons. M. Fiat, consult6 ou averti,
4crivit t la Smeur : « Quant aux legons d'anglais que vous donnez
A M. Schmitz, je suis tout d fait d'avis que vous les cessiez ; je
regrette mrme qu'elles aient dura si longtemps. Ce bon Missionnaire, j'en suis stir, comprendra facilement les sentiments ddlicats qui vous engagent d ne pas continuer. ,
Parmi les conseils de spiritualit4 que M. Fiat donne B quelques Soeurs de Funchal (Madere), notons ceux-ci : a Ayez bien
soin de ne pas attirer I'attention par vos mortifications extricures ; appliquez-vous surtout d mortifier le jugement et la voLontd. , Et hBune autre : *f Supportez tout de tout le monde et
ne donnez rien a supporter aux autres ; c'est le secret du bonheur en communaute. ,
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Passons en Turquie. A Constantinople, it y a deux maisons :
Saint-Benott et Sainte-Pulchdrie, mission et college. A Smyne
egalement. Les autres maisons de la province sont Santorin, Salonique et Monastir ; partout missions et 6coles. M. Fiat trouve
qu'il y a trop de colleges, il voudrait les remplacer par des
petits smminaires.
M. Poulin etait procureur de Constantinople. M. Fiat songea
t lui pour le poste de superieur du college de Smyrne. II lui
6crivit dans ce sens. A sa grande surprise, il rebut deux deptches signees Poulin, qui refusaient le poste et demandaient la
demission des voeux... M. Fiat lui cerivit : c Votre seconde d&peche dtait mal digdrde et elle me fit mal au ceeur. Jugez si je
veux vous donner la demission des veux; et pourtant que piut
faire un general si ses soldats refusent de marcher au feu ? *
Or les deux d6peches 6taient un faux ; elles n'avaient pas 6ti
envoyees par M. Poulin. M. Poulin et M. Salvayre derivirent dans
ce sens & M. Fiat qui repondit quelques jours aprbs : a Je connais l'auteur des deux depeches signees Poulin ; le ou la coupable m'a 6crit pour avouer sa faute et demander pardon. C'est
une affaire oublie ; mais c'est tout de meme bien regrettable
qu'on puisse abuser ainsi du tleAgraphe. , Remarquons la manitre dont s'exprime M. Fiat : c le ou la coupable ). M. Fiat
ajouta dans sa lettre a M. Salvayre : a J'espere que nous pourrons nous arranger sans vous priver du bon M. Poulin. , Citons
a ce propos une phrase typique de M. Fiat pour exprimer la
peine qu'il avait ressentie en recevant des d6peches si 6tranges
de la part d'un homme si sage comme M. Poulin : a La poule
qui a couv6 des wufs de cane se trouve bien effrayee et stupdfide quand ses petits vont se jeter d l'eau et la laissent seule et
sans consolation. a
M. Fiat renonca done a envoyer M. Poulin h- Smyrne; il le
nomma directeur du collge de Constantinople, et M. Debruyne
fut nomm6 supdrieur de Smyrne.
Un autre bruit circulait en Turquie. M. Fiat le signale dans
une lettre a M. Salvayre : cc M. PImartin me dit qu'on connait
officieusement le commissaire qui doit venir vous visiter ; c'est
bien extraordinaire, car jusque-ld, ni moi, ni mes assistants
n'avons songd a vous faire visiter par un commissaire. D6fiezvous des on-dit ;.je ne rdponds que des lettres signaes de ma
main. ),
Ce bruit sans fondement devint cependant un bruit avec
fondement. , Car, dit M. Fiat h M. Salvayre, il nous a donn l'idde
de vous envoyer un commissaire n, et le Visiteur extraordinaire,
choisi par M. Fiat. fut M. P6martin. Sa visite a 6t0 racontee
dans les Annales 1880 (p. 33 et suivantes). Citons deux ou trois
phrases de ce Rapport : a Les auvres de la double famille de
saint Vincent, conformes d l'esprit de leur vocation, rendent de
trBs grands services, surtout aux classes dishdritees. Les Missionnaires et les Swurs jouissent de I'estime et de la confiance
des dveques de ces contrdes ; c'est de la bouche de ces venerds
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pr6lats que j'ai eu la consolation de l'apprendre. Les reprdsentants de la France, les autorites turques se font un honneur de
tdmoigner aux enfants de saint Vincent estime et reconnaissance.
Les Swurs ont huit maisons d Constantinople. Qu'il me suffise
de dire en terminant que, dans tout I'Orient, it se fait un bien
immense. » Le representant de la France, M. Fournier, se montrait particuliirement bienveillant. Malheureusement, 6crivait
M. Pdmartin, on dit qu'il va quitter le poste de Constantinople.
.1.Fiat avaiL donne comme directives k M. Pemartin : a Je vous
prie de bien examiner la question des constructions et de l'emprunt a Constantinople, celle des colleges et des petits seminaires, les rapports des confreres avec les Swurs. II faut recommander l'dtude de la lanyue. Je vais vous faire envoyer le ddcret
de la Propagandepour que vous le communiquiez aux Visiteurs
de Turquie et de Syrie. , D'aprBs une autre lettre de M. Fiat A
M. Pemartin, 4 ce deeret de la Propagande 6tait du 5 mai 1774..
II prescrivait virtute sanctae obedientiae d'apprendre la langue
du pays. Les Missionnaires devaient passer un examen au bout
de six mois. Si l'examen n'est pas satisfaisant, on leur enlevera
les facultes nisi urgeat necessitas ; au bout de six autres mois,
nouvel examen. Si pas satisfaisant, avertir la Propagande. a
M. Fiat ajoutait une petite restriction : a Ce decret est-il authentique ? , M. Fiat commence A devenir soupgonneux. II a Bt6
tromp6 plusieurs fois, chat echaud6 craint I'eau froide. M. Fiat
lui et il 6crit b un confrere
est droit, sincere ; on peut se fier
de Constantinople : a Vous ne pourrez pas me faire une plus
grande injure que de vous d6fier de moi. n II fut question A
cette epoque de nommer Oveque M. Gauzente, sup6rieur de Santorin. Mais, M. Fiat declara que M. Gauzente n'accepterait pas.
T.e projet n'eut pas de suite.
Signalons quelques phrases dans la correspondance adressde
aux confreres. a I1 serait bon de vous mettre en garde, contre
une extreme tendance a juger les confreres. On s'expose d manquer a la justice. , A M. Dupuy, de Santorin, qui, semble-t-il,
supposa une permission pour une chose urgente : , Vous avez
bien fait de partir pour Bareges. Je ne blame pas votre conduite ; au contraire,je vous aurais bldme si vous aviez agi autrement. Je vous permets d'aller saluer vos parents. ,
Parlons maintenant des Scurs de Constantinople. Citons
d'abord quelques perles des lettres de M. Fiat. A Soeur Renault,
de Constantinople, le 5 dcembre : a Mettez votre cceur en harmonie avec celui du divin Maitre ; c'est la une musique bien
A une autre Scur qui lui
belle, puisque c'est celle du ciel.
demande de mortifier son corps : a Le plus profitable pour vous
est de mortifier votre esprit qui n'est ni humble ni simple. w
La Soeur Arnal est autorisde A aller prendre les eaux sulfureuses : c Vous pourrez saluer votre famille en passant. 3 II
refuse A une autre Sceur d'aller voir son pere.
Une Soeur lui signale les d6fauts de leur aumonier et semble demander son changement : v Mon devoir est d'dcouter tout
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le monde, rdpond M. Fiat ; je ne prends de decision qu'apras
avoir prid, rdflechi, consultd. ,
Le 4 septembre 1879, M. fiat rdorganisa la province de
Constantinople. La Seur Felicitd Lequette, ancienne Mere gen6rale, avait fait la visite. Elle avait constat6 le devouement des
Soeurs pendant ]a guerre turco-russe, i'importance de leurs
oeuvres, les difficultes de leur position. A la suite de cette
visite, M. Fiat rtsolut de rdorganiser la province en placant pres
des Sceurs, non plus seulement un directeur spirituel, mais
aussi une visitatrice qui serait une seconde mere. Par une circulaire, il r6gla que , la province, dite de Constantinople, ou des
Turquies, comprendraitles maisons de Constantinople, de Bebeck
de Saint-Vincent de Macedoine, de Salonique, de Smyrne, de
Bournabat, de Boudja, de Brousse, de Aidin et de Santorin... La
Visitatrice, qui reprisente la Tres Honoree Mdre, sera ma Senr
Ville ; elle a 6tM onze ans i Smyrne ; elle a rempli d'importantes missions d Lisbonne, au Me.rique, a la Maison-Mere... Afin
que le gouvernement de la province ressemble au gouvernement
gdn~ral de la C3ommunaut et soil en tout conforme d l'esprit de
Mile Le Gras et aux Constitutions, it y aura un directeur qui
sera le representant du Trhs Honord Pere. Ce directeur sera
M. Salvayre, prdfet apostolique, visiteur et superieur. C'est lui
qui donne les permissions relatives au vceu de pauvretM, aux
penitences extraordinaireset aux autres de ce 'genre ; it designe
les confesseurs ordinaires et extraordinaires ainsi que les prddicateurs de retraites. , M. Fiat a autorise les Sceurs Servantes
de Smyrne, Santorin, Salonique, a recourir aux lumiires des
Supirieurs lazaristes de ces villes pour leurs difficultes administratives. o M. Fiat nomme un Conseil qui comprend le directeur, la visitatrice, une assistante, une 6eonome ; l'une de ces
dernieres fera fonction de secr6taire.
La circulaire se termine par le souvenir du Pere Bore, qui

a tant aimC I'Orient.

De Smyrne, oh notre confrere Mgr Spaccapietra est mort, fin
1878, M. Fiat a reeu son anneau par le chancelier. M. Fiat remerc ie.
La Supbrieure de Smyrne avait tt6 autorisee A construire
une chapelle dans son hOpital. Elle commenga done les premiers
travaux. On en avertit la CommunautB qui en parla au Pere
Fiat. Celui-ci, oubliant la permission qu'il avait donn6e, 6crivit
a la Soeur le 17 mars : , le viens d'apprendre que, d'apres une
permission que je vous aurais donnde, vous aviez l'intention de
reconstruire l'dglise de I'hdpital. Je vous avoue que je n'ai pas
conscience de cette permission. Quoi qu'il en soit, le projet me
parait trop sdrieux pour ne pas consulter le Conseil de la Communaut6. Je vous prie done de ne pas encore y donner suite,
mais d'en derire auparavantd la Trbs Honorde Mere. a La supdrieure de Smyrne se hWta d'envoyer a M. Fiat la preuve comme
quoi la permission avait td6 rdellement accordee. AussitOt
M. Fiat repondit : , Je regrette bien la peine que je vous
ai
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causde par tout ce qui vient de se passer. Une autre fois, je tdckerai d'avoir plus de mrmoire et de prendre bien mes informalions avant de ceder aux prenmires remontrances qui pourraient
m'dtre faites. Tout le monde, en Orient, n'approuve pas votre
projet et on a cru bien faire de me privenir des inconveniente
que I'on redoute dans l'exscution de votre dessein. Les ceuvres
de Dieu souffrent toujours persecution d'une facon ou d'une
autre ; ce n'est qu'au ciel qu'on ne trouve plus d'obstacles. n
- , La construction de la chapelle est autorisde, dcrit M. Fiat
a M. Heurteux, superieur de la Mission de Smyrne, nous supposons que vous avez les fonds pour la construction et que vous ne
comptez pas sur ceux de la Communautd. *
M. Debruyne, de Constantinople, vient de remplacer
M. Dailly A la tAte du college de la Propagande de Smyrne. Un
frere d'une autre Congregation veut entrer chez nous; il a des
aptitudes pour enseigner. M. Debruyne ne serait pas fAch6 de
le recevoir. M. Fiat lui ecrit : a L'expirience prouve que les
membres des autres communautis ne rdussissent pas chez nous.
Nous ne pouvons pas le recevoir. , A la place, M. Fiat lui envoie q un de nos s6minaristes picards, dont M. Alauzet est tr4s
content, mais qui veut dtudier un pen mieux sa vocation dans
les wuvres ; il parait bien. v
M. Pemartin, visiteur extraordinaire, donna i M. Fiat un
rapport circonstancid sur les ceuvres de Smyrne. Sans avoir I'air
d'y toucher, il constate qu'ici comme & Constantinople, comme
en Syrie, nous exerons une immense influence par les colleges
et par les icoles ; il rappelle, en passant, au Pere Fiat qui
semble l'avoir oublid, que l'dducation de la jeunesse est I'une
des fins pour lesquelles nous avons Wt6 6tablis en Orient. 11 montre aussi, ce qui faisait grand plaisir au Pere Fiat, qu'on s'occupe des pauvres, des misereux, des ddlaissds. II decrit les oeuvres
des Soeurs : quatre maisons k Smyrne ; en dehors de la ville,
Bournabat, Boudja, Koula, Aidin. Partout des miracles opdrds
par la Mddaille Miraculeuse.
M. Pdmartin partit de Smyrne le 22 novembre, il arriva &
Beyrouth le 26. Suivons-le. La aussi un grand bien se fait soit
par les Missionnaires, soil par les Scours : hopital, orphelinats,
coles, dispensaires ; on construit un nouvel h6pital, 100.000
francs. La Scour Meyniel a commence son fameux orphelinat de
garcons. M. Pemartin visite les maisons de Sceurs ; ii parle particulierement de Zouck et de Tripoli. II parcourt le Liban, la
montagne, & cheval. Partout on garde le souvenir de MM. Leroy,
Poussou, et de plusieurs autres saints missionnaires. Nos confrbres pr6chent des missions dans le Liban, missions comme du
temps de saint Vincent. Les Sceurs accueillent les pauvres : c'est
I'hiver. Les enfants ne peuvent rester dans le Liban, A cause de
la rigueur du climat ; ils vivent dans des grottes qui environnent Tripoli. M. Fiat exulte du travail de ses enfants.
M. Pemartin arrive a Antoura le 30 novembre. Le college
compte cent soixante-dix-sept dBlves. II a perdu son supdrieur,
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M. Depeyre, le 1" janvier. La succession de ce confrere a Rt4
laborieuse. M. Fiat a frappd inutilement a plusieurs portes. II
avait songde M. Poulin. Celui-ci a peur de n'Wtre pas a la hauteur. (, Je ne serais pas fdchd, ecrit M. Fiat, que M. Poulin efit
M. Devin suggere M. Antoine Rouge,
un peu moins d'humiilit.
de la Maison-Mere : impossible. 11 propose M. Dazincourt, de
Marseille. Celui-ci est absolument n6cessaire en cette ville, et
sa sante est d6ficiente. On envisage M. Dufau, superieur du petit
seminaire de Marseille. M. Fiat le fait venir a Paris. II croit avoir
trouve son homme. 11 annonce 4 Monseigneur de Marseille que
M. Dufau est nommi
& Antoura. M. Dufau retourne a Marseille
pour se disposer a partir pour Antoura. La, changement de ddcor.
Le depart de M. Dufau ne peut s'effectuer. Ce confrere allgue
des raisons. Peut-Ctre Monseigneur I'6vique fait des difficult6s. II faudra que M. Fiat se tourne d'un autre c6t6. Enfin, A
Evreux, au petit s6minaire, il trouve un jeune confrere, trentesix ans, un Auvergnat, M. SaliEge, qui accepte, et qui va faire
merveille. C'dtait I'homme providentiel. M. Saliiege s'embarque
avec M. MWrolla, sous-diacrc, et deux FrBres. M. Fiat prete de
l'argent a M. Saliege pour travaux urgents : cc Vous me rembourserez quand vous pourrez. , a Je ferai tout ce qui d6pendra de moi pour vous seconder ; c'est mon devoir ; et mon affection pour rous m'y incline tres suavemnent et tres fortement. a
M. Saliege demande du personnel. M. Fiat lui envoie ceux qu'il
peut envoyer. Un confrere n'6tait pas la perfection : a Je ne veuz
pas vous l'imposer ; je vous invite a essayer, sauf d me le renvoyer, si vous n'en etes pas content, vous l'accepterez d cette condition. * On propose d'envoyer deux confreres. M. Fiat rdpond :
a On dit que leur esprit a beaucoup nui lt oif its dtaient ! que
leur genre ne favorise pas la pidtd. On les reprdsente comme de
bons vivants, et non pas comme des missionnaires sdrieux ; vous
allez decourager M. Saliege. Its ne seront pas acceptis par les
meilleurs confreres d'Antoura. ,
M. Saliege demande des professeurs pour enseigner l'arabe.
, Voyez, lui repond M. Fiat, combien it est regrettable que les
confreres n'apprennent pas les langues du pays oit its se tro,vent. )
M. Fiat songe aussi h pr6parer des pretres, des Lazaristes.
« Le colilge d'Antoura pourra merveilleusement bien servir pour
nos aspirants; mais it faudra comme cela se pratique d Nice, les
sdparerdes autres 6loves, exceptd pour les classes et les repas..
Le 26 decembre 1879, M. Fiat souhaite une sainte ann6e B
M. Saliege : a Que le divin Enfant daigne vous b6nir de ses deuz
petites mains et que sa sainte Mere les conduise ! ,
Dans la correspondance 6changde avec Antoura en 1879,
citons cette r6ponse a un confrere qui avait demandd la permission de fumer, comme remnde a un embonpoint exagerd : c Je
crois le remede inefficace. II est, de plus, opposd a nos usages,
a notre esprit. Votre exemple pourrait dveiller des ddsirs chez
les autres. Si vous pouviez vous en passer, it serait mieux. Cependant, si le medecin le juge ndcessaire, je permets. ,
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Un frere est mort sans avoir fait de testament. A qui reviennent les biens qu'il a laisses ? M. Fiat rdpond a d sa famille et
non d la Congregation. a
A Damas, M. Najean est un supdrieur ddsireux d'observer la
regle et les prescriptions du Supdrieur g6ndral. M. Fiat a interdit la douillette d'ete, que faut-il entendre par lh ? M. Fiat repond : a Ce que j'ai interdit, ce sont les douillettes destinies seulement d preserver de la poussiere et nullement les douillettes
ordinaires qu'on est libre de porter en hiver et en Wte. n It y a
dans la province un confrere qui deviendra plus tard un personnage ; pour le moment, il laisse un peu A ddsirer ; M. Fiat lui
6crit le l" avril : « Voici un poisson d'avril sans aretes ; it passera facilement. Je vous recommande d'dtre bien fidele & nos
saintes regles, bien prudent, d6voud pour les awuvres et le plus
que vous pourrez uni au bon Dieu pour lequel seut vous devez
vivre et mourir. Je voudrais bien que vous vous corrigies de
l'habitude de fumer. Diminuez un peu chaque jour la quantit6
de tabac. Ne fumez que lorsque vous dtes seul. ,
En Perse, Mgr Cluzel a dans son vaste diocese des catholiques latins, armdniens, chalddens ; il a des Kurdes, des Musulmans. des Nestoriens, des Eutychiens. II faut prendre garde
quand on voyage. Un de ses confreres a Wt6 depouille ; M. Fiat
remercie le bon Dieu qu'on lui ait laiss la vie. II faut lire dans
les Annales le recit d6taill de ce coup de force des Kurdes et
la revanche que les chretiens en ont prise sur les malfaiteurs.
Plusieurs confreres demandent b revenir en France. Un futur dveque declare qu'il n'a rien a faire, que son ministbre est
paralyse. M. Fiat I'engage a prendre patience. a Mgr Cluzel rappelle l'exemple du Prre Bore et des premiers missionnaires, les
Darnis, les Baduel, les Terral, qui ont semd dans les larmes ; la
moisson viendra ; confiance. a
M. Fiat a cru bon d'accorder des permissions de venir en
France. II s'en excuse aupres de Mgr Cluzel : a La vocation de
quelques-uns est en danger. Je tdcherai de moddrer ces ddsirs.
Mais d'oit viennent ces demandes ? Est-on fiddle aux saintes regles ? aux exercices de pitdi ? aux confdrences hebdomadaires ?
auw cas de conscience ? N'y a-t-il pas des confreres qui, sous
prdtexte de zsle, font beaucoup de visites aux externes ? Moins
on nous voit, dit M. Fiat, plus on nous respecte. n On objecte
& M. Fiat : a II faut cependant voir les gens. Nous ne sommes
pas cloftrds. Nous sommes le sel de la terre. Le set ne fait pas
de bien tant qu'il reste dans la sali&re. Nous sommes la lumire
du monde. La lumiere n'eclaire pas tant qu'elle reste sous le
boisseau. a
M. Fiat pousse aussi A I'rtude des langues.
II ne craint pas de prendre aux maisons de France d'excellents sujets. M. Meugniot a dans sa maison de Saint-Pons un
sujet d'avenir, M. Montety, qui n'a que vingt-cinq ans. M. Fiat
le prend & M. Meugniot et 1'envoie en Perse. II lui ecrit le
24 juillet 1879 : a Mgr Cluzel, dont vous etes le compatriote,
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vous recevra d bras ouverts. La Perse deviendra ainsi une colonie du Rouergue. C'est une gloire pour votre province natale,
qui envoie partout des missionnaires, de voir la Mission de
Perse presque entierement composde de Rouergats. ,,Voilk comment M. Fiat sait susciter des vocations missionnaires !
D'autre part, les Annales, par les rdcits intdressants des
missionnaires, 6deillent dans le cueur des jeunes le ddsir de ces
missions, bien qu'elles soient difficiles et peut--tre parce qu'elles
sont rudes, perilleuses ; on a toujours des vocations pour les
Missions quand on parle aux jeunes le langage approprid a leur
zble, a leur enthousiasme, h leur amour du risque, du myst6rieux, a leur besoin de se depenser. M. Fiat saura, pendant
tout son gnieralat, entretenir la flamme des Missions par sea
conf6rences, par ses lettres, par son affection.
II y a une grande famine en Perse. M. Fiat envoie des secours. u Je fais tout ce que je puis, dcrit-il h Mgr Cluzel ; mais
je ne peu. pas tout ce que je voudrais. ,
Allons a I'extrcme Orient de 1'Asie, en Chine.
M. Aymeri est procureur de nos missions. II reside A Shanghai. II est en mtme temps directeur des Soeurs. II propose d'envoyer des Soeurs A Hong-kong. M. Fiat lui rdpond qu'on ne peut
pas, faute de sujets. M. Aymeri suggbre de s'occuper d'un h6pital
pour les Chinois A Shang-hai. 1M.Fiat approuve, mais a ii faut
que I'hdpital soit modeste et ne sorte pas de cet etat. Vous attirerez moins les regards et pourrez ainsi faire le bien avec plus
de facililt. Ne faites rien non plus, sans la permission des
RR. PP. Jdsuites. , Ceux-ci, en effet, etaient charges du Vica-'
riat ou se trouvait Shang-hai.
M. Aymeri devait repartir entre les Vicariats les allocations
de la Propagation de la Foi et de la Congregation. Les Vicaires
apostoliques demandbrent i M. Fiat d'avoir part a I'administration de ces biens. M. Fiat interroge M. Aymeri :
1" Y a-t-il
P
parmi les fonds de la procure de Shany-hai des sommes qu'on
ne puisse pas regarder comme etant d la Congregation, mais
plutdt, d la Mission ou aux Missions de Chine ? Quelle 0tait In
somme primitive de la caisse de Shang-hai ? Quelle est la somme
totale resultant de I'administrationde ces biens ? - 2" Y a-t-il
jamais cu un conseil d'administrationauquel les Vicaires apostaliques auraient pris part ? - 3* Pensez-vous que les Vicaires
apostoliques puissent dtre admis d reclamer la libre disposition
de cette somme primitice ? - 4" M. Etienne a-t-il ecrit quelque
chose a ce sujet ? n De son c6td, M. Pemartin 6crivait : c On
dtudie la question des propridtds de Shang-hai. Nous avons une
note du Procureur g6ndral et une autre de M. Prunac. n M. P&martin r6digea une note pour le Conseil d'aprýs toutes ces
donnies.
M. Aymeri fut-il fatigud par tous ces soucis ? Toujours
est-il qu'ii demanda a etre deciargt
de son office et A faire un
voyagx en France pour Oclairer le grand Conseil sur cette question importante. M. Fiat lui rdpondit que le voyage en France
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n'dtail pas necessaire. 11 le pria de continuer son oitice, de rester
a son posts. , C'est l'obdissance qui vous y a place ; e'est eUe
qui vous y retient. Courage et confiance. Faites-vous aider par
M. Bettembourg. , En m6me temps, M. Fiat lui annonait o qu'il
avait trouvxd
Madrid (Saint-Louis) uo tres bon frbre frangais
qu'il lui destinait ,. M. Fiat ne le 'tnomnepas ; ii s'agit du Frbre
Barricre leque!, en elfet, arriva h Shang-hai I'annde suivanle,
1810. et v resta toute sa vie jusqu'en 1927. avant rendu de tris
grands services a la Procure.
M. Bettembourg aidait M. Aymeri & Shang-hai et faisait son
noviciat dans le maniement des affaires temporelles. M. Fiat
I'ainiait. lbaucoup et lui ecrivait souvent : a Une de mes plus
grandes peines, dit M. Fiat, le 27 fevrier, est de ne pouvoir repondre par moi-mnme et selon le besoin de mon
rewur aux lettres
que je rerois. Les jours et les nuits ne suffiraient pas. Iour
vous, ndanmoins, mon cher ami, je ne me servirai jamais de
la main de mon secrEtaire, & moins que je ne sois malade. ,
M. Fiat autorise M. Bettembourg A visiter les confreres de Manille. M. Bettembourg plaisait beaucoup aux Scurs ; elles redoutaient de le voir quitter Shang-hai ; u je ne songe pas a vous
l'enlever ,, repondait M. Fiat. Elles dtaient aux petits soins pour
lui. 11 allait dire la messe chez elles ; elles voulaient lui servir
Ie dejeuner. M. Fiat permet, , vu la distance considerable. J'espere que rous n'abusere pas, dcrit-il A M. Bettembourg, et que
rous serez toujours digne, discret, idifiant. " Les Seurs auraient
voulu I'avoir pour confesseur ordinaire ; elles font grand eloge
de lui.
Je suis heureux, repond M. Fiat, que ce jeune confrare
soit si dbrouO
pour vous et vous rende de si bons services ; mais
il me semble prdefrable de vous laisser M. Aymeri comme confesseur ordinaire. , M. Bettembourg envoyait des petits cadeaux, des chinoiseries aux confreres de la Maison-Mere, aux
Assistants. au secr6tariat, etc... , Merci, lui rdpond M. Pemartin, de toutes ces jolies choses. , M. Bettembourg n'envoyait pas
que des bonbons : ii signalait aussi & M. Pdmartin les critiques
qu'on faisait des Annales. Hdlas I quelles sont les choses et
quels sont les hommes que I'on ne critique pas I M. Pdmartin
lui r6pondait : f La critique est aisde ; I'art est difficile. Peu
importe les critiques, on tdche de contenter les gens difficiles
(et il y en a mWme en Chine) et on travaille & edifier les autres. a
II y avait quatre Vicariats en Chine : Mgr Delaplace dtait
vicaire apostolique du Tch6-ly septentrional, qui comprenait P&king, Suen-hoa-fou Pao-ting-fou, Tien-tsin, etc. Mgr Delaplace
est une personnalitc, c'est un caractere ; beaucoup 'auraient
voulu Suporieur g6nural : il est, comme tous les grands hommes
expose ' Wtre jug6 diff6remment. tres louO, tres blamd, tres critiqud. M. Fiat regoit des lettres dans les deux sens. A ceux qui
critiquent : r Vous avez bien fait d'ecrire. C'est votre devoir.
Ayez soin auparavant de faire oraison et de purifier votre intention, vous tenant en garde contre les antipathies naturelles.
Je vais voir. Priez. Soyez pacificateur. Engagez les infdrieurs d
obhir. it respecter. Le bon esprit porte a la subordination. II n'y
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a pas d'hommne parfait sur la terre. Partout, ii y a & souffrir.
Que n'a pas souffert le grand Paul de la part de ses freres ? a
Et Ic bon Pere Fiat terminait ses lettres par une petite rerarque tris line : " En &mdmetemps que votre lettre, jen refois une
aulrc :crite duns un seas tout oppose, jai compris par ld conbien les suptrieurs font exposes d (tre trompes ; cette autre
lettre me fait un ranud Iloge de Monseigneur. ,
A ceux qui louent Mgr Delaplace, M. Fiat rdpond :
Vous
neir'accz rien appris de nouveau en faisant l'eloge de Moinseigneur., Et M. Fiat termine sa lettre par cette remarque :
< It ne faut pas :ous tlonner si vous entendez quelques voix
discordantes. Les hommes sont si difficiles et si bizarres. ,
A Mgr Delaplace, M1.Fiat ecrit humblement, mais selon sa
conscience. Alonseigneur I'a loud : a Puissd-je devenir, rdpond-il,
entre les mains de Dieu un instrument d'autant plus utile que
ma nullitd rdelle est plus grande. , Aprds cela, M. Fiat annonce
des projets qui sourient plus ou moins A Monseigneur : M. Fiat
voudrait etablir en Chine des maisons regulierement constituees
avec superieur particulier. M. Fiat voudrait faire visiter les
provinces actuellement existantes. La difficultd vient de ce que
les Vicaires apostoliques sont en imme temps Visiteurs de ces
proxinces. C'est assez ddlicat. 31. Fiat tente la chose. II propose
SMlgr Delaplace de faire visiter sa province par Mgr Tagliabue
et de lui faire visiter les provinces de Mgr Tagliabue et de
Mgr Bray. Tout cela est propose ddlicatement, humblement.
M. Fiat est merveilleux dans I'art d'6crire. II demande aussi un
confrere pour les Cliinois de F'Ile Maurice. II1 propose M. Delemasure, Monseigneur s'y oppose. M. Fiat ne heurte pas de front.
II suggdre de faire venir ce confrere en France pour voir ses
parents a et quand il sera Id, on verra ,. Mgr Delaplace a affaire
h un habile jouteur; M. Fiat sait manier le fleuret intellectuel. II ne blesse jamais, mais il arrive a ses fins. Les suggestions
alternent avec les compliments a l'egard de son interlocuteur
et avec les actes d'humilitM de sa part. 11 s'accuse lui-mmiie,
mais on devine derriere ces accusations, une petite et tres aimable
recommandation A I'dgard de Sa Grandeur. M. Fiat est doux et
fort, humble et audacieux.
Dans Ie Vicariat de Mgr Delaplace il y a un jeune confrere,
M. Coqset, qui deviendra plus tard &v4que. M. Fiat l'affectionne;
il lui rdpond que ses lettres lui causent un grand plaisir et lui
dit gentiment qu'il a vu sa m6re, qu'elle va bien, etc...
II y a aussi dans le meme Vicariat une Seur remarquable,
Sour Jaurias. M. Fiat correspond souvent avec elle. Elle est un
peu gende avec Mgr Delaplace. M. Fiat lui dcrit : a Vous pouves
sans scrupule chercher pres de M. Favier lumiare et consolation. , II termine une de ses lettres par ces mots : a Courage,
bonne servante du Seiyneur, bonne fille de saint Vincent. , II
lui envoie pour ses oeuvres la somme de vingt-cinq mille francs,
somme extraordinaire A cette 6poque. La Scur Jaurias est alarmre des dvdnements de France. M. Fiat la rassure : c Dieu,
Marie, saint Vincent veillent sur nous. Nous esperons que des
jours meilleurs ne tarderont pas d venir. ,
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Le Tehely occidental 6tait confid a Mgr Tagliabue. C'est un
apotre, un vrai missionnaire : A Qu'il fait bon tout quitter pour
le bon Dieu, dcrit-il ; le cwur se trouve & l'aise ; l'dme nage
dans une atmosphere de paix au milieu des orages ; on est heureux, craiment heureux. On dort sur le cear de Notre-Seigneur,
n'ayant souvent pas d'autre oreiller. Je ne sais pas ce que le bon
Dieu pourra rdcompenser dans le missionnaire ; il est trop
heureux. Oil sont les croix dont parle Notre-Seigneur ? C'est Lui
qui les porte ; d&s qu'elles apparaissentde loin, tL accourt comme
une tendre mare, II les souleve. , Dans le Vicarial de Mgr Tagliabue. ii y a la famine, la fievre typhoide fait des ravages.
On adwinistre a tour de bras : quelquefois quinze malades en
une nuit. On envoie des petils anges au ciel. Mouseigneur se
d&voue pour parcourir son Vicariat, prclher; il organise des
retraites pour chr6tiens : retraites pour hommes, retraites pour
fenmmnes, retraites pour jeunes ; ii y a cent cinquante personnes
it chaque retraite, on priche, on fait des lectures, on confesse.
SCGes braces gens, dit Monseigneur, se fiyureni que l'absolution
de l'dVvque est meilleure que celle des simples prdtres et alors
Monseigneur a beaucoup de pdnitents : mais qu'importe, on s'y
met de tout ceur. Quand arrive la fin de la retraite, quand it
faut partir, beaucoup pleurent ; on donne la benddiction a ces
grands enfants. o M. Fiat est ravi de tous ces details. Mgr Tagliabue est tres humble ; it est prdt & quitter son poste. a Je
me garderai bien de songer d vous remplacer, lui rdpond
M. Fiat ; je songe d vous confier le soin d'aller visiter le Tch6kiang et le TchI-ly septentrional. J'ai fait demander l'avis du
Pape, la permission de la Propagande.~ M. Fiat lui parle comme
a .lgr Delaplace de I'organisation de nos provinces avec des
maisons regulibrement constitudes. II lui expose les circonstances critiques dans lesquelles on est & Paris : , On ne parle de
rien moins que de nous prendre notre Maison-MAre et celle des
Filles de la CharitM. Nous espdrons en Dieu et en l'lmmaculde
Marie. , M1.Fiat est a J'aise avec Mgr Tagliabue, et celui-ci de
m4inm avec M. Fiat. Ils se disent bonnement ce qu'on leur reproche A I'un et a I'autre. On parle d'indiscr6tions commises A
Paris : M. Fiat demande des explications, des pr6cisions. a En
tout cas, dit-il a Mgr Tagliabue, vous pouvez compter sur ma
discretion. , M. Fiat engage Mgr Tagliabue B favoriser les vocations indigenes ; ii lui annonce qu'il y aura un s6minaire interne
en Chine ; i desire qu'on traite les confreres chinois comme les
Europeens. a Je ne vois pas pourquoi, dit-il, les confreres chinois ne pourraient pas dtre consulteurs, s'ils ont d'ailleurs les
qualites voulues. Nous ne devons pas tenir compte des nationalites. ,
Mgr Guierry Otait Vicaire apostolique de Ning-po (Tch6kiang). M. Fiat a pitid de Monseigneur qui a perdu trois confreres. II lui envoie un jeune Lyonnais, M. Joanin ; mais, hilas !
cet ardent confrere meurt pen apr6s son arrivde. Pour remplacer M. Joanin, M. Fiat envoie a Mgt Guierry un autre Lyonpais,
M. Reynaud : « Je vous envoie, dit-il, la moitid de mon caur
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,en In pcrsonne de 31. IRynaud. C'est un sujet d'espdrance ; je
de le
prie Notr.-Sciyacur de lc consercer et Votre Grandeur
seminaire
Le
lui.
pour
tout
a
it
;
prudence
et
soin
trec
formenr
est petu anoibrcur. Si .otre-Seigneur ne nous envoie pas plus de
rortlions. le monment (st tout proche oft nous ne pourrons pas
frenir fi rolrc secours. Garde; done ce que vous arc; et achune
operarium ut visccra mien suscipe n. M. Fiat pousse les
noruta
la
'.issiionnaires et les Steurs du Tche-kiang a bien apprendre
Les
a
:
ecrit
il
Ning-po,
de
Thliron
Scur
la
A
laiue clhinoise.
prines t"les souffrances que cous trouve: dans l'etude de la langue s-rot omime In prirec de Mloyse sur la nmotayne qui obtenait la rictoire pour les soldals qui combattaient dans La
Mgr Guicrrvy est avec Me.Fiat conune un enfant avec
plainer.
:
sou p're il a perdu sn confesseur ; il lui dcmande qui it doit
II m'est bien difficile de cous
prendre. M1.Fiat lui rcpond :
dire qui rous drccz choisir. Priez. rdflichissez et puis in nomine
Dow

ini. ,

I. ijqalruiiýte Vicarial. celui du Kiang-si, etait confie a
M.-r Brav. Li auwsi ii faut du rcnfort. M. Fiat lui kcrit le 20
juillet : Jo cous cncoic dcu.r bons sujets. M. Daucerchain,que
cous arcc pu roir au Secretariat pendant 'assemblhe ; i cest
intelligent, ii aime bien nos rciye.lc, et notre institut ; il a uno
certaine e.rIprivenc de ios ,ranres ; ii a une grande activite qui
dcricrdra pciut-'Irc pour lui une cause de souffrances d&s le
iC chinoisr. Le second est M. Lagarde,
coimnctclmircnt d,' sial
bon sujoet sous tout rapport, excepld qu'il a perdu un wtil ; mais
rela ic parait ytudre e ne I'emlc;rh pas di,coir assc: loin dans
oIs ryions intellecltulles. ,
M. Dau\erchain. dtnt parl' M1.Vial, a;'ail sa .seur Fille de
F.iat lui (crit pIi'. lui annoncer ce
la Charit( a Ning-po. .
et il ajoute : , Jr fais un Irumtiina sarifice en me splaiement
parant de cotlr frI re. Jc le roatiissais si him'... Je i'cstimnais :
fic'he de le roir au
il avail ma confiance 4t jo n'ntarais,pas It,:
r.ri'-:arint pri's de 1moi. Mais je cnreu.r pas etre dgoiste.,,
Quand \1.Dauv\rchain est arrix\c au Kiaag-si, M. Fiat lui kerit.
au romnb'e dc vos vaur.
le 13 d-cenIlre : , Vcs ,oilij dluo
',lantan milieu de cos chers 'hinois : in nomine Domini. Vowu
nlle; bient6t commencer la pdche des dines dans cette grande
mer de I'infidelitd. Tous nos r'r:ur rous accoinpagnent ; toutes
lpetites lonmtns trurres sont a vous pour
nos prieres el toutf's nos
rous aider dans ec difficirl tar"ail. Ttne-rous en garde contre
I'imprcssemrnt qui yite tout. Comlptlz toijours sur moi taiwt
que jc serri de r monde et quand rous approndrtez ma sort.
,
prie: bica pour le repos de mnn piunrre 'n,.
(In voit comniient Mi. Fiat aimle ses c'onfri'res. Citons encore
it u•t auttrcs exemples dt. rotte alffction. II ecrit a M. Lefebvre
, ts joii s on8 me.' jo-'is'. Prie: pour le panucre M. Fiat qui a
miinttrirntnt d'autre s fribitlations quoe lorsque rPous 'acez coInnu

ainr rceau-de-sainit-Vinacnt-de-Paul. Daigne ce bienheureux
Pi-rc btnir son indiynr, successcur. , A M. Moloney du Kiang-si
'~;alenment : < Jr n'ai pas oublie le bon M. Moloney ni l'heureux
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temps de votre sdminaire, de vos ctudes. J'espere que vous serez
toujours ce que je vous ai connu ici, pieux, rdgulier, z6id, plein
de docilitd pour vos supdrieurs et de cordialite envers vos confreres. )
Le vicariat du Kiang-si fut en cette ann6e 1879 divisd en
deux. Mgr Bray fut vicaire apostolique du Kiang-si septentrional,
et M. Adrien Rouger fut nommn pro-vicaire apostolique du
Kiang-si meridional sans caractore episcopal. M. Fiat lui octroya
trente mille francs comme don de joyeux avenement.
Passons maintenant en Afrique, en Alg6rie d'abord. Le Pare
Girard, le Pbreoternel, comme on I'appelait commundment, etait
Visiteur de la province depuis de longues annies. Au commencement d'avril, ii resolut d'aller h Constantine visiter les confreres et preparer la nouvelle maison de Missionnaires, d6sir6e
par Mgr Dusserre. On redoutait pour lui ce voyage et M. Fiat
lui ecrivit le 5 avril : a Comment allez-vous, bon Phre Girard ?
Ave:-vous pu faire le voyage de Constantine ? Je ne le pense
pas. , En rdalitd, il le fit. II quitta Alger le 7 avril et se rendit
par diligence & Constantine. C'dtait un voyage p6nible de quatre
cent cinquante kilomntres ; il arriva le 9 avril. Le 19 avril,
pendant le repas, il fut frapp6 d'une attaque d'apoplexie ; on lui
administra les derniers sacrements et ii mourut presque sans
douleur. Aussit6t une ddepche t014graphique annonca h M. Fiat
la triste nouvelle. Le Superieur g6enral fut tres affectd de cette
perte; il pria M. PNmartin de faire 1'rloge du defunt dans les
Annales, et M. Dazincourt d'6crire sa notice. Ce digne confrere
avait d'abord fait partie de la congregation qu'on appelait
a Mission de France ,. Lorsqu'elle fut dissoute, il entra dans la
Congregation appelue de la Mission (tout court). M. Salhorgue,
pour lors Sup4rieur general, fit des difficult6s : a Vous avez
FEt. M. Girard r6pondit :
quarante ans, vous dtes trop dge.
, J'ose vous promettre vingt ans de travail. n En realit6, il en
fournit quarante-cinq, d'un excellent travail. II fut charg6 de
former les jeunes pretres irlandais qui desiraient etablir la
Congregation dans leur pays. II fut ensuite envoyC
Alger. II
g
fut I'aide intelligent de Mgr Lavigerie. Celui-ci 6crivit une belle
lettre circulaire pour recommander M. Girard aux prieres de
ses pretres et de ses diocesains. Dans cette lettre, if vante les
qualitis et les vertus de M. Girard. II le loue en particulier de
la collaboration qu'il a donn6e i l'dveque pour la fondation des
PKres Blancs. Mgr Lavigerie rappelle tous les obstacles qu'il a
fallu vaincre pour cette oeuvre : a C'est un hommage de reconnaissance et de justice, rendu d 'sa mimoire ; ii m'a constamment soutenu de ses sympathies et de ses pribres au milieu des
contradictions que nos <euves d'apostolat aupres des infiddles
de l'Afrique ont suscities a mon ministare. C'est lui qui m'a prdsentd les premiers ouvriers qui se consacrerent d cette entreprise laborieuse. , Mgr Lavigerie pr6sida un service solennel
dans la cath6drale d'Alger.
M. Girard fut remplac6 comme Visiteur par M. Doumercq.
La situation 6tait difficile, car Mgr Lavigerie, comme la plupart
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des grands honunes, avait une \olont6 h laquelle il fallait se
-outiettre. .1. Fiat se comporta avec lui dans 1'esprit de saint
Vincent : simplicit6, prudence, humilit6, douceur, fermetl. Monseigneur avait choisi M. Demiautte pour eonfesseur; en juillet 1879. il le d6chaigea de cet emploi. Rien A dire. On est libre
de clhoisir et d'abandonner son confesseur. Monseigneur 6crit
au Pere Fiat que I'aunim erie de Saint-Charles cesse de nous
'tre confite. Iien a dire. Cela fait un missionnaire de libre pour
les autres a uvres. Monseigneur voudrait un superieur pour ses
missionnaires lazaristes. Reponse : a Ce supdrieur existe. C'est
Mtais
Ic sup;ricur du grand seminaire. C'est 'usage partout.
conmMe M. Fiat sailt, d'apres les Italiens, que le temps est un
galant lhoumne qui arrange bien des choses, il prie le Visiteur
d'otlenirc qu'on laisse les choses telles quelles jusqu'aux vacances prochaines. Monseigneur demande le changement de deux
confrires, sous pretexte qu'ils sont trop jeunes. M. Fiat coupe
la poire en deux : 1 Je rappelle M. Huet, dcrit-il a l'archeve(ue... Jc laisse I'autre. , Monseigneur a pri6 un jeune s6minariste de rentrer dans le moude. Celui-ci est entrd dans !a Con1'h'r(;ation. lonseigneur n'est pas content. M. Fiat rdpond que
ce jeune homnme est libre, puisque Monseigneur n'a pas voulu
de lui. 11 faut dire que ce jeune honmme, tris bon, avait refust
d'a\ancer aux ordres pour obtenir sa libert6. Une Fille de la
Charitc d'Alger etait destinee a Guatemala comme assistante de
la Visitatrice : mais, ecrit M. Fiat, . Monseigneur d'Alger ne veut
pas la laisser partir ; ii nous a inme menae de nous denoncer
ei Rome si nous la retirons malgrd lui. ,, Que fait M. Fiat ? II
aurait pu allhguer 1'exemption des Filles de la Charitd ; ii aurait
lu imaintenir le changement de cette Seur ; mais cela aurait
prov~0qui une tempete qui aurait nui au bien des ames; il ternpris~ : it sait. d'apres le fabuliste, que
Patience el longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
11 patiente. Qui sait ? I'eut-ýitre l'archev»-que demandera dans
qmlflques mois le changement de cette Sceur ? En tout cas, patientlons. o( verra. Ces quelques exenples sulTisent pour faire
cmnraitre la mranibre du P're Fiat. Evidermment, il fut critiqud.
L.(s uutranciers declarerent que c'etait faiblesse ; qu'il aurait
f'llu tout briser. Ce sont ordinairement ceux qui crient le plus
c-ontre les superieurs qui sont les moins aptes t exercer la superiorite. Je crois qu'en toutes ces circonstances, et en d'autres.
If. Fiat a su garder un juste milieu. II n'a pas 6tL de ceux qui
s'inlnelnt passivernent. ni de ceux qui resistent ouvertement
sous pr texte que Dieu veut qu'on garde ses privileges envers
et contre tous. MI. Fiat a plit comme le roseau de la fable et il
s'cst releve intact apres ia tempete. II n'a pas resiste comme le
chi.nir
de la nmime fable qui a Rt6 emportl par I'ouragan.
Parmi les lettres adressees aux missionnaires d'Alger, citons
quelques phrases plus typiques. A M. Boscat d'Alger : a Je vous
accorde colontiers la permission de cedlbrer pendant trois mois
I1, Saint Sacrifire pour 'dmne de votre mere. La perte de ceux
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qui noas sent chers est un dWchirement pour les creurs leg
moins sensibles. Mais la perte d'une mbre est une douleur audessus de toute douleur. - A M. Ravaudet, de Kouba : a Je vous
permets d'aller passer huit jours chez vous. Mais je vous prie
de garder secrete cette permission et de ne vous arrnter dans
aucune maison de confrires. , M. Cassagnes, de Mustapha,
pourra toucher vingt francs au lieu de dix par mois pour ses
messes. Il est autoris &Ase rendre dans sa famille : , Vous pourrez. j'espkre, rcyler tout dans une quinzaine. ,
Notons que M. Fiat ecrit au supdrieur d'Alger : , Ayez la
bontW de m'envoyer au plus tit le Frere Rachet. a La venue de
ce frtre fut un tresor pour l'infirmerie de la Maison-Mere.
M. Fiat s'interesse activement aux ceuvres des Soeurs. % J'ai
cu, ecrit-il, la marichale de Mac Mahon pour l'orphelinat de
Mustapha. '
Passons b Constantine. L'eveque voulait obtenir des Missionnaires pour precher les missions. M. Fiat avait rdpondu le
1" avril : , Impossible. La semaine derniere, jai dii faire un
refus semblable d un vendrable prelat qui a insistd d plusieurs
reprises et qui m'a mime envoyd son frere, dans la pensde que je
ne risisteraispas aux instances qu'il mc ferait de vive voix. Tout
a ctd inutile. , Mais voici que le Visiteur, M. Girard, arrive A
Constantine. I1 6crit au Pere Fiat, le 17 avril, deux jours avant
sa mort, une lettre touchante qui se termine par ces mots : c Je
vous prie de me permettre d'insister aupr&s de vous pour que
vous enroyiez le plus tdt qu'il vous sera possible nn ou deux
confreres et dacantaye. n Cette lettre arrive apres la d6peche qui
annonce ia mort de M. Girard. M. Fiat est frappe de cette coincidence; ii lui semble que c'est une voix d'outre-tombe qu'il
entend. II est touch, emu; son coeur sensible ne peut resister ;
il accorde les Missionnaires, mais ii veut qu'ils resident au
grand s6minaire et qu'ils ne soient charges d'aucune paroisse,
a, sinon, ecrit-il au superieur de Constantine, je rappelle les missionnaires. ,
A Constantine, un neveu de M. Fiat est soign i6 l'h6pital
militaire, tenu par les Sceurs. On comprend que les Sceurs sont
aux petits soins pour le neveu de leur Pere. M. Fiat remercie,
le 12 septembre, la sup6rieure de I'hipital qui va obtenir au
neveu un cong6 de convalescence. II renercie 6galement la Soeur
Bessonneaux, de Paris, qui s'est occupee de son neveu. C'est la
premiere fois que le nom de Sceur Bessonneaux se rencontre
sous notre plume. Nous le retrouverons souvent. Elle sera sa
fille spirituelle ; elle I'aidera beaucoup dans ses ceuvres, et elle
aura la ddvotion de recueillir toutes les paroles du Pere Fiat.
La derniere maison de la province d'Alger Rtait Oran. M. Irlandes en Btait le sup6rieur. M. Villette y faisait ses premieres
armes. M. Irlandrs etait un superieur ideal; il savait qu'on
gagne les cceurs, qu'on les amene a la regularitd beaucoup plus
par la bont6 que par des discours vdhdments. M. Fiat entre
dans sea vues et, le 23 juillet, il lui derit : c Je vous autorise a
donner des distractionsa vos confreres, des vacances pour rdpa-
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rer leurs forces afin qu'ils recommencent avec
ardeur. a Aussi
M. (:ocquerel, d'Oran, sur la recommandation
de M. Irlandes, est
autorise t passer dix jours dans sa famille
a Montdidier.
De I'Algerie passons a i'Egypte. A Alexandrie,
nous avions
un collkge dont M. Thomas (futur dveque)
dtait supdrieur.
M. Fiat n'aimait pas beaucoup cette oeuvre.
a NVous pouvons dtre
suppleds par les Freres des Ecoles chrdtiennes.
Au debut, on a
dfi accepter des collages. II n'y avait pas
d'autre Institut. Mais
aujourd'hui les conditions sont differentes.
Laissons les collges
dd'autres et renfermons-nous dans nos wcuvres.
Nous avons grdce
pour la fornation du clerqg. ,
M. Fiat insiste aussi pour recruter des
vocations en Egypte.
II &crit i M. Thomas :
J'attire cotre attention sur ce point.
1
me semble qu'on peut cultiver de belles vocations
dans les orphelinats des Swurs. Les Jesuites se recrutent
en Orient. Pourquoi
ne pourrions-nous pas le faire aussi ?
,
1. Fiat, conine tous les sup6rieurs de
Congrdgations, d'Ordres. d'Instituts avait it g6mir de
navoir pas des confr6res a
leur affaire. A 1un d'entre eux ii ecrivait
:
On vous avait pri6
de vous retirer. M. Salvayre a obtcnu
que vous fussiez gardd.
On rous a admis aux ceux, d l'ordination...
On vous
pitid.e.
A un autre : a Quelle n'est pas ma surprise a gardd par
et mon affliction en
"

apprenant cos deportements
fait de si bonnes promesses et nous d Alexandrie ! Vous avez
acons 6di si indulgent pour
vous. Cc qu'il y a de plus penible, c'est de
approche: de la sainle table sans demander voir que vous vous
pardon. Vous l'avez
fait plus lard, parail-il. x Dans une autre
lettre :
Le ton de
votr p tre est inconr,enant, peA respectue
u pour votre superieur.,, Par ia grAce de Dieu.
ii v a (et c'est la plupart) des
coraLefrts hien remplis
particulier

un

excellent

de I',sprit de saint Vincent , il
y a en
Frore. .1. Fiat Jui envoie une bonne

lettre pIuui le fdlieiter et ii ternine ainsi : a Vous
avez bien m&roit dc prendre des vacances. Je paierai
onotre voyage. ,, I perint il un autrr dWaller danw sa fainille.
arranger ses affaires.
ll-montcon I(- Nil et . n arrivant A ses
sources, voyons ce
qui ' passe
e,
en Aboysinie.
m
\I. Fiat csrit souxent h 'a~ieuien
e Suprieure g-n6rale, Mre
, J'apprdhendaispour vous et voild

Lequette.

que, comme une
jeune Sawur, vous Iravcrsez les rnees, cous
bravez les dlJments. ,,
e douns
oiai done
r le te
uue vous auez si ardemment
dUsirf. La nature
,'Y Lrourera pas son compte. Vous
aurez d
souffrir sans doute

de plus d'une facon. La difficult d'apprendre la langue :ons tiendra pendant quelque
temps dans l'impossibiliuW d'exercer cotre =.1e selon tons
cos disirs ; le climat, le
re!lip e, les mwurs, tout pcut-ot're
sera pour cous et pour votre
Corlpaynietile
occasion Ic sonuffrances ;mais e'cst
prkcisdmnent
par cc sacrifice cet re' ;!ftifss'mcmnt
ftablir*,z solidement ?os ,eurres. Ii faut die vous-meme que voUi
que le grain de froment
ineure dans la terre pour produire d'autres
grains. Notre-Seiyw'u
'est cachl
pendant trente ans et ii n'a prdchi que
trois
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ans. 1 est possible que quelques-unes d'entre vous n'auront pas
d'autre mission d remplir en Abyssinie que celle de souffrir, de
rester cachees, peut-etre mime inoccupees. Qu'elles sachent bie,
que cette mission aux yeux de Dieu en vaut bien une autre et
que par li elles contribueront grandement au bien des dmes et
de la Mission. ,
M. Fiat donne dans chaque lettre des nouvelles de la Trb6
Honoree M~re actuelle A I'anciemne Tres Honor6e Mere. En juillet : , La Tres Honoree Mere est souffrante depuis plusieurs
semaines. n En septembre : a La Trbs Honoree Mere s'dtait bien
remise d'une premiere crise ; elle avait repris son travail, mais
depuis quelques jours, elle est de nouveau fatiguee.
nEn decembre : a La Tres Honoree Mere est toujours souffrante. ,
lMgr Touvier 6tait vicaire apostolique d'Abyssinie. II se
plaignail de n'avoir pas assez de personnel et ii se plaignait
aussi de son personnel. II arriva aliheureuseinent qu'un confrere fut accusi par quelques laics de choses repr4lhensibles, aupr•s d'un autre confrere de residence diff6rente. Le confr6re
denoniic proteste de son innocence. M. Fiat lui 6crit : a Je suis
tout hueureu que vous puissiez m'affirmer que vous 6tes innocent. Je sais que des Ittes monties peuvent inventer toute sorte
de monstruosilts et surprendre la bonne foi de plusieurs. Pries
pour vos ennemis, pardonnez-leur du fond du cwur et conservez
pour votre confrnre les sentiments de la charite fraternelle. le
vais prier pour que cette tempite s'apaise et que vous en sortiez,
cotmme saint Jean de l'huile bouillante, purior et vegetior. ,
M3.Fiat 6crivait au mime quelques jours plus tard. I'invitant a
venir a la Maison-M.re :
aVous avez passe par toute sorte de
tribulations ; it vous sera salutaire et agreable, je n'en doute
pas. de vous reposer un pen auprbs des reliques de saint Vincent. Vene done au plus tIt. Votre depart aura aussi l'avantage
de donner aux passions le loisir de se calmer, ce qui est bien d
desirer. Venez, vous trouverez ici un pere qui sera heureux de
cous embrasser et de causer avec vous. ,
A celui qui lui avait denoncr par de\oir : a La malice des
hommes est si grande que cc pauvre confrere pourrait hien
ttre la victime de la calomnie. Saint Paul entrevoyait bien que
les ministres de Dieu seraient en butte d cette sorte d'dpreurc.
lorsqu'il defend d'admettre la culpabilitd d'un prdtre et de le
condamner sur la deposition d'un seul temoin. II faut altir en
ceci bien lentement et prudemment et charitablement. ,
Mgr Touvier 6tait bien afflige de ces fails. M1ais ii n'etait
pas d'avis d'envoyer en France l'accus ;- car cela pouvail faire
croire qu'il 6tait coupable. D'autre part, le dihonciateur voulait,
lui aussi. revenir en France. Mgr Touvier n'dtait pas non plus
d'avis de le lui permettre. Aussi M. Fiat Bcrivait le 17 d6cembre : , Son retour iui serait nuisible dans l'opinion ; ii n'est pas
parfait sans doute, mais c'est .un homme tres siir pour la foi
et les mteurs, un homme de caractere et vertueux. n
Un autre souci pour Mgr Touvier. II avait envoyd A Paris
un jeune s6minariste abyssin. M. Fiat lui 6crit : a Le medecin
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nous declare que M. IPaulus, rotre siminariste, ne peut rester en
France sans compromettre sa santd. 1I va vous revenir avee deux
jeunes pre'tres et un frPre. Les deuz jeunes pretres sont M. Bohb,
de Lyon, vertu solide, et M. Jouyla, de Carcassonne, qui a tout
pour lui, vertu et talents. ,
Parini les lettles adressees aux confreres, signalons celle-ci,
A M. Coulbeaux : a Je n'oublie pas le grand et bien cher M. Coulbeaux. Je binis .Votre-Seiyneur de I'avoir conservd a mon affeclion. Soldat, rotre yý;ndral compte sur vous ! a
II y a p:usicurs lettres adressees a M. Schreiber. Signalons
celle du 20 octobre : , II parait que nos chbres Swurs se montrent tr's gcU6lrcuses i rotre endroit. On cous envoie force colis.
Jr tir m'y oppose pas, au rontraire, mais vous agirez sagement
de dire i Monseigncur qu'il est libre de prendre ce qu'il voudra
et de distribuer ces divers objets selon son bon plaisir. , Cette
dernibre lettre montre que le bon Pire Fiat connaissait bien la
nature liumiaine et les petites reactious que pouvait susciter en
des iiies saverdotales la reception de tant de belles choses.
M1.Fiat montre par sa correspondance qu'il aime bien la
mission fondce par Ju.)itin de Jacobis et il peut &erire en vdritd
au cardinal Simnconi, prifet de la Propagande : a Malgre nos
bcsoins en France ct ailleurs, malgrd le petit notabre de sujets,
je promets t Votre Eminence de faire cc qui dependra de moi
pour l'Abyissinie. ;,
Nous a\ions dcs itaisons au sud-est de Madagascar, dans
l'ile Maurice autrefois lie dc France). II y avait la maison c Les
Pailles , et la maison , Le.s Bfp bous 1. Comme ii y avait des
Chinois en cette ile. A. BeIbickanii avait demand6 A Mgr DelaIlace un confrere conna;issant ie chinois. MI. Fiat appuya sa
deimande. Ce transfert ne put se faire. tin fit a l'ile Maurice de .randes fltes ie I'lionneur de la
Sainte Vierge. I.es journaux t arlkrent de ces fetes et donnerent
des details Iir:onstancics. 1.. Fiat errivit i ce sujet :
J'aimeT
rais moins d'eilnt. Nos
.euvres
doicent rester cachdes., On lui
objecta que c'ktait pour ia -loire de Dieu et de Marie et que
Notre-Seigneur a dit - que votre lumiere brille A la face des
hommes afin qu'ils voiert v,, bonnes couvres et glorifient votre
Pere c6elste...
o)ui. r,;lpoiit le Pere Fiat, mais il faut laisscr
a d'autres le soin de nou.s !ouwr, laudet te os alienum. ,
M. Fiat \oulait aussi qu'il y eft entre 1'6v4que et la Congr6gation un traitI qui tixRt les conditions d'existence.
A c6td de 'ile Maurice. il y a 'ile de la Rdunion (autrefois
ile Bourbon;. II y avait encore des Steurs, mais il n'y avait plus
de" issionnaires. L'\6vque en aurait bien d6sird, mais M. Fiat
r;pondit qu'il n'avait personne. Cependant, un missionnaire de
I'i:e Maurice allait de temps en temps visiter les Scurs de la
!i."'::ion et leur pr6cher la retraite.
!. Fiat annoncait a cette 6poque qu'on faisait imprimer
Is 31,i;ooires racontant les actions de nos confrbres de Mauriceit ijr ;;4 iteunion.
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Aux Etats-Unis, M. Smith, comme nous I'avons dit au chapitre prceddent, a 6tR nomm6 Visiteur par le catalogue avant
de l'etre par patente, cc qui a caus6 quelque perte de face pour
le Pire Fiat, ou plutit pour son secretariat. M. Fiat explique t
M. Smith qu'il ne I'a pas nomme directeur des Soeurs, parce que
La province est inirlense ; ele compte treize maisons, soixante-)
dix-huit pretres, \ingt etudiants, dix s6minaristes, trente et un
coadjuteurs. II a noinum
directeur M. Mandine. Cependant,
M. Smith s'occupera aussi des Soeurs : c Vous prdsiderez le consell des Swurs quand vous serez d Emmitsburg. Vous pourrez
recevoir les Swurs et leur accorder les permissions surtout extraordinaires. II est
dcsirer que M. Mandine puisse aller, venir
dans la province, donner les permissions de pauvretd et d'ob6issance, presider le conseil en votre absence., On trouvait des
inconvenients it ce systieme.t.
Fiat ecrit : i Ne pas changer cela
precipitamment. n
Quant A I'ancien Visiteur, M. Rolando, M. Fiat propose de
le nommer directeur du seminaire interne. C'est une preuve
d'estime et de contiance. Pour menager ses forces, on le fera
aider par un sous-directeur.
M. Fiat dit a M. Smith : a Vous avez un don particulier
pour les affaires temporelles ; c'est ce qui nous a ditermind d
vous choisir..., Quant aux affaires spirituelles, M. Fiat engage
M. Smith cc relever l'euvre des Missions, & substituer des serviteurs aux servantes dans les maisons de confreres, d faire traduire en anglais les conferences, circulaires, annales, etc... ,
M. Fiat ternine sa lettre par cette phrase : a Je serais bien aise
de vous donner une mention honorable dans ma circulaire du
premier de l'an.,
M. Fiat aurait d&sirt qu'il y eiit a Paris un correspondant
des Etats-Unis. On pruposa deux noms qui ne furent pas
acceptds.
Les oeuvres des Soeurs de la province 6taient florissantes. On
peut lire dans les Annales des comptes-rendus tres intdressants.
M. Fiat fflicitait les Soeurs quand elles s'appliquaient d'une maniere plus immediate aux pauvres malades, comme la Sosur Mac
Carthy de Santa Barbara, en Californie.
Une menace dtait suspendue au-dessus de la province des
Sceurs. On disait que le Souverain Pontife voulait faire iveque
M. Mandine, directeur. M. Fiat esperait que cela ne se ferait pas
et il dcrivait gentiment aux neuf Soeurs d'Emmitsburg : c Je
confie chacune d'entre vous d chacun des neuf chwurs des Anges
au milieu desquels nous nous retrouverons un jour. ,
Au Mexique, les Soeurs etaient parties, les Missionnaires
etaient restes et leurs ceuvres dtaient florissantes. II y avait
trois maisons de Missions, cinq seminaires, un college. La province comptait dix etudiants, six sdminaristes, vingt coadjuteurs. Les dvdques rdclamaient des confreres A M. Fiat. M. Torres, le visiteur, avait dtd la victime des vicissitudes humaines,
soit A I'Assembl6e gendrale. soit apris. M. Fiat le consolait, I'en-
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courageait : ,e1 ne lout pas cous chagriner de la tempete souleede a votre occasion pendant I'Assemblcd et qui vous a rends
le sejour de Paris si pdnible. Vous navez pas perdu ma corfiance. Vous saver bien que les superieurs sont expos4s A la critique, a la calomnie meme ; nous le voyons clairement dans le
divin Sauveur qui, 6tant la saintete mine, a dte traitd comme
vous saves. Un de nos confreres a recoanu l'intrigue ourdie
eontre vous lors de I'Assemblee ; il m'ecrit pour me dire gue
rous avez etd calomuni ectme demande pardon d'avoir pris part
a cela. Tenez-t'ous tranquille. Je ne croirai pas facilement ce
qu'on pourrail dire contre vous. ,
Dans la correspondance. nous remarquous des lettres k
M3. Mlejia qui paralt preoccup6 de bien observer les moindres
r gles et qui deviendra plus tard Pv6que.
Signalons dans une lettre
aun autre supdrieur cette petite
reconunandation : a Vous pouvez faire la correction fraternelle;
mais je cous conseille de lire acant, dans les Vertus de Saint
Vincent, par Maynard, ce qui se rapporte d la correction. i
La troisimrne pro\ince du Nouveau-Monde 6tait la province
de l'Amerique Centrale. Elle comprenait ce qu'on avait appel6
autrefois la Nou\elle-Grenade, et maintenant la Colombie ; elle
renfermait aussi le Pdrou, l'Equateur, le Costa Rica, le Guat6mala. M. Foing en etait le Visiteur. M. Fiat I'a en grande estime:
,,M. Foing, ecrit-il, est un confrbre rempli de l'esprit de notre
saint Otat, judicieux, prudent, estime et aimd de ses confreres. a
M. Fiat lui ecrit, le 27 avril : , II faut 6tablir l'&uvre des Missions. C'est malheureux qu'on aille s'enfermer dans les dhpitaux;
ce n'est pas notre euvre. Je crains que les confreres de votre
province ne soient absorbds par des occupations dcrasantes. II
ne faIt pas distraire les jcunes gens de leurs etudes pour les
employer dans les auvres avant le temps. II ne faudrait pas se
constituer uniquement aumdniers des Swurs ou de leuras rphelins. II fut se rdsoreer pour la direction des Sweurs, pour lei
seminaires el les missions. ,
NuOus aviusiljf la direction du grand seminaire de San Jose,
capitate du Costa Rica. M. MalIzieux en etait le superieur. Les
confreres. qu'on appelait Paulinos, avaient 1'estime du clergd et
du g'ouvernement. M. Maldzieux raconte dans les Annales une
visite du IPrsident de la Rdpublique. M. Fiat songeait A nomImer t. \aldzieux directeur des Sreurs d'une partie de la province. car elle 6tait trop grande. les voyages etaient difficiles,
et M. Foing ne pouxait y suffire. I! v avait dans la maison, un
confrire, M3.Thiel qu'on utait menace de perdre parce que le
Saint-Sie' e voulait le nomrnmr 6veque.
Une Sneur de Guatemala etait mourante ; M. Fiat lui ecrit:
, Je roudrais pouvoir vous retenir encore sur la terre oft it V
a tant de bien i faire ; mais si Dieu vous appelle d Lui, pries-Le
bien pour la double fomille de saint Vincent. ,
A Panama, ma Ski ur Gceury a Wtd nommde Sour Servante;
elie a recu la dichosa, patente, avec confusion, tremblement et
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soumission. Mais iA y a la Revolution. Soeur Gceury donne des
details trbs'int6ressants. On se bat dans la ville; on se bat
aussi, comme dit le medecin, en rase champagne ; il y a beaucoup
de morts. M. Fiat est tres ddlicat dans ses lettres : a Je regrette
la peine que je vous ai causec en ne vous 6crivant pas plus tdt
et plus souvent. J'ai Wit et je suis encore si encombr6 d'affaires
que je ne puis satisfaire le plaisir que j'aurais d'6crire moimme toutes mes lettres, et je pr6f&re quelquefois diffdrer pour
ne pas charger mon secrdtaire de certaines correspondances. a
A la fin de la lettre. qui est du 16 mars. il ecrit : a En France,on
mwnace de nous enlerer les dcoles et les pharmacies. ,
M. Foing rdside habituellemient a Panama. M. Fiat lui annunce 1'arrivee d'un jeune pretre, M. Bret :
II pourra faire
l'office de directeur du seminaire interne. La faiblesse de son
larynx ne lui periaet pas de professer longtemps un cours regulier ; c'est un excellent sujet sous tout rapport. , D'autre part,
M. Fiat renvoyait a M. Foing un jeune etudiant , qui, dit-il,
s'est monte extr•mnment In tMte ia la suite d'une sabbatine.,
II y avait a Panama un coifrere. M. Gonzalks, A qui M. Fiat
ecrit, entre autres, cette phrase rv\dlatrice de son ceur : a Vous
ne vous dtes pas fait une idde de I'affection que Notre-Seigneur
m'avait dondee pour vous pendant votre sdminaire et vas
etudes. n
il y a eu la perskcution en Equateur. M. Fiat kcrit : a Les
epreuves sont une semence prdcieuse qui nous prdpare une riche
moisson dans Ic ciel. , La Revo!ution a pris fin. L'ordre est retabli. On permet aux Lazaristes de rentrer. On restitue les bAtiments. M. Schumacher raconte son retour a Quito et il signale
la fin mistrable des pers6cuteurs (maladies penibles, lepre).
A Quito, il y a quatre-vingts Aleves, dont vingt-sept thdologiens
ou philosophes ; I'esprit est consolant. hM. Claverie a repris la
direction de sa maison et des oeuvres (missions, hopitaux) ; ii
demande A n'etre plus superieur. i Je serais tout heureru de vous
faire plaisir, lui dcrit M. Fiat, en exaufant le vua que vous
m'adressez d'tdre dechargy
de la conduite. Je comprends votre
ddsir, mais la prudence et les interdts de votre maison et de
votre province ne me permettent pas d'aller si vite. Je me persuade que votre langage est le fruit de l'humilitM plutit que
I'dcho de la vdrite. Je connais votre divouement et je crois qu'it
serait difficile de trouver mieux. Prenez patience si les choses
ne marchent pas toujours selon cos desirs et comme it conviendrait ; le bien se fait lentement et avec beaucoup de peine. ,
A Loja, ii y a quarante-trois seminaristes. L'6vdque est rentrd d'exil. Le superieur est .A. Lafay. On recommence. M. Fiat
lui dcrit : ,c 11 importe que vous gtablissiez la Congregation sur
de bonnes bases et dans l'esprit qui la caracterise. Les bases, cc
sont les regles communes, le directoire et les regles des offices
divers. L'esprit, c'est la patience, la douceur, I'humilite, le zble
pour la sanctification des enfants qui vous sont confis. ,
A un confrbre de Loja, qui n'est pas tout A fait comme
il le devrait M. Fiat derit une lettre admirable de ddlicatesse.
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II comiimence par un eloge. II lui applique le texte Euge, serve
bone et fidelis. Puis il lui rappelle l'importance de l'cuvre des
seiuinaires. << It est nacessaire de vous sanctifier, d'etre un modble, de conduire vls enfants avec humilitd et douceur. On eft
dans les petits seminaires a se dissiper, d prendre des
expose
occupations etrangeres, 6 ne plus etudier les sciences theoloyiques, d ne pas preparer de solides instructions, a ne pas prier,
comme it convient a un pretre., Apros cet avertissement indirect, fait avec grande precaution, M. Fiat termine : , Que Diet
vous conserve dans la saintetd. *
A un autre confrere de la mmnie maison, M. Fiat ecrit :
Jae roudrais pouvoir vous dcrire de ma propre main et vous
dire combien je cous aime. Je vous embrasse ainsi que tous les
confreres. 1,
Terimninons ce qui concerne l'Equateur par cette phrase
d'une lettre de M. Fiat : a M. Schumacher m'a donne des details
sur les seuvres de l'Equateur qui m'ont bien consold. On voit
vIritablement que le bon Dieu bUnit cette province. o
Le Pdrou faisait aussi partie de la province, dirigde par
M. Foing. Le Perou etait en guerre avec le Chili et les Soeurs
se devouaient dans ies ambulances et dans les h6pitaux. Ici,
comme ailleurs, des Steurs demandent A se confesser & un autre
confesseur que le confesseur ordinaire. M. Fiat le permet exceptionnellement. v En dehors de ces cas, kerit-il, il est toujours
plus sAr de vous adreser d ceux que la divine Providence uous
a donns pour cous guider dans les voies de la sanctification.
II est bon en cela, comme en tout le reste, de faire a Dieu le
sacrifice de nos propres lumibres. Je prie Notre-Seigneur de cous
dclairer sur ce point et de vous animer de plus en plus de I'esprit
de saint Vincent. ,
II y avait de remarquables missionnaires a Lima, en particulier iM. Duhamel, qui a laisse un souvenir imperissable. Or,
ce digne confrere a subi le sort des grands hommes. On avait
adress6 des plaintes a son sujet au Pere Fiat, ' et tant de plaintes, dcrit cee dernier, que je pensais qu'il etait mieux de le
retirer pour le bien des ceuvres ,.Mais M. Damprun, supdrieur
de M. Duhanel, ecrit a M. Fiat pour justifier son confrere, et
M. Fiat r6pond humblement : , Je suis heureuz d'apprendre que
je me trompais par rapport a M. Duhamel. »
MI. Fiat aurait voulu qu'on s'occupat des sdminaristes au
PBrou. II n'y avait que des aum6neries d'h6pitaux. II dcrivait a
M. Maurice, pour lors A Ardquipa : c Vous pourriez rdussir 4
oryaniser une petite maitrise acec votre voix de Picard, et cultiver quelques vocations pour I'Ntat ecclesiastique. Vous rendries
un bien grand service au Pdrou et d la petite Compagnie. Je suis
peind de penser que la Compagnie n'est pas encore installde
dans les seminaires du Pdrou. n
Le Chili formait une province A part, qui ne comptait que
deux maisons, et qui avait pour visiteur M. Benech. M. Fiat
pressait les consulteurs de lui ecrire regulierement et de lui
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signaler les principaux manquements. Nous avons vu que ces
rapports diplaisaient h beaucoup de supdrieurs qui soupponnaient M. Fiat de les espionner par le moyen des officiers de la
maison. II ne semble pas qu'au Chili, il y eut cette apprehension. M. Benech, Visiteur, nous apparait comme un confrere
bien tranquille ; A cette dpoque, il etait malade. M. Fiat lui
signale quelques petits manquements par rapport A la pauvret6 (honoraires de messes en particulier). Cependant, M. Fiat
qui s'apercevra de plus en plus que le moyen qu'il avait cru
infaillible pour Utre bien renseign6, ne l'6tait peut-6tre pas
autant qu'il le croyait, termine sa lettre & M. Benech par ces
sages paroles : c Je vous donne tout ceci comme des on-dit,
afin que vous voyez dans votre sagesse si cela a quelque tondement. , Les Soeurs prenaient tout le temps des Missionnaires,
parce qu'elles trouvaient en eux lumiere et consolation. M. Fiat
craignait que cela nuisit aux autres oeuvres. ccJe desirerais voir
itablie l'ceuvre des Missions et des sdminaires. II serait facile de
trouver de bons confesseurs pour les Sceurs., Ce n'dtait pas
l'avis des Sours. Sans doute, les pretres seculiers 6taient bons,
mais, aux yeux des So'urs, rien ne valait les Missionnaires.
Le Bresil elait une province plus importante que le Chili.
II comptait onze maisons. Quatre etaient grand et petit seminaires, un college ; les autres 6taient h6pitaux, orphelinats. Le
grand ennemi, des Confreres et des Sours etait la fibere jaune
qui faisait de grands ravages surtout chez les jeunes qui arrivaient au Bresil. M. Langlade (trente ans), M. Benoit (vingt-six
ans), furent, en 1879, victimes du fl6au. c II faut adorer les
desseins de Dieu, dcrivait le PNre Fiat ; ces desseins sent impdndtrables. , - A M. Benoft 6tait jeune et plein de bonne volontd.
Ge qui consolait M. Fiat, c'est
Nous sommes bien eprouvvs.
que M. Benoit etait mort comme un saint : c J'ai fait le sacrifice
de ma vie - au ciel, je serai heureux pour toujours ; ici-bas,
pas de veritable bonheur. Le jour de ma premiere messe a 6ti
un jour heureux. Le jour de l'entrde au ciel est plus heureux.
La Sour Becquet dcrivait de son c6t6 c que la fibvre jaune faisait beaucoup de victimes. On ne declare pas le nombre des
morts pour ne pas epouvanter ,,.
M. Fiat ecrivait au Visiteur : c Nous tdcherons aux vacances
de vous envoyer du renfort ; mais si vous faites mourir vos
confreres si vite, nous ne pourrons pas vous en tenir. ,
M. Fiat fut fiddle A sa promesse et, le 20 janvier, il 4erivait
A M. Versehueren : c Je vous envoie : t1 M. Lacoste, prdtre du
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul; it fera bien dans un grand
s6minaire ; 2° M. Colombat, jeune prdtre de Lyon, pour la Mission, les hdpitaux, les petits sdminaires ; 3* M. Dinet, prdtre du
seminaire interne, bon sujet pour les grands sdminaires. n
D'autre part, sur les instances du Visiteur du Portugal,
M. Fiat songeait b rappeler du Bresil MM. Boavida et Collaro.
Le Visiteur du Bresil lui reprdsenta que leur depart serait une
trbs grande perte pour Caraca. Alors M. Fiat les laissa au Brdsil.
II terminait sa lettre par les reflexions suivantes : a Ici nous
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sontimes en buite a une persecution leyale donut nous ne pouvons
pais pricoir la fin. Jai pourtant la confiance que les deux familles ne soulfriront pas trop. Nous n'avons que cingt-sept ou
vinyl-huit seminaristes. Ce nest pas brillant. 11 faut nous renouceler dans 'cPsprit primitif ; c'esl le meilleur ,moyen d'attirer
les tencdirtions dc Dicu sur nous..
Fiat. r'ctait
Eniplus dc ia tic\re jaune. ce qui prvoccupait 1I.
la question de.- r'clarcs. L'esclaxage n'etait pas encore supprim6
au Bresil. 11 y avait done encore des esclaves dans les maisons
des enfants de saint Vincent ! M. Fiat ecri\ait au Visiteur :
< Comme mon cvnird et regrctte pridicesseur, je desire qu'on
mette les esclares en libert6 le plus tdt possible ; ii est vraimrent
honteur pour des enfants de saint Vincent d'avoir encore des
esclares. , Au inlis de inai, M. Fiat pressait les Sup6rieurs :
,,Je pcese quc bient6l es esclaces serunt mis en libert6. , Au
mois d'ao'it. it eerit : , J'ai appris aree plaisir que les esclaves
acaient eticrcd.'s ii tIlibertd ; je souffrais de voir les enfants
de saint Vintcent en posseder encore. ,
M. Fiat est ka'.ement preoccup6e de la regle : on lui a signald
que. sous prltexte de ministere. quelques confrbres allaient
pendant les \acances chez quetlue cure ou dans quelque famille.
, Cela me parait tout i fait conlraire 6 notre esprit. Ne toldrez
plus, dit-il au Visitcur, qu'on aille diner chez les Steurs ; nous
avons tout ia ayner a n'aller chez nos Swurs que pour notre
ministere. Je n'accepte jamnais d'aller diner chez les S&urs, si
r ncest en voyage. ,
M1.Fiat nie s'adressait pas seulierent au Visiteur : ii stimulail aussi Its cilnfreres. Voici un exemple du zble de M. Fiat :
, J'ai appris de dicerses sources et mtme avant mon election
que meon cher ami, M3.N..., aliquantulum dormitabat. Comme ce
cher ami est decenu mon cher fils en saint Vincent, mon caur
de pere me pre'sse de lui souffler quelques mots a I'oreille de
son rmrur duIas I'espoir que ce petit somminii. si sommeil ii y a,
ec dissiprat I,/
praen i 'actiritp(q(u donne la charit, le
pllc

;:'/'. Vouis In dltio: ips
doinorn ifferion, cher enfant ; eh bien!
I'I ".tC
or[ff:i..r. I.
,-'
,,(
rvjurve d edemander a votre bon
i. ,,rinuir ', q!'
,(o.< ,,,:. ;
fair4 : croyez-moi, faites le
Ptoss'ltIi' pour o's' rirPr if(ius l's p,,intl
de la re•le ; prenez garde
au parloir ; plus d ui 7iisioi.nairi
, y a perdu sa vocation ; allons,
du courage, Phcler ami ; roire it•'eialtal veut des soldats braves et
rourtiglu.r ; il cn ii lia'oi,, il comphl sur ous. Je vous embrasse
arftec Irtldrv'ssC. >
\1.Fial ;har i';ie

up riieurs

ftilf;rieurs : , Les consulteurs

',ii n"onrscult,',rit le d:roit. mais aussi e devoir d'dcrire au
SaniriTur gq:n;ral. - !! ya des uni.•ilteurs qui craignent d'etre
*;nmprmi-;!is aupr;'-t
' drt!p!r Surriour. s'ils signalent au SupBrieur
,;!rr
'! . i , il ;!; ; ' !<que
ia tms
in inalad, n . G'est l une des
-rajnlr .. rai'•,o!. q:t:·i;
-.
!a;if;c! l' \ I
i;ot
i ,,teste toujours. <<Ne
.
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tiques. " Ne vous laissez pas embarrasser par la confession et
La direction des externes. Votre euvre est tres importante et
demande tout votre temps. N'acceptez pas de diriger certaines
dmes qui ne dependent pas de vous. a AprBs la purge, voici le
bonbon destinde
la faire avaler : a Vous avez en moi un pare
qui vous aime plus qu'il ne peut le dire. ,
Un confrere choqie les Scours par ses conferences. 11 est
prie d'etre plus doux. Un autre se plaint de son Supdrieur :
a S'il fallait des hommes parfaits pour la supdrioritd, oil en
trouverions-nous ? ) Un confrere a etd, dit-on, propose pour
1'rpiscopat : a Je n'entends plus parler de votre promotion ; je
prie Notrc-Seigneur d'dcarter de nous et de vous ce coup qui me
serait tres sensible. n
Parmi les reponses nombreuses faites aux Superieurs pour
des cas particuliers, notons celle-ci : "uc Le Supdrieur local peut
donner dix francs aux confreres qui ont dit toutes les messes
aux intentions du Supdrieur. II n'y est pas obligd. Le Supdrieur
fera-t-il bien de donner quelque chose aux confrvres pour leurs
bonnes ruvres ? Non. Pour les besoins particuliers ? Oui. ,
Nous transcrivons tel quel.
M. Fiat donne beaucoup de lettres d'affiliation et il s'en
excuse ainsi : , Nous avons besoin d'un grand nombre d'dmes
pieuses pour former une sainte ligue de priares et fldchir la
coldre de Dieu..
II demande qu'on envoie des lettres pour les Annales : elles
contribuent A 1'rdification. II f6licite la So~ur Mantel du grand
nombre de vocations parmi ses enfants. Et toujours, A tous et
a toutes une petite phrase pour exciter h la confiance : c, Malgre
les sombres nuages de l'horizon, j'ai confiance. D'ailleurs je
m'estimerais trop honor6 d'etre la victime de la Revolution. o
Et toujours la note affectueuse : a Priez pour moi qui vous
aime comme l'un de mes plus chers enfants. a
Dans la Ripublique Argentine, la mission chez les Indiens
int6resse toute la Compagnie. Aussi M. Fiat ecrit au Visiteur :
, Je recevrai avec plaisir des details sur la Mission des Indiens.
Ills sont lus avec intirdt ; ils rdveillent la ferveur, its encouragent. ,
Malheureusenient cette Mission rencontrait de tres grands
obstacles. Quelques-uns proposaient de la quitter. ,, L'affaire que
vous me proposez est assez grave et mdrite rdflexion. On ne
peut pas quitter une Mission sans des motifs tout d fait sdrieux. ,
M. Fiat kcrivait au Visiteur, M. R6veillbre, A la date du 4 mars :
" Quant d la Mission des Indiens, si la tentative que vous alles
faire par M. Birot ne rdussit pas, ii y aura lieu d'examiner s'il
ne serait pas mieux de renoncer d cette ceuvre qui demanderait
beaucoup plus d'hommes que nous n'en avons. , A quelque temps
de 14 cette Mission fut supprimbe a par la force des choses ),
ecrit M. Fiat sans specifier le motif. Mais M. Fiat proposa de
transf6rer cette mission a d un lieu plus propre aux auvres
de l'lnstitut ,. Cette phrase est un peu mystdrieuse.
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M. Fiat se prooccupait des autres ceuvres. A Buenos-Aires,
M. Fiat trouvait qu'on allait trop chez les Sceurs. a Faites les
offices chez vous au lieu de conduire les jeunes gens chez les
Swurs... Acceptez moins facilement de ddjeuner ches les Steurs...
II y avait des jeunes gens qui voulaient entrer chez nous. Faut-il
les envoyer & Paris ? Non, qu'ils fassent lear seminaire h BuenosAires... .M. Fiat enuoie un confrere Irlandais pour s'occuper des
Irlandais tras nombreux dans la region.
A Lujan qui devait devenir plus celibre avec la fameuse
basilique. M. George etait Superieur. M. Fiat lui derivait, le
4 mars : , Je ne vous connais que par M. Bettembourg qui m'a
soucent parld de vous et cela me suffit pour vous donner man
estime et mon affection. n .1.George s'humiliait de n'avoir pas
les qualitds requises pour conduire l'aeuvre dont ii dtait charge
et M1.Fiat lui r6pondit : << Votre lettre prete des armes contre
vous. Vous parlez avec tant de precision de ce qu'il faut pour
conduire l'tucre ; vous faites croire qu'il y a quelque chose
d'exagdr quand vous dites ce qui vous manque. ,
En Argentine, comme partout, il y a\ait des imperfections.
Les consulteurs, ici comme ailleurs, ecrivaient chacun selon sa
conscience, selon son tempirament, et de la multipliciti des renseignemenets la lumiere ne jaillissait pas toujours, au grand ddsespoir de M. Fiat qui apprenait petit a petit que ses fameuses
enquetes par les consulteurs ne decouvraient pas toujours la
verite. II ecrivail dans le courant de 1'annie : ,,IIest difficile
de voir clair si chacun de ceux qui ecrivent ne parle pas en
dehors de loute privention et selon la pure vdritd. Je ne puis
accuser personne de manquer en cela. ) M. Fiat cherchail en
tout le mieux, et ce pr6tendu mieux n'dtait-il pas 1'ennemi du
bien? C'dtait I'avis de quelques Visileurs qui prdtendaient etre
les organes d&signis pour signaler les manquements de la province. Cependant chaque confrrre a le droit et peut avoir le
devoir de ddcouvrir au Superieur general ce qui lui parait
reprehensible.
Pour ce qui est des Filles de la Charitd d'Argentine, nous ne
voyons rien de sp6cial a signaler, sinon qu'une pauvre Sceur
scrupuleuse restait sans communier depuis deux ans.
Nous a\ons vu jusqu'ici les relations epistolaires de M. Fiat
avec les Prdtres de la Mission et les Filles de la Charite ; voyons
maintenant celles qu'il entretient avec les personnes dtrangBres
a ia double famille.
Les Wcd'ques d'abord. II leur offre l'hospitalit6 k Saint-Lazare.
d Votre Grandeur nous fait beaucoup d'houneur en voulant bien
accepter chez nous l'hospitalitd que nous sommes heureux de
lui offrir. Je vous prie de considerer toujours notre maison
coi,nme la vdtre. Vous pourrez quand il vous plaira y venir avec
votre secrdtaire et voire valet de chambre et y demeurer autant
quc vous le disirerez. ,
11 ecrit aux eviques pour leur annoncer les changements
qu'il opere dans leur diocese : au cardinal Donnet, il derit qu'il
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lui prend la Sceur Ville, mais elle sera remilacde par une Swur
de cotre connaissance ,. A Mgr d'Evreux, qu'il lui prend M. Martin et M. Saccheri ; A Mgr de Pdrigueux, qu'i! lui enleve M. Delattre ; au cardinal R6gnier, qu'il fait trois changements dans
so•) siminaire de Cambrai; au cardinal Caverot, de Lyon, que
M. Naudin est remplace par M. Souchon, a Valfleury ; A l'dveque
d'Oran, qu'il est oblige de lui prendre M. Kreutzer, etc. Toutes
ces lettres sont deriles avec grande ddlicatesse pour ne pas
froisser Leurs Grandeurs. II leur envoie des lettres de condoIeance quand ils out perdu un proche parent ou un membre
important de l'administration. Ainsi a. I'evque d'Angers, a
Mgr Doutreloux, \evýque de Liege, etc... II demande aux 6veques
d(s certifieats d'6tudes eccl6siastiques pour ceux des n6tres qui
sont originaires de leur diocese et qui ont besoin de ce certificat
pour ne pas faire le service militaire. 11 demande des renseiguements confidentiels sur les sujets qui veulent entrer chez
nous et quelquefois la permission pour eux quand ii y a lieu :
ai.si h Mlgr de P'dligueux, il pr6sente cette sortie de son cher
diocese comme un impOt pr6lev6 sur son grand seminaire par
nos confreres de la Mission qui travaillent au recrutement chez
lui ; ainsi Pgalement a 1'dv6que de Limoges ; le tout est expos6
boineiment, simplement, respectueusement, de maniýre a ne pas
froisser. Les 6\eques demandent souvent du personnel en plus
ou des foadations nouvelles. M. Fiat n'y peut pas toujours
repondre favorablement ; il s'excuse gentiment ; ainsi aux v0ques de Perigueux, d'Evreux, au cardinal de Reims, a l'ordinaire
de Copenhague, a i'dveque de Belley. A ce dernier qui voulait
seulement un ou deux Missionnaires, M. Fiat s'excuse poliment;
notons une phrase de sa lettre : , Nos Constitutions veulent qu'il
y nit au moins trois confreres en chaque maison. , A deux eveques, en particulier A I'dveque d'Orldans, il rappelle que
ales
Missionnaires qui se trouvent dans leur diocese, sont absolument
a leur disposition, et que les missions doivent Otre entiarement
graluiles n. Aux 6v•ques qui demandent une faveur pour un de
Icurs dioctsains, il est empress ah procurer tout ce qu'ils lui
demandent : a l'6v4que de La Rochelle qui recommande un
enfant pour La Teppe, il rdpond que l'on ne demandera pas
le prix entier pour la pension. A Mgr Talbot, il donne une lettre
d'introduction pour son voyage en Espagne ; mais & Mgr de
S6gur qui avait demand6 pour une Sceur d'aller faire sa retraite
a Saint-Alban pour voir sa famille, M. Fiat s'excuse avec grand
rezret de ne pouvoir I'accorder. Quand il derit a 1'dveque de
Saint-Flour, il signe toujours : votre itrs humble diocesain. Cependant il dWfend les droits du Supdrieur g6ndral; ainsi il ecrit
aI Mgr Baduel, 6vAque de Saint-Flour : a J'apprends par l'ordo
du diocese que M. Pdreymond est designd par V.G. comme supdrieur des maisons des Filles de la Charite de votre diocese. .
(Alors ii prouve que les Filles de la Charit6 n'ont pas d'autre
Supdrieur que les successeurs de saint Vincent : Regles, Constitutions, Cardinal de VendOme, 8 fdvrier 1668. Pie VI, 30 octobre
1804 ; Leon XII, 16 janvier 1827.) c, Ces faits etaient sans doute
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incor us < l otre Grandeur lorsqu'elle a ddsiygn

M. Pereymonud.

tI, (tre chIri, smos doule ne poucait me'ire plus ayruable
.Aulc
'y reconnaitre I'esprit de bienceillance et de
el je suis heurt.rxt
Votre Grantdeur. /'ai cru cepeudant decoir
coutor(vd qui atnimc
qui prkcedent dans la ferme
lui s*iumntre les obsertutionsi
persuasion que MIy de S.aint-F'lor, mon cicque d'originc. ne
I premier i refuser a un de ses diocesains
roudira pas Ire l'
1'autoiritf qu'il tient du Saint-Siiye en qualitM de successeur de
Voili qui est clair et en lmniie temps respecVu
saint \incrint.
tucux. II rcrit pour le ,imtiie sujet au Sup6rieur de Saint-Flour,
en lui reimettant la lettre prtcedente pour I'6v\que : < Je ne
pense p(as quiil soit opportun de traiter la question a Rome,
puisque i'autoritU du Supiricur Uendral sur les Filles de la
Chariti est itablie ct par les Constitutions des Saeurs et par
l'urs rtqyles comiimunes tl par les Bulles pontificales, par une
pratique non interromtipue, par les nouvelles dtcisions de Rome
1a su.jet idc, '5wursespaynoles. L'cveque est bien, dans un sens,
lcur supfirirrur eccrleiastique comite il l'est de tous ses diocdsatins ; c',st de lui et non du Superieur gendral que leur confesser recoit la juridiction pour les absoudre ; mais c'est le Supdricur i;''9ieral qui disigne celui des confesseurs approuovs par
l''tr,'que il qui elles doicent s'adresser, qui rigle leurs communions, qui les fail risi'er, etc... Nos Steurs ne sont pas des
religieuses et 'lles forment dans l'Eylise de Dieu une catigorie
(i part. ,
Les curds frappent souv\ent it la porte de M. Fiat pour obtenir uni set1-,irs p.our Ieurs t.luvrcs. It leur envoie rggulierement
\ii.l aI'.alirs 1'til <'(excuse de ne pouvoir 'aire da\antage h cause
de 'a niudicit doe se reissourtces : I Je n'ai pas de fonds ) ; a
cause de la irahtdveur de la iisbire achtelle : ( chaque jour,
chiatque htare, dc nourcelies nRcessilts se pirsentent ,. Quand leQ
curts ol1'rlii( d.l I'ar•L-ei I jtJou le.; pomoirs a eux accord6s par
11. Fiat. icluii-, i ior'us : I 1 n'est pas dans uos usages de rien
rd'imditit
r ipotr fr(ai dl'patre et d'c.rptdition. Gratis accepimnus.
t;ralis da.lu.il.
"- i I'i~r-'e,.t a etfl en\oye, M. Fiat fait un aimable
rpio'icI : ý,Jo Ilrdil r'trei coupon, a la condition que vos lettres
n' :n conili tdrotit pliis. J. rfrirtais rous faire de la peine en
r,.cls r,'tn'Utj!ltl
I 'firgln.t jll, 0'ouns mi'arez adresse ; mais ne
I: ;\f!rlit le
iurc; que les Missions n'entraineront aucun
iji•r'lr '. Xlais it •tc v\ut pas itre dupe. Un cur6 a qui
ini1 aqnail failt la r·po,•,ici-dessus. tit venir d'autres mission:ai;r s Inuc il- IL.aarilies
t ii pr6tendit faire payer les frais de
l Mission i .1.Vial. Cilui-ci repoiidit :
En vous disant de ne
piNs rous ilnquiiftr dos frais de la Mission, il est bien entendu
t:i/'
i ,rluis parilr d lat Mission qui cous serait donnde par
,1" i,',ij','re. .Mli, dfb. querous
arez d'autres missionnaires,
cru"in
citidr,1r rt fIrtilint•et que je ne puisse pas les prendre
a ,t ':r(.
.\
l\ux
ciris dPs villes 6piseopales. M. Fiat refuse
!
lissni
: , ('uila ,otus est ddfendu. Nous sommes pour les
pumrreis yens de la camipayin. Cela sort de nos usages. n De nmme
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aux curds qui n'ont pas de maison de Filles de la Charite dans
leur paroisse et qui demandent 1'erection d'une association
d'Enfants de Marie, M. Fiat rdpond qu'il ne peut pas, qu'il faut
s'adresser aux J6suites, A la Prima Primaria. Un bon cure demande une relique de saint Vincent, une relique insigne. M. Fiat
repond : a Pour avoir une relique insigne, ii faudrait ouvrir la
chdsse de saint Vincent. Or elle est fermde, scellee par les cachets
de l'archeveque de Paris. a II y a souvent des differends entre
Sours et cures. M. Fiat essaye de calmer, d'apaiser, de reconcilier, prie les cures d'excuser. Un point sur lequel M. Fiat est
presque intraitable avec les cures, c'est quand ceux-ci demandent
pour une des Soeurs de leur paroisse d'aller visiter leur famille.
Presque toujours, il oppose un refus. Un cure lui demande d'entrer dans la petite Compagnie : a Votre dge vous ferait trouver
bien des inconvgnients ; ii vous serait parfois pdnible de vous
plier aux exigences de la RNgle. , Aux cures qui ont rendu
service a la Congr6gation, il offre une lettre d'affiliation.
M. Fiat a peu de relations avec les religieux et les religieuses.
II d6clare A une Superieure que la direction des religieuses est
opposde A notre esprit. II engage une religieuse h rester dans
sa communaute et & ne pas entrer chez les Filles de la Charitd.
II a et6 invit6 par une Superieure de ia Visitation & officier
chez elle pour une de leurs f4tes : a it reconnait qu'il y a des
liens de parentd entre les deux families -il est bien sensible d
son aimable invitation, mais ses occupations ne lui permettent
pas d'aller chez elle ; ii s'en vengera en priant pour elle ce
jour-ld Y. Le Supdrieur des Capucins de la rue de la Santd I'a
invit6 pour la Saint-Francois ; it s'excuse en disant que ce jour-i1
il est en retraite. II refuse au Frere Directeur d'une 6cole d'envoyer sa Sceur Fille de la Charite6
une reunion de famille. De
meme A un Pere Jdsuite qui aurait desire la presence de son
frbre Lazariste B sa premiere Messe : il lui donne une raison
dont nous ignorons si elle a plu au Redvrend Pere : a Selon
saint Louis de Gonzague, cette privation vous procureraune joie
plus grande que celle dont vous ferez le sacrifice ; vous vous
vengerez chrdtiennent de ce refus en me donnant une place dans
votre memento. , Nous avons vu plus haul la lettre de M- Fiat
au Pere Mourier, Provincial des JBsuites, h propos des Mdmoires;
il y a d'autres lettres au m6me sur differents sujets ; M. Fiat
signe : votre tout petit mais trWs affectueux serviteur. Au
T.R. Pere Rey, Sup6rieur des Religieux qui desservaient Montmartre, il demande I'affiliation a I'archiconfrdrie du Sacr6-Cceur
pour Missionnaires et Soeurs. II rappelle que la chapelle des
Scours (rue du Bac) est consacrde au Sacr&-Ccur, que la MIdaille
Miraculeuse porte les cceurs de Jesus et de Marie, que les deux
Congr6gations rivalisent de zBle pour faire connaitre et honorer
les deux sacr6s cceurs. Cependant il ne veut pas surcharger ses
fils et ses filles de nouvelles pratiques. Une intention suffit. Un
bon Pere Basilien a recours A lui pour obtenir une chaire
d'arabe dans une de nos Universitds catholiques, ou pour etre
dans un de nos colliges d'Orient II crit aux universitds et a
nos collges dans ce but.
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II dcrit A de grands personnages avee simplicitd et respect:
au prince Torlonia pour le reniercier ; A la duchesse de Galliera,
au due Salviati. au marquis Patrizzi, au prince Lancelotti. II
envoie une belle lettre de condolkance & Mme Chardon-Lagache
pour la mort de son mari ; ita envoy4 des pr4tres de la Mission
aux funerailles de cc dernier. 11 renercie le prdfet du Nord de
ce qu'it a fait pour les orphelins. II accorde h M. Sadi-Carnot le
retour de Swcur Peschaud dans la maison d'ob elle venait d'6tre
chang-e.
II renercie les bienfaiteurs et les bienfaitrices avec grande
affection. On lui offre des maisons, des ouvres ; il refuse la
plupart du temps. On \oulait dtabtir !a Congr6gation aux Lieux
Saints : a II faut attendre le moment choivi par la Providence. »
On lui offre une grande maison dans le eas oi on lui prendrait
la Maison-Mbre ; ii remercie. mais it declare c que les circonstances ne -.ont pas encore tclles qu'il faille quitter Paris ).
Pour les voyages dans la famille, ii refuse plus souvent qu'il
n'accorde : il allegue toujours les regles des Filles de la Charite,
les wouvres, le service des pauvres. Cependant ii accorde quelquefois : a Si votre Swur pent aller visiter sa m&re et revenir
le idm e jour, c'est de bien bon ceur que je l'autorise d faire
cc petit coyage. ,
II v a uue lettre curieuse d'un pire de famille du Nord dont
la fille s'est enfuie et qui suppose qu'elle est chez les Filles de
lai Charitd ; ce pore furieux veut connaitre son adresse. M. Fiat
repond qu'il ne connait pas de Fille de la Charit! de ce nom.
Ce qui etait conforme a la \rite. Cependant M. Fiat est plein
de ounti pjour les parents des Missionnaires et des Soeurs. 11
coino!e le pbre de M. Saliýge du depart de son fils pour Antoura;
itil diione di nouuelles de 11. Dauverchain a sa famille ; il donne
des lettres d'iaffiliation pour consoler du refus qu'il se voit obligd
d'opjposr h un xoyage dans la famille ; ii envoie les Annales,
tous !cstris isnis, exactement, h des parents ou a des bienfaitlur.-. l1 deila e au frtre d'une Fille de la Charit6 : a Maintenant
qc., cotre .swutr est decenue ma fille, je n'aurai pas de peine d
cols ryqardcr comine mon enfant. n 11 recoit des offres de
s-'rvi,:e iourl toute sorte dtechose. On lui propose d'acheter du
\iO puric s Missionnaires et pour les Soeurs : a Les Filles de
In ('haritC consonmnent pen de vin, vous auriez peu de profit ;
qlant
ila
nos, nous acons ,nsfournisseurs dont nous sommes
co:l'fiinte. .
II iionie ild auilli'nes ii recomnande ceux qui recourent
i iui iour ai\(ir un'e place : it encourage ses petits proteges et
ii I
'ixhorte it la pikt6. a 1'etude, a la sagesse. II remercie
iti'eulf. I. Duiioulin
i : , L'offrande et la dedicace d'un si beau
i,!!u:tI!ntcf dlei'ed
, ia gloire de celui dont je tiens la place m'a
•t
,"mn ijr,•areale. Je ite sais comment vous temoigner ma gratii::.l.,
11 lui envoie une belle relique de saint Vincent.
II est tros affectueux et tres reconnaissant pour ceux qui
otll coitrihbu A sa formation. II dcrit au cure de son village
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natal : ( Tres cher bienfaiteur, ma vive reconnaissance pour le
bien que vous m'avez fait ! Quel bon souvenir je conserve du bon
M. Pau, mon trWs estimd professeur de philosophie et mon tres
cher supdrieur. Hdlas ! ces beaux jours sont passds et ii ne me
reste en perspective qu'un avenir incertain et gros de difficultts
dans le poste que j'occupe. ) II donne des conseils physiques et
moraux . ses parents : a Tenez-vous bien chaud. Tout en soiynant le corps, occupez-vous de l'dme. ,
Le plus grand nombre de lettres est avec ceux ou celles qui
veulent entrer ou rentrer. ccLa pension du Seminaire des Swurs
est de quatre cents francs. On peut vous en dispenser. a Aux
postulants de la Congregation : a Nous ne demandons rien a
personne. Nous ne demandons que la bonne volontd... Que le
manque d'argent ne vous tourmente pas. La Petite Compagnie
est une bonne mere. II suffit d'apporter des actes de naissance
et de bapteme... Quant aux livres et au linge, ce que vous voulez. ) Un Visiteur a remis A plus tard l'entrde d'un jeune homme:
- Je m'explique la prudence du Visiteur qui veut 4prouver votre
vocation et voir si elle est solide et qui pour cela diffore votre
entree. Mais moi je consens d vous recevoir sans plus de ddlai. ,
Cependant ii n'accepte pas tout le monde. I1 refuse quelquefois, surtout A cause de 1'age avanc6. ( Ce n'est pas chez nous
que le bon Dieu vous appelle. , II demande des renseignements
aux cures, aux superieurs, aux 6veques. II eut un jour une
fameuse distraction. II dcrivit au Supdrieur d'un Seminaire
qu'un de ses s6minaristes voulait entrer chez nous et il demanda
des notes confidentielles. Mais il n'avait pas donnd le nom du
seminariste en question. Le SupCrieur rdpondit qu'il dtait bien
enbarrass6, car il avait une centaine de s6minaristes. La rdponse
de M. Fiat est alambiqude : a Nous pensions que vous dtiez au
courant., Et ce qui complique la situation, c'est que M. Fiat
ecrit : ( Nous ignorons son nom. n
II y a ceux on celles qui sont sortis et qui veulent rentrer.
M. Fiat est en general oppos6 a les recevoir. Cependant il dolt
se faire violence pour cela : a Je voudrais pouvoir vous ouvrir
les portes de la petite Compagnie ; mais vous savez fort bien
que ce n'est pas en mon pouvoir (il ne le peut qu'avec l'assentiment des assistants). Ne me brisez done plus le cwur en me
demandant ce que je ne puis vous accorder. a
M. Fiat n'abandonne pas ces pauvres ames devoydes : il
tAche de leur procurer un emploi : a Cet ex-frrre me fait compassion. Ne pourrait-on pas le prendre comme portier ? , Quelquefois mome il autorise des Sceurs sorties i faire les vceux
(c comme mes vendrables preddcesseurs ,, 6crit-il) mais k condition que Je confesseur le permette - sans que l'mission de
ces v\ceux ne les reintegre dans la Compagnie.
II a quelquefois des ennuis avec ceux qui sont sortis. L'un
d'entre eux reclame les effets qu'il avait apportds. On les garde
habituellement jusqu'aux voeux. AprBs les vceux, on en dispose
comme on le juge a propos. D'autant plus que celui-lk avait dit
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jeune homme a occasionn6 des depenses considdrables pendant
les annees de sa formation.
II y a quelquefois des appels en haut lieu. Le pare d'un
frere coadjuteur a peur que le patrimoine de son fils soit captd
par la Congrdgation et it a recours & M. Flourens, Directeur
general des Cultes. M. Fiat prouve qu'il n'y a aucune captation;
que le frere garde son patrimoine; qu'il en dispose a son gre,
de son vivant et par testament, et. pour plus de garantie, il envoie
le frbre lui-m6me chez M. le Directeur gdenral des Cultes.
Edouard ROBEmr.
'A suivre.)

Pierre-Joseph VAN DEN BRANDT
Frere de la Mission
19 septembre 1883 - 26 janvier 1957)

Pierre-Joseph Van den Brandt est ne A Turnhout, province
d'An\ers Belgique). le 19 septembre 1883. Le 20 avril 1901,
il est rcqu au smiinaire interne de la Congregation de la Mission, A Paris, comme aspirant Frere coadjuteur. A I'Ecole apostolique de Ingelmunster ii avait fail quelques etudes. Suivant
certains confreres. son defaut prononc-. de langue aurait At6 la
raison pour laquelle it aurait abandonn6 les etudes de latin.
Je I'ai entendu moi-nrnme faire allusion a ce sejour, mais je
n'ai janiais eu de lui de precision. A Paris, il fit les vceux le
26 axril 1903. Plac6 peu aprbs en Chine, il s'embarquait & Marselllel 9 ao:it, et arrixait a Shanghai, le 9 septembre. 11 fut re<u
sur le quai du Wampou, par M. Boscat, le visiteur de Chine
d'alors.
C'•lait la deuxib'ime rois que M. Boscat, en cette ann6e de
gra;e- 1903. venait sur re quai accueillir de nouveaux arrivants.
II v Ptait dtjA venu le It axril pour recevoir MM. Michel-Ange
Stepiani, Jacques-Marie-Joseph Janiar, Emile Ducarme (en fin
d'Atudes srcor.daires). lesquels furent missionnaires dans le
Nord : 31. Rens Bosquilion de Jenlis. destine au Kiangsi mdridional, Frbre Louis Scialdone, encore sdminariste, destine an
Kiingsi oriental.
F.il
Et
que. emn ce 9 septembre, le bateau venant de Marseill( . dfp,-sait devant le hAtiment de la douane : MM. Gracieux,
ReI,' Flariuinl. Paul IRckewaert, prftres d'age moyen, qui furent p,!a~,is ItKiashi!ng : AMM. Michel-Placide-Jules-Joseph BouilleL ]lie Abelons. Miche! Poizat, Jean Valette, Henri-AchiIle Watlh,. l.o'is-Noi Chanet. Gustave Th6ron, jeunes pretres ; FrBres
Filix-Joseph Giacone de Chieri), 6tudiant, Louis-Constantin Morel et Louis Barru-, seminaristes
enfin Pierre-Joseph Van den
r•.ndrdt. coadjuteur.
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M. Boscat avait fait un voyage en Europe en 1901 ; il avait
jet6 son filet et, en une annee, ces deux grosses barques de Marseille lui amenaient sa capture. Heureux homme et heureux
temps !
N.C.F. Van den Brandt fut place dans le Kiangsi m6ridional.
Le Kiangsi
Le Kiangsi meridional avait et6 divis6 de la Mission du
Kiangsi tout court en 1879. Mgr Adrien Rouget en fut le premier vicaire apostolique jusqu'en 1887, annie oi il fut remplac6
par Mgr Coqset, transf6rd & Chengtingfu, en 1907.
La rdsidence centrale de la Mission, oi se trouvait le vicaire apostolique, 6tait Kian, centre pr4fectoral (Kianfu), selon
la regle, situde a environ trois cents lys de la capitale provinciale, en amont, sur le fleuve Kan.
Ce fleuve servant de route (Sud-Nord) aux missionnaires venant d'Europe par la voie maritime, pour se disperser a travers
la Chine, avail donnd occasion a ces derniers d'6vangdliser les
villes et les bourgades qui se trouvaient sur le parcours et une
de ces heureuses localitds dtait Kan-chow, une sous-pr6fecture
situe A environ deux cents lys en amont de Kian toujours sur
le m&me fleuve. Cette ville etait un centre important au point
de vue commercial, se trouvant & la jonction de plusieurs fleuves, et, apres Kian, restait la chrdtiente la plus importante de
la Mission.
C'est 14 que le FrBre Van den Brandt passa les annees 1906
et 1907. A ce moment-lI, le curd etait M. Auguste Shottey :
M. Joseph Molinari 6tait vicaire avec deux pretres seculiers. Le
petit seminaire de la Mission 6tait 14. Et les Filles de SainteAnne (Sceurs indigenes) s'occupaient de 1'orphelinat et de la
Sainte-Enfance.
Lui, tout en apprenant le chinois, se devouait a tenir les
comptes et aider les missionnaires dans les travaux materiels.
Le travail pour lui 6tait un plaisir et il s'y adonnait de tout
eceur. Pour durer, cependant, il aurait fallu qu'il sache, comme
les habitants du pays, prendre de longs repos, surtout en 6t0. Son
rythme acc6eere le fatigua. II fit de la dysenterie et de la malaria ; c'4taient les deux maladies end6miques du pays. Kanchow est en effet situee dans une cuvette dans laquelle ruisselent tous les torrents qui descendent des montagnes environnantes. Celles-ci sont, au sud, les Ta yu ling et les Kiu ling shan,
a I'est, les Ta chin shan, et 4 l'ouest, les Yung yun shan. Pendant
1'ete ii n'y avait pas d'air et l'on baignait jour et nuit dans une
atmosphere humide et chaude (trente-sept degrds le jour et
trente-six la nuit), tout & fait propice au d6veloppement des
anopheles et des amybes. Le mndecin ordonna le changement de
climat.
L'imprimerie du PWtany
Le 16 juin 1908, il quittait le Sud, et le 17 juillet, il arrivait I I'imprimerie du PBtang, i Pe1kin. LA il etait sous la direc-

-

90 -

lion du Frere Maes, qui etait le premier directeur de I'impriImerie, depuis le 13 mars 1878.
On 6tait aux plus beaux jours des Missions de Chine en
gjieral et de celle de Pekin en particulier. Chaque ann6e voyait
un accroissement considerable de chritiens et l'imprimerie du
Pdtaig etait la seule dans tout le nord de la Chine capable d'aliinenter la presse religieuse d'alors : catechismes, livres de prires, livres de chant, images pieuses, livres de meditation, livres
d'histoire, revues, etc., en chinois, en latin, en diverses langues
europeennes. Pour faire face i ces besoins croissants, les bAtiments de i'imprimerie s'agrandissaient, les presses augmentaient
en noinbre et les ouvriers aussi. Us depassaient quarante, puis
cinquante, puis soixante. A la direction, le Frere Maes dLait
seul.
A lui incombait la surxeillance pour la marche des machines. la foite des caractbres, la composition des a pages ,,
l'impression, la reliure, la xente des livres, I'achat des mat6riaux. la paye des ouvriers, la tenue des comptes.
Cumme hien Yon pense, lorsque le Frere Maes regut Frere
Van den Brandt dans ses bras, ii s'6cria, comme un certain
\icaire apostolique : u Enfin, coild Durand Fort qui arrive
! *
Apri-s la joie des prenmibres effusions fraternelles et le plaisir tout esti.tique des premiers contacts avec la belle capitale
de 1'Empire chinois devaut laquelle mime les Parisiens s'extasient, ie traxail, ai 'imiprimerie, se poursuivit jour apres jour,
forctment, un peu monotone. Non seulement, le nouveau venu
sut dominer la monotonie des jours, mais il sut d6velopper, par
un effort de lous les instants, sa capacite de rendement et
son
efficience te(hnique. 11 put ainsi faire les calculs des devis pour
Fimpression, les gravures, les photos, la reliure. II prit sur lui
le tra\ail des co:uinandes, des expeditions et, sans trop ie montrer, ii tit sentir son contr6le a tout I'etablissement.
Ce dernier r'le. celui de brillant second, n'etait pas
des plus
faciles. D'a1ord. le Fr re Males, lui-rnine, tenait 4 tout
diriger.
EL ses suhordounns tenaient a ,'e que ce fMt lui. De tout temps.
en Chine, dans toute addinistration hierarchis6e, on ne connait
des chefs av \iibiles . que ie nurndro un. De la sorte on neuw
tralise un d'uxi mwe ou
troisinme controle et on met ensuite
tout son art ii tourner Iefficaci t e du premier. Le
bon Frire
Maes. objet tous les 'purs de mnultiples prevenances
et, les
l
l
jours de f·es, couvert
litt ralen ent de fleurs, prit, peu A peu,
a Ilgard des ouvriers, une attitude de a bon Papa ,. Cette
attitude eeit avec le temips td exploit e e, si la vigilance
du Frere
Van den Brandt n'al ait pas dd lit pour apporter le correctif
ivr'essaire.
)ni peut done dire. en toute justice, que le Frere Van den
irandl, par son labeur assidu, par sa vigilance
de tous les
Jiourý. a joue, sous ie Fr•'re Maes, un r6le d 6cisif a
I'imprimeit. Cette derniLre. pendant des annaes, n'a
cessd de se d6vehopper : en 1911. aux constructions dija imposantes
de 1901.
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on ajoute quatorze kiens de batiment ; en 1925, achat de la
troisieme presse mecanique et d'un nouveau moteur a p6trole,
et, cette nmme annie, I'imprimerie des Lazaristes du PMtang
regoit le diplOme 4,Bene merenti , et la mddaille de bronze du
Vatican.
Le voyage en Europe
Arriv6 en Chine en 1930, je me trouvais, durant 1'hiver de
1931 A la Procure de Tientsin, oh, sous l'autoritd de M. Desrumaux, le visiteur de la Chine du Nord, je me pr6parais k mon
futur apostolat en apprenant A balbutier quelques phrases de
chinois, en barbouillant quelques pages d'ecriture dans un majestueux livre de comptes, que m'apprenait h tenir mon compagnon, M. Pachier, et commencant a rendre, A I'appel de Mgr de
Vienne, selon l'expression revue, a quelques services ,. A ce
dernier titre, on m'avait r6serv6 l'office du Benjamin, qui dtait
d'aller tous les soirs, A 4 heures, par une heure de marche aller
et retour, faire la reposition du Saint-Sacrement chez les Rv&rendes Meres Franciscaines. Et voila, comment un soir, A mon
retour de cette mission benie, je rencontrais A la Procure, pour
la premi6re fois, le cher FrBre Van den Brandt. C'est a la bibliothbque que nous fimes connaissance. II avait un livre A la main
et apres les premieres salutations, ii poursuivit ses recherches,
en rdpondant par monosyllabes aux questions que je lui posais,
avec d'ailleurs beaucoup d'aisance et d'A propos, dtant capable,
comme Jules Cdsar, de mener lecture, dictee et plusieurs conversations de front. , Je pars en Europe, me dit-il. - C'est la
premiere fois ? lui demandais-je. - Oui. - Vous 6tes, sans doute
venu sur ie tard en Chine ? - Oh ! oui. II n'y a pas encore
trente ans que je suis venu. - Pres de trente ans ? Mais le
temps a di vous paraitre long ? - Vous verrez vous-meme,
cela passe comme une lettre A la poste. - Apres trente ans,
il Rtait temps que vous y alliez ! - Oh ! savez-vous, ga n'en
valait presque plus la peine. On a voulu absolument que j'y
aille. Cela fera plaisir A mon frere et A mes neveux ! ,
Deux jours apres, ii s'embarquait pour I'Europe. II aimait
la lecture. II aimait Ja conversation ; avec cela ii pouvait aller
loin... sans s'ennuyer. En Europe, de Marseille, ii se rendit A
Paris, puis A Turnhout, oh il vit les siens. Puis il visita Louvain, Bruxelles, Liege, Scheut, bien d'autres endroits, puis
ii passa en Hollande, visita Wernhout et autres lieux. Pendant
sa randonnde en Hollande, il rencontra un chanoine qui l'invita A le visiter. I1 se rendit done chez le chanoine. Celui-ci,
avec une fiertd bien legitime. lui montra, dans un pare pres de
Nimkgue, une reconstitution. grandeur naturelle, du chemm de
la Croix et du Golgotha, splendide ensemble : Terre Sainte, Heilige Land. c C'etait splendide ,,
me dit-il, en m'invitant A aller
voir.
A I'automne, il revint avec certains membres de l'assembl6e, dont M. Desrumaux et M. Serre, par le Transsiberien. Ce
long voyage en chemin de fer I'avait beaucoup intdressd. Lea
immenses steppes siberiennes lui avaient laiss6 une impression

-

92 -

d'infini terrestre qui ressemblait, b certains 6gards,
liquide de I'Ocean.

a I'infini

Sous la direction de M. Duvigneau
Le 1" juillet 1931, annie qui suivit celle du I< voyage »,
M. Duvigneau etait install6 directeur de I'Imprimerie, A la place
du bon Frere Macs, lequel, apres de longues anndes de services,
prenait sa retraite au P6tang.
Le Frbre Van den Brandt dut mettre M. Duvigneau au
courant de tout. II le lit aee un tact qui egala son d6vouement
M. Duvigneau ne parvint, au fond, jamais a maitriser la
marche de 'inmprimerie dans ses d6tails. Mais cette marche
&laitinscrite dans le cerveau du Frere. Sans aucun effort pour
cela, ii se rendait compte de tout ce qui se passait dans l'imprimerie, et reperait, d'instinct, le moindre accroc.
Vis-a-vis des ouvriers, il 6tait juste, comprdhensif, mais
il aimait que chacun se tienne a sa place et fasse son devoir.
Depuis d6jh plusieurs amnnes, il travaillait avec les deux
Freres chinois, Tchang Etienne et Koan Antoine. Chacun s'occupait de sa partie. Le FrIre Koan s'occupait de I'impression,
le Fr*re Tchaun;, de la vente des livres, et lui-meme de la
reliure et de lensentble. Ces trois Freres s'entendaient trbs
bien, s'aidaient mutuellement et, tous les trois, ils soutenaient
M. Duvigneau, lequel, d'ailleurs, les aimait bien tous.
Le Frere Van den Brandt, tres soumis a son directeur,
tres uni aux autres deux Freres, attentif a ce qui se passe et
tres dLvoue a I'ceuvre, assure la coh6sion de tout le personnel
et permet ainsi la relance de I'imprimerie. Pendant les derni&res annies du directorat du Frere NMaes, celle-ci, en effet, avait
vecu dans un etat de stagnation. Si I'on voulait activer la production. it fallait faire une selection des bons ouvriers, renvoylr les autres et ameliorer 1'6quipement, c'est ce qui fut fait.
Les ouvriers paresseux furent renvoyds, on en forma de noueaux ; les moteurs ai petrole furent remplacds
la force
6lectrique. on acheta une linotype. De la sorte, laparproduction
fut considCrablement augment&e. En 1939. on fita le soixantequinziime anniversaire de l'lmprimerie, laquelle depuis sa fondation avait fait sortir de ses presses plus d'un million cinq
cent mille livres et brochures.
Un crudit
En mars 1935, je fus lnoznm6 procureur de la Mission de
P6kin, et, en meme temps que la garde des vdenrables
livres
de comptes tenus par rnes pr&ddcesseurs, celui d'une calligraphie
impeccable de Mgr Favier, par exemple, j'avais celle des
archives do la Maison du Petang. Une on deux fois par
semaine,
j'avais la visite du Frbre Van den Brandt, qui venait consulter
quelque document. La collection de lettres dactylographides de
Mr )IMolyfaisait ses d6lices. 11 relisait ces six on sept volumes
de deux cents pages chacun, A peu pres tous les ans, si bien
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qu'il axait fini par connaitre presque par cceur, chacune de ces
lettres. En mnme temps que le texte des lettres il classait dans
sa (tte les faits s'y rapportant. Comme Mgr Mouly avait eu
un long episcopat, et eet 6piscopat avait ete tiaversd de nombreuses difficultes, lesquelles avaient donu6 lieu, de sa part, &
une nombreuse correspondance dont durant ses lougues veillies
il avait ecrit le double, la connaissance des lettres de cet extraordinaire eveque permettait a Frere Van den Brandt de suivre
dans le detail les \6vnements religieux de cette c pdriodeMouly :>.
Ses connaissances classues et precises ne se limitaient pas
a cette piriode Mouly. Elles s'Rtendaient A toute I'histoire religieuse de la Chine et des pays voisins. Pour chacun, il avait
tAche de se renseigner aupres d'un tdmoin direct, qu'il confrontait avec d'autres auteurs, jusqu'A ce qu'il fit fixe.
L'objet constant de se.s tudes 6tail cette histoire religieuse
de Chine. A cette fin, non seulement il lisait et relisait correspondances, notices, etc..., mais it consultait les bibliotheques,
consultait par lettres les diff6rents missionnaires, il aimait a
se rendre a in situ ),pour examiner les documents, interroger
les habitants du pays, si bien qu'il avail fini par acquerir quantitd de connaissances profanes.
Ilmettait ses connaissances au service de qui avait besoin
de lui. En 1935, 1936 et 1937, un officier frangais, le capitaine
Favre, s'dlait mis en tte de composer un livre sur PMkin et ses
monuments. It voulait quelque chose dans le genre du Pdkin
de Mgr Favier, mais plus complet. Ce fut le Frere Van den
Brandt qui lui servit de pilote depuis le debut jusqu' lIa fin.
II avait la vineration des monuments historiques et ii
souffrait de voir que certaines revolutions avaient cause la
disparition de plusieurs. C'dtait le cas pour le c Si yang loo , ou
tour occidentale, laquelle avail &t6 bitie au sud de Si-tch'angki6, en face de Sin hoa men, en l'honneur de Siang fei, ou concubine parfumbe, par I'empereur Kien louug en 1740. Siang fei
avait Wte amen6e de force au palais apres la mise a mort de
son mari, le chef musulman de Kashgar, pendant la conqutte
du Turkestan. La princesse musulmane ne voulut jamais se
soumettre aux volont&s de l'empereur et d'un pavilion surBlev6 elle regardait toujours lOccident en pleurant. C'est pour
lui donner I'illusion d'un minaret i I'horizon que i'empereur,
dpris d'elle, avait fait bWtir cette tour. Tout Pdkin connaissait
le Si yang loo, qui incarnait le souvenir de la Princesse musulmane. laquelle est 1lgendaire A travers toute la Chine pour sa
fid6lite conjugale, si en houneur chez les Chinois. Mais voila
que un beotien, Yuan che kai, apres avoir dltrdn6 la dynastie
mandchoue, devient prdsident de la Republique chinoise institude par lui et s'avise d'6tablir son gouvernement non dans le
palais des empereurs, mais dans le jardin imperial de l'ouest
L'entr6e principale se trouve Utre la porte Sin hoa men. Juste
en face de cette porte, de I'autre c6te de la route, se trouve la
Tour occidentale. Pour dlargir la rue ii fait ddmolir la tour,
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dont les pierres sont pieusenient recueilies par les musulnians et
dpposdes dans la cour de la mosqude. Le Frere Van den Brandt
grince des dents, en voyant ce coup de vandale accompli en
1912. Voilk pourquoi il conserve precieusement la photo du
monument et il la fait reproduire dans le livre du capitaine
Favre, comme r6paration pour I'acte de vandalisme de Yuan
che Kai.
11 a compose plusieurs articles parus dans le Bulletin de
PIkin, ayant tous pour objet quelque question historique.
, entre le calendrier chinois
II a publid une a Concordance
et le calendrier gregorien.
11 a publiC aussi le Cataloyue des Lazaristes en Chine, avec
nom chinois, date et lieu de naissance, entree dans la Congr,gation, emission des veux (oui et quand), date d'ordination, dbpart pour la Chine, arrivee, diff6rents postes, mort (ou et
quand), de chaque nissionnaire.
II a edite les lettres du bienheureux Perboyre, et celles du
bienheureux Clet.
En 1949, il ine remit pour Ctre envoy6 . Paris tout un paquet de documents inedits photographies sur pellicule, que je
fis parvenir
M. Combaluzier par M. Bose, apres que les comIt
munistes les eurent examinds.
Homme de Communautd
Avec ses connaissances historiques, et place comme il etait

A ce carrefour qu'efait 'imprinierie des Lazaristes du Petang,
il lui fut facile de lier de bonnes relations avec des externes :
la plupart des Francais (sp6cialement la famille Vetch), ou
des Belges, religieux et religieuses missionnaires de tous ordres.
A tous il a rendu des services importants et beaucoup lui ont
gardt de la reconnaissance.
Tout en gardant des antennes dans tous les milieux de la
socidte, ii a su conserver intacte sa vie d'homme de communaute. S'il savait rendre service 4 tous ceux qui le lui demaindaient, it ne se laissait pas entrainer 4 des visites. Sa vie s'6coulait dans sa maison religieuse.
Les trois Freres du Petang : lui, Je Frbre Tchang, et le
Frere Koan etaient toujours pr6sents le matin & I'oraison. A la
cathddrale, ils assistaient ensemble A la messe de M. Duvigneau.
Ils assistaient aux repas avec toute la communaut6, mais
ils passaient separement leurs recreations, comme le voulait la
regle. Comme le Frere Tchang et le Frere Koan habitaient le
batiment de Mgr Jarlin, au sud-ouest de la cour d'entrie, le
salon de reception qui se trouvait au milieu servait A tous les
trois de salle de recrdation. Tout en ddgustant leur the ils discutaient en chinois de choses et autres. Le Frere Koan n'6tait
pas des plus causeurs, mais le FrBre Tchang ne tarissait pas.
Comme pendant la journte il avait enquet6 un peu partout, le
soir. ii avait prcsque teujours du nouveau & apprendre. Il ra-
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contait. A la facon des troubadours, pour interesser I'assistance.
II ne fallait pas lui demander des precisions ni surtout la veracit' des faits. Quand il n'avait pas du nouveau, venant du dehors,
il paratt qu'il y allait de son invention. De la sorte les recr6ations 6taient gaies et personne n'dtait trompe.
Une grande charitd distinguait le Frere Van den Brandt.
Sa charit6 bien ordonn~e commenqait par ceux qui dtaient autour de lui. J'ai dejA dit combien il 6tait uni aux deux autres
Freres, Tchang et Koan. M. Duvigneau, travailleur acharn6
comme ii 6tait, n'aurait pas de lui-meme pensO. h interrompre
le travail pour s'accorder un pen de r6pit. Mais le Frere Van
den Brandt, pour I'obliger a s'arreter un peu, pendant le quart
d'heure de pause accorde aux ouvriers, au milieu du travail,
taut le matin que I'apres-midi, venait lui tenir compagnie dans
le bureau du directeur.
11s mettaient le pot a tabac sur le bord de la fen6tre, et
l'un aprSs 1'autre, tout en mettant en marche la conversation,
venait garnir une pipe dont le foyer paraissait de taille a contenir, surtout a voir les multiples et ddlicats coups de pouce pour
le tassage, A peu pros de cinq ou six grammes de tabac. Ce n'etait
guere que lorsque la fumbe etait aspiree a plein tuyau et renvoyde en gerbes massives que le ton normal 6tait atleint ; c'btait
presque toujours les souvenirs du Kiangsi qui ktaient 6voquis :
temp"tes sur le lac Poyang, violents courants rencontrds sur un
fleuve, bandes de brigands dvitees de justesse, etc... Le rappel
de ces 6vdnements tragiques avait pour effet d'enlever 1'esprit
des narrateurs A la rdalitd de l'heure prdsente et leur faire
oublier les souffrances du moment on au moins de faire estimer
ces dernieres peu de chose, compardes aux faits d'antan. A la
fin de la seance, ils se levaient tous les deux, riant de bon
coeur en disant : Cela fait du bien de rappeler ces souvenirs !
Le Frbre Van den Brandt savait semer la joie autour de
lui ; cela lui 4tait devenu habituel. A cause de cela on aimait
passer un moment avec lui. Je suis s0r que ceux qui l'ont connu
et qui liront ces lignes seront d'accord pour le reconnaltre. Chez
lui, cet esprit enjoud, prolitant de tout pour faire rire, quelque
naturel qu'il par0t, 6tait comme le gdnie, le ,cfruit d'une longue
patience n. L'expdrience lui avait appris que le m6tier de missionnaire est dur, qu'd tout instant ii faut avaler des couleuvres, que les temperaments portes a se renfermer sur eux-mAmes
n'y tiennent pas, qu'ils n'attirent pas vers eux, ni vers la religion. II savait aussi qu'un moment de joie est un 6venement
qui compte dans la vie de toute creature et que distribuer la
joie est une fagon comme une autre de rendre les autres heureux. C'est la raison pour laquelle, presque tous les dimanches,
apris le salut a la cathddrale, vers les 4 heures de l'apres-midi,
il se rendait h l'inflrmerie du Jen ts'eu t'ang (dtablissement d'un
millier d'orphelines), pour tenir compagnie, pendant deux ou
trois heures, aux invalides condamndes A garder le lit toute leur
vie. Les unes n'avaient plus de jambes, d'autres n'avaient ni
l'un ni I'autre bras ; certaines avaient perdu les deux yeux
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et w'avaient plus 'usage que d'un bras et d'une jambe. La plus
Ialhleureuse, je crois, 6tait celle qui n'avait ni bras ni jambes
et n'y xoyait pas tres bien. La Fkondation Rockefeller, qui so
chargeai des operations chirurgicales pour I'abation des membres, tAchait, dans la mesure du possible, de remplacer ces derniers par des menilires artiliciels. Mais les maladies dont 4taient
attcintes ces persunnes, cancer, syphilis, tuberculuse des os,
progressaient lentemient et axaient raison des nembres, les uns
apres les autres. Ces desherites de cc monde etaient bien une
cinquantaine, groupies sous le mianme toit de 1'nfirmerie du
Jen ts'eu tany, \raie I< Cour des Miracles , ! J'ai eu Poccasion
de faire visiter 'Vtalblissemtent a des personnes du monde, qui
se niuntraient yinralement i6erveillues. Mais presque toujours,
arrivees IA, elleis pi['cipitaient le pas, taut elles se sentaient le
c<wur souleve par la kue de ces infortunes. Je ne connais que
le Frcre Van den Brandt qui ait eu l'habitude d'aller passer ses
jours de conjii. au miiivu de pareilles miscres !
Lc Conflit Sino-Japonais
Les militaires japonais avaient eLudi6 depuis longtemps
et iien prepate 'asservissement de la Chine par les armes. Dbe
que le moment leur parut propice, en plein et6 1937, ils firent
surgir un incident : la disparition d'un soldat un jour de maniuuvres, et se lancerent sur la Chine pour floccuper. Cette operation de conqulte par les armes, en xertu d'une fiction, s'appela dans la presse japonaise jusqu'i la defaite, 1' a, incident S.
Le umot etait choisi pour ne pas irriter les Chinois et pour ne
pas alerter f'opinion publique i i'6tranger. En rdalit4, en Chine
occupee, les Japunais se conduisirent comme des conqu6rants
taut \is-A-xis des etriangers que xis-a-vis des Chinois. Lorsque,
apres le coup de Pearl-larbour,la plupart des gouvernements
refugiis de Londres eurent declare la guerre au Japon, les militaires japonais de Chine penserent interner les nationaux des
pays enneinis. l.i attendirent cependaut, depuis le 8 d6cembre
19il ju.qu'it lin mars 1913. Le gouveruement beige de Londres
ayant d(4lare :a guerre au Japon, le Frire Van den Brandt,
sujet beige, se trouva sous le coup de l'internement. II se rendit
aussitii i l'titpital Saint-Michel pour exposer le cas au docteur
Bertrand. Le Docteur 'exaniina, et lui rddigea un bulletin de
santl itettant les autorites militaires japonaises au courant
d'un'tat
de santi
prccaire. Le certificat fut pr6sentw aux prellos's nipp1mis qdi l'exaininrent et repondirent candidement
iu'il n'y axail que la nmort ou un Rtat d'invalidite compliLe qui
pit dlispenser de l'internemIent, et voilk coumment le FrBre Van
dni Brandt
i
embloita le pas derriire la longue file des ennemis
du Soleil levant.
l''tis le~ sujetsiennenis, du iHoa Pei (Chine du Nord), furent
i)ndluits in trains -pcriaux i Wc\ishien, ancienne ville muree
I,, quatlrv-x int-dix inille habitants, z-ituee a deux cents kilomet.(- :i i'Fst de hinanrfu, juste i l'endroit ou la ligne de chemin
drl!.r veuaant de cette ville se divise en deux, une branche allant
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vers Chefoo et une vers Tsingtao, qui se trouve h cent quatrevingts kilonmtres au sud, province du Shantung. Le train special
qui emmena le Frere Van den Brandt, cheminant lentement et
s'arrftant aux grandes stations pour prendre du monde, pour les
sept cents kilometres de Pekin A Weishien, mit plusieurs jours.
Heureusement que pendant son voyage il 4tait accompagn6 de
confrbres hollandais, qui l'aiderent A porter son v barda ,. Et
pourtant, lorsqu'il arriva au camp, il se sentit tellement fatigu6
qu'il eut un moment I'impression que ses membres etaient
disloques.
Les memes confreres qui l'avaient aide pendant le voyage
1'aiderent aussi pendant son s6jour au camp. Ceiui-ci, qui se
trouvait en dehors des murs de la ville, etait limit6 par les
nurs entourant une grande propriete appartenant a une Mission protestante, laquelle avait 6tabli 1& un college et diff6rentes ceuvres, maintenant fermees par les autorites japonaises.
Nos confreres intern6s appartenant a la Mission de Yungpingfu,
Tientsin, Pikin, Paoting et Chengtingfu se grouperent dans un
bAtiment et prirent avec eux le Frere Van den Brandt, qu'ils
installerent du mieux qu'ils purent. Ils firent pour lui toutes
les corvees auxquelles chaque interne dtait tenu, tant en faveur
des divers groupements qu'en faveur de l'organisation g6nerale
du camp, dans lequel se trouvaient entre quinze cents et deux
mille internes.
M-me ainsi trait6, le bon FrBre sentit ses forces diminuer.
G'est que la nourriture ne variait gurre : pommes de terre,
haricots ou pois, et elle 6tait mal assaisounee, quelquefois mal
cuite et assez souvent insuffisante. Entre les Chinois au large
et les internes A I'intirieur du mur, par le moyen de billets
envoyds de chaque c6te, ii s'etablit un courant de marchd noir.
Mais le march6 noir etait traqui par la gendarmerie japonaise,
et il arrivait assez souvent qu'a plus de mille personnes affamees le march6 noir ne pouvait offrir, a la faveur de I'obscurite, le soir, que quelques douzaines d'oeufs.
Pendant ce temps, heureusement pour notre bon FrBre, la
diplomatie travaillait. Au bout de quatre mois et quelques
jours, dans le mois d'aoit, tous les missionnaires du nord de
la Chine furent retirds de Weishien pour Utre internds A Pdkin,
dans les diffdrentes maisons religieuses. Nos confreres hollandais furent internes chez nous au Pdtang. Le Frere Van den
Brandt reprit son travail A l'imprimerie comme avant.
Cette equip6e de Weishien 1'avait cependant bien fatigue.
I1me disait en riant : a Voyez-vous, il ne faut pas ballader les
vieux meubles sur les routes, st on ne veut pas les voir se disloquer entre les mains. ,
Au Petang meme, le regime 6tait forcement un regime de
guerre ; et a l'imprimerie les difficultls ne manquaient pas.
Mais M. Duvigneau et lui-meme supportaient tout, le sourire aux
lvres.
Puis un beau jour, le 15 aodt 1945, l'armistice d'Extreme
Orient etait signde sur le Missouri, dans la baie de Tokyo.
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La drdle de Paix
I'iimproviste, avant m~me que le Japon
La victoire, arrivee
proprement dit (les quatre grandes lies) fit envahi, provoqua
une explosion de joie parmi les missionnaires. Geux-ci, pendant
toute la guerre. corpiltement coupes du monde extdrieur, et
le plus grand nombre internes, sortaient 6puises de huit ans
d'occupation par le Japon. Quel soulagement etait pour eux la
pensee de pouuoir respirer de nouveau en Jibert6 et de reprendre le travail !
Celui-ci paraissait devoir Rtre si fructueux ! La population,
conscicnte du devouemtent continu des missionnaires pendant
toute la duree des hosulitcs, etait tout A fait sympathique A
la cause de !'Eglise. Les conversions s'annoncaient nombreuses,
non seuleminnt dans le nmonde besogneux, comie cela avait 4t6
surtout le cas avant la guerre, mais aussi dans les spheres des
gens culti\es, lesquels, par le jeu des circonstances, avaient dto
mis en contact avec I'action bienfaisante de l'Eglise catholique
dans tons les domaines : beaucoup de prdjuges, fortement enraciins dans les ames payennes, dtaient tomb6s. La ( Socidt6 du
Maitre du Ciel Y,apres tant d'exemples d'h6roisme, n'apparaissait plus conme quelque chose d'etranger. Elle avait acquis droit
de cite. L'orphelinat du Jen ts'eu t'ang, oi le FrBre Van den
Brandt avait, aux plus inauvais jours, apportl le soutien de
son moral indefectible, etait cite A 'ordre de la nation par
Tchiang Kai shih lui-miune.
Le Saint-Siege 6tablit la hierarchie; le vicariat apostolique
de Pekin devenait archidiocese et, k sa t6te, etait place le premier cardinal d'Extreme-Orient. Les vingt-cinq mille catholiques
de la ville de PMkin firent a Son Eminence le Cardinal Tien une
reception enthousiaste. C'4tait le 29 juin 1946.
A I'ete 1947, il apparaissait que les communistes prenaient
le dessus ; et en juin 1948 le cardinal quittait P6kin, pensant,
loin du tunulte, prendre un peu de repos.
Au meme noment, le FrBre Van den Brandt dut Blire domicile a l'hupital. II y alla sur le vieux tricycle de Mgr Favier,
dont la petite roue avant 6tait guidee par un levier de commande A portde de la main. II n eut pas a alter bien loin, 1'H6pital Saint-Vincent n'etant s6pard de l'imprimerie que par un
mur mitoyen. L les Scuurs lui donnirent, le sdjour devant se
prolonger indefiniment, la meilleure chambre ; celle-ci 6tait spacieuse, bien tclair.e par les rayons solaires, avec toutes les
commnioditis
portle de la main. Le dimanche, il tenait h se
rendre au salut i. la chapelle de l'h6pital. II y allait sur les
Cpaules de -on infirmier.
Etait-il paralyse ? Non. En tout cas pas au sens ordinaire
du ii:t. Mlais, depuis la fin de la guerre, peu a peu, les forces
de ses jambes avaient diminu6 jusqu'a ce qu'un beau jour ii
n'e'It :Irne plus la force de se tenir debout. Sauf une petite
crise de diabete, vite arretie, il n'avait pas fait de maladie ; il
i avait pas non plus, un beau matin, senti une raideur des mem-
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bres. 11 n'avait regu la visite d'aucune attaque. Tout simpleient ses forces s'en 6taient allies.
Ce brave Frbre, pris tous les jours par son travail, 1'esprit
toujours occup6 par quelque chronologie & completer, n'avait
pas attachd trop d'importance au ddperissement de ses forces.
Mais, un beau jour, conscient de son dtat alarmant, il fit appel,
et tous les confreres aussi, aux moyens les plus efficaces de la
science medicale. Le docteur Bertrand, de I'Hopital Saint-Michel,
reussit It accrottre un peu la force musculaire des jarrets. Cette
amdlioration donna un peu d'espoir. Un jour que je le visitais,
le Frere me presenta une lettre, me demandant de la lire. Un
chanoine de Louvain lui donnait une recette qui avait e6t tres
efficace sur lui-meme : suivait une description enthousiaste des
merveilleux r6sultats. La recette du chanoine fut appliqude,
sans efficacit6 apparente.
It fallut en prendre son parti. Maintenant, le FrBre Van
den Brandt dtait comme ces infortunees du Jen ts'eu t'ang qu'il
aimait visiter, un invalide.
Juste a ce moment, A I'imprimerie, le PNre Duvigneau venait
d'etre relevi de ses fonctions et M. Th6bault I'avait remplac6.
Ce fut un soulagement pour le FrBre. Tranquillisd du cutd de
l'imprimerie et rtsignd i ne plus 6tre en service actif, il se
tourna vers ses travaux. II se fit approvisionner en livres et
se mit en devoir de completer sa < Table analytique de tous les
documents connus, se rapportant i I'activite missionnaire des
Lazaristes en Chine. , Les Annales de la Congrdgation y dtaient
pour une grosse part.
Toutes les fois que j'allais le voir, je le trouvais occup6 i
kcrire sur des fiches. u Vous .tes bien occup6 ? lui disais-je. On a si peu de temps a soi ! , me r6pondait-il.
En effet, toute la journ6e, il avait des visites. Dans la matinee, M. Thdbault, le Frbre Tchang Etienne, le Frere Koan, le
Yang s. c., qui tenait Ja comptabilitd, le Tehang s.c., chef-ouvrier
de la reliure, allaient assez souvent le voir. Dans l'apres-midi,
lI. Duvigneau aimait bien aller causer un moment, surtout
maintenant qu'il n'avait plus de responsabilit6 et que, h cause
de sa vue, il ne pouvait plus lire. J'y allais moi-m6me de temps
en temps, et assez souvent je trouvais chez lui des personnes du
dehors qui venaient lui dire bonjour : Mile Mddard, Mme Vetch,
Mime et Mile Saens. C'dtaient des amis de longue date. Les confrores, nos Smurs de toutes les maisons de P6kin, a l'occasion,
allaient le saluer. Tout le temps que je I'ai connu, il a eu pour
les clients de I'imprimerie le mot pour rire, et les a tir6s promptement d'affaire, a T'ung K'oai ,, disent les Chinois. On aime cela.
Mile Medard, qui approchait alors des quatre-vingts ans, nde
de prre francais et de mere chinoise, poss6dant bien I'une et
I'autre langue, s'6tait lanc6e dans l'histoire ancienne de la Chine
et, conclusion de certaines donn6es ou inductions, elle pr6tendait que les Chinois 4taient originaires de 'Egypte. Mais cela
remontait a une pr6histoire qui 6tait I'arriere grand'm6re de
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celle que nous connaissons. Voila pourquoi Mile Mldard ne cau-

sailt de cela qu'a quelques inilies. Le Frere Van den Brandt
etait du nomnbre. Et il ne disespirait pas de faire remonter sa
, Chronloyie ,, la naissance du premier Chinois, autrement
dit a la dale oil lI people chinuis au lieu de compter six cent
millions de sujets, n'en comnptail qu'un seul, ou, si l'on veut,
uni soul Chinois et une seule Chinoise.
SQue
ce'itl, MAn

Ecolution rapide et depart
uont au nuinmro I du Siche k'ou (Htpital Saint-Vinflei no (M. Flaiment; et Fang li tchoung (FrBre Van

den Brandt) ? mine demandait, d'un air volontairement etonnd,
quiequ'un du groupe de policiers \enu me voir, pour enqu6ter
minutielueniient sur chacun des inissionnaires etrangers du I6lanl-. peu de temps apre s I'cntrte des rouges i Pkkin, en fin
janvier 199 -?

, lis sont inalades, leur rdpondis-je.
- Queliie maladie ot-ils ?
- .'un est ;i- et inlirie et l'autre est moins atg, mais
ne peut plus se serxir de ses jambes.
- Ce ne sont pas li des maladies, me repliqua i'interlocutour, cl 'FhOpilal cst fail pour les malades.
- Sans doute, rtpoudis-je, mnais, comme vous pouvez le
constater. notre residence est spacieuse ; pour aller des chambres
a la chapelle, de la chapelle au refectoire, du r6fectoire a la
salle de rtcrdation et des chainbres aux toilettes, il faut parcouriv des distances et ces infirmes ne le peuvent plus et ils
out bOsoin assez sou\ent de soins mnidicaux.
- 'Possilile. ime tit brusquetient le pet it chef, mais, sous
le Gou\irmeiinten du pcuple, aucune irri,.uarit6 ne peut plus
6tre toleree.
I1 soirtit alors dte sa iochle un calcpin. lut la lisle des mis-

siionnaires etr'ani-ers du I'etang et me
n Itlllna
o
s6ance tenants
chef de famille lHou tciltu; en me disant : ,XA partir d'aujourd'hui, vous i'tes responsable de tous, y rompris Sou tcheu yuau
'Sohier, ;iuxitiaire des miissions), elt xous aurez it r6pondre d'eux
de\ant la police.
pIfrt

Au mois de juin de vette memie annee 1949, tous les passe(1
d's
ranier.s Ita;iet v'rifis au bureau des 6trangers de

la Police centrale. ohu chacun dtait convoqu6, et, dans une salle
altteiant. ,i-haciun au-si itait questionn6 sur sa famille, son
education, sa profession, ses activitis jusqu'a la minute pr,'-n;fl- eit sir ses opinions politiques (Scu siang, tchou i), et 6tait
classe
t :. au sens technique du mot. sous I'une des dtiquettes
sauiaits :
Peuvrier.
itliit bourgeois, bourgeois, capitaliste, impsridlisti . rI';iactioinir•i '.

En I6n;ral, les !!issionnaires
i-uporialisine - ou ,

tcaient

Jog6s sous le vocable

rdaction n, suivant qu'ils s'6taient ou

ctaienct "uppos-s s'tire r.ontres favorables A Tchiang kai shih
Ou ,a ses amnis les Ari.;ficains.
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Chacun dtait trait6 selon I'dtiquette sous laquelle il 6tait
inscrit et les notes secretes qui accompagnaient son dossier.
Certains, malgrd des instances reiterees, ne recevaient pas
de permis de sijour : c'6taient les inddsirables. D'autres 6taient
gratifies d'un permis d'un an inscrit sur un livret a couverture
rouge. Une troisieme cat6gorie se voyait remettre un livret &
couverture noire valable pour deux mois, trois mois ou six mois.
Ceux-ci se demandaient s'ils 6taient dignes d'amour ou de haine.
N'ayant pas d'autre critlre, chacun accrochait son espoir a la
couleur du carnet.
Tout le monde devait se presenter an bureau. Pas plus d'exceptions qu'au jugement g6neral ! M. Flament, quatre-vingt-six
ans, i bien au-dessus de tout cela a, ne se presenta pas. 1 fut
visitl h domicile, classe deuxibme enfance et eut son passeport
confisqu6 (au moins momentanement). Le Frere, lui, se presenta
en auto, fut class6 ouvrier et requt un carnet rouge.
Un an apres, printemps 1950, je fls renouveler son permis.
Printemps 1951, je me presentais pour une requAte dans le
nmme sens. La r6ponse fut que le dit Fang li tchoung (son nom
chinois) dtant domicilie Si che kou n° 2, et habitant Si che kos
n" 1 (i'h6pital), devait r6intdgrer au plus vite son domicile, la
residence du P6tang.
- II est impotent, insistai-je.
- Le policier, prenant un air de Gendarme sans piti6, me
repliqua : Sous le Gouvernement du peuple, les morts au cimetiere et les vivants b leur place !
Nous installdmes, aussi bien que possible, le FrBre Van den
Brandt au milieu de nous dans la rangee de maisons derriere la
cathedrale et le soignAmes de notre mieux.
Je fis aussitut des demarches pour son ddpart. M. Malengreau, le consul de Belgique, me dit : « Oui, oui, faites-le partir. Je suis loin d'6tre bien avec les autorit6s et ne puis rien faire
pour arranger sa situation. i
Adieux 6mouvants et voyage pittoresque
Lorsque je dcclarais au Frnre qu'il Utait necessaire qu'il
parte de suite, ii me dit d'un ton resign6, mais tres 6mu : Je
n'ai jamais pens6 d pareille hypothese, j'ai toujours pens6 dormir mon dernier sommeil sur cette terre oit j'ai pass6 toute ma
vie, of j'ai fait le peu de bien dent j'tais capable, et oi jfai
0td heureux. La volontd de Dieu est Id,fobbis.
Le FrBre Tchang Etienne se proposa pour I'accompagner
jusqu'a Tientsin. Le depart eut lieu le 5 juillet de cette annie
1951. Les deux Freres se rendirent A la gare de 'Est en auto.
Sur demande faite, un employd de la gare mit le Frbre Van den
Brandt sur un chariot et le porta jusqu'au compartiment sur
lequel il fut hiss6 par les confreres qui se trouvaient lh.
MM. Beaubis, Alers, Op Hey et Poncy furent ses compagnons
de route. On dit adieu It MM. Cartier, Rabeaux, Thdbault, le
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Frere Denis, scholastique jesuite, venus sur le quai. A onze
heures et demie, arrivee & Tientsin. A la Procure, MM. Desrumaux, Ferreux. Shu Taddo et le Frire Tchang Mathieu firent
une reception fraternelle, Le Frere Tchang Etienne retournait
it Pekin.
Le mercredi 11, on s'embarque sur le ltourn, bateau anglais. M. Jan de Backer est aussi partant. On vogue vers Bong
Kou~g.
Arrivee A Hong Kong le 19 juillet et depart le 6 aodt.
Pendant que le bon Frere, en pleine chaleur des tropiques,
cuisait sur son lit, a I'hopital des Seurs indigenes du Pr6cieux
Sang de Koi louen (presqu'ile en face de Hong Kong), en attendant aviiun du Pakistan qui devait le transporter & Calcutta
et en Europe, ramasst dans la rffle du 25 juillet a Pdkin, i'auteur de ces lignes etait b l'ombre A la prison de Ts'ao-lan-tse.
En mai 1954, recemiient libere, je me trouvais aussi etendu
sur un lit d'hypital, i Honlg Kong, chez les Sceurs de Saint-Paul
de Chartres. Je reslais ainsi vingt jours sans bouger, ordre du
docleur. Je devais eviter toute fatigue de la tWte. Mais pour
eviter que les cauchemars s'emparent de mnon esprit et ne transforment ces heures de repos en supplice continu, les Soeurs, qui,
je crois bien, me surveillaient sans en avoir Fair, me passaient
les re\ues illustrees qu'elles avaient entre les mains. Un jour,
je tombai sur un numnro de Life ,revue americaine) de 1951;
vers le milieu, sur une page de gauche, je vis la photo de
M. Ferreux. qui, la main sur sa barbe, r4pondait aux journalistes. Je ne puis rien dire sur les dvenements de Ptkin, peur de
faire du tort a ceux qui sont restes lk-bas. Le photographe avait
mianititiquenlwnt saisi M. Ferreux daus une attitude qui m'dtait
bien familii-re et qui 6tait celle de la rdflexion. Tiens, me disaisje, Ime \•:ilt en pavs de coniaissance !
Puis, jc ipasais h !a page de droite. La photo principale
reirt:s'entait 'ui; a vin quadrimoteur et Iascension de 1'behelle
par un lhujii,:ie qui en portait un autre h califourchon, tous
le•s deux \ut de ,os. leurs mains senmblant tenir une corde qui
les tirait. Titni-, ime disais-je, \oilh un nouveau genre de hisser
los voyaeurs sur les Dakota ! Le texte en dessous dtait :
iUn
Vrtbran des Missions de Chine, rescapd de la tourmente communisle, Joseph Van den Bra;adt ,. LA, j'dclatai de rire, si bien
que la Steur William, qui devait regarder, j'imagine, par le trou
de la serrure, se precipita, Fair anxieuse, pour faire face A une
crise. a Tranquil!i.ez--.ous, ma S~ur, lui dis-je, il n'y a rien
de grave. Tenez. rewardez vous-nimrne un de mes amis montant
en avion
Paris, 95, rue de Sevres
A Inon arriv.:e a Paris. septembre de la meme annee, je
trouvai le Frt're Van deln Jrandt assis dans son fauteuil, dans
une des chambc.- ldu rez-de-chauss(e de l'inflrmerie. II m'a paru
vieilli depuis son dlpart :ie Chine. Nous n'avons pu qu'6changer
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quelques mots. Je devais entrer de suite & 1'H6pital Saint-Joseph,
oh je restais un mois et demi, pour de 1 aller a Gendve et saluer
mes parents a travers la France.
En 1955, a i'occasion de l'Assemblee g6ndrale de la Compaguie, en juillet, puis en septembre et octobre, j'ai pu causer a
I'aise avec lui. A ce moment la, il dtait provisoirement, A cause
des reparations faites au bAtiment de l'infirmerie proprement
dite, au u 93 ,.
Je lui ai rappeld l'illustration de Life, et le quart d'heure
de fou rire que cette derniere m'avait procure.
- Je n'ai jamais eu conscience, me dit-il, de la photo de
Life. Au moment de mon ascension sur I'avion, je pensais bien
plus A nmaccrocher solidement qu'k faire de la pose. Mais je
suis bien content, tout de meme. Je pourrai ainsi mourir; aprbs
avoir, par Life, fait mon tour du monde, en compagnie de mon
porteur, M. Jan de Backer.
II me dit alors que pendant son voyage, il avait fait deux
haltes : celle de Hong Kong et une autre a Rome. II 6tait arriv6
a la Ville Eternelle le 9 aoot, anniversaire de son depart en
Chine, a i1 h. 45 de la nuit, avait passe le restant de la nuit
dans un hbtel et le lendemain il avait Wte transporte a l'h6pital
de Saint-Jean de Dieu, a l'Isola Tiberina, oh il avait pu se confesser et communier. Le dimanche 12, en compagnie de MM. Capozzi, Poncy et de Frere Harmand, en auto, nous avons fait un
tour et nous avons vu successivement : Saint-Pierre, Saint-Jean
de Latran, Sainte-Marie Majeure, Sainte-Croix de Jerusalem, le
Colisde, la Prison Mamertine, Sainte-Marie du Mont, la Colonne
Trajane, le Forum, le Temple de Vesta et de la Fortune, le
monument de Victor-Emmanuel, le Palais de Venise. C'6tait une
magnifique journee.
a Jeudi 16, depart de Rome, a 10 h. 30 : MM. Chuzeville
et Kopac, et le Frere Harmand nous disent au revoir a la gare.
a Nous sommes trois : MM. Beaubis, Poncy et moi-meme.
M. Ferreux, qui nous avait rejoints a Hong-Kong, avait pris
aussitut le train pour Paris, A l'arrivee a Rome, et nos confreres
hollandais, eux, avaient continud, par l'avion, jusqu'A Rotterdam.
c Vendredi 17, a 9 h. 15, arriv6e A Paris. M. Pachier et
Frire Prevost viennent nous attendre a la gare et nous sommes
A Saint-Lazare a 10 heures.
, Nous recevons un bon accueil. Je gagne aussit6t l'infirmerie. Nombreuses visites : N.T.H. Pere, MM. les Assistants,
M. Combaluzier.
, J'ai di renoncer A aller en Belgique, pensant y aller plus
tard, quand j'aurais repris des forces,; mais les forces ne sont
pas venues. Un de mes neveux est venu me voir. Des amis de
Beigique sont aussi venus. Les anciens de Chine viennent me
rendre visite de temps en temps, ou bien ils m'6crivent. Le
T.H. Pere, les confreres de Saint-Lazare, viennent me voir. ,
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Les dtudiants belges de Saint-Lazare avaient la permission,
le dimanche soir, de venir le distraire avec le gramophone. It
avait I'air content de se trouver avec les jeunes.
Le dernier voyage
Au debut de son sejour & Saint-Lazare, le docteur lui avait
prescrit chaque jour dix minutes de promenade en chambre,
qu'il accomplissait soutenu par deux Frbres infirmiers. Mais, au
bout d'un an, il avait de la peine a se tenir debout. 1 faliait
le lever, le coucher et le nourrir en chambre. Mais ii tenait
toujours bon.
Pour le dernier jour de I'an de cette annee, je lui avais
envoye un mot. Je n'ai pas re;u de rdponse.
CGe
Le 26 jan\ier. je regois un mot de 11. Combaluzier :
matin, \ers les deux heures, s'est eteint le cher Frere Van den
Brandt... la faiblesse s'accentuait, il avait tdeadministrd, le 24
A midi et demi, par M1.Bergeret, A la suite d'une crise de faiblesse. Je I'ai vu apres l'extrime-onction. II etait bien faible,
mais apres une pipe, cce n'est pas encore la mort ! a Mais la
faiblesse etait visible, meme pour les moins avertis. Quelle belle
Ame ! quel travailleur !
M. Pachier dcrit : c Le Bon Dieu a fait la grAce au bon
Frere Van den Brandt d'une mort paisible et quasi sans souffrances, a preuve qu'il n'a ddpos6 sa pipe que quelques heures
avant de rendre le dernier soupir. Mais on serait tentd de dire
que cette fin est mnritde en raison de la paralysie, supportde
tant d'anndes avec sirdnite. ,
a Aimons Dieu, Messieurs, mais a la force de nos bras et 1
la sueur de nos visages ,,disait saint Vincent de Paul. II n'est
pas difficile d'inaginer, je crois. ce grand saint allant au devant
de Frere Van den Brandt, pour le recevoir en paradis, avec un
sourire un tantinet empreint d'une legitime fiertd, et les levres
murmurant tout bas : En roild un qui m'a compris !
.LeFrere Van den Brandt, par son exemple, par son travail, par son divouenent, par ses prieres, a ramend bien des
alies a Dieu, je le sais, et cela, sans jamais sortir de son rang,
sans poser. II n'avait pas toutes les qualitls, ni toutes les vertus a un degrd heroique : par exemple, il n'dtait pas toujours
des plus patients. Mais. il axait une tres grande qualitd, qui
paraissait en lui naturelle, il ne s'occupait pas des jugements
des hommes. II allait droit & Dieu et faisait son devoir devant
sa conscience et devant Dieu.
Combien de volontes faibles auraient besoin d'apprendre
cela a son 6cole
Hippolyte TICHIT.
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LIBAN
Antoura - Beyrouth
Dcddd di Paris le 1" octobre 1956, M. Emile Joppin y etait
arrivd en avion le 17 septembre precddent, ddjd gravement malade. De fait, c'est au Liban qu'il a passe trente-trois ans de sa
vie missionnaire, en ce cher Antoura, oit ii etait arrive le 16
fbvrier 1923. En ce coll&ge libanais, ii se ddpensa et donna sa
mesure. De cette ascension d'dme, M. Lloret se fait ici le canfraternet biographe, en cette vie que cl6ture et couronne la souffrance courageusement supportde..

MONSIEUR EMILE JOPPIN
Prdtre de la Mission

(1897-1956)
« La disparilion de M. Joppin a plong9 dans la consternation ses innombrables amis frangais el libanais. Un
mal inexorable l'a ravi, en trois semaines, d l'affeclion de
lous ceux qui l'ont connu dans ce Liban qu'il aimail comme
sa seconde patrie el auquel il a consacrd toule sa vie de
prdtre el d'dducateur... Finis coronal opus, aimail-il drdpteer ;
il en avail fail la devise de son Guide de l'leve. La fin
couronne l'oeuvre. Sa fin fut digne de sa vie, fin de soldal sur
la breche, de bon idcheron aballu par le labeur. Je garde
pieusement le souvenir de son dernier sourire, lourd des
adieux que relenaient ses levres, un sourire baignd dejd
de lumidre. o
Tel est P'hommage qu'a rendu dans le journal L'Orient
a l'ancien sup6rieur d'Antoura, le professeur de philosophie
du college. M. Jean Raymond, membre de la Legation frangaise A Beyrouth. Comment ne pas souscrire A ce tlmoignage ? M. Emile Joppin 6tail de ces hommes et de ces prdtres dont la noble figure ne doit pas disparaitre et m6rite de
rester A jamais grav6e en nos coeurs. II venait de publier
la vie de son predecesseur et compatriote, le Prre Sarloutle,
et s'il est vrai que tout biographe se d6peint un peu luimeme car u on ne se souvient pas des choses, on ne se
souvient que de soi-meme n, on ne peut penser sans une
certaine emotion que M. Emile Joppin a trac6 inconsciemment son propre portrait lorsqu'il nous dit au terme de son
ouvrage : a en quillant d noire tour le Pere Sarloulte, aprbs
avoir tentd de le faire revivre dans ces pages, nous devons
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lui rendre I'hommiage du compagnon de ses vingg dernibres
annies. Nous avons mis en relief son r6le, les 6minentes
qualitis el les ressources de sa riche personnalitl. Ne lui
connul-on point de difauts ? Assurzment comme d chacun
de nous. Notre souvenir n'avait nul besoin qu'on s'en occupdt. Que pesaienl-ils 4 c6dt de la somme de qualilds et de
verlus qui l'animaient ? Ce que nous affirmerons, pour avoir
vecu longlemps 4 ses cdis, c'est que rien de mesquin et
de petit n'eut part dans son existence. II ful grand, ii le fut
par la passion du Bien, puisde aux hautes sources ; ii le ful
de toule son ardeur d'homme avec l'inlelligence et le ctur
dont le Seigneur l'avait doud pour dtre son tdmoin dans le
pays oi I'obdissance l'avail envoyd : il n'eut jamais d'autre
ambition... Tnmoin d'un grand exemple, nous n'avons pas
voulu qu'il disparWt sans que des cmeurs gendreux puissent
s'alimenter encore & sa flamme. n
I. -

Un En/ant de la Lorraine

Ccs dernieres paroles s'apphtquent admirablement A
Emile Joppin. n6 le 9 septembre 1897 a La Maxe. dans la
Moselle. en , Alsace-Lorraine a comme disaient alors les
Allemands, la , Lorraine annexe , pour les Francais.
Par celui qui est deux fois son frere, M. Paul Joppin,
Lazariite comme lui et aujourd'hui Supirieur A Dax, nous
posstdons de precieux d6tails sur son enfance et sa jeunesze.
Pratiquement, MM. Paul et Emile Joppin ne se sont quittes
que le jour oil ce dernier partit pour le Liban. en 1923 : jusqu'I cette date ils eurent un destin commun, ce qui nous
perme! d'avoir des renseignements de premiere main. Aux
yeux du jeune Emile s'offrit done le paysage s6vere de sa
Lorraine natale : au sud, se dressait la belle silhouette de la
Catildrale de Mctz, I'
e lel. lh vignobles mosellans, au nord
les .hauts-fourn'auiix embras&s la nuit. A l'ouest le ( pays
haul ,,avec ses champs de bataille de Saint-Privat et d'Amanviller el puis, la-bas. myst6rieuse, la France toute proche...
La Maxe se trouvait ainsi a la limite de la region agricole
et de la r6gion industrielle de cette Moselle rude mais
riche d6j., bien qu'elle n'efit pas encore atteint a cette
6poque l'essor prodigieux que lui valent aujourd'hui l'implantation de nouvellee industries et la modernisation de
ses m6thodes de culture (voir Le Monde du 29 septembre
i956). Le Lorrain e- liien a I'image de sa terre : s6vere et
rude mais ri-he du'ne grande richesse interieure ; Barres
!atcaracterise par !'esprit de discipline et la pudeur de ses
senftimpnts. II ' rouspite , volontiers mais a le culte (!u
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travail et de la fidelite. Comme le Pere Emile Joppin, au
cours d'un de ses voyages en France, rendait visite au G6ndral Weygand. celui-ci de lui dire, pleurant d'6motion : < je
reconnais bien en vous le lorrain qui est fidele ,.
Mais la Lorraine de 1897, c'6tait aussi - nous I'avons
dit - la Lorraine annex6e. Si, plus lard, nous trouverons
chez le Pere *Joppin cette note de patriotisme qui le caractWrisait avec un certain goft du panache militaire et des
d6corations, la raison lointaine en est dans cette atmosphere
de son enfance. Dans la campagne, de nombreuses tombes
lui parlaient encore d'Apres combats, et 1870- n'6tait pas si
loin puisque celui qui devait Wtre son pore. Michel Joppin,
s'amusait sur la rue lorsqu'eut lieu la bataille de Ladonchamps-La Maxe. Aux veill6es, 6vocations et souvenirs lui
faisaient entrevoir une France toute idtale. Ajoutez A cela
les clairons du Souvenir Frangais, 'inauguration du Monument de Noisseville dont il revint 6bloui et plein de recits,
les pelerinages A Mars-la-Tour en Meurthe-et-Moselle oi
il alla une fois ou l'autre a la mi-aoit. Metz 6tait d'ailleurs
une ville-frontiere avec son importante garnison de vingtcinq mille hommes. Des ses premieres annees le petit Emile
vecut dans cette ambiance militaire et militariste : soldats
allemands a la discipline inflexible, tic-tac continuel des
mitrailleuses et grondements du canon faisant l'exercice dans
I'ile Saint-Symphorien ou au Fort de Grimont.
II a v6cu sur le plan local et sur le plan general le drame
de I'annexion : la domination de 1'Ptranger, la classe oi l'on
enseigne une autre langue, la lutte entre le souvenir et lPesp&rance qui ne veulent pas mourir et les efforts de l'occupant
pour s'assimiler malgr6 lui le pays et ses habitants. Emile
Joppin. qui trouvait A la maison un foyer profond6ment
frangais, est du nombre de ceux qu'a 1'Ncole on a battus pour
s'etre refuses A parler 1'allemand en recreation.
Le milieu de son enfance devait enfin le marquer profondement dans sa vie spirituelle. Plus que le CongrBs Eucharistique universel a Metz, en 1907, plus que le pelerinage
d'Echternach au Luxembourg et la monstration de la Sainte
Tunique de Trdves dont lui parla sa mere pour y avoir assistd
jeune fille, c'est la foi de la Lorraine qui s'inscrivit en lui :
foi grave et sdrieuse, affirmative mais peu portle aux manifestations exterieures. On disait parfois de lui, avec un grain
de malice, que sa foi 6tait toute interieure. C'est beaucoup
dire: lorsque, plus tard, il reviendra au pays, il aimera se
joindre encore, comme dans le vieux temps, au pelerinage
local de Rabat ou a celui de Notre-Dame de la Salette, sur
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le Territoire de Villers-L'Orme, sur la rive opposee de la
Moselle dont on apergoit depuis La Maxe le fameux orme
seculaire. Et ceux qui l'ont connu de pres savent quel soin
scrupuleux il devait apporter A la cdlebration de la Messe
comme a la recitation du Breviaire. Mais il est certain qu'un
certain genre de piWtl n'6lait point dans ses gofts. II aimait
et poss6dait une foi solide et effective. De son pays natal it
a gard6 le sens d'un Christianisme organis6 et social. A ce
point de vue, il faut dire que l'annexion avait amen6 la
Lorraine A prendre une plus vive conscience d'elle-mrme et
de ses possibilitls et y avait provoqu6, comme un contre-coup
inattendu et accidentel, un tris grand epanouissement religieux et moral. Chez les Joppin en particulier, le papa avait
Wtc quelque peu mrid et s'est toujours intlresse a la vie de
la collectivilt. Cette action sociale devait devenir comme une
espece de tradition familiale. Un de ses fils, Joseph, est
aujourd'hui a son tour le maire devou6 et estime de La
Maxe. Quant A notre missionnaire. nous savons avec quel
brio ii suivra cette ligne de conduite dans les magnifiques
occasions que lui en offrira la Providence. Tout jeune deja,
on le voyait bien souvent distribuer dans sa paroisse le
Bulletin de l'Action populaire. Et lui qui gardera toujours
d'excellentes relations avec l'Eveche de Metz faisait parvenir. pen de semaines avant sa mort, A M. le Chanoine
Thomas, charg6 de la reconstruction des 6glises dans le
dioese. un colis de timbres prkcieux.
C'est done a sa famille avant tout qu'Emile Joppin doit
oouft des affaires publiques qu'il a toujours eu et qui a
etendu son action au plan national, voire international. Cette
famille, tirs honorablement connue dans toute la region,
on nt peu;. 'emble-l-il. mieux la caracthriser que par la
sanli. Sante physique d'abord, a tel point que la disparition
C'

si brusque du Pjre Joppin parut

invraisemblable : on avait

peine at se persuader que !a mort ait pu ravir un homme qui
ne parlait que de vivre et respirait une si forte vitalitY. Sant6
morale surtout. C'est une de ces belles families chr6tiennes
ct noJmbrcult
es qui font I'honncur de la Lorraine : sur les
douze enfants, quatre sont pretres. I'abb6 Ren6 Joppin, cure
de Richcmont, Ic Pere Gabriel Joppin, J6suitc, ancien recteur
du Collh'ge messin de Saint-Clement et affecte aujourd'hui
au cercle dtes Etudiants a Mulhouse, enlin nos confreres Emile
et Paul ; leur sreur, la tres riverende MNre Jeanne-Francoise.
cst prieure de la Visitation a Scy-Chazelles. Cinq de leurs
tantes sont entrees chez les Filles de la Charite. Deux d'entre
elles ne sont plus de ce monde mais nous connaissons bien
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les Irois seurs Duval, Soeur Josephine et Soeur Marie-Louise
de Belletanche, Socur Jeanne, Supdrieure a Bouzonville, qui
partagea la captivitO de la tres honorde Mere Decq. L'6ducation reCue par Emile Joppin a la maison paternelle fut
rude : c'est 1 avant tout qu'il a appris a no point transiger
avec le devoir. Malgre certaines apparences desinvoltes, ii
aura loujours une conscience trWs delicate et meme quleque
peu craintive. par exemple en maticre de Liturgie ou de
pauvretA. Mais il ne fut pas un timor6 et, malgr6 l'ausl6rit6
de sa formation premiere, garda une belle fraicheur de sentiment : toutes les fois qu'il revenait chez lui, jusqu'aux
derniires vacances avant sa mort, il ne pouvait quitter A
nouveau la famille sans pleurer comme un enfant qui part
pour la premiere fois.
A sa famille enfin, it devait ce je ne sais quoi de caustique, Ic mot a I'emporte-pikce. le qualificatif qui caract6rise
un homme, le tout absolument sans malice. Il est, pour
ainsi dire, naturellement chef, en famille comme ailleurs,
et it I'est par persuasion, par initiative personnelle, par force
de caractbre. Un jour d'hiver, A it ans, le voici en pleine
partie de patinage avec trois de ses freres. Tout A coup, un
grand trou dans la glace. Le petit dernier, Age de 7 ans,
tombe et va 6tre emport6 sous la glace par un courant assez
violent. Alarme, stupefaction, inqui6tude. Emile sans se troubler descend dans l'eau froide et son frere peut se raccrocher
A lui. Grelotant, ils courent se secher et se r6chauffer chez
une lante au cour compatissant... car l'autorite paternelle
risquerait de ne pas 6tre aussi tendre A pareil spectacle. Si
haut que l'on remonte dans son enfance, on trouve toujours
A ce blondinet son temp6rament heureux, sociable. II aime le
large et lui qui se moquera plus tard de (c ceux qui n'ont
jamais franchi le d6troit de Sicile ), comment fait-il deji,
alors que les autres restent a la maison. pour aller ici ou 1a et
connaitre tant de gens ? Emile - du moins dans son imagination enfantine et dans celle de ses freres et sceurs 6bahis - c'est deja l'homme qui parcourt d'immenses distances,
qui frWquente de hauts et impressionnants personnages.
Mystere ou rayonnement de sa jeune personnalite ? El pourtant ses succes scolaires sont loin d'etre extraordinaires. La
sp6culation ne l'interessera jamais pour elle-meme et, par
nature, il se rviele actif : ce qui l'intdresse, c'est la vie, les
hommes, les 6venements. Ce talent. il lexerce des maintenant en toutes occasions et avec d'autant plus de merite que
ses freres ne semblent pas hommes - je veux dire : enfants
- A se laisser faire. Mais ii est optimiste et ignore la ran-
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cune. Un jour ii se bat avec Fun de ses freres et la maman
d6clare qu'ils ne retourneront en classe que lorsqu'iis se
seront embrasses. Or manquer la classe, c'est - vu les mbthodes allemandes - la rude fessee. Eh bien, ce sera la
fessde. Mais au bout de deux minutes, tandis que 'autre
s'obstine, Emile, lui. a tout oublie. Est-ce joyeuse nature,
est-ce tendance a la hablerie chez de garcon qui a toujours
quelque chose A raconter et avec tant de succes ?
I. -

L'histoire d'une vocation

Vraiment rien ne semble annoncer la vocation. La paroisse est cerles trts chrlieinne. Sur elle semble se profiler
1'ombre protectrice de I'abb Nicolas. le martyr de la R6volution, dont le tombeau est A l'dglise tout prbs du bane des
garcons et dont l'execution est repr6sent6e sur un vilrail.
Mais les cures de 1'epoque, austeres, dignes, faisant admirablement le catechisme, ne paraissent pas par contre s'int&resser au recrutement. Le dernier pretre issu de la paroisse,
l'abbe Bourg. est d6ji un vieillard.
C'est un missionnaire, venu chez les Filles de la Chariti
A Metz pour une predication, qui va dtre I'instrument de la
Providence et donner la chiquenaude initiale. Emile a 12 ans.
I1rentre, 6chevel6, d'une exp6dition avec une bande de garcons. A brile-pourpoint la question lui est posee : a Ne
voudrais-tu pas 6tre missionnaire ? , La reponse fut aussi
nette et immediate. Ce fut , Oui ! ,... et meme ce fut une
trainde de poudre car le cadet s'4cria bient6t : a et moi
aussi ! ,,plus tard ce sera le quatrieme garcon, puis l'ain6 ei
enfin la grande sceur elle-meme i
A. - L'Ecole Apostolique. - II ne pouvait Wtre question
que d'aller a Wernhout... le bout du monde ! Et. pour diverses
raisons, it ne s'agissait pas de revenir sit6t partL I1 fallait
done que la vocation fut bien v6rill6e. La tante qui devait, la
derniere, entrer en communautl lann6e suivante, s'occupa
de la chose et, mille fois, la question fut rep6ete : a Es-tu
bien decide ? GC'6tait toujours
ouii,) et. le 22 septembre
1909, Emile Joppin partait pour Wernhout. Ce premier depart
a 1'6tranger lui cofta bien des larmes et I'acclimatation n'alla
pas sans difficults.
Au point de vue des etudes il 6tait terriblement en retard.
La cause en etait surtout 1'6cole primaire oil le petit frangais
avail di tout apprendre en allemand. Sa tWte 6tait vide... ou
du inoins ne eontenait que des notions plus que confuses. Ce
qu'il entendit aux premibres classes fut pour lui un veritable
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charabia. II n'est done pas otdnnant qu'A sa premiere composition d'histoire, ii n'ait recolt6 qu'un demi sur vingt. Les
autres notes blaient & 'avenant. Bref, & la fin du premier
trimestre, on se demanda s'il ne fallait pas le renvoyer pour
insuffisance intellectuelle. La prudence conseillail d'attendre
encore... C'est ce qu'on fit, et la suite, immediate et lointaine.
devait montrer combien cette decision 6tait sage. Quelle influence avait ici jou6 ?... M. Paul Joppin nous dit qu'il est
permis de voir dans cette circonstance comme dans bien
d'autres de la vie de son frere, la r6percussion de cette
cons6cration que son papa avait faite de lui au Sacr6-Cceur.
Le superieur en avait Wet inform6 et, parait-il, fortement
frapp6.
Le fait est qu'Emile Joppin garda toujours de Wernhout
un profond souvenir. Nul doute que, devenu a son tour professeur, surveillant et superieur, il n'ait eu devant les yeux
ce qu'il avait vu jadis en Hollande. 11 est vrai que tout semblait fait pour impressionner une ame de jeune : cette Campine, d6sertique alors et jardin aujourd'hui ; celte route
d'Anvers & Amsterdam die aux soldats de Napoleon ; la
frontibre tout proche ; les bAtiments reguliers et vastes d'un
ancien relais de poste ; cette bigarrure d'6leves Frangais,
Belges, Hollandais, etc... Le corps professoral tres selectionnu,
anime par un superieur prestigieux, M. Louis Dillies. 6tait
ardent a sa tAche dducatrice, soucieux de s'adapter toujours
davantage et, sans Wtre distant, gardait une certaine reserve
oi ne pouvaient que gagner la discipline des 6leves et la
dignite de l'ensemble. Dans cette unit6 sans fissures, on
comptait quelques figures l6gendaires : le saint et incorruptible surveillant d'dtudes, M. Daveluy ; le compatriote lorrain. M. Halinger, naif et savant professeur qu'aim&reat des
generations de jeunes ; I'6conome. M. Guillaume Meuffels, et
d'autres encore. Il y avait surtout le superieur, homme d'intelligence et de grand cceur, dont les sermons, les lectures
spirituelles, I'enseignement sent restes graves dans I'esprit
de tant de ses 416ves. Un des points sur lesquels il revenait
souvent, c'6tait l'Eucharistie et. dbs le debut d'octobre, il fit
faire la Premiere Communion & Emile Joppin qui n'avait
pas encore eu cette grace : la r6forme de Pie X ne datait
que de quelques ann6es et n'6tait pas encore entree dans
les maeurs d'Alsace-Lorraine oi l'on etait meme assez r6ticent pour l'Age de la Premiere Communion. A Wernhout, en
tout cas, on ne negligeait aucun moyen de former les enfants
A une profonde vie spirituelle.
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Le naturel d'un homme ne change gubre. A I'Ecole aposlolique nous voyous s'accuser de plus en plu- la personnalit6
d'Emile Joppin : sa pie16 energique et virile ot ne rentre
rien de , tendre ). cel art de se faire des amis qui caract6risa toujours son tempcrament heureux el sa grande sociabilit.-Cet optimisme devant la vie risquail mnme de donner
Ic change et, une fois ou I'autre. fut pris pour de 'insouciance. ce qui ne le faisail pas ranger parmi les tr!s bons
lbeves. A la proclamation des noles du mois, on lui dit un
jour qu'il manquait d'ideal ! II Miait cerles , bon vivant ,
mais l'avciiir devail montrer en quel :ens exactement et
qu'en tout cas cela n'6lait pas du tout inconciliable avec les
plus hautes visees morales.
A vrai dire. il ne remporta janais de succvs scolaires
extraordinaires nais. a partir de la deuxieme ann6e oil il
(i redoubla,, notre futur missionnaire se sentit plus A Paise
dans sa nouvelle classe. II s'6panouil et fit de rapides progres
sous 1'6gide d'un jeune mais d6dj prestigieux professeur.
M. Cazet, A tel point qu'il aurait pu rire premier s'il n'avait
iin affaire a des compagnons exceptionnellement doues. On
faisait i Wernhout des etudes tres serieuses. Les Lettres surliut y etaient parfailement. enseignees contrairement aux
madthematiques ou Emile Joppin sera loujours faible. Les
leclures du r•fectoire, bien choisies. avaient de quoi 1'enthousiasmer etl 'enrichir. De vastes pos-ibilit6s lui 6taient
fournies on matiere de culture litldraire : bibliothbque, infornmtions. exeicices de diction et, en particulier, le th6atre qui
Mt:iil de haute qualilt : A celle ,poque. par exemple, il vit
jouer OEdip, Hoi. Emile Joppin se r6v6la aussitot excellent
chanieur t '.adloijna avec ardour an gregorien et A la polyphonic. Bien liingtempt apr;'s il aimera chanter encore a Miygnoane, allols vtiir si la rose... a qu'il avait retenu par coeur.
Des sit sixieme, il recut, de plus, des legons de th6orie et on
lui fit faire des exerciees de solfbge et de vocalises. II avait
une fort belle voix et se taillait quelques petits succes pendant
les vacances quand, allant voir des parents de-ci de-la. il
6tait invite6 a interpr6ter tel morceau qu'il avait appris pendant I'ann6e. Quant aux divertissements. ils etaient concus
largement a Wernhout, en particulier en matiire sportive. II
> avail la gymnastique proprement dite avec ou sans agres
sous la direction de ( vocations tardives , qui avaient fait le
service militaire. II y avail - on elait en Hollande - le
patintige, la nalation, voire le Rowing. une lande voisine
;ay;ntt 016 transformee en lac avec toute une lotte !
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En juillet 1914, Emile Joppin 6tait en troisieme. Les vacances furent avanc6es parce que le superieur devail prendre
part A 1'Assemblee g6enrale de la Congregation. C'est au
cours de cette Assemblee que le tres honor6 Pere Villette fut
nomm6 Superieur general en place du tres honor6 PBre Fiat,
demissionnaire, qui aimait tant Wernhout et y venait au
moins une fois par an. On partit done sit6t le 19 juillet... et
heureusement car, si l'on 6tait parti & la date habituelle du
i" aout. serait-on arrive ? Le 2 aoft, la guerre eclatait entre
la France et l'Allemagne et ce ne fut pas deux mois mais
une ann6e entiere de vacances que prit Emile Joppin, ne
pouvant - et pour cause - retourner en Hollande. Le moment approchait cependant oh il devait etre mobilis6 : tant de
ses camarades de classe le furent et, parmi eux, combicn
tomberent au champ de bataille ! Et voici qu'une protection
efficace se pr6senta pour le faire rentrer A Wernhout. Ses
parents accepterent et lui-meme dtait heureux de parlir, mais
ne serait-il pas mobilise par les Allemands ? et s'il ne
revenait pas, les parents ne seraient-ils pas inquietes ? Ceuxci donnerent la consigne : ne pas revenir ; quant a eux, ils
se debrouilleraient.
Emile parlit done en septembre 1915, muni de son
Schein , ou laisser-passer requis. Le trajet 6tait quelque
peu compliqu6 : il n'6tait plus question de passer par la
Belgique et ii fallait atteindre la Hollande par la valle de
la Moselle, Cologne et la Ruhr. On devine l'emoi de ce jeune
homme traversant ainsi des pays en guerre. A la frontiere il
faillit Wtre stopp6. L'officier, un lieutenant, avait un fils du
meme age qui 6tait deji dans les tranchees et, en pensant A
lui, laissa aller notre voyageur. Le voici enfin en Hollande :
il garda toujours un bon souvenir de la cordialit6 dont il fut
l'ubjet dans les h6tels et les families oh il s'arrdta sur son
chemin. A Wernhout, accueil tres fraternel 6galement : on le
dispensa mme. de la classe de seconde pour lui faire rejoindre son frere ; les r6sultats obtenus cette ann6e-lA montrerent qu'il 6tait digne de cette conflance. M. Dillies fut, un
moment, professeur-: ses el6ves ne sont pas pros d'oublier ses
classes de Latin et de Grec. Du fait de la guerre on vivait
plus pres les uns des autres, plus pres des professeurs. Cet
esprit de famille faisait du bien car on en avait besoin : la
guerre se prolongeait et l'on 6tait sans nouvelles de la maison
paternelle. Les deux freres connaissaient, pour la premiere
fois, cette douloureuse sensation de vivre A 1'6tranger landis
que leur propre pays traversait des heures si graves. Certes,
on etait bon pour les Lorrains. On donna, manifestement en
<
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leur honneur, la repr6sentalion de , La File de Roland ,,,
of l'ou trouve une allusion directe a I'Alsace-Lorraine dans
la chanson a les deux 4pdes ),. Mais, malgr6 tout, le ceur et
l'esprit Btaient souvent au loin...
B. - Le Seminaire interne et le Scolastical. - Les etudes
secondaires termines, le moment 6tait venu de franchir
I'une des 6tapes les plus importantes de la vie religieuse.
Pour certains, c'est une lutte tres dure qui se livre. Emile
Joppin ne semble pas, par contre. avoir ete effleur6 par le
moindre doute a ce moment-l1. II allait de 1'avant. L'angoisse
metaphysique n'a jamais Wte son fail et, A la difference de
ceux qui se posent sans cesse des questions mais ne font ricn,
il vivait comme si, A chaque instant, la seule chose importante eut et6 de faire face. Depuis son entree A l'Ecole Apostolique il 6tait et se disait a candidat a la Mission ,. Son
labeur tenace l'avait remis a flot pour les etudes mais saus
rien de passionn6. Sa pi6te 6galement n'avait rien d'apparemment sensationnel. N6anmoins, a la derniere reception
qui avail eu lieu &Wernhout. on I'avait admis dans la Congregation des Enfants de Marie.
II enira done au S6minaire interne ou Noviciat des Lazaristes A Panningen sans hesitation, semble-t-il, mais non
sans m6rite car la guerre 1'empecha d'aller saluer les siens
avant de faire ce pas dicisif. Cependant l'entree au S6minaire
interne, le 14 aoCt 1916, ne ful pas sans le secouer quelque
peu. C'etait tellement nouveau ! Mais, comme toujours il
s'adapta vile. Le superieur de la maison 6tait M. Hubert
Meuffels, ancien directeur au Grand Seminaire de SaintFlour. homme extr6mement vif mais de beaucoup de cceur,
auteur de quelques ouvrages appreci6s en leur temps comme
a Les Martyrs de Gorcum » et ( Sainte Lydwine de Schiedam ,. Le maitre des novices, le futur Mgr de Backere, 6tait
au contraire d'un ext6rieur froid et taciturne quoique trWs
sensible. Emile Joppin ne tombait pas en milieu tout a fail
inconnu puisqu'il retrouva A Panningen ses anciens condisciples de Wernhout. 11 n'avait pas change : son optimisme,
sa sociabilit6 lui valaient comme toujours la sympathie universelle. Se laissa-t-il saisir trWs puissamment par les choses
de la spiritualit6 ?... II fit ce qu'il y avait a faire, sachant, dans
ce jardin plut6t s6vere du S6minaire Interne, cueillir mainte
fleur qui 6gayat la monotonie et l'austerit6 de la vie. L'agr6ment venait surtout de sa verve in6puisable qui. d'ailleurs,
n'6tait pas un vain verbiage : sa conversation 6tait faite d6ja
de r6cits, soit v6cus - et quelque peu amplifi6s - par lui,
soil pech6s dans les lectures ou les contacts avec diverses
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personnes. Et, parfois, il fallait bien qu'il ne fit pas d6muni
on de virtuosit6 on de vertu discr6tement cach6e car ce n'6tait
pas une mince performance que de parler pendant une heure
et plus avec des Hollandais que le sort mettait avec lui et
dont tout l'apport dans la discussion 6tait un oui ou un non
ou un vague grognement y ressemblant plus ou moins. Un
jour, ayant fait une fois de plus tous les frais de la conversation durant la recr6ation de midi, il pria ses compagnons
d'employer leur soir6e a trouver de quoi le relayer A la r6creation du souper !... Dkcid6ment il devenait 16gendaire. Le plus
gros volume de Cornelius a Lapide avait disparu de la bibliothcque et l'on se demandait quel intellectuel enrag6 pouvait
se d6lecter d'un pareil pav6. Aprbs moultes recherches on le
retrouva sous le traversin d'Emile Joppin qui s'en servait...
pour dormir la t•te plus haut ! La preuve de Pestime oil on
le tenait fut l'office de soin de Seminaire auquel il fut nomme
et.qu'il exerca avec beaucoup d'autorit6 et de diplomatie. sachant parfois rappeler A I'ordre avec verve et fermet6 tel qui
se croyait plus malin.
La guerre continuait et la pens6e le travaillait de plus
en plus fort que, normalement il devrait &tre soldat. Soldat
allemand ? Non, bien sir... Mais pourquoi pas soldat francais ? Le suppricur lui fit comprendre un jour que si le conflit
6clalait entre la Hollande et l'Allemagne, la presence d'un
r6fractaire allemand serait extremement dangereuse pour la
maison. Il alla done A Rotterdam s'arranger avec le consul
de France pour le cas oi la situation deviendrait impossible
pour lui en Hollande. 11 fut entendu que, en pareille conjoncture, on le ferait passer en France et il prendrait rang dans
la Legion Otrangere. La chose n'alla pas plus loin en fait
mais on peut se demander si cette perspective ne lavait
pas d6ej quelque peu enchant6 et dans quelle mesure il ne
fut pas digu de la voir avorter.
Du Noviciat proprement dit, Emile Joppin 6tait passe A
la deuxieme annee de noviciat mAtin6 de philosophie et enfin
en philosophie. II prononca. le 8 d6cembre 1918, des vceux
temporaires dont la canonicite serait discutable. La guerre
se terminait. C'Gtait une heure enivrante mais quel cravecoeur pour lui d'8tre si loin du pays natal et de tous ceux qui
pouvaient partager ses sentiments ! C'est pourquoi, apres la
signature de I'Armistice, il eut envie de revoir sa famille et
d'aller ensuite continuer sa formation en France. Ce voeu
6tait aussi celui de son frbre et du cher et spiendide compagnon de toujours, Nicolas Mertens, un Luxembourgeois plus
frangais que les Francais, qui devait, hWlas ! mourir A Dax
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en 1920. L'un d'eux. pour avoir exprim ce desir dans une
lettre, s'attira une algarade de la part du superieur qui Ienferma dans sa chambre A coucher avec les circulaires du
Pere Fiat sur les voyages en famille !... Le succes fut n6anmoins remport6 puisque, en juillet 1019, Emile Joppin quittait
Panningen et la Hollande ou it ne telourna jamais. II 4ejourna quelques jours dans sa famille qu'il vit alors, peutltre pour la premiere et derniere fois, au grand complet :
quand il I'avait quiltte, tel n'etail pas encore de ce monde;
quand ii y reviendra. lel n'y sera plus. C'"tait l'dblouissemunt
de I'apris-guerre, l'univers fWrique de la victoire.
Les 6tudes de Thdologie se faisaient h Dax. Emile Joppin
s'y rendit en passant par Paris oh it lit un bref sEjour"
Saint-Lazare et A Gentilly. II fut euchant6 de ce premier
contact avec la Congregatioi en France et jouit pleinement
des splendeurs de la capitale oh son insatiable et ingenieuse
curiosile put s'en donner a cour-joie. Quand il prit le train
pour Dax. it ne se doulait pas que la Providence qui a 6crit
droit avec des lignes courbes ) t'acheminait veis ur, rude
6preuve qui forgerait en lui 'liomme et le missionnaire de
valeur que nous avons connu. , Quix. pulas. puer isle erit ? a
Un psychologue moycn aurait r)pondu : rien de special. A
ce moment-la, en effet, Emile Joppin ne semblait pas encore
avoir lris profondement compris les realiths de la vie spirituelle et de l'apostolat. 11 n'avait quc 22 ans, il est vrai, et la
guerre passee en Hollande avail comprini enorm6ment de
choses en ce jeune homme ddebol;at d' vilalitk. peu porte
A l'introversion. Ses d6buts i Dax st, dirouul;rent, du reste,
sans incidents ni difficults : tout nouveaIu, tout beau. II
Etait alors dans le plein eclat de n jaeunc-se physiquement
et intellectucllemenl. L';Inbiiane cc-!ionf: alrielle etait sympathique encore que res-trinte il penu ;ciive. I1 faisait partie
de ces narcheurs intrpides tqui nuc ratelet aucune promenade. meme s'il pliut a verse. II rlhanail admirablement
et lIon dit que plus d'une personume *- rendait a la chapelle
pour 1'entendre. Une premiile douleur lui vint du d6ccs de
son ami tres cher, le frere Merten.. P'u ' peu 1'aust6rit
de Notre-Dame du Pouy lui devint insupportable. Et pourtant. un confrere libanais pourra 'crire a son sujet :
(( Homme de travail, il fut. aussi homme ed regle. Un ordre
ne se discute pas, disait-ii, it s'exkcule lout simplement Le
premier ai 'oraison du malin, i 4 h. 30. ii ni voyait pas d'un
bon a;il ceux qui manquaient cce premier xercice communailtaire de la journic. 11 lenait a pr6sider lui-mdme tous
les exercices de la communaut6 malgr6 la charge 6cra-
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sante du superiorat d'Antoura. » En bon Lorrain, ce n'6tait
done pas la stricte discipline qui pouvait lui faire peur mais
il avait horreur de tout formalisme. A tort ou a raison, ii
gardera de Dax le souvenir d'une maison qui manquait
d'Ame, de chaleur et de vie r6elle. A ses formateurs, son
coeur magnanime vouera, toute sa vie, une amiti6 sincere
et reconnaissante, mais M. Gounot, le futur archev0que de
Carthage, ful le seul avec qui il se sentit en pleine confiance.
Cependant, en 1920, un afflux de nouveaux 6tudiants
venus de Paris, avait donne A Notre-Dame du Pouy un regain
de vitalit6 quelque peu tumultueuse. Beaucoup se mirent A
preparer des grades universitaires. Emile Joppin, par conviction ou comme exutoire A son activite que ne retenait
gubre le labeur ordinaire, tenta une licence qu'il ne reussit
pas mais qui lui valut un voyage A la Capitale !... Pen
apres son retour, dans des conditions assez mal eclaircies
et oh il n'etait peut-etre pas pour rien. 11 fut appel6 pour
une p6rode militaire A Metz et ses ambitions d'heroisme
guerrier purent se lib6rer un peu de leur complexe de frustration.
Le moment de se lier d6finitivement approchait. 11 fit
ses voeux perp6tuels le 4 juin 1922 A la messe ce6ebree par
le superieur, M. Loonard Peters. Le 9 juin suivant, il recevait la tonsure des mains de Mgr de Cormont, 6v4que d'Aire
et de Dax, A la chapelle de l'6veche, et enfin les Ordres Mineurs, les 10 et 16 juillet. en la chapelle de Notre-Dame du
Pouy. II aurait df 6tre pretre au plus tard un an apres.
A-i-il, A ce moment-la, manifeste quelques hesitations ? Son
comportement durant les grandes vacances fut jug6 inqui6tant et certains de ses confreres 6tudiants crurent bon d'en
avertir I'autorite. A la fin du premier semestre, une lettre
assez dure du Sup6rieur g6enral l'envoyait sans autre ordination dans la Province de Syrie. Le Visiteur, M. Heudre,
eut 'lheureuse inspiration de le placer A Antoura. C'est ainsi
que le Pere Sarloulte allait 6tre l'instrument de la Providence pour sauver son jeune confrere et se pr6parer en lui
un digne successeur.
Le CollEge d'Antoura
En mettant le pied sur la terre libanaise, Emile Joppin
ne r6alisait pas encore A quel sublime et exigeant ideal
il aurait a se donner s'il voulait vraiment s'inscrire dans la
ligne des vaillants missionnaires qui, depuis pros de deux
siecles, I'avaient precede en ces contr6es. Succ6dant aux J6suites dont la Compagnie venait d'dtre supprimee, les LazaIII. -
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ristes 6taient arrives en Syrie en 1784 sur les instances du
Gouvernement et de la Propagande. Antoura etait alors une
residence de missionnaires qui, en 1834, A la demande de
Rome et de Paris, se transforma en 6tablissement d'enseiguement secondaire. le , Doyen des colleges du MoyenOrient ,. Le nombre des li\-es s'accroissail lentement : une
Bcole de ce genre 6tait une nouveaut6, et les lourds impots
que les Libanais devaient payer a I'occupant 6gyptien ne
leur permettaient pas de s'offrir une instruction soign6e. Peu
a peu le r6glement et les etudes s'organisircnt. On pas-ait
six mois h Antoura el -ix mois dans la fraicheur de la haute
montagne a Reyfoun oh le Pere Leroy, fondateur du college,
avail acquis une petite propriWt. Les 6leves vivaient avec
leurs maitres dans une simplicit6 toute familiale qui devait
rester de tradition. Malgi6 l(Is guerres successives, insurrection libanaise de 1840. combats entre Druses et chr6tiens en
1845, massacres de 1860. le chitfre des inscrits atteignit cent
quatre-vingt-douze au d6but de l'annee scolaire 1862-1863.
Le Pcre Saliege, oncle du regrell6 archc\vque de Toulouse,
avec la collaboration de l'eminent architecte et entrepreneur
que fut le Frere Leonard, construisit le collige selon son plan
actuel et le dota de sa fort belle chapelle. Son influence morale ne sera pas moins consid6rable, comme en t6moignent
encore quelques anciens. Apres trente-deux ans de sup6riorat,
il laissera son oeuvre absolument florissante. Il est mort le
14 f6vrier 1911 d'une pneumonie contractle un =oir oh. sous
le vent et la pluie, il allait se rendre compte du bien-4tre
des 61Bves dans les dortoirs. Dbs le jour des obseques l'id6e
fut 6mise d'une souscriplion pour un monument qui s'6live
aujourd'hui a sa m6moire dans la cour d'entr&e du college
et fut I'ouvre d'un de ses anciens 61ives, le sculpteur Hoyek.
Le Pere Sarloutte qui lui succ6da, n'eut done A ses d6buts
qu'a maintenir une muvre si solidement Mtablie. Malheureusement, durant la guerre de 1914-1918, la maison fut transformee par les Turcs en orphelinat pour les Arm6niens et
les Kurdes et, A son retour. le nouveau sup6rieur dut relever
le college dont lout le mat6riel 6tait dilabr6 ou avait disparu.
Le prestige de ce missionnaire qui allait tenir tant de place
dans la vie de M. Emile Joppin 6tait di h de hautes qualit6s
morales et intellectuelles et aux services qu'il rendit au Liban
pendant la guerre A I'ile de Rouad et au lendemain de la
guerre en ravitaillant le pays dans une periode de terrible
disette.
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A. - Les ddbuts d Antoura. - II est frappant que le Pere
Joppin, chaque fois qu'il parlait de son cher col)6ge, ne
oi
~
Vlinlernat ideal
manquait pas de le designer comme
loin des bruits de la ville, dans le cadre d'une nature grandiose, les 1leves peuvent se former aux exigences et aux
luttes de la vie qui les attend ,. On ne peut s'empkcher de
penser que son experience personnelle lui dictait ces mots,
non seulement parce qu'il a vu maintes fois que. selon la
magnifique expression de M. Bounoure, ancien conseiller
culturel de la 16gation de France A Beyrouth, , Antoura recevait des enfants et readail des hommes », mais sans doute
encore parce qu'il a lui-meme largement ben6ficie de cette
6cole de grandeur d'Ame durant les premieres annees de son
sejour au Liban. Arriv6 lA-bas a une heure d'h6sitation et
de trouble, il va peu a peu se laisser saisir par les appels
d'un ideal dont tout lui parle : son superieur et compatriote
lorrain A l'Ame chevaleresque, l'ouvre enthousiasmante d'Antoura, cet Orient si riche en souvenirs, en beautes et en promesses. En 1948, dans un bref apercu historique destine aux
membres de 1'U.N.E.S.C.O. qui tenaient A Beyrouth leur assembl6e generale, il revient encore sur cetle idie : a si jadis
le college d'Antoura offrait a la jeunesse studieuse un sir
asile contre les vicissitudes des temps, il continue de lui
offrir une vertueuse retraite, propice aux eludes serieuses. Sa
position qui le protege des vents violents de I'Ouest, les forets
de pins qui l'entourent, l'ordonnance, l'aeration et la lumiere
de ses batiments, 1'l6oignement de la ville, tout y realise les
conditions d'hygiene, de beaut6 et de calme si favorables
au d6veloppement physique et moral. n Le fait est qu'il faudrait etre bien beotien pour ne pas se laisser capter par
le charme d'un site que Lamartine disait , digne du golfe
de Genes et de Naples ,. O'est dans ce cadre de grandeur
que le jeune clerc de la Mission, d6barqu6 le 16 f6vrier
1923, deviendra tres vite capable d'assumer les immenses
responsabilit6s historiques et spirituelles du patrimoine d'Antoura. Si le Liban en effet joue, malgre 1'exiguit6 de son
territoire, un r61e si important parmi les nations arabes et
fait si bonne figure dans les conferences mondiales, il le
doit a une formation culturelle d'une intensite exceptionnelle. Pour sa part, le college d'Antoura se glorifie d'avoir
Wt l'initiateur de l'enseignement secondaire en ce pays et
de lui avoir fourni les cadres de son relevement moral et
6conomique. II n'est pas une famille honorable du Liban qui
n'ait compth un ou plusieurs de ses membres sur les banes
d'Antoura. De 1 sont sortis en grand nombre des hommes
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de lettres, des politiciens, des administrateurs, des commerCants, des industriels et deux archeveques de I'Eglise maronite. ( Cette grande chose qui s'appelle Antoura, dira encore
M. Bounoure, comment elle s'est formde, s'est enracinde, a
rayonne, nous le voyons un peu maintenant. Antoura n'est
pas une usine i faire des bacheliers ; ce n'est pas, comme on
dit en argot ecolier, une boite, an bahut. Antoura est un
esprit. Antoura est un symbole. Celle signification n'est si
pleine et si forte que parcer qu'une adhesion collective a
repondu aux initiatives d'un homme et de quelques missionnaires. Antoura vit t la fois de la vie puissante des iddes et
de la vie des realits qui. fondees dans la profondeur historique, commandent un avenir. La France et le Liban se rencontrentl
Antoura dans une almosphere unique, qui n'a
jamais edi troublde. celle de I'amilid, c'est-a-dire de I'galitl
el de la confiance, avec le double apport de leurs g~nies uuthentiques. n
Tel est le lourd hUritage qu'assumera un jour le Pere
Joppin et il le fera, lemoigne un de ses confrires qui I'a
vraiment vu a l1~uvre, , auec une conmpetence digne de tout
dloge ; il &laitbien dans [a ligne des deux grands supdrieurs qui l'avaienl prctedd ; comme eux, il s'est vraiment
identifid 4 I'cwuvre. , Beaucoup de biographes ont aujourd'hui la manie de nous pr6senter leurs sujets sur le modEle
du larron converti : un coup de baguette magique aussi
incomprihensible qu'inattendu les transforme radicalement
a un moment de leur existence. Sans tomber dans cet exces.
on ne peut pas ne pas reconnaitre qu'il y a eu chez Emile
Joppin un ressaisissement magnifique qui temoigne avant
tout des immenses valeurs qu'il portait en lui et auxquelles
a rendu hommage le comte du Ghayla a l'occasion de la
remise de sa croix de 16gionnaire : < volonti
tranquille et
acharnde, ditermination d'un instinct infaillible, certitude
que n'effleure pas le douie. n Les circonstances 1'ont aid6 A se
valoriser mais rien ne pouvait remplacer ce fonds personnel
de noblesse d'tme qui, un moment obnubil6 peut-4tre, a retrouvE toute sa vigueur et d6eormais ira croissant jusqu'& ce
lit d'h6pital oil notre missionnaire mourant pourra dire avec
fiert6 : a je suis heureux de lomber les armes 4 la main. a
11 faut le dire, a ses debuts a Antoura. on le trouva tout
& fail d6concertant. D'un cot6 on sentait en lui une r6elle
valeur et de la bonne volont. D'un autre c6te il avait
Pair
de ne rien prendre au s6rieux et donnait l'impression de
manquer de piWet. M. Sarloutte fut intrigue par le fait
qu'il
allRit - confesser A un pretre maronite attache A la
maison
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et non A un Lazariste. BienltC cependant ii confiera la direction de son Ame a l'assistant. M. Geoffroy qui 1'estimait
beaucoup. II 6tait tente par les visites au dehors et, sur ce
point encore, le superieur dut intervenir. A Damas. oi ii passa
quelques jours de vacances, on ne le trouva pas non plus
bien fervent dans sa vie spirituelle et religieuse. Et avec cela.
d&s son arrivee, il fut charg6 d'une classe oil it se riv6la
un maitre competent el 6nergique. 11 aimait plus lard A rappelor que, dans cette premiere ciasse, ii comptait des 616ves
plus ages que lui. Au debut il crut bon de m6nager certains
de ces grands jeunes gens dont la conduite n'etait pas exemplaire. M. Sarloutte n'eut pas besoin de lui i6p6ter deux fois
que ce n'6tait pas 14 la bonne formule. II changea immediatement et radicalement de m6thode, si bien que, quelques
jours plus tard, le sup6rieur crut bon de r6fr6ner son ardeur
en lui disant a ne vous croyez pas oblige de faire l'adjudant. ) Dans son r6le de surveillant, au dortoir par exemple,
sa consciencieuse application lui valut 6galement des Mloges.
Ind6pendamment des causes essentielles deja signalees,
divers bvenements semblent avoir contribu ahtransformer
Emile Joppin. Durant l'ete 1924, une trbs grave typholde le
mit aux portes du tombeau. Le cour ne semblait pas devoir
resister et, un soir oh on le croyait d6ej dans une totale inconscience, il entendit le m6decin d6clater qu'il 6tait perdu.
11 en rechappa, Dieu merci, mais la secousse avait Wtlgrande
au physique et au moral d'autant plus que la mort de
M. Trac. malade en meme temps que lui, I'avait vivement
impressionne. Trcs bien soign6 durant sa convalescence, il
revint peu & peu a une vie normale, mais l'ebranlement du
syst6me nerveux se traduisit par une crise de scrupule dont
on peut dire qu'il ne se releva jamais totalement. Quel changement dans un homme qui avait paru se moquer de tout et
qui maintenant demande toujours A se confesser, hesite A
communier. Plus tard il dira son breviaire a haute voix pour
ne pas s'exposer A mal le prononcer et, quand on l'interrompra, il marquera d'un petit signe I'endroit exact oh ii a arrRtL
sa lecture. Dans sa derniere maladie, ce sera encore son
obsession f je n'ai pas dit mon office. je n'ai pas dit ma
messe ,, et il faudra a tout instant le rassurer. A quelque
chose malheur est bon : avec la sante, it retrouvera une
ponderation, un s6rieux et meme une digait6 qui s'affirmeront de plus en plus et lui donneront les traits 6nergiques du
mainteneur
n
de tradition el bdtisseur d'avenir ,.
Du c0t1 familial, la sollicitude pour Emile s'incarna en
son frWre Gabriel, j6suite, qui faisait son temps de regence a
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PUniversitd Saint-Joseph de Beyrouth et dont la fraternelle
affection lui fut un reconfort. De son cat&. la maman etait
allIe a Lourdes pour oblenir 1'ordination sacerdotale de son
fils. a J'ai tellement prid que je suis silre d'etre exaucee n,
pouvait-elle 6crire A la fin du pelerinage. Elle ne se trompait
pas : peu de temps apres, le 10 octobre 1927, Emile Joppin
6tait ordonn6 pretre dans la chapelle d'Antoura, par Mgr
Giannini, dC1lgu6 apostolique de Syrie. II avait complete ses
eludes de theologie avec l'aide d'un missionnaire et passe ses
derniers examens A la mai.-on centrale devant un jury que
presidait le Visituur, M. Ileudre. Le sacerdoce allait finir de
le transformer et A tel point que. des cette 6poque, le Pere
Sarloutte pouvail dire an Superieur g6neral qui lui demandail s'il en etait satisfait : non seulement il va bien mais,
si je devais me d6signer un successeur, c'est lui que je nommerais ! Cet avis etait aussi celui de plusieurs de ses confriles qui l'eslimaient pour sa dignile de vie, son 6quilibre,
sa jovialit6 en communaut6. C'etait un plaisir d'aller faire
un tour avec lui, I'aprbs-midi, dans la campagne environnante et - plus encore - de le voir A P'cuvre avec tant d'enthousiasme dans ce coll&ge dont il devint rapidement la cheville ouvribre. MWme le jour de sa premiere messe. il 6tait
en classe d&s 7 h. 30 du matin et ne se crft pas dispense
de 1'accomplissement integral de son devoir d'etat.
B. - Le professeur, le prdfet de discipline et le procureur (1928-1944). - a Pendant vingt-huit ans, nous dit le
Pire Maransin. qui 'a si bien connu el tant estim6, le Pere
Joppin allait faire la classe, passant de la quatrihme d la
premiire, chargd non seulement du francais, mais aussi de
l'anglais duranl quelques annies. Dans les diffdrentes branches de son enseignement, il se montra un maUre competent se tenant constamment au courant des progrbs de la ,
sciece el des nouvelles methodes. Bien des gdenrations d'dleves onl passe entre ses mains ; tous lui ont gardd un souvenir reconnaissant pour le divouement qu'il leur a tdmoignd. L'un d'entre eux, devenu president de la Chambre des
ddputes, voulant lui tImoigner sa gratilude, lui citait le famneu.r proverbe arabe : de celui qui m'a appris une lettre je
suis le serviteur. )

En octobre !020, le visiteur d6cida d'ouvrir I'Ecole apostolique de Furn-El-Chebak. II appela A la tate de I'Mtablissemrn~r M. Agnius. professeur de troisieme & Antoura. C'est ce
qii valut a M. Joppin de prendre sa place tandis que les
quatri.mes A et B 6taient confiees A deux nouveaux venus :
M. Miransin, recemment ordonn6, qui arrivait de France,
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et le Frere Trocq, qui arrivait de Damas. Mais c'est surtout
comme professeur de rh6torique que le Pere Joppin semble
avoir donn6 sa pleine mesure. La succession n'6tait pas facile apres un M. Sarloutte dont l'enseignement litt6raire
etait de si haute tenue, et un M. Faury, dont la perte si brusque. en pleine annee scolaire, venait d'6tre terriblement ressentie par tous, maitres et 61Bves. Jusqu'en 1951, date oi il
laissera la classe pour s'adonner exclusivement a sa tache
de sup6rieur, Emile Joppin fut du nombre de ces professeurs
dont l'Academie frangaise avait tenu a r6compenser les merites et la valeur en attribuant au college d'Antoura, le 17 decembre 1936, le grand prix de Langue frangaise. <<Supdrieur
el professeurs, disait le rapport du secritaire perp6tuel. RenB
Doumic, complwlent leurs lepons par leur exemple. Ils font
aimer la France qu'ils aiment de lout leur cQur. Ils enseignent, non pas seulement la langue et la pensde de noire
pays, mais son dme qu'on retrouve dans loules leurs paroles
el dans tous leurs actes. v Cet 6loge 6tait meritk comme le
montre le nombre d'616ves recus, chaque annee, aux divers
examens officiels et notamment au baccalaur6at. Le professeur de premiere tenaii beaucoup A la s6ance litteraire que
devait donner sa classe. C'Utail une venerable tradition puisque les cahiers d'honneur de ces travaux remontent a 1863 ;
avec le recul du temps. ii est interessant d'y lire les devoirs
d'l66ves qui, depuis lors, se sont illustr6s; on y trouve par
exemple les premiers essais po6tiques de Ch6kri Ghanem, le
c6lebre auteur d'Antar qui fut jou6 t 1'Odeon. Les seances
litt6raires du temps de M. Joppin sont dignes de celles qui
avaient prec6d6. Orr y aborda des sujets comme a le patriotisme dans la Littdrature frangaise ),, a l'Orient dans la Litterature franCaise ,, ,c Tragedie classique et drame romanlique >. Diverses declamations. tir6es des chefs-d'ouvre les
plus connus, agr6mentaient ce que la lecture des compositions avait d'un peu aride... Et, mieux encore, le lendemain
ou I'un des jours suivants, la classe avait droit A une excursion que le Pere Joppin lui-mdme organisait, se mdlant a ses
grands 61eves avec beaucoup de bonhomie et les aidant A
tirer le plus grand profit. pour leur culture personnelle, de
cette sortie qu'il voulait instructive non moins qu'agreable.
En 1930, M. Joppin se vit confier la division des petits.
II devait y reveler son grand coeur. Quel d6vouement, quelle
Sattention constante n'a-t-il pas t6moignes A ces enfants ! 11
allait jusqu'a se lever pendant la nuit pour parcourir leurs
dortoirs, fermer les fendtres, couvrir ceux qui risquaient de
prendre froid. Comme certains se moquaient de ce zele jug6
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exagere, il repliqua : a Je ne vois pas qu'il y ail A en rire ;
ne suis-je pas charg6 de remplacer leurs parents et par consequent de veiller sur leur sante ? n Vraiment. une fois de
plus, il se riv6lait. Prefet, on peut dire qu'il fut le modele du
genre. La renommee s'en repandit A travers le pays et le collge ne tarda pas A en b6neficier car, des 1'ann6e suivante,
la division des petits doublait son effectif. 11 prenait a cocur
les moindres d6tails : aucun enfant, par exemple. n'allait
au parloir sans passer par la prefecture pour y cirer .es
chaussures, brosser ses vetemcnts, rectifier sa tenue. Mais,
soucieux plus encore de l'esprit qui devait regner, le prfet se
tenait toujours h son poste. pret A recevoir quiconque se pr6senterait, surveillant tous les mouvements de Fetude A la
classe, de la classe A la cour de recreation, de la cour au
refectoire ou au dortoir, suscitant et favorisant tout ce qui
pouvait enrichir les Ames qui Ntaient confiees A son ardeur
sacerdotale. C'est ainsi qu'il lanca la meule. Une vingtaine
de louveteaux rayonnaient autour du mdl de Saint-FranCois,
et 6taient charges de porter aux autres le temoignage d'une
vie de vaillance et de loyaute. Entre temps. M. Joppin ne se
refusait pas A d'autres services. II s'occupait du chant, pr6parait et dirigeait des offices dignes d'une maison comme
celle d'Antoura et, A l'occasion, y allait d'un solo vibrant
qui remplissait la vaste nef de la chapelle : tous les anciens
se souviennent de son ,Minuit Chretiens , auquel il tenail
taut et qu'il fredonnait d&s le matin du 24 d6cembre A
FIoraison i
Le zele qu'il eut pour les petits, il devait le montrer dans
la division des moyens, puis dans celle des grands qui lui
furent successivement confides. Sa stature et 1'air s6vere,
pour ne pas dire terrible. qu'il prenait quand les circonstances l'exigeaient, lui permirent de maintenir une discipline stricte, indispensable a la bonne marche du college.
Mais les lebves ne s'y trompaient point ; ils savaient qie
sous ce aspect quelque peu rebarbatif se cachait un cceur
demeur6 jeune qui se r6vClait, ici ou IA. par une remarque
plaisante destinee a ramener le sourire sur les levres et A
faire accepter sans esprit de rAvolte la punition meritee. L'un
d'eux le dit au lendemain de sa mort en 6voquant son souvenir dans la revue du Liban et de l'Orient arabe : i Missionnaire 6minemment convaincu et inspird. 6ducateur attentif el gnergique, une dine d'enfani dans une carrure d'athltle,
tel 6tait le RP.Emile Joppin qui disparait soudain en pleine
force et en pleine activild... C'esl 6 des hommes de la trempe
de ce grand Lorrain que la jeunesse du Liban doil une for-
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mation morale et scientifique egale d celle des meilleures
el des plus anciennes insiilutions de l'Europe. C'est d de
pareils efforts que le Liban doit sa position privilWgide dans
celle partie du monde et c'est 4 juste raison que les eleves
et les nombreux admirateurs du Pere Emile Joppin s'inclineront profonddment devant sa tombe., Un de ses confreres
libanais a gard6 de lui une image semblable : , II tIait
homme de ccur. Sous cette apparence ddgag9e et quelque
peu militaire, il cachait un ccur des plus sensibles. Presque
tout son argent personnel s'en allait en aumones sans que
personne en ail eu le moindre soupcon... Sa sollicitude poursuivait ses dleves jusque dans leur famille et meme une fois
engages dans la vie. Pour eux, il cra ddjd du temps de
M. Sarloutte, le Bulletin des Anciens, dont il etait le principal, pour ne pas dire l'unique rtdacteur. a
Au sujet de cette fondation. il faut savoir qu'un premier
projet avail 6et lance par M. Sarloutte, a l'instigation d6ja
de M. Joppin, en 1928. 11 envoya A tous les anciens dont ii
connaissait l'adresse une cireulaire leur demandant leur avis
sur l'opportunitl d'une Amicale. Tous ceux qui r6pondirent
A cet appel envoy~rent un a oui , enthousiaste. En 1929, nouvelle circulaire oi le sup6rieur donnait I'6bauche de l'Association telle qu'il la concevail. Cette fois, les reponses furent
beaucoup moins nombreuses. Le Pere Sarloutlte avail vu
grand, (rop grand peut-etre puisqu'il revait d'un vaste groupement dont les membres se chiffreraient par milliers d'une
sorte de franc-maconnerie. disait-il, qui s'etendrait dans le
monde entier, partout oh il y a des Antouristes. N'ayant pas
recueilli le nombre d'adhesions qu'il escomptait, le Pere ne
donna pas suite A son idWe et d6sormais fut reticent a pareils
projets. Mais M. Joppin, en 1933, enleva son consentement,
entra en rapport avec les anciens et les bases de l'Association furent d6finitivement jet6es. L'admirable, c'est que. A
lire un article de 1938 oi il d6crit les debuts de cette organisation on ne se douterait pas qu'il en fut le principal artisan, tant sa ielicatesse prend de soins A faire ressortir ce
qu'ont fait les autres. Une phrase seulement semble faire
allusion A ses efforts pers6v6rants : , toute semence a besoin
du temps pour germer el porter ses fruits. o LA-dessus, it rend
hommage a M. Sarloutte et A tout un groupe d'anciens aux
noms bien connus IA-bas : Antoine Comaty, Omar Bey
Daouk, Selim Tacla, Maurice Gemayel, etc..., dont le d6vouement desinteresse < l'Amicale merite, certes, d'etre signal6
et retenu. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que d&s le debut
il se d6voua lui-meme corps et Ame a cette cause. Ce qu'il ne
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dit pas, c'est ce que nous a rapporte un tkmoin de l'6poque :
t dans sa premibre session le comild avail decidd de lancer
un bulletin. Le secritaire avail prepard un grand cahier oA
en idle de chaque page, il avail notd, d'accord avec les inIdressds le nom de chaque ancien chargd de rddiger un article.
Quinze jours exactement avant la reunion des anciens, le
secrtiaire vint trouver M. Joppin pour lui faire part du rhsullat. Le premier i qui il avail porlM le cahier s'dtait contenil de prendre un crayon et de tracer une immense croix
sur la page qui lui dtail reserve ; les autres avaient suivi
cet exemple. Le secrltaire, aux abois, ne savail que faire.
M. Joppin plit le cahier, travailla jour et nuit ; quince jours
plus lard, le premier bulletin de l'Associalion dlail distribud
aux anciens. Jusqu'en 1955. poussý par son ardent ddsir de
maintenir el de promouvoir Antoura, ii devail se charger
seul on a peu prrs seul de la r:daction.
,
Quand on parcourt quelques numeros de ce bulletin
on voit le travail acharn6 qu'a di fournir notre missionnaire
en plus de lout son labeur de professeur et de pr6fet et on
se persuade qu'il eit fait un excellent historien. Sous un
style g-n6ralement assez lourd et touffu, on devine l'homme
qui, douB d'une m6moire fidile et bon observateur 6tait
curieux de tout, lisait beaucoup, ne craignait pas de consuiter les ouvrages les plus austbres et surtout ouvrait tout
grands ses yeux et ses oreilles pour profiter au maximum
des enrichissements de 1'exp6rience. Ses voyages 6taient m6thodiquement prepares et realises ; en cours de route il
observait. prenait des notes. photographiait, amassait tout un
ensemble de documents et de souvenirs dont il ferait le
matWriau d'un article, d'une biographie, d'un compte rendu.
II connaissait comme pas un 1'Orient et surtout le Liban qu'il
avail parcouru tant de fois avec tel ou tel de ses confreres
ou avec sa troupe scoute. 11 aimait A 6voquer ces v&ritables
exp6ditions : bien chauss6, le casque sur la tate, on franchissait d'un pas martial montagnes et vall6es, on plantait sa
tente dans le beau clair de lune oriental tandis que les chacals jappaient lamentablement. on traversait le desert de
Syrie aussi bien que les plaines fertiles du littoral et de la
Beqa, on visitait les villes, les ruines antiques de Baalbeck
et de Byblos, de Palmyre; tant6t on parlait vers les jardins
de I'Oronle, tant6t on s'en allait aux sources du Jourdain ou
A l'Htermon. Pour un esprit comme celui du PNre Joppin, quel
enchantement et quelle d6couverte continuelle que cet Orient
dont il dit lui-meme : ( berceau de I'humanitd, lerre des plus
vicilles civilisations el des religions, temoin de vastes em-
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pires qui, en disparaissant,ont laissd des vestiges de leur
grandeur,gardien des principaux lieux de pelerinage,plaque
tournante des communications entre I'Europe el l'Asie, pays
de soleil el de lumiere, ces divers dldments se sonl toujours
prdsentes aux voyageurs en une synlhbse imprecise mais attiranle. Pour quiconque a ressenti un jour un besoin d'&vasion -

et quel homme ne I'a jamais ressenti -

l'Orient, sa

lumiere, ses myslires, ses merveilles se prdsenlent splendidement comme susceptibles de satisfaire d cette inquietude
humaine. »
Mais, en malibre litteraire, M. Joppin a mis tout son
coeur A se faire surtout I'historien d'Antoura et le biogra-

phe de ses amis difunts, depuis son cher sup6rieur ou ses
confreres jusqu'aux anciens Bl6ves auxquels il consacrait
dans le Bulletin une notice n6crologique, jamais banale. Qui
voudra 6crire l'histoire du college et meme celle de l'action
missionnaire et frangaise au Proche-Orient ne pourra ignorer ce qu'a deja 6crit a ce sujet le Pere Emile Joppin avec
tant de competence et de precision. On connait surtout sa
vie du Pere Sarloutte. Le g6neral Weygand a dit tout le bien
qu'il en pensait : « Le R.P. Sarloulle ne pouvait pas avoir
de biographe plus qualifid que le R.P. Joppin qui prit pendant plus de vingt ans une part intime a ses travaux avant
de lui succdder au poste de supdrieur. II a fail revivre cette
belle figure de missionnaire au Levant dans un ouvrage documenl, vivant, dcrit avec ferveur... ces belles pages trouveront un fiddle dcho dans le cceur des Libanais et feront mieux
connaitre a noire pairie l'auvre accomplie au Levant-par un
de ses meilleurs servileurs.,, A Beyrouth, maintes personnes
arr8taient M. Joppin pour lui parler de son livre et Pen
feliciter et il 6crivait a Iun de ses confreres en juillet dernier : c Voyez si j'ai eu raison d'dvoquer et d'exaller la personnalitd de M. Sarloutle 4 un moment o4 I'Orient pourrait
se croire en droit de douter parfois de la France. Je ramasse
les documents pour un nouveau travail qui monlrera ce que
les missionnairesont realisd ici. , Ce travail, il ne lui restait
plus qu'A le rediger. Mais, helas ! le Seigneur en avait dispose autrement. I semble n6anmoins que nous puissions
nous en faire une idle par les 6elments 6pars qui s'en trouvent d6ej dans les divers Bulletins d'Antoura. Puisant dans
les , documents inddits pour servir 4 l'histoire du Christianisme en Orient , de Rabbath et Tournebize, dans v les
Traditions francaises au Liban ", de Reri Ristelhueber, ccla
Syrie sainte , et a la Relation d'une mission dans les environs du Mont Liban n, de Jean Besson, dans a la lettre au
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T.R.P. Michel-Atnye Tambourini, gtddral de la Compaywit
de Jesus n, dans a la Premiere mission de la Compagnie de
Jdsus en Syrie , du PNre Lovencq, dans les Archives du col1ege etl
du Pat iarchat maronite de Bkerk6 et dans les Annales de la Congrsyalion de la Mission, it a 6crit deux series
d'articles document&s et intiressants. La premiere s6rie porte
sur l'oeuvre des Jesuites h Antoura (1657-1783), en parliculier
leurs missions, leur participation au Concile maronite de
Loueiz. ofile Pere Fromage assista a titre d'orateur et de
thbologicn, la fondation du seminaire Saint-Elie et de la
Visitation d'Antoura. La deuxibme srie. aprbs avoir rappelh
les relations qu'eut dCja saint Vincent avec le Liban, decrit
'arrivke des Lazaristes, d'abord en la personne du die6gu6
apostulique. M. Bossu, puis en 1873 en la personne de M. Viguier et de dix-sept confrres qu'il distribua en Turquie. en
GrBce, en Syrie et au Liban. Alors commence le recit d6tailli
de P'installation et de la progression de 'oeuvre d'Antoura
pour s'en tenir, dans les dernieres annees, a une etude encore
plus approfondie de la vie et de 'action de M. Sarloutte.
G'est de 1& qu'est sorti, apres quelques retouches, l'ouvrage
paru a la Colombe, en 1956. 'annie meme oil le Seigneur
allait rappeler i lui son bon et tidele serviteur.
Le g6n6ral Weygand savait done de quoi il parlait qudad
il felicitait M. Joppin pour la part intime que, pendant plus
de vingt ans, it avait prise aux travaux du Pere Sarloute.
De nombreux et illustres visileurs venaient & Antoura : litt6rateurs, perounnages d'Eglise, acad6miciens, hauts dignitaires de l'arm6e et du mandat. II ne faut pas demander qui
6tait le plus souvent la cheville ouvritie de ces fetes et de
ces receptions fastueuses. Les chanleurs. les scouts, les d&clamateurs de compliments, les 6chansons et les panetiers,
tout ce monde-la etait styl4 ct mis sur le pied de guerre
par Finfatigable organisateur qu'6tait M. Joppin. C'est lui
qui, presque toujours, composait les discours de circonslan-,
ces que devaient donner le sup6rieur ou un 61lve. C'est lui
qui, de longue date, pr6para le Centenaire du College, les.
5, 6 et 7 mai 1935. Le sup6rieur n'eut pas besoin de lui dire
deux fois qu'it complait beaucoup sur lui. Peu A peu, il amas-;ait Ils documents, pr6voyait le deroulement des ceremonies
civiles et religieuses. C'est a cette 6poque qu'il itdeux photos
du collge qui devaient devenir classiques puisque nous les.
r'•I'uuvons dans de multiples publications : l'une represcanta
1liablissement vu de la montagne et 'autre, prise du c6tf'
oppost. permct B ceux qui ne le connaissent pas de se faire.
une id6e du site d'Antoura. Or, ici encore, le r6cit qu'Emile'
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Joppin nous a laiss6 des fetes du Centenaire, ne laisse meme
pas soupponner le rl6e qu'il y a jou6. Tout se d6roula avec
magnificence et sans le moindre heurt. M. Georges Lecomte
representait 1'Academie frangaise. Au Centenaire du College
se superposaient le cent cinquantieme anniversaire de 'arriv6e des Lazaristes a Antoura et les vingt-cinq ans de sup6riorat du Pere Sarloutte. Ces trois evenements eurent chacun leur jour de fete reserve. Anciens du college, Lazaristes
de la Province de Syrie, autoritds ecclesiastiques et civiles
se succederent et furent 6merveilles par 1'accueil qu'on leur
reserva, par I'ordre parfait et le faste dans lequel toutes
choses se passerent : la celebration 6tait vraiment digne du
riche passe d'Antoura que lon voulait comm6morer et constituait pour l'avenir un reconfortant presage.
Si M. Joppin etait appel6 A prendre ainsi toutes sortes
d'initiatives. il ne faut pas y voir une ingerence indiscrete,
mais, d'une part, 1'expression de son amour d'Antoura et,
d'autre part, 1'accomplissement de ses devoirs d'econome.
En 1932, en effet, il avail dM ajouter cette importante fonetion & toutes celles dont il avait dedj la charge. Son mArite
etait d'autant plus grand qu'il fut appel6 a prendre la procure dans des circonstances bien critiques. Etait-ce parce
que les colleges s'6taient multiplies dans le pays et que les
nombreux externals de Beyrouth permettaient aux parents de
pourvoir A 1'instruction de leurs enfants dans des conditions
plus avantageuses ? Etait-ce par suite de l'obstination de
M. Sarloulte a bouder les examens officiels et A vouloir maintenir envers et conire tous le diplbme d'Antoura comme
l'unique r6ference des capacitis intellectuelles de ses 61eves ?
Le fait est que le college d'Anloura s'6tait depeuple d'une
facon inqui6tante. En 1932, on enregistra une rentr6e de
cent dix eleves : c'6tait catastrophique. M. Joppin se mit
courageusement A la tache. Depuis le temps qu'il etait au
Liban, il avail pu se faire pas mal de relations ; les anciens
eleves qu'il avait eus devaient, A son avis, montrer leur reconnaissance envers leur vieux college en lui fournissant des
eleves. M. Joppin usa de toutes ses relations, alla voir tous
ceux sur lesquels il pensail pouvoir compter, leur demanda
de faire de la propagande pour Antoura. pret qu'il etait de
son cte a consentir toutes les reductions de pension possibles. II fut entendu et, d'annee en annee, le college recommenca a se remplir. En 1936, le rCfectoire des petits fut rouvert ; en 1937, c'etait au tour du dortoir Saint-Jean, qui ne
tarda pas a se remplir lui aussi. L'elan etait donn6 et le
college d6borda bient6t puisqu'en 1954 on 6tait arriv6 au
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chitTre fantastique de quatre cent cinquante-cinq internes.
Que dans cette politique de repeupleinent, M. Joppin n'ait
pas toujours admis que des 6lements de qualit6. qu'il se soit
laiss6 beiner par certains, qu'il n'ait pas si r6sister aux
sollicitations ou aux j6remiades de gens d6cides B profiter
de l'occasion pour , graller , autant qu'ils pouvaient.
comme I'on dit, c'est possible, c'est mime certain. Mais il
partait du principe qu'il Mtait lA pour suivre l'exemple de
saint Vincent et pour faire le bien. C'est cela et uniquement
cela qu'il a eu toujours en vuc et il d6clarait avec juste raison en quittant Antuura : ( On pourra dire tout ce que 1'on
voudra mais on ne pourra pas dire que je n'ai pas fail du
bien au kesiouan. Un missionnaire ,crii h ce sujet : ( Combien d'anciens eltres A qui la fortune faisail mauvaise mine
ont vu avec soulagemitent leurs enfants cases dans leur colli qe pour rien ou pour si peu que rien... On lui en faisail
grief. II rdpondail : AntIura est el doit demeurer une mission plulit qu'une entreprise commerciale. Procurer au plus
grand tombre possible les bienfails de l'dducation chrdtienne, tel tlail son iddal ; le point de vue picuniaire dlait
accessoire et ne passail qu'en second lieu. ,
c En 1939, raconte le PNre CUsa. ancien professeur et
prefet de discipline d'Antoura, la guerre nous surprit 4 Reyfoun. M. Joppin venait de rentrer precipitamment de
Fiance. La mobilisation nous prit. Je revois M. Joppin, militaire pour quclques jours, ayant du mal a engoncer son
embonpoint dans la livr'e de I'armde. II fut absent jusqu'd
la reille de la renlree preparde par les trois confreres non
appelis. Tout se passa normalement et, bien que ceitte annde
Id il eud i:l direrli des charg!es de laIise
en route, il tint
son rdle commne par le passe. L'annee se ddroula done sans
hisloire sur le plan local si ce n'est que, par ordre de l'auloritd. la fin des classes arriva plus tdl que de coutume. II y
avail i cela deux raisons : les dvneentcnls de France qui
refenlissaient forcenment sur le Proche-Orient el la ndcessilt
de rendre le collbge libre pour les Aprcures du baccalauriat
qui en 1910 se dC!ouilrent ( Antoura. 1941 fut par contre
uae nnede plits agilge. Un matiin de juin les e•lves defilaieni
le long des gateries. Soudain un Mclatcmelnt. 31.Joppin, qui
se trourait au milieu de la yalerie, e,i ful lui-mneme surpris
et i.squitsa un qeste de protecli•n. Quelques minutes de conf.uioe.. Rien ne suivi. , Exercice militaire ,, cria le prefet
des movens. L! frayeur S'vranouii. En fail la campagne de
Syrie venail de commencer el, sans comprendre comment,
nlus -liohns des premiers urertis alors quP les 6venements se
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ddroulaient 4 cent cinquante kilombtres de ld. Des le milieu
du jour, la plupart des 0leves Ataient chez eux. Le collbge,
cet eld-lh, connut des fortunes diverses. Pendant quelques
nuits il servit de lieu de repos et de sommeil aux idliphonistes du central de Beyrouth. Elles tlaient emmenCes en camion d la lombee de la nuit et repartaient d leur travail au
petit matin. Des rdfugids de Damour el autres lieux du Liban
sud vinrent s'9tablir prds de nous, puis nous fames menacds
de rdquisition par l'arme australienne. Saint Joseph nous
protegean., ce fut finalement I'6tal-major de la Legion
Elrangqre qui ful noire hdle. De par l'armistice de SaintJean d'Acre, les troupes de Vichy devaient se rassembler
dans le Kesrouan avant leur embarquement. Nous tlions au
cceur du Kesrouan. Accueillir des Franfaisen ditresse, quelle
plus belle mission pour des enfants de saint Vincent ! Nous
y mimes tout notre cwur et M. Joppin en particulier. On
garderalongtemps d Antoura le souvenir de ces trois longues
semaines d'attente pour la Legion. Chaque matin sa flamme
montail au mdt de noire tour carrde. Un service fundbre fut
celdbrd en plein air sur la terrasse pour les morts de ce rdgiment. L'instant le plus pathdtique, un baryton de l'Opera de
Moscou, nous le fit vivre en lisant l'interminable lisle de ses
compagnons morts au champ d'honneur. Sa voix se repercutait dans le vallon... M. Joppin tlait timoin de tout cela.
Entre autres 4pisodes de cette 4poque, il n'est pas inutile de
signaler les adieux du gnedral Dentz d Antoura. M. Joppin,
pen nmotif par nature, en avail td1 impressionnd. Comme
d'aulres gdndraux, Dents elait venu rendre visite aux officiers de la Legion. A son depart, lorsqu'il eut franchi la grille
du collbge, sur la petite place d'ois 'on peut prendre vue sur
l'ensemble de la facade, ii se retourna : Adieu. college Saint.Joseph d'Antoura, dit-il, je suis venu trois fois te rendre
visite au cours de ma vie, mais je ne te reverrai plus. Cette
apostrophe s'enchdssa dans le rdpertoire dpique de M. Joppin.
Le gqndral de Gaulle avail de son cdti decidd de rendre visite 4 Reyfoun d M. Sarloutte. Reyfoun se trouve au-deld
d'Antoura mais sur la mdme route qui etait done occupde
t mi-parcours par les troupes qui, canlonnees Id, attendaient
leur embarquement. Nous etmes toutes les peines du monde
v, le dissuader. Quelques Francais libres qui avaient voulu
sercir d'dmissaires furent arritds el ne durent leur libdralion
qu'ad 'intervention personnelle de M. Joppin. La Ldgion parlit. En octobre, le collbge rouvrit ses porles d ses pensionnaires habiluels. mais les vacances nous demanderont de noucteaux devouemenls. L'ann&e oit Rommel menacait Alexan-
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drie on nous demanda d'heberger une centaine de refugids
d'Egjyple, Israitliles pour la pluparl. Chambres, dorloirs, refectoires. Ilh:dlre furenl iis d leur disposition. Ce fut une
qrosse aclicile car leur enlrelien nous incombail, et il esl
plus difficile de trailer cl d'occuper quelques families que
des cenlaines de collegiens. Dix ans plus lard, i I'hdpitll de
TVn,,s, en Alydrie, oei il avail ochoud, l'un de ces rdfugis
ivoquail avee nostalgie la maUsuitude du sdjour d Antourn.
Le premier nom qu'il donnail, celui aulour duquel se cristallisait sa reconnaissance (tl(U
pricis;m•lntl celui de M. Joppin. ,
Aussi bien la recotuiai-sance du pays ne larda-l-elle pus
i remarquer dan- le corps professoral d'Antoura cet homme
el ce pi tre de valeur el, le 18 oclobre 1942. elle lui dicerna
en mirnie temps qu'au Pre Maransin. la nmdaille du Mirite
Libanais de deuxibme cla-se. d6coration qui lh-bas figure
noire L6gion d'honneur. Le President du Conseil, Sami Bey
Solh. fut tlintlrprble du youvernement pour dire toute sa
gratitude itce (,deua· iminiens iaitres ) que M. Sarloutte
appelait de son eWth ( deux Vieux Libanis , tant ils s'6taient
incorpores a cette nation et a ce collbIe. IDe on cit6. M. Heudre lui jadis avail rcti lI jicune clere( d la Mission avec
une certaine apprl'lenl.-ii
pensail. di. It:36. i nommer
M. Emile Joppin, superieur au collbe de Damas. II l'eft fait
si M. Sarloulliene -'tail oppo- <le hitt.s i-,forces a la
perte d'un ouviricr qtu'il considtira;il comrme indispensable et
dans lequel, sans aucunllti doue ii v\xy;,;i -ii ucceeseur tout
design6.
C. - Le Superieur d'Aniloura : 1t9i-1l55. - Son succes-eur... C'e-t pIu dire. IhDpuis lontgeiims, nous venons de le
voir. M1. Joppin Pail non -ýulenlent le bhra droit de son
-uperieuir. mais I'arlis.an principal d( la mareho du collge.
( Je parle au passe et j'al torl. pouivail dlire M. Bounoure en
exaliant l'ideal el Faction de M. Sarloutte. (Ces maximes sont
celles d'aujourd'hui. Rien ,'est chlinyt dtns la Vieille maison. Celtl soliditr
lorraine, ce refus de biaiser en face du
decoir, ce senltinent de la responsabililt prrsonnelle suggdrd
des le premier die, ce refimne moral si surin. arec une forte
discipline lempdýie d'indulgence eit tie bol,t;, celle dine d'AnIoura. je la vois incarnde tajourd'hui lout enliire dans
la
forte rarrure de M. Joppin ,.l, certes, ilnW'es pas homme 4
laisser s'amorcer un g!lissem,nt vcer. la decadence ! Ce ne
swnt point des mains debiles qui .Joucericnl aujourd'hui le
des!i, dl'Antoura. ,
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En octobre 1943, malgr6 de reposantes vacances & Reyfoun, le Pore Sarloutte ne se sentait plus du tout en f)rme
et il dit a M. Joppin ces mots qui en disent long sur leur
intime collaboration : ( Je serai plus souvent sur mon lit
celte annde qu'au travail ; prenez vos dispositions en consdquence. , De fail, des le mois de decembre, il fallut le transporter au sanatorium de Bhannes. Apres avoir recu l'extrWme-onction, il retint une fois de plus son cher confrere
pour lui relire son testament et pour recevoir ses dernieres
volontls. Du cot0 politique le pays &tait alors trcs secou6. Le
g6n6ral Catroux avait proclame A la radio 'independance de
la Syrie ; puis ce fut le tour du Liban... mais l'ind6pendance
promise ne se realisant pas. le peuple libanais reagit par
son Parlement. En novembre 1943, le drapeau national fut
change, et, en une semaine, le gendral Catroux dut remettre
en ordre une situation qu'on avail compliquee a plaisir.
Parmi les h6ros de P'mancipation figurait un musulman de
forte personnalit6, Riad Solh, qui avail passe un an sur les
banes d'Antoura. Pour bien montrer que l'attitude qu'il avail
prise n'Wtait pas anti-francaise mais une jusle revendication.
il fit au college l'honneur de sa visite d&s que I'atmosphere
se calma. II devait revenir huit jours plus tard avec le president Bechara-Khoury pour saluer la d6pouille mortelle du
Pore Sarloutte, d6c6d6 le 26 f&vrier 1944. M. Joppin faisait
front avec beaucoup de maitrise A toutes les fluctuations politiques. , It me soutenait et me rdconforlait par son calme
olympien » a pu dire un de ses confrires.
II mit tout son coeur a organiser pour son v6n6r6 sup6rieur des obseques qu'il a lui-m6me qualifies de c nationales , ; le mot n'est pas exagere. II alerta lui-meme toules
les autorit6s du pays. A Beyrouth, il prit, avec le comil1 des
anciens el6ves et le colonel Ravel, major de la garnison,
toutes les dispositions n6cessaires, puis se rendit a Bhannes
pour en ramener le corps. A l'afflux des personnes qui 6taient
venues prier. il devenait evident que les fun6railles seraient
imposantes. II fallut done pr6voir et minuter toutes choses
avec soin pour 6viter les embouteillages et les d&sordres.
CUremonie religieuse et c6remonie civile furent grandioses.
Quand les restes du Pire Sarloutte eurent pris place aux
cotis de ceux du- Pre Saliege et du Frbre L6onard dans la
chapelle mkme du college, il restait encore a M. Joppin .
remercier une multitude de personnes pour leur presence A
l'enterrement et A r6pondre aux lettres et til6grammes qui,
du monde entier, s'etaient amoncel6s sur son bureau.
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u L'feuvre, croyez-le bien, se poursuivra ,, avail dit un
des orateurs des obsieques. Trois semaines apres, le Liban
disait sa contiance dans cette continuit6 en d6cernant A
M. Joppin et a M. Maransin, le MIrite libanais de premiere
classe et celui de deuxiEme classe au Pere Cesa. Cette decoration leur ful remise par le directeur de 1'Educalion nationale, M. Haimari, dans la plus stricte intimit6 en raison du
deuil tout r6cent
Enfin, dans la soir6e du samedi saint 8 avril 1944, le
Visiteur, M. Gendre. venail installer M. Emile Joppin en
qualit6 de superieur du college. Pendant les vacances de
PAques, plusieurs villages du Kesrouan vinrent en corps le
f6licitcr et la paroi-se d'Atluura inaugura ses relations avec
lui en l'invitant a calebrer une messe solennelle qui groupa
toute la population. A son tour le comith des Anciens apporta
les souhails et les vteux de la grande famille Antouriste.
Celte charge si lourde et si dMlicale, dit Antoine Comaty,
G
M. Joppin en a dija rempli les functions durant la longue
et dououourcuse maladie de son pr6d6cesseur. Grace a son
6nergie, it a pu surmonter les dilficult.s de la guerre et
mailnenir le coll6ge d'Antoura a la place d'honneur qu'il a
toujours occupee. n Enfin, le Pr&sident de la R6publique
lui-mtmie. de passage dans la r6gion, voulut bien rendre
visite au nouveau superieur qui en fut tris touche.
Le programme qu'il s'etait fix•, le PNre Joppin l'exposa
dans son premier editorial du bulletin : <,Nous veillerons 4
assurer a nos dleves des tludes serieuses el une solide formation du caractlre. Lorsque les moyens el les circotslances
nous le permeltront, nous amnlioreons leur bien-dtre et leur
iinsthltllion mat•rielle. De volre cd6t, vous nous enverrez vos
fils. vous nous enverrez de bons li'res. certains qu'ils seront
Iratils comrie nos enfanlts. A

'occasion, vous saurez aussi

ddfendre votre college : on trouve si facilemenl des gens qui
parlent de ce qu'ils savent et parfois mýrme de ce qu'ils ne
savent pas... Tenons done toujours haul I'honneur d'Antoura
sous loutes ses formes. Y parvenir seul est une Idche difficile, mais, quaund on a aulour de soi un groupement fort et
uni - c'est mon cas - comme cela devient facile ! ,
Dans son ideal d'educateur, M. Joppin s'inspirait beaucoup de son pr6d6cesseur qu'il depassait sur plus d'un point
Comme lui, it voulait voir dans son collbge a des garcons bien
planlds, fiers et francs, nets, vigoureux, ct formds sinon sur
le modhle de saint Louis - ce qui serait un programme um
peu trop ambitieux - du moins sur le modlte de Joinville,
le bon sdndchal de Champagne, pur et droit comme une de
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ces figures dont les imagiers ont ornd les porches de nos
cathedrales. , C'est ce qui donnait au superieur d'Antoura
une allure digne, quelque peu militaire. II parlait toujours
de la volonte, de 1'honneur, de la maitrise de soi. de I'amour
du travail. Un confrere ou un 6lbve entrait-il dans son bureau, au lieu de a bonjour n il lui disait d'une voix grave
, fixe ! , ; dans l'inconscience de sa derniere maladie, il
interpelait encore ses garcons a jeune homme ! , et leur
adressait d'imaginaires r6primandes sur un ton qui n'admettait pas de r6plique.
II avait sur le sport, beaucoup plus que M. Sarloutte, des
vues ouvertes et precises. Wernhout lui revenait sans doute
en m6moire et. avec les moyens du bord, il tAchait de favoriser le plus possible l'6ducation physique et les competitions de tout genre. Pour les mrmes raisons il demandait a
ses confreres de prendre A ceur le scoutisme. Un mouvement de ce genre ne va pas sans difficult6 dans un internat
oi il est toujours delicat de delimiter une elite, de faire
cadrer ses activitks avec le r6glement de la maison, etc...
Mais le Pare Joppin estimait que ses inconv6nients n'6taient
pas une raison suffisante pour se priver du precieux apport
que pouvait constituer, dans la formation des e16ves et pour
l'esprit g6enral, la Route, la Troupe ou la Meute. II y avait 1I
quelque chose de chevaleresque qui s'accordait fort bien avec
ses aspirations personnelles et, plus encore, avec son ideal
pedagogique. II ne s'en tenait pas, du reste, A un humanisme
plus ou moins paien. Les mouvements de pi6t6 et de charitA
avaient leur place A Antoura, en particulier les Saints Anges,
les Enfants de Marie et les Conf6rences de Saint Vincent de
Paul. Cellea-ci out 616 fond6es au college du temps de
M. Joppin en 1946. Les conf6renciers de Beyrouth .'avaient
invite A lour dire la messe et A pr6sider leur reunion annuelle
el, A cette occasion, avaient 6mis le vou que son college s'associat a leur ceuvre. Fils de Monsieur Vincent, il ne pouvait
qu'accueillir avec joie pareil d6sir et fixa, pour le r6aliser,
la date du 25 janvier, anniversaire de la , conception ),de
la Congr6gation de la Mission. Les jeunes gens, d'abord au
nombre de six puis de plus en plus nombreux. eurent pour
moyens d'action leurs ressources quatees aupres de leurs
camarades et la recette de deux seances de cinema par an,
l'une pour les 61ves, I'autre pour les gens du dehors. Ils se
mirent A visiter les pauvres des environs auxquels ils distribuaient en 1948 de huit A quinze livres libanaises chaque
vendredi soit dans les mille A quinze cents francs par personne. Le centre de Beyrouth suivait de pres leurs activites
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et. de temps en temps, deleguait l'un ou I'autre de ses membres plus exp6rimentW pour les aider A mettre au point leur
organisation. Ainsi. non seulement ce mouvement apprend
aux jeunes d'Antoura A porter le temoignage de leur charite, mais. comme il fut dit un jour en presence de Mgr Nabaa. archeveque grec catholique de Beyrouth, it est une
< ppinidre vivante de fulurs confdrenciers qui, dans les
divers lieux oi ils r·sideront plus lard. apporleront volontiers aux confirences de Saint-Vincent le concours de leur
zble el l'appui de l'experience acquise au collbge.,
Le 31 mai 1946, pour la premiere fois. le college presentait de petits dlives au certificat. M. Joppin continuait
par la sa politique d'adaplation. Apres avoir milit6 pour que
les etudes soient couronn6es par le baccalaureat officiel,
it
instaura le brevet A la tin de la classe de troisieme et les
certificats francais et libanais en sixiiýme. II tenait beaucoup
a tout ce qui pouvait favoriser le travail, donnant le plus
d'clai possible au proclamation des resultats mensuels ou
trimestriels ainsi qu'aux distributions des prix qu'il faisait
toujours presider par de hautes personnalit6s. Quand I'occasion s'en preten(ait. ii n'h6~itaii pas t envoyer les 61lves
a
Beyrouth pour profiter dune s6ance, d'une exposition
ou de
quclque autre manifestation susceptible d'enrichir leur
culture intcllectuelle ou morale.
Au plan materiel. le Pire Joppin a amorc6 le plan de
rajounissement du collge. I1avait compris qu'en face des
etablissements modernes construits au Liban. Antoura
ne
pourrait se maintenir qu'en faisant peau neuve. CGest
A lui
qu'on doil la nouvelle installation de douches, la cour
ciment6e, la transformation de trois dortoirs sur quatre...
et il
dtait prit A continuer, mai la Providence en avait
decid6
autrement car A ce moment-I6 ses Sup4rieurs majeurs
'Pappelrent a d'autres fonctions.
c Veillez au ban renom du collbge d'Anloura
,,
le PEre Sarloutte peu avant de mourir. Ce dernier avait dit
desir de
son regrett prd6ecesseur, Emile Joppin eut h
cwur de I'ex6cuter comme un Iesament. Comme lui. il fut I'ami
des voyageurs d'Orient et en particulier des hommes de
lettres qui,
de longue date, ont aime6 visiter Antoura et a apporter
aux
missionnaires leurs fe licitations et leurs encouragements
pour leur belle euvre 6ducative. La guerre de 1939
interrompit retle charmante tradition mais. aprns la
lib6ration,
Mm.Georges Duhamel de
n'Acadumie
frannaise, fut le premier h In renouer. Ii pas;sa une bonne
heure a converser
famili~rement avec les PNres Lazaristes ct leur
prornmit de
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demander A ses confreres d'envoyer leurs livres au collHge;
peu apres il le fit dans un article du Figaro. qui ne manqua
pas de succes. Aussi pouvait-il 6crire A M. Joppin : , Je n'ai
pu passer qu'une heure d Anloura, mais fen ai un souvenir
vif el fort. Depuis, je n'ai cessd de parler de votre maison,
de votre effort, et je ne ddsespbre pas de relourner un jour
vous voir avant de quitter cette vie. Je vous dis : bon courage, bon travail. Saluez pour moi les Peres et mdme les
elBves. ) Effectivement les journaux libanais du 24 mai
Ai la suite du compte-rendu fait par
annongaient que
M. Georges Duhamel sur l'oeuvre accomplie au Liban par
le collge d'Antoura et par I'universit6 Saint-Joseph de Beyrouth, l'Acad6mie frangaise avail decide d'envoyer des adresses de felicitations et de remerciements A ces 6tablissements. , Une leltre de M. Georges Lecomte. secr6taire perp6tuel de l'Academie frangaise, et grand ami d'Antoura, chargeait M. Pierre Benoit d'annoncer aux Pires Lazaristes que
ce temoignage se composerait d'une medaille frappee au
nom d'Antoura et d'une adresse qui serait rbdigee par les
soins de MM. Georges Duhamel et Henry Bordeaux.
M. Pierre Benoit en effet venait A son tour de debarquer
au Liban pour la neuviBme fois et, n'ayant qu'un jour A y
passer, c'est Antoura qu'il choisit pour ce bref sejour. Avec
M. Pierre Benoit, le regrett6 JBrBme Tharaud Mtait I'acad6micien qui avait le plus souvent franchi le seuil du college.
I1 6crivait un jour au PNre Joppin ( les deux voyageurs
d'Orient que nous avons did, mon frere el moi, les visiteurs
en 1922 de votre cher college d'Antoura, ne vous oni jamais
oublid, el maintenant je suis seul d me relourner avec nostalgie vers ce moment delicieux de ma vie , et, dans son
ouvrage a Alerte en Syrie , il dit encore : , avec quel plaisir ce matin je me suis retrouve dans ce college d'Antoura
que favais visitl nagubre avec le gendral Gouraud. , La
guerre de 1939 devait une fois de plus le ramener la-bas.
( Quelle ne fut pas noire surprise et noire joie, raconte
M. Joppin, de le voir arriver un dimanche d'hiver en tenue
de correspondantde guerre, appareil photographique y compris, se dirigeant vers I'lran. Celte fois il wlait soucieux el
devait faire parlager ses soucis aux Lazarstes d'Anloura,
crddules jusque Id aux slogans officiels. La ligne Maginot
qu'il venait de parcourirdans toute sa longueur ne lui disail
rien de bon... Quand le Pbre Sarloutte disparut, ce ful Jdrdme
Tharaud qui en apprit la nouvelle a la France dans un article du Figaro intitule : le Lazariste d'Anloura. La maladie
avail rendu casanier ce grand voyageur. Comme il ne pou-
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vait plus venir 4 nous, c'est nous qui alldmes le retrouver
chez lui, A Versailles, heureux de revoir un si bon ami d'Antoura. Nous ne le reverrons plus. Nous garderons du moins le
souvenir de son amitii. de ses visites pleines d'entrain et de
I'inlrdel qu'il porta d Antoura et & ses habitants. ,
11 serait impossible et fastidieux d'6numbrer ainsi tous
les personnages reeus h Antoura par M. Joppin. I1 suffira
de signaler, parmi les visites les plus marquantes, celle de
M. Georges Bidault durant le mois de I'U.N.E.S.GO. 6 Beyrouth en 1948. Le journal Le Jour commenta 1'ev6nement :
a se conformant 4i une tradition sdculaire, M. Georges Bidault, president de la deligation fran.aise d la Confirence
ygnerale de 'C.N.E.S.C.O., accompagnd de Mme Bidault,
s'est rendu dans la matinee du mardi 30 novembre au collýge d'Antoura oit il a 4t1 accueilli. a I'enltre, par le supdrieur du college, le PNre Emile Joppin, entourg du corps professoral, el des bl;ves de l'elablissement... Sensible d la chaleur de l'accueil. le prsident Bidault, en une impressionnante
improvisation ofi I'lIgance de la forme le dispute a la profondeur de la pensee, rappelle le rayonncment de la culture
grdce 4 l'inlassable devouemenf des Fils de Saint-Vincent
de Paul el marque I'atlachement des Libanais aux valeurs
de l'esprit et 4 l'humanisme en gnenral ; il souligne la grandeur d'dme qui anime les Pires Lazaristes dans l'accomplissement de leur Idehe Pt leur contribution A la formation de
la jeunesse....Un nom de plus figure disormais sur le Livre
d'or des illustres visiteurs du plus ancien des etablissements
d'enseignrenent secondaire du mont Liban. ,
Dan- le monde fcclsiastique. signalons que, le 26 mai
lti6. un mois apr,'s son retour de Rome oi il venait de recevoir le chapeau de cardinal. Son Eminence le cardinal Agaianini, patriarche du rite armenien catholique, fit 6galement
'holnneur de sa visite a Antoura. Ainsi etaient consacres
le- liens d'amitie diSjA anciens qui unissaient le collage A ce
rite auquel out apparfenu on apparliennent encore nombre de
es 1li~oves bien que la majorile soil maronite.
M. Joppin, qui savait ainsi recevoir si princierement, eut
a co.1'r, de reprondre une vieille tradi!ion. interrompue depuis
1914, en invitant Sa Beatitude le Patriarche maronite a venir
cel6brer b Antoura les ftfes de saint Joseph, patron du coll-ge. C'est dire la veritable amiti6 qui l'unissait au patriarlhe Arida qui ne quiltait pratiquement jamais sa r6sidence
de Bkerke. Le 19 mars 1949 fut particulibrement solennel
car. ce jour-la. !e Pere Joppin recevait des mains de M. du
Chayla. ministre de France, la croix de la Ldgion d'honneur
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pour ses vingt-cinq annees de labeur apostolique. Sa Beatitude arrive done & Antoura des 8 heures du matin malgre
ses occupations, malgrd ses quatre-vingt-six ans et une mauvaise grippe a peine terminee. 11 fut un temps oi Elle venait
la veille A dos de mulet. Le peuple l'acclamait sur son passage et lui rendait visite jusqu'au lendemain dans une salle
du college. Aujourd'hui le Liban dispose d'un magnifique
reseau routier que sillonnent sans cesse les automobiles les
plus modernes. Le Patriarche poussa la ddlicatesse jusqu'a
celebrer lui-mdme solennellement la sainte messe. Le cortege le conduisit au grand Divan pour y revetir les ornements pontilicaux. Les 616ves auraient sulli & remplir la
chapelle mais une foule tres dense de fideles se joignit A
eux. A midi, tous se retrouvent sur la grande terrasse pour
la decoration du sup6rieur. Tous ceux qui sont passes par
Autoura savent combien on aime cette terrasse d'oi l'on a
un panorama splendide jusqu'A la M1editerrande et qui vit
se derouler les plus heureuses comme les plus tristes mais
toujours imposantes ceremonies qui jalonnent la vie du collge. Le patriarche Btait visiblement heureux et meme emu
d'assister a cetl venement et n'avait pas manque de revetir
ses propres insignes de grand otlicier de la Legion d'honneur. On peut penser de quel ccur le Ministre de France
remplit la noble mission dont il 6tait charge. Le Pere Joppin
rdpondit en des termes extrdmement dl6icats. Sa conclusion
, j'ai deux patries, la France et le Liban , fut accueillie
par les plus chaleureux applaudissements. Au toast, it trouva
une fois encore la formule heureuse, % la presence parmi
nous, dit-il, de M. le Ministre de France est Loujours pour
nous une fdie, et, quand je dis pour nous, je parle aussi bien
des Libanais que des Francais.a II leva ensuite son verre A
la santo de tous les convives. M. Jean Raymond, professeur
de philosophie, presenta a son tour a M. Joppin les voaux
de l'assemblte et retraea en des termes choisis sa carriere
de missionnaire. II appartenait A Sa BBatitude de dire le
dernier mot. Elle le fit de loule son Ame et reprit simpleinent la route de Bkerkd aprbs une courte visile a la Visitation d'Antoura et aux Filles de la Charit6 du village voisin.
Tout l'dclat de ces fetes ne doit pas nous faire oublier
que le Pbre Joppin 6tait et voulait demeurer fils de Monsieur
Vincent. Les nombreux amis qu'il avait dans toutes les spheres de la sociWte libanaise le savaient bien et c'est pour cela
qu'ils estimaient tant ce prdtre qui n'entreprenait rien qui
ne fft, en d6finitive, pour ce cher colligue auquel it s'etait
litteralement identifi6. II aimait les pauvres. Pour les enfants
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les plus deshGrites que lui signalaicnt les Conf6rences de
Saint-Vincent de Paul. il organisa une colonie de vacances
dans la maison d'616 de Reyfoun. A Antoura ii ouvrait peut-ctre trop facilnment - les portes a quiconque venait
frapper. Cet 6tablissement qui, depuis sa fondation, a vu
dleiler orplhlins, personnes d6placees, .oldats, etc., regut le
28 juin 1945 les families frangaises r6fugics de Syrie.
A peine les •leves 6taient-ils partis en vacances que. dans
la matinee, un fonctionnaire de la D1elegation gunerale et
deux membres du bureau de la Croix-Ruuge vinrent demander la maison comme centre d'hebergement. Le sup6rieur
mit volontiers son ,cole a la disposition de ces families qui
avaient di abandonner la Syrie dans de penibles conditiuns
et souvent sans pouvoir emporter leurs biens et leur mobilier. Le centre d'h6bergement, privu pour cenI cinquante
personnes, commenca a fonctiunner le 10 juiilet mais ne
dura qu'une vingtaine de juurs car les Francais install6s
au Levant depuis des anuues comptaient un certain nombre
de connaissances dans le pays et. tres t6t, les refugies d'Antoura furent recus par leurs amis de Beyrouth ou du Liban.
Sa Congregation, le Pare Joppin l'aimait egalement de
tout son grand eceur et ii tenait a lui faire houneur. 11 avait
des vues tres personnelles - et done plus ou moins valables
- sur toutes choses. mais jamais il n'aurait discut6 un ordre
ni mdme le moindre d6sir de ses superieurs. D6ji, en juillet
1949, ceux-ci lui avaient demand6 de quitter Antoura pour
aller succder a M1.LUveque & Istanbul en qualit6 de Visiteur de la Province de Turquie. Ce fut pour lui un coup
terrille maik. pas une minute, il ne songea
as'accrocher
A ce collcge auquel, depuis vingt-six ans, il s'6tait consacr6
corps et tnme. Les plus hautes personnalilts civiles et religieuses se propoisbrent pour demander son maintien au Superienr g6neral. 11 laissa dire et. sans plus attendre, prit ses
dispositions pour se rendre h son nouveau poste. En fait,
il devait encore demeurer h Antoura mais, peut-6tre le Seigneur avail-il permis cette premi;,re alerte pour le preparer
au sacrifice qui lui serait effectivement demand6 six ans
plus tard.
II fut heureux, le 6 novembre 1952, de faire les honneurs
de sa maison au TrBs Honor6 Pere William Slattery qu'accompagnaient son secr6taire M. Pierre Dulau, et le nouveau
Visiteur. . Rivals. Pareil 6v6nement ne s'"tait pas produit
depuis 1878, annle oi MI. Salige accueillit le T. H. Pere Fiat,
recemment elu Superieur general. La r6ception au th&etre
termine, le T.H. Pire Slattery entreprit la visite du college.
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A midi, les refectoires retentissaient des conversation dcs
bleves, heureux d'avoir le successeur de saint Vincent au
milieu d'eux. Ils l'invitirent mdme A presider leur match de
volley-ball. mais, h6las ! il lui fallait partir des trois lieures...
De tous c6tds, on insistait, M. le Superieur gBn6ral se laissa
toucher el, le 28 novembre, au lendemain de Iinauguration
de I'cglise Notie-Dame de la MNdaille Miraculeuse A Beyrouth, il revenait au collBge. Les lb6ves purent ainsi assister
a sa messe le premier dimanche de I'Avent et communier,
tres nombreux, de sa main. Malgr6 le d6sir de le garder
encore. il eit t61indiscret d'en demander davantuge et le
T.H. Pere quitta Antoura pour continuer sa tournee d'inspection au Proche-Orient.
11 6tait normal que le Pere Joppin concritisit son amour
de la Congrdgation dans le v6ritable culte qu'il eut pour
M. Sarloutte. Comme pour le remercier de cette d6licatesse,
la Providence voulut que l'inauguration du monument de
son pred6cesseur fOt la dernibre manifestation d'imporlance
qu'il organisa a Antoura. Cette splendide journee du 28 mai
1950 marqua une fois de plus un 6v6nement national. Le
President de la Republique pr6sida lui-meme cette nouvelle
fete de I'amiti6 franco-libanaise et, pour en rehausser !'6clat,
mit A la disposition du college, les moyens de repr6sentation
de PEtat. M. Pierre Benoit, en habit vert. portant les cravates
de l'Ordre National du Cbdre et de la L6gion d'honneur. c616bra en termes 6mouvants la m6moire du Pere Sarloutte mais
ne manqua pas de faire ressortir le r6le du PBre Joppin,
artisan infatigable de cette fete du Souvenir : < le jeudi
26 janvier dernier, 1'Acaddmie franfaise, rdunie a l'occasion
d'une de ses habituelles stances de travail, kcouta son secrdtaire perpdluel lui communiquer une letire du R.P. Joppin,
lettre dont vous me permettres de vous faire d mon tour
connaitre les passages essentiels. Vous commenciez, mon
Rdevrend Phre, par rappeler les raisons pour lesquelies vous
pouviez souhaiter voir un membre de notre Compagnie ddldgud a l'inauguration du monument dleve d la mdmoire du
R.P. Sarloutte. Puis vous ecriviez : si celui-ci aima recevoir
dans sa maison nos officiers, nos marins, nos administrateurs. il eut une pridilectionpour les hommes de lettres dont
br'ucoup furent des vdtres : Maurice Barrds avant la luerre
de 1914, et depuis, MM. Henry Bordeaux, Jdrdme et Jean Tharaud, le gdndral Weygand, le mardchal Franchet d'Esperey,
ious-mdme, Monsieur le Secrdtaire perpdtuel... Ils se plaiwuiient d retrouver & Antoura les traces de leurs illustres devanciers, Volney, Lamartine, Melchior de Vogue. , Et vous
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concluiez : o Ces visites el sdjours echelonn6s le long de
I'histoire d'Antoura lui ont valu comme une manibre de
petite parentl avec l'Acad&nmie. »
M. Pierre Benuit eut eisuite pour les PNres Lazaristes
ces mots si d6licats : < IIl est a presumer que l'Academie
n'etait pas ignorauie de certain ditail louchant de pr -s son
envoys. Que mon pays d'origine soil celui de saint Vincent
de Paul, que le cimelitre de.la terre landaise oit reposent tous
les miens ne soil gubre distant de plus d'une lieue de ce
village du Pouy oil est nd le fondateur des Filles de la Charit et des Lazaristes, que les pins sous lesquels, avant d'etre
inscrif au nombre des plus insignes pasleurs d'dmes, it a
garde le nmigre troupeau paternel. que ces pins - dis-je soient les ateux de ceux que voici el que je vais laisser 4
Antoura en m'en allant avec I'espoir de les voir y representer un peu de notre commune patrie, ne voild-l-il pas li un
litre d prendre la parole ici en ce jour. dont j'ai le droil
d'etre assez fier, je l'avoue ?... Ces Lazarisles, s'dcriait Maurice Barrds, apris sa visile d leur Mission de Dumas. quels
ddfricheurs ! Ils sont marquis par I'Espril d la fois si mystique et si pratique de Monsieur Vincent, leur fondateur !
Que voild, dans le minimum de mots, un portrait achevtde
ce Monsieur Vincent, me semble-t-il, el, par le plus equitable
des ricochets, du R.P. Sarloutle ! a
Evoquant enfin les vingt-sept ann6es 6coul6es depuis le
jour oh il vint au Liban pour la premiere fois, 1'6minent acad6micien salua le successeur du Pere Sarloutte en des termes, qui, aujourd'hui, sur sa tombe prennent une resonnance
particulibrement 6mouvante et comme une allure proph6tique : a J'en appelle au tlmoignage de votre supdrieur :
1923, quelle date pour moi. mais aussi pour lui, puisque
c'est celle oi nous sommes arrives ious les deux, ensemble
peul-on dire, d Antoura ! Mon Reverend Pere, mon bien cher
ami, que d'ecvnemenis, d'embtches surmonlees, que de souvenirs en ce quart de siecle ! Nous voici maintenant 'un en
face de V':autre, aux posies que Dieu a bien voulu nous
confier itFun cl aiI'autre, parvenus au soir de noire existence
tous les deux. Elles me semblent cependant d'hier, ces convertsationrs, ces promenades tout PI'entour d'ici le long de la
merveilleuse baie de Djounid, sous nos chers ombrages de
Reyfoun, paysages d'une beautl, d'une qualitl unique au
monde, inst~parablespour vous et pour moi de l'evocation du
prilre au cacur magnanime i qui nous devons de nous Otre
rencontres, dont notre deroir est d'aider a ce que continue
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4 vivre la m#moire alors que nous aurons disparu, vous et
mot. )
IV. -

Finis coronal opus

En septembre 1955, M. Emile Joppin vint & Saint-Lazare
oi il apprit sa nomination comme superieur tla maison provinciale de Beyrouth. II avail. depuis quelque temps dejA,
le pressentiment qu'il ne tarderait pas a quitter Antoura.
Bien plus, il avail comme l'impression que son rdle y etait
termine. Ilrevait seulement, avant de tourner la page, d'organiser les fetes du tricentenaire (1657-1957) et de mettre
ainsi un point final & tant d'annees de devouement au ceur
du Kesrouan. Le Seigneur lui demanda mdme le sacrifice de
cette supreme consolation. Il le fit avec celle virilit6 et cette
grandeur d'ame qui Font toujours caract6ris6. Son visiteur
ecrira peu apres : , M. Joppin vient de quitter Antoura.
Plaise 4 Difu que tous les supdrieurs ddposds agissent avec
le meme esprit surnaturel que lui. ) A 'un de ses confreres
qui lui disait : « Cela doit vous causer beaucoup de peine n,
le Pere Joppin r6pondait calmement
4d cinquante-huit ans,
on refait encore sa vie ... I1 ne se doutait pas que, un an
plus tard exactement. il serait sur son lit de mort. , Un
ordre ne se discute pas, ii s'exdcute tout simplement ,, aimait-il a r6peter. a Joignant I'exemple 4 la parole, 6crit le
missionnaire libanais que nous avons d6ej cite, it quitte sans
un mot de protestation son poste d'Antoura apres trente-deux
ans de sdjour et onze ans de supdriorat des plus ftconds el
des plus rdussis. Il s'dtait tellement identifid A ce colulge
qu'on ne pouvait comprendre qu'il puisse vivre hors de ce
milieu. Or, it en est sorti, le ccur gros sans doule mais sans
un mot de protestation.C'est Id, 4 mon humble avis, de l'hdroisme tout pur. ) Le 2 octobre, decid6e employer la meme
activit6 pour le bien de tous dans le nouveau poste qui lui
etait confie, le PBre Joppin rejoignait Beyrouth. Antoura ne
devait plus le revoir.
a A cinquante-huit ans, on refait encore sa vie ,.Notre
mi-sionnaire montra durant I'ann6e pass6e & Beyrouth qu'il
ne se payait pas de mots. Lui qui s'est toujours occupe de
jeunes garcons, de jeunes hommes. le voilh applique mainenaunt au service des Scaurs de Saint-Vincent de Paul, de
leurs novices, de leurs jeunes filles, en particulier des Enfants
de Marie dont il devint I'aum6nier national. A vrai dire, it
i'6tait pas demuni de toute exp6rience pastorale car, de
1',ngue date, il avait donn6 des retraites de Sceurs dans tout
1-Levant et, en maintes occasions, avail preche, confess6.
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exerce divers ministires. Soucieux d'etre a la hauteur de sa
tache, il fit venir de France des ouvrages susceplibles d'alimenter et de metire a la page son enseignement religieux
ou scripturaire. Mais c'est surlout sa valeur d'homme et de
pritre, sa clairvoyance et son d6vouement inlassable qui le
firent apprecier.
Ce devouement, il en tit preuve en particulier durant
I'06 1956. 11 ne savait pas se reposer. Malgr6 les fortes chaleurs. il passa le mois de juillet en Egypte pour y pricher
coup sur coup deux reiraites aux Filles de la Charit6.
A peine rentrC, il reprenait I'avion pour I'Iran oh il assura
encore a deux reprises les nminme exercice-. C'est a Teh6ran
qu'il ressentit les premieres atteintes du mal qui allait 1'emporter. II avait 1'impression que ees pieds s'engourdissaient
maiA attribuant cela a la fatigue ou i des rhumatismes
dont il souffrail parfois, ii ne laissa rien paraitre. A Beyrouth, ii dis-imula encore, autant qu'il le put, sa difficulti
pour se deplacer mais les jambes se prenaient de plus en
plus et bient6l il se trouva paralvys pre-que jusqu'A mi-corps.
A l'h6pital de Beyrouth. on diagnostiqua, sans trop oser
se prononcer. une myelite et on jugea bon de I'envoyer B
Paris pour le meltre entre les mains des plus grands spdcialistes. Mais personne ne se faisait illusion. Le visiteur,
d.-olW, aurait xoulu Vaccompagner lui-meme ; retenu par
ses obligationz et par les graves 6veinements du ProcheOrient. il deltgua le bon Frere Louis et supplia que rien ne
fft 6pargne pour sauver -uon confrire. Qui dira ce qui se
paisait en son cLwur tandis qu'& I'adrodtome de Beyrouth, le
Pere Joppin recevait les adieux de ses nombreux amis ?... II

fut en tout cas tr-b touch6 de leur empressement a venir le
saluer. Par eux -'exprimail le merci du Liban, de la France
et de sa chire Congregation.

Le voyage se d6roula sans incident notable. Confortablemnnt install. le malade causa longuement avec lP frdre,
puis reposa jusqu'au matin. A 'arriv~e, t'ambulance Pattendait pour le transporter directementi l'hpital Saint-Michel.
Uu stage tr&s bref a la Salpatriire ne fit que confirmer le
diagnostic. II ne restait done plus aucun espoir, et, d'ailleurs,
de jour en jour le mal s'aggravait terriblement.
Alors se revela A plein la splendeur de cette ame. a C'est
la fin qui couronne l'euvre... , Son frere Paul, accouru de
Dax, cut la consolation de lui administrer lui-meme les derniers sacrements. Lorsqu'on suggera au cher malade
qu'il
fa;drait bientlt pen-er

a l'extreme-onction. il dit : < Pour-
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quoi attendre ?... Tout de suite. , A son frcre qui lui proposail d'aller chercher I'aum6nier pour la confession, il r6pond : a Pourquoi pas toi-mime ? , Quand on croit que
tout est termin6, il fail remarquer a tu as oublie une chose.
Je dois renouveler mes vacux ,,et, avec la mime simplicite
a la fois si virile et si enfantine, il refait a Dieu le don de sa
personne comme jadis A Notre-Dame du Pouy. Son grand
souci 6tait que le Maitre, quand ii viendrait. trouvat son
serviteur veillant. Cette parole, maintes fois ripte6e, il I'avait
prise dans son sens le plus litt6ral. < Quand vous verrez que
je vais mourir, reveillez-moi. » II voulait attendre le Christ
en toute lucidite et se tenir prat a lui ouvrir d&s qu'il frapperait.
Sa ddlicatesse de conscience s'exprima dans ce merci
que. pour le moindre service, il ne manquait pas de muirmurer meme au plus fort de sa souffrance. Ce sera son dernier
mot au confrere qui le veillait : ( au revoir... merei. , Jamais - au moins quand il etait conscient - une plainte,
une recrimination, mais une docilit6 d'enfant, une endurance
admirable, un moral que rien ne pouvait atteindre. 11 ne
pensait qu'a son cher Antoura ; il en parlait sans arr&t et,
des que son sens du reel s'aflaiblissait, c'est lh-bas qu'il se
crovait. On sentait que son esprit 6tait rempli de ces souvenirs d'Antoura et que son ceur se portait spontanement
vers ce college qui lui Btait si cher.
11 regut les temoignages d'affection non seulement de
ses frtres et sceurs qui vinrent de 1'Est pour le voir, mais de
nombre de ses confreres de Saint-Lazare. de plusieurs personnages comme le general Weygand et des Filles de la
Charit6, qui se devouerent a ses c6tes jour et nuit a-ec une
admirable d6licatesse. La Providence mit aupres de lui la
Sceur Louvel qui, ayant quitth Beyrouth oh elle l'avait connu
et appr6ci6, attendait son visa pour Port-Said. Avec elle et
avec M. Lloret, ancien professeur & Antoura, c'6tait encore
le Liban qui 6tait A son chevet de mourant. II vit d'ailleurs
plusieurs missionnaires du Levant qui, de passage en
France, regagnaient incessamment leur poste. Quand M. Csa
vint le voir, il dit : a Celui-a1 c'est un vieux compagnon. II
dtaii ld d Vl'poque heroique. , II fut tres sensible i la visite
de M. le SupBrieur gen6ral et de M. Dulau, a celle de la
Tres Honoree Mere Lepicard etl celle enfin de M. Houfflain,
Visiteur de la Province de Paris, qu'il reconnut tres bien, le
dimanche soir, quelques heures seulement avant de rendre le
dernier soupir.
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( Les trois heures d'agonie que j'ai passdes avec lui,
6crivail Steur Luuvet a bord du Corinthia, A M. le Superieur
de Dax, je les revis. Pcrsonne e croyail sa fin si proche el'
moi je sentais la mort. J'ai laissIla grande lumibre pour le
micux voir, il tne souffrail pas, ii me regardail. Son regard
est graue en moi, non pas triste ou anyoisse mais trWs doux

el ddjd si lointain. J'ai senti que j'allais le perdre. Je lui ai
dit btute na dElresse... II me regardailtoujours, il ne pouvail
pas repondre mais il pleurai. Ces lar:nes m'ont fail mal. J'ai
compris que je ne devais plus troubler sa paix, que moi,
I'Etraingre,je devais disparaitrepour laisser la place a ious
les sients. vivants et morts. Je vous ai tous nommes : les
Scwurs, le curd, le jdsuite, vous, deux fois son frbre. son Joseph qu'il aimait lant. Je l'ai enveloppd de serviettes pour
qu'il ne sente pas le froid de la sueur qui l'inondail, et nous
avons pri,.parld du ciel si proche. » Vers minuit. la Sour
vit qu'il ne r6agissait plus. Fidele & sa promesse, elle I'appela. a Le Matire vient n, dit-elle. Alors il se redressa subitement. ouvrit tout grand ses yeux et, esquissant un signe
de croix, commenga les priures de la messe. son souci de
toujours : ( Introibo ad altare Dei ,. , Demain, je dirai la
messe >, avait-il dit : messe commenc6e sur la terre et achevee au ciel car, a partir de ce momenl-lh, il ferme de luimime les yeux et, tandis que son confrere lui suggere diverses invocations. s'installe dans une immobilit6 sereine. A ces
mots : a Cceur Sacr de Jesus, j'ai confiance en vous n,
s'6teignit doucement celui que jadis son papa a consacr6 au
Sacrb-Ccur : c'6tait le lundi 1" octobre 1956, vers une heure
du matin.
Le Trrs Honor6 Pere Slattery, en partance pour Madagascar cette m6me nuit, put Otre inform6 du deuil qui venait
de frapper sa famille religieuse. Trois semaines de maladie
avaient suffi pour abattre ce missionnaire qui ne parlait que
de vivre et de travailler. Le Figaro, la Croix, les journaux de
Lorraine et du Liban portlrent la nouvelle aux quatre coins
de lunivers. Des le 5 octobre, avail lieu a Beyrouth un service solennel sp6cialement reserv6 aux Lazaristes et aux
Filles de la Charit6. La grande chapelle de Notre-Dame de
la Medaille Miraculeuse Btait pleine de cornettes ; les Pretres
de la Mission occupaient les premiers banes. Le 8 octobre,
dans la mime 6glise, un nouvel office rassemblait les nombreux lebves, amis et admirateurs du regrette d6funt. Michel
G6nadry relate 1'Nv6nement dans le Jour. ( Son Exc. Mgr
Smith, Vicaire des Latins, qui devait a la fin de 1'office donner
I'absoute. assistait au tr6ne. M. Georges Haimari, directeur
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du cabinet de la Pr6sidence, repr6sentait M. Camille Chamoun, Pr6sident de la RWpublique. Etaient tgalement pr6sents : Son Exc. M. Louis Roch6, ambassadeur de France,
M. Pasqualini, consul g6neral de France, ainsi que plusieurs
hauts fonctionnaires de l'Ambassade de France. On notait
aussi la presence de MM. Badri MWouchi, premier president
de la Cour de cassation, de maitre Farid Cozma, bilonnier
de l'ordre des avocats, Clovis El-Khazen, d6put6 du Kesrouan, Moussa Mobarak, president du Conseil superieur des
doiulnes. et Kesrouan El-Khazen. Dans le chwur, on remarquail Mgr Palmas, auditeur de la Nonciature, Son Exc. Mgr
Philippe Nabaa, archeveque grec catholique de Beyrouth, et
Son Exc. Mgr Jarjour, archeveque syrien catholique, vicaire
patriarcal. ainsi que les repr6sentants des Congregations
orientales et ceux des 6tablissements scolaires. Les anciens
elbves du college d'Antoura entouraient le calafalque. Sur
un coussin &taient 6pingl6es les nombreuses d6corations qui
avaient l66decern6es A l'ancien sup6rieur d'Antoura. La
grand'messe de Requiem fut ce16br6e par M. Rivals. assistW de
MM. Mac6 et Ch6kaiban, servie par deux membres du comit6
des anciens d'Antoura. Les chants liturgiques furent ex6cutts par la chorale des jeunes filles de la Maison centrale. La
cer6monie fut empreinte d'un recueillement qui exprimait
iloquemment les sentiments de l'assistance. Apres la c6r6monie religieuse le R.P. Visiteur, entour6 de ses collaboraleurs de la Mission de Beyrouth, a recu les condol6ances
dans la grande sacristie attenant A 1'6glise. , A Antoura
enfin, un troisibme service fut c616brW dans cette chapelle
qui, tant de fois. r6sonna des predications on des chants
du Pere Emile Joppin. L'oeuvre continue sous 1'6gide d'un
superieur competent et actif, le PBre Jean Bertrand. Pour
reprendre les mots mimes de l'ancien President de la RBpublique L'banaise, si une parcelle de joie terrestre pouvait p6n6trer au ciel, elle comblerait profond6ment le coeur du PBre
Joppin a la vue du bon travail que son successeur et ses
collaborateurs accomplissent dans ce college qui fut toute
sa vie.
En France, la nouvelle ne fit pas moins sensation. Le
g6niural Weygand, MM. Pierre Benoit, Jacques Chevalier,
Vallery-Radot, absents de Paris, envoyerent leurs condoli1ances, en des termes qui montraient combien cette mort,
si inattendue, les avait affect6s. En Lorraine ce fut une vive
peine, non seulement pour la famille mais encore pour de
nombreux amis. Le superieur du petit s6minaire de Montigny, dans une lettre adress6e a M. Joseph Joppin, exprime
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la sympathie de I'Academie de Metz qui, en 1953, avait admis
le Pere Joppin parmi ses membres a en raison de son
oeuvre scientifique et francaise ).
Le 3 octobre, la Maison-Mere fit a son missionnaire
d'imposantes fun6raillcs. M. Houftlain, visiteur. ch16bra la
meuse, donna 'absoute et recita les derniires pribres au cimetiere Montparnasse. L'assistance etait nombreuse : parents,
amis, confreres. Filles de la Chlarite. On y remarquait diverses personnalitis : M. Robert Schuman, ancien ministre des
Affaires etrangeres. qui estimait taut le PBre Joppin, son
compatriote ; M. Georges Lecomte, secr6taire perp6tuel de
I'Acadbmie Frangaise et grand ami d'Antoura, oh le Pere
Joppin l'avait si aimablement iveu h des heures d'6preuve ;
M. Gerard Sulzbacher, ancien directeur de i' " Air liquide n a
Beyrouth ; M. Jean de Foucauld, directeur des editions de
La Colombe ; M. Rosen, des Affaires
'trangeres ; M. le
chanoine Abel Care, secr6laire de l'6v1cht de Metz : M. Jean
Ferrand. president de 'Union des Franqais du Liban, et
membre du Conseil sup6rieur des Francais de I'Mtranger. et
son fils ; Mme Albert Oilier et le g6neral Monclar ; M. Mareel Carpentier, M. Fontaine. Antoine Gerspacher, Henri Delarbre, Robert de F6riet.
On sentait dans la chapelle une intense 6motion. D'un
meme caeur et dans une pribre fervente, tous chantierent le
souhait sublime : ( In Paradisum deductri le Angeli !... ,

Le Seigneur lui-meme n ouviait-il pa- les bras pour
accueillir son servileur par ces mult dI la liturgie du jour :
Ieni
e de Libano ,.
Michel LLORET. C.-M.
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LES ECOLES APOSTOLIQUES
LES PETITS SEMINAIRES
Parmi les diverses ceuvres de la Congregation de la Mission,
les petits sdminaires ont occupe et occupent encore, dans le
monde, nombre de nos confreres. Pratiquement, en France tout
au moins, la question du personnel et plusieurs autres consid&rations locales ont fait abandonner on rdcuser cette euvre, prise
en charge par d'autres ouvriers.
Mais, sauf le nom, la section &cole apostolique demeure apparentde aux petits sdminaires, avec de ldgBres nuances. Sur
cette wuvre, ceux qui sent consacrds aux 6coles apostoliques ont
sýrieusement medite, itudid et rdfldchi leur apostolat. Et voici
que, en presence de ce theme, un rdcent rapport du Pere Eudiste Henri Mac groupe nombre d'iddes et de realisations interessantes et suggestives sur l'cuvre : Petits Siminaires de
France.
Les Annales reproduisent telles quelles ces pages et ces notations utiles de Notre Vie, revue eudiste de janvier-fdvrier 1957,
pp. 198-207. Le susdit supdrieur du petit seminaire diocdsain de
La Rochelle rassemble ici un pen de son experience personnelle
et celle de maints dducateurs de la region du Sud-Ouest, avec
qui ii est specialement en rapports suivis.
Ces lignes sages demeurent suggestives et nombre d'aspects
restent de toute faqon dignes d'attentive considdration.
*

Le noin de petit seminaire 6voque encore souvent l'image
d'une maison fernme, A 1'education etroite. Devant lui des chr&tiens restent mrfiants ou inquiets. Aussi certains parents, en
nous confiant leurs fils, se demandent-ils parfois : ( ne va-t-on
pas faire pression sur lui ? Ne va-t-il pas dtre trop coupd du
reel ? Et s'il venail h ne pas continuer, quel ddshonneur pour
IOUS .»
Ces craintes qui ont pu naguere, ici ou 1a, etre justifides,
et que certains romans - par ailleurs remarquables - ont pu,
contre la volont6 de feur auteur, entretenir, nous voudrions
aider h les dissiper. Non qu'il soit n6cessaire dans nos intentions
de faire du tapage autour d'une institution qui a besoin de
calme et de silence, mais peut-etre n'est-il pas inopportun de
dire ce que sont, ce que deviennent nos petits s4minaires (il y
en a cent vingt en France), grAce h 1'effort d6ployd par 1'Eglise
pour cette ceuvre, spdcialement en ces dix dernieres annees. Ils
sont actuellement en p!ein mouvement.
Qu'est-ce qu'un petit sdminaire ? C'est un etablissement
place sous la responsabilit6 de l'ev&que dioc6sain oh sont regus,
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generalement comme internes, des gargons d'Age scolaire ayant
manifest6 le disir d'etre prttres et pr6sentant des signes d'aptitude au sacerdoce. Dans cette maison, des pretres choisis par
I'ev que donnent I'enseignement du second degrd, couronnd par
le baccalaureat, et assurent, dans une atmosphere joyeuse, une
education de choix, tant humaine que religieuse, largement ouverte sur le monde, preparant ainsi leurs 6l~ves & devenir des
aspirants au sacerdoce, qui, s'il plait h Dieu, entreront plus tard
au grand seminaire, ou du moins feront honneur A l'Eglise dans
le monde.
Ces quelques lignes renferment l'essentiel de ce que nous
voudrions dire. Nous ne ferons pratiquement que les commenter.
Petit seminaire et sacerdoce. Definir simplement le petit sb.
minaire comme Jl maison de formation des futurs pretres nous
semble manquer de nuances et presque d'exactitude. Voici un
jeune garcon qui a pensd au sacerdoce. Que lui demanderonsnous afin de pouvoir I'encourager dans son dessein ? Deux choses : avoir certaines aptitudes, et vouloir devenir prdtre. Mais
alions-nous en rester lA ? Non, il va falloir I'aider a ddvelopper
et preciser tout cela. Le petit sdminaire n'a pas d'autre but.
Le seminaire, milieu d'epanouissement. Nous avons parle
d'aptitudes. Ilest str qu'on ne peut demander
tun jeune garnon
de presenter celles qu'on exigera de trouver chez un adulte au
moment de 1'ordination. Mais, ce qui est m&r chez l'ordinand
etait en germe chez I'enfant. Ces qualitds de sante, d'intelligence,
de jugement, de piWte, de gendrosite, de sens apostolique, de sens
communautaire qui se manifestent dans l'adulte, h qui I'6v-que
impose les mains, sont le fruit d'un ddveloppement. Elles existalent k I'ltat de promesse dans le jeune garcon. Ce que l'on
Sient demander au s6minaire, ce dont le candidat au sacerdoce
a besoin, c'est cela : un milieu d'dpanouissement, un climat ;
climat de christianisme, climat oi puisse s'6prouver et s'affermir le ddsir du sacerdoce, climat favorable au developpement
des aptitudes indispensables et qui, en meme temps, maintienne
la liberte d'option. Serre chaude ? Pas plus qu'une dcole technique ou une tcole d'agriculture, dans lesquelles les l6bves se
specialisent, se preparent A une carribre determinee et en parlent constamment. Au s6minaire, contrairement h ce que certains
pourraient croire, on ne parle pas tellement du sacerdoce, en
tout cas on n'en parle pas constamment. Mais il y regne un climat de vie chrdtienne qui permet aux qualit6s naissantes de se
d6velopper, et au desir de s'6prouver.
Le sdminaire, dcole d'orientation, institution d'Eglise. Nous
voyons deja que le sdminaire est une maison sp6cialisee. Le
dgsir d'itre pretre demande h etre contrOlI ; ces aptitudes exigent d'etre jugees. Qui peut mieux le faire que I'Eglise hiBrarchique, a qui seule appartiendra de faire les pretres et qui, par
consequent, dolt savoir ce qu'elle attend d'eux. Voila pourquoi
elle a institu6 Ies petits sdminaires et a donnt aux pretres dducateurs qu'elle y d6elgue une mission vraiment officielle - mission d'Eglise - delicate et redoutable.
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S6minaire et college chrdtien. Faut-il conclure que le petit
s6minaire soit le seul milieu oh puisse se rdaliser une ascension
vers le sacerdoce ? Gertainement pas. Le college chr6tien, en
particulier, grace a son atmosphere religieuse, prolongeant celle
de la famille, grace surtout a I'exemple et a F!action des pretres
- enseignants, directeurs d'Ames consciencieux - est certainement en mesure d'6veiller, d'affermir et de developper les aptitudes et le vouloir des 616ves en vue du sacerdoce. L'experience,
d'ailleurs, le prouue abondamment.
lais it n'en demeure pas
moins que le petit seminaire est l'institution officielle de I'Eglise
pour aider les garqons dans leur montde vers le sacerdoce ; c'est
le lieu of le jeune seminariste est pris en charge par 1'Eglise,
s'offrant desormais A l'action et au jugement des pretres ayant
regu mission speciale a cet effet.
Les etudes. La vie de nos garcons au seminaire ressemble h
celle des autres garcons de France. Ils font les memes etudes
que leurs camarades du second degrd, suivent les memes programmes. Est-il necessaire d'ajouter qu'ils remportent les
memes succes ? Gendralement une preference est accordde a la
sarie classique (latin-grec-philosophie). Toutefois, sans nAgliger
la culture littdraire, certains sdminaires font bendficier leurs
61ýves d'une formation scientifique plus poussee ; telle maison
a organisd une classe de mathdmatiques WlImentaires, devenue par la suite, regionale ; telle autre ne comporte que cette
option pour la seconde partie du baccalaureat, rdservant pour
le grand seminaire l'etude de ia philosophie; telle autre encore
possede une section C (latin-sciences) pour les plus doues. II
importe, en effet, que la culture scientifique des futurs pr6tres
ne le cede en rien a celle des laiques. Un probleme est posd ici,
qui ne peut Atre elude.
Une autre prdoccupation anime les pretres-enseignants des
petits sdminaires : celle d'informer d'esprit chretien les 6tudes
classiques. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle a toujours hantd les
&ducateurs chr6tiens. II ne s'agit pas, bien sir, de transformer
toutes les classes en un cours d'instruction religieuse, mais bien
d'arriver A degager de toutes les disciplines le sens de Dieu,
le sens chrdtien. Dans toute cette litttrature profane qui dvoque
constammnent les problemes de la destinde, du devoir, de l'amour,
du sens de la vie humaine ; dans l'histoire des hommes ; dans
la geographie, si apte a faire connaltre 1'homme ; dans les
sciences meme, il faut apprendre A lire en creux ou en relief le
nom du Seigneur. II faut s'efforcer de faire percevoir I'appel
qui monte de toute absence de Dieu, de souligner, ailleurs, la
presence divine et le travail de la gr&ce, de montrer le monde
en quete de Dieu, de donner enfin un sens du bien et du mal.
Cela n'empeche pas, bien au contraire, de travailler sdrieusement chaque discipline pour elle-m6me, mais sans jamais perdre de vue ce souci du sens de Dieu. II faut bien avouer d'ailleurs, comme le notait rdcemment un prdlat, que les instruments
de travail mis au point dans cet esprit et les collections de
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textes avec notes inspirtes de cette preoccupation nous font
encore terriblement d6faut.
Les loisirs. On aurait tort de croire que nos petits s6minaires sont tristes. II se peut que, malgrd les efforts de modernisation et d'adaptation, quelques batiments gardent encore un aspect rdbarbatif. Mais la jeunesse qui les peuple est fort gaie.
A ce sujet, les heures de ddtente et de loisirs sont tres revdlatrices. Nos garcons jouent beaucoup ; c'est normal. Is font du
sport et des compdtitions, comme leurs camarades d'autres dtablissements, et avec eux. Bien des seminaires possedent leur
stade. voire m4me leur piscine. Sur les cours, basket et volley
servent aux jeux quotidiens, et quand on descend vers le Sud,
le cher fronton, pour la pelote basque, est a l'honneur. Il serait
fastidieux de continuer cette enumdration des jeux.
Les constructions de modbles reduits connaissent partout
une grande xogue : avions, camps romains, chateaux-forts, maquettes diverses. Ici on !4, nous trouvons des ateliers ; on y
travaille le bois ou le fer. Telle maison y consacre un apres-midi
par semaine. On depasse ici le plan des loisirs, mais tout ne
contribue-t-il pas a la formation de l'homme ? Souvent, les divisions des grands possedent, &cote de I'6tude, le foyer of voisinent
bibliothique, discotheque, et les revues d'information.
Et puis, ii y a les soirees de detente. Ici, les veilldes viennent
ponctuer les moments difficiles des trimestres. Voici comment
une maison presente les siennes : ce sont les rder6ations assises
du dimanche soir, a l'intIrieur en hiver, et en plein air au troisilme trimestre, oj une dquipe, ht tour de rdle, prdpare un
programme de chant ou de jeu pour la Division. Signalons aussi
le cinmna qui devient cine-club pour les grands, et le thdAtre.
Tout cela est distraction, certes, mais aussi facteur d'expression
et de culture, et grand moyen d'union. Les seminaires ne sauraient le n6gliger.
Former des hommes.
Education de la libertY. L'encyclique Menti nostrae demandait, en 1950, aux directeurs de s6minaire ,, d'acheminer lentement les jeunes & se conduire eux-memes et 4 prendre la responsabilit6 de leurs actes ,. Les dirigeants du mouvement
Jeunes Seminaristes dont nous parlerons plus bas, voyaient li
une pr6cieuse confirmation de leurs efforts pour la formation
des futurs ap6tres.
Ce probleme est ancien, mais aujourd'hui, il se pose avec
une urgence accrue. Que fait-on pour le resoudre au sdminaire ?
En guise de reponse, voici un exemple. Cette piece, meublde de
quelques tables, c'est une etude de grands. C'est l1 qu'ils travaillent ensemble sans surveillant. Dans le silence ? Eh ! oui.
Sans doute, quelquefois, le relAchement se fait-il sentir. Rien
n'est parfait ; mais la mise au point, soit entre garcons, soit
avec le pretre responsable, entrainera un nouveau depart. Sur
le mur, en bonne place, un carton rappelle les principes directeurs : < Etre. libre c'est faire volontairement ce que l'on doit...

-

153 -

La vie commune exiye une discipline commune... Une discipline
commune vraie est d'abord personnelle. , Ces principes, sans
cesse commentes, sans cesse mdditds, penetrent peu a peu dans
les consciences, et deviendront des principes de vie. Ces m6thodes ne sont pas nouvelles; elles ne sont pas non plus la propridtd exclusive des seminaires, mais it est rdconfortant de les
voir en honneur dans les maisons de formation des futurs pretres. Du reste, pour etre plus descriptif, cet exemple de formation n'est pas le seul qu'on pourrait citer.
Sens de la responsabilite.II y a une responsabilitd personnelle de chacun par rapport A sa formation. Elle va de soi, et
ce n'est pas d'elle que nous parlons ici, mais nous envisageons
la responsabilite de chacun par rapport A son milieu. La cam,
pagne d'annee, dans les sdminaires de France, en 1955-1956,
portait sur le theme suivant : t Ensemble, nous voulons construire notre maison, une maison oh nous puissions recevoir une
culture, apprendre h travailler, former notre caractere, dpanouir
notre coeur, nous peparer au sacerdoce. ) Voici, d'autre part, la
conclusion d'une recente session groupant quatre-vingt-cinq
grands dltves de sept s6minaires, sur le theme : c prendre en
charge notre maison ) : Nous devons servir notre s6minaire,
en 6levant, de tout notre pouvoir, son Ame commune; car nous
batissons ensemble notre maison, en collaboration active et confiante avec notre sup6rieur et nos professeurs ; pas de vie dans
la maison sans notre initiative raisonnable et courageuse. Pas
de paix, pas d'unitd, et done pas de charitd v\ritable, sans une
ob6issance humble et confiante A l'6gard des responsables ddelgups par 1'Eglise pour gouverner la maison. , On comprend
avec quel coeur, en fin de journde, a jailli la chanson :
Nons I'avons bdtie
La chore maison,
Et toute notre vie
Nous la protegerons
L'dquipe, la vie d'6quipe. Dans le monde, 1'dquipe est partout. Pas de travail fructueux qui puisse etre seulement individuel. Cela est plus vrai encore du travail sacerdotal, comme le
rappelait le recent CongrBs des (Euvres, h Versailles.. -Nos jeunes accomplissent leur montee en dquipe. Equipes tres diverses,
du sud au nord, de l'est A l'ouest, dquipes englobant toute la vie
du s6minaire on equipes d'activitd restreinte, parfois 6quipes
sans le nom - peut-6tre cela vaut-il mieux ? - mais equipe
tout de meme. Nous nous contenterons ici d'dvoquer un temoignage :
A la veille de mon grand seminaire, je me rends
compte qu'ici la vie d'dquipe, c'est la vie de chaque instant,
et, si j'appr6cie ce que je lui dois pour le passe, je pressens
quelle force elle sera dans I'avenir. )
Climat spirituel. Un petit seminaire n'est pas un monastlre.
II n'est meme pas le modele rdduit du grand sdminaire. Nous
pensons, cependant, que nos gargons, tous nos gargons, out besoin
d'une formation religieuse forte. IUs n'iront pas tous au grand
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seininaire. Is ne seront pas tous pretres. Certains seulement 1i
seront. Mais. n'est-i! pas souhaitable que ceux qui partiront dejiennent. dans le monde. des bons militants ? Et e'est pourquoi
tous out besoin d'un christianisme fort. Leur formation religieuse devra etre exigeante, sans aller toutefois jusqu'I la saturation. Elle devra leur permettre d'acquerir une piedt nouvelle.
Elle devra Ctre progressive, la marge restant grande de la division des petits a celle des grands. Les exercices de pittd exiges
daus nos sdminaires seront ceux d'uu jeune chritien. Ils indiquent un minimum. Chacun - nous parlons surtout des adolescents - doit se sentir assez libre de prier davantage. Et nous
verruns souvent nos grands eleves, le dizainier on le chapelet
5 la main, ou faisant quelques instants d'adoration devant le
Saint-Sacrement. Les prinres communes, laissees dans beaucoup
de maisons A Finitiative des garlons - ici encore nous parlons
des ainds - s'inspirent sou\ent de la liturgie, des psaumes,
voire des hymnes du breviaire. La meditation, plutot priere commentee chez les petits. m6ditation proprement dite chez les
imovens et les grands, met chaque jour le s6minariste devant
les imysteres du Christ. devant l'Evangile et devant sa propre
vie. La lecture spirituelle, commune ou personnelle, et la direction. constituent aussi des elements premiers dans la formation
religieuse.
La liturgie sera celebr&e avec une certaine splendeur,
d'abord parce qu'elle est le culte de Dieu et aussi parce que nous
sa\ons qu'elle est incomparable 6cole de priere. Chaque dimanche
ramine les beaux offices; les grandes fetes de l'annde aussi ;
ia semaine sainte surtout, cette semaine sainte dont un garCon
ecrit : a J'y rýve d'annee en annee. , Rdaction sentimentale ?
Un peu sans doute. mais aussi t6moignage d'un goit r6el pour
cette priire profonde, au cceur du mystere pascal, et, chaque
jeudi saint. . la source du sacerdoce.
La messe est quotidienne. On ne dit pas qu'elle est a obligatoire -.On pense qu'elle est normale. La participation constitue un des principaux efforts des seminaires : preparation des
messes en 'quipes : commentaires tant6t par un prdtre, tantit
par des grands : initiation progressive des a nouveaux a a la
niesse quotidienne : methodes sans cesse reprises, revisdes. La
mnesse est partout au premier plan des preoccupations.
L'ow,,rture ,au mionde reel. C'est la grande inquidtude de
c'erTtins clhrtiens qui nuus xoient vivre de l'extkrieur. c Le
seminaire. disent-ils, est un milieu fermd. Sauront-ils, ces pr&tres de deiain, nous 6couter, nous comprendre ? II est peut-i-tre utile de remarquer que nos d61ves ne sont
;uure plus coupes de la vie que leurs camarades des autres
internats. II v a les vacances pour les replonger dans d'autres
milieux de vie. Gependant un danger de separation existe. Quefait-on pour y pallier ? Il y a d'abord l'information. Les 61lves
sont mis au courant de la vie, du monde : le journal mural, les
articles, lus au refectoire ou comment6s A la lecture spiri-
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tuelle, les tiennent au courant des Bevnements. A cela s'ajoutent les visites, les causeries des dirigeants ou des aum6niers
de Mouvements de jeunesse ou d'Action catholique, les temoignages de militants. II y a les contacts avec le monde du travail,
les visites d'usines, par exemple, oh il est typique de sentir,
chez nos gareons, la preoccupation des travailleurs et des conditions de travail, autant que de la technique. II y a les contacts
avec la misere, la souffrance, l'aide aux chantiers du Secours
catholique, la visite aux vieillards, aux malades des hipitaux.
Nous savons que ce qui compte le plus, c'est d'avoir un ceur
ouvert, une Ame ouverte. Vraiment, le seminaire essaie d'ouvrir
le cceur, le regard et I'horizon de ses jeunes. Puisse-t-il rdussir I
Ceux qui partent. Parce qu'il pense faussement que le petit
seminaire est une maison de preparation immediate et quasi
infaillible au sacerdoce, et non pas cette &cole d'orientationdont
nous parlions plus haut, le monde regarde parfois de travers ceux
qui nous quittent. Cela est bien injuste. Un garcon est venu s'offrir a\ec bonne volontd au jugement de I'Eglise. On s'apergoit,
on plus tit ou plus tard, que ses aptitudes en vue du sacerdoce
ne sont pas fondees : lui-meme se rend compte que son ddsir
d'etre pretre est seulement une velleite, ou mrme que son vouloir
s'est orient6 dans une autre direction, tout ce!a ne peut-il se
faire dans le calme, la dignit6, la loyaut6 ? Et pourquoi parler
sans cesse du dechet des petits sdminaires. C'est le mot que nous
ne disons jamais, que nous ne pensons jamais. Un depart n'est ni
un dUchet, ni A plus forte raison une dcchdance, c'est une nourelle orientation. Non qu'ils soient sans tristesse, sans dcchirenment pour les uns et pour les autres, ces departs : mais ils sont
la preuve que le sacerdoce est exigeant et que la libert6, dans
nos maisons, n'est pas un vain mot. Is nous maintiennent en
constant souci de preparer nos jeunes & toute espkce de situations dans le monde.
Certes, nos maisons sont des institutions humaines, tout n'y
a pas 6tW toujours parfait et ne 1'est pas encore. Des maladresses unt pu itre commises. D'oi, parfois, des rancceurs chez certains anciens s6minaristes.et des accusations portees par eux.
Tout cela est peut-6tre en partie justifi6. Mais il ne faut pas
oublier de mettre, en face, d'autres temoignages en sens inverse
tout aussi gloquents. En voici un qui en r6sume beaucoup d'autres : ,< Le seminaire n'a pas fait de nous des pretres. II nous
a consid6rablement aid6s A devenir des hommes. , Et quel suprieur, quel professeur ne pourrait citer exemples et lettres, marquant les relations amicales, confiantes meme, que gardent avec
lui ceux qui ont pris une autre route ?
L'dquipe des s6minaires, le Mouvement Jeunes Seminaristes.
On peut etre trbs proche, avoir le meme ideal, et vivre
separes, isoles. Cela a Wte un peu vrai, hdlas I de nos petits
seminaires dans le passd. Et c'est pourquoi le Mouvement Jeunes
Seminaristes a 6te crdd. Qu'est-ce que ce Mouvement ? Le responsable d'une r4gion groupant sept s6minaires le disait fort

-

156 -

bien r6eemment : c Vraiment, nous ne faisons tous qu'un seul
seminaire. Nous sommes devenus une Commuuaut6. )
Le Mouvement a rendu sensible la communaut6 des s6minaires, il en a resserr6 les liens. Mais il n'est pas qu'un Rassemblement, il est aussi un Mouvement, le dernier-nd des Mouvements d'Action catholique. Ce n'est pas toutefois un Mouvement
qui groupe quelques militants de chaque seminaire, mais comme
on I'a dit, c'est tout le seminaire qui est en mouvement, chacun
se sentant responsable de sa maison, de la mont6e spirituelle
ou de la mndiocrite de son milieu, de l'eveil de 1'esprit apostolique de sa communaute. Nous avons dit plus haut ce qu'il en
6tait de la prise en charge des maisons par les garqons. Comment vit le Mouvement ? Les s6minaires sont groupds par r6.
gions. Chaque region organise, d'ordinaire aux vacances de Piques, sessions ou camps. Nos siminaristes viennent y mettre en
commun leur pritire, leurs r6tlexions et leurs experiences. Une
revue, Servir, fait le lien entre les maisons, communiquant les
nouxelles et transmnettant les consignes. Tous les deux ans, un
Rassemblement national xoit arriver dans un haut-lieu de France
des grands 6lves de tous les seminaires. Apres la r6union de
Chartres, en 1919, ce fut celle du Puy, inoubliable, en 1951 ;
celle de Tours en 1953, au tombeau de saint Martin ; celle de
Lyon et Ars, en 1955, avec pros de deux mille jeunes. Le Mouvement ne manque pas d'ambition : pour ie dixi6me anniversaire
de sa fondation, en 1957, le rendez-vous est fix6 a Rome, et, dans
plus d'un sdminaire on s'y prepare ddjh.
Conclusion. Nous avons essay6 de dire ce que sont nos petits
seminaires ou plut6t ce qu'ils sont en train de devenir et ce
qu'ils veulent etre. Le tableau est-il idealisd ? Nous ne le croyons
pas. Sans doute, rien n'est parfait en ce monde, et nous avons
notre part d'kchecs et de temps creux :dans une ceuvre d'6ducation tout est toujours en esperance. Mais il reste que 1'atmosphere o( 6voluent nos garCons n'est ni artificielle, ni 6touffante. Nos maisons sont heureuses mais non pas insouciantes.
Elles se construisent dans la paix tous les jours, grace a la collaboration de tous : efforts des jeunes seminaristes, sollicitude
des pretres responsables, impulsion des 6veques et, par-dessus
tout, don de la Grace du Christ. Mais, de plus, elles ne sauraient
se passer de tout soutien de toute la communautd chrdtienne, de
son intir6t et de sa sympathie agissante. Puissent ces lignes, qui
out essayv de les faire mieux connaitre, contribuer a augmenter
le nombre de leurs amis.
Henri MACI.
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ANGLETERRE
Strawberry Hill
Ecole Normale d'Instituteurs
Dans la Province de la Congrdgation qui englobe Irlande,
Angleterre, Ecosse et pays de Galles, une des preoccupations
des confreres, ful, d&s la formation de leur Province, 1'education du clerge et des laics en ces pays.
A 'heure actuelle (1957), secondds en g6enral par des collaborateurs laics, ils dirigent des coles secondaires pour internes et externes a Castelknock (la plus ancienne maison de la
Province) a Armagh (oir lEcole Saint-Patrick sert 6galement de
petit seminaire pour I'archidiocese primatial), a Raheny, pres de
Dublin, et A Coventry - celle-ci, la plus recente fondation de
Ia Province en Angleterre. A Dublin, ils sont b la tete du grand
seminaire de All Hallows (Toussaint), dont les deux cent cinquante dIeves se destinent h exercer le ministbre sacerdotal
dans des pays de langue anglaise, en dehors de 1'Irlande.
Cette preoccupation missionnaire se remarque des les debuts : 'est ainsi que le premier archeveque de Toronto, le Lazariste John Lynch, avait et6 le premier 6lave requ a Castelnock, lors de fouverture en 1835. Parmi les premiers professeurs et les premiers eleves nous trouvons le futur Mgr Grimley,
evque du Cap (Afrique du Sud), son successeur, Mgr John
Leonard, I'archeveque de Chicago, Mgr Feehan ; I'archeveque de
Madras, Mgr Fennelly ; Mgr Moran, archevdque de Dunedin
Nouvelle-ZBlande) ; l'archevdque de Philadelphie, Mgr Ryan ;
Mlgr Vernon, 6vdque de Dunedin, un confrere, Mgr Ryan, I'actuel
ev:que de Sale (Australie). Sans parler de ceux qui devinrent
6Niques en Irlande mnme : Mgr Kilduff (C.M.), dv&que d'Ardagh,
Gillooly (C.M.), dveque d'Elphin ; Mgr Lynch (C.M.), eveque
1Mgr
de Kildare et Leighlin ; I'archev4que de Cashel, Mgr Fennelly ;
Mgr McCabe (C.M.), dv6que d'Ardagh ; Mgr Donnely, auxiliaire
du siege de Dublin, et Mgr Downey (C.M.), coadjuteur d'Ossory.
Les confreres out autrefois assurd la direction du Sdminaire des
Irlandais A Paris ; deux d'entre eux sont directeurs spirituels
des 6tudiants au sdminaire national et du college pontifical &
Maynooth. Un autre rdside et remplit les fonctions de directeur
spirituel au s6minaire de la Sainte-Croix, Clonliffe, ofi dom
Marmion subit I'influence de notre confrere John Gowan qui
fut son maitre, puis son coll6gue au Grand sdminaire de Dublin.
C'est Cdalement a nos confreres que l'on a confid l'administration
de I'cole normale de St Patrick a Drumcondra (Dublin), I'unique 6cole normale pour instituteurs laics catholiques en Irlande. La maison centrale de la Province, a Blackrock, St Joseph.
fournit les aumoniers, confesseurs, professeurs de cours de religion a l'deole normale catholique pour jeunes filles que dirigent & Carysfort Park (Blackrock), les Religieuses de la Merci.
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En Angleterre, its sont charges de !administration et de
l'enseignement au Collige Sainte-Marie. Strawberry Hill, a
Twickenham, dans la banlieue de Londres. Pendant pros d'un
siecle, cet 6tablissement a td l'unique 6cole normale catholique
d'instituteurs pour 1'Angleterre et le pays de Galles.
Les conditions de vie et les coutumes anglaises sont si differentes de celles des autres pays, que l'on a pens6 que les leoteurs des Annales pourraient 6tre interesses par un expose qui
leur donnerait une idee de ce qui se fait en Angleterre et an
Pays de Galles pour la formation et 1'education des instituteurs
cathuliques. Remarquons en passant que les systemes appliquds
en Ecosse, en Irlande du Nord et bien entendu dans la Republique d'Iriande, qui, depuis 1949, ne fait plus partie du
Commonwealth britannique, sout totalement differents.
C'est en 1850, !'ann6e de la restauration de la hidrarchie en
Angleterre et au pays de Galles par le Pape Pie IX que le cardinal
Wiseman fonda 1'ecole Sainte-Marie. II la confia d'abord aux
Freres de la Doctrine chretienne de Plorrmel dont le fondateur
Jean-Marie Robert de La lennais (1780-1860) 6tait le frbre aine
de l'illustre Felicite-Robert de La Mennais (1782-1854). L'intention premiere du cardinal etait d'avoir comme personnel enselgnant dans toutes les 6coles catholiques de garcons en Angleterre,
ecoles primaires - une communaut6 religieuse de Freree.
Aux religieux de La Mennais incombait la tAche de former les
premiers 616ves du college, non pas comme de simples instituteurs mais dgalement comme des religieux qui seraient le
noyau d'une future Congregation. AprBs quatre annees, le cardinal dut se rendre compte que quelque desirable que fOt ce projet, il n'6tait pas realisable, il I'abaudonna et confia I'administration du college h des pretres sdculiers dont la tache serait de
former des laTques comme instituteurs pour les dcoles primaires
catholiques en Angleterre et au Pays de Galles. La tentative n'eut
pas le succes espdrd. Aussi en 1899, a la mort du chanoine
Graham, alors principal, le cardinal Vaughan amena le Conseil
catholique de i'6ducation qui etait propridtaire de l'etablissement alors situ6 BHammersmith, en plein cceur de Londres, i
assurer la continuite de I'ceuvre en s'adressant a une Congr6gation religieuse. A l'instigation du prdsident de ce Conseil, eJ
duc de Norfolk, dont la soeur 6tait visitatrice des Filles de la
Charitd, le college fut confi6 aux Lazaristes qui en assurent toujours la direction.
Le college est une ecole normale superieure pour instituteurs. Il est reconnu par le Ministbre de 1'Education qui le
finance. De trente-cinq en 1899, lors de la prise en charge par les
Lazaristes, le nombre des dleves est passe A 350 et ira en augmentant avec les annees. C'est actuellement une des plus grandes et
des plus modernes parmi les Ecoles normales d'Angleterre et pays
de Galles ; elle occupe depuis 1925, un site magnifique sur les
bords de la Tamise, a quelques douze milles du centre de Londres,
dans une propridtd de trente-cinq acres (pris de quinze hectares).
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Parmi les batiments qui la composent se trouve une des plus
chdteau gothique , d'Horace
celebres demeures d'Angleterre le c<
Walpole, initiateur de la renaissance gothique dans I'architecture
et les lettres anglaises. Ses vastes terrains permettent d'organiser Loutes sortes de jeux et d'exercices physiques. On y trouve
un terrain de rugby, deux terrains pour le football-association,
un terrain de hockey, un terrain de cricket, des terrains de tennis
sur terre battue, une piste ( cendree , de 440 yards (400 metres),
un emplacement pour le saut: hauteur, longueur. 4 la perche,
tandis que le basket ball, le badminton. le tennis de table, la
gymnastique et la culture physique se pratiquent dans Fenceinte
n . En ces domaines, la tradition des 61eves,
de son giymnasium
j
en un pays qui porte tres haut la culture physique et les
prouesses athl6tiques, a etd longtemps une source de fiertd pour
le milieu enseignant catholique d'Angleterre et du pays de Galles..
Ils se distinguent gendralement dans les matches organis6s contre
les meilleures dquipes de la region londonienne aussi bien que
contre celles des Universites. Dans les compdtitions athldtiques
et sportives entres les ecoles normales de Londres la victoire
leur a det assurde pendant des amnnes avec une rggularite qui
frisait la monotonie. Leur reputation pourrait meme Utre qualifiee d' <,internationale ,. Invites en 1955 i prendre part au
clampionat national francais des colleges et Universites catholiques a Lille, l'equipe de cross-country se placa seconde, apres
celle de l'Universitd de Louvain. En 1956, elle sortit encore
deuxieme au championnat beige. En 1957, elle est encore invitee
au championnat francais.
La partie rdsidentielle du college abrite deux cent un dtudiants en chambres individuelles servant de bureau et de chambre
i coucher; deux grandes maisons particulieres, dont les jardins
sont contigus A la propridtd, regoivent vingt-deux etudiants en
douze chambres (dans I'une un confrere est <, surveillant ,, dans
l'autre un laic, choisi dans le corps professoral). Les autres sont
externes : quelques-uns logent chez eux, d'autres sont en pension chez des particuliers approuvds par le college qui rg.le les
pensions. 1I y a encore des religieux, vivant dans leurs communautis.
Parmi les aspirants au brevet d'instituteur se trouvent, A
I'heure actuelle, des Peres Bne6dictins, Salisiens et Maristes;
des Freres de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, des Freres des
Ecoles chretiennes Irlandais, des Freres de la Presentation, de
Lamennais, de La Merci, des Xav6riens; I'annie prochaine nous
aurons des prdtres du Sacr--Ccur (de B6tharram) et des Freres
du Sacr&-Caur d'une de leurs provinces am6ricaines qui ont I'intention d'ouvrir des ecoles en Angleterre.
Le corps enseigant se compose de vingt-cinq membres, y
compris le Principal et le c Proviseur , tous deux Lazaristes.
Les sujets traites sont : 1'dducation (quatre professeurs dont deux
confreres), le frangais ; les travaux pratiques ; le grec, 'art (deux
professeurs) la chimie, 1'histoire (deux confreres), l'anglais (deux
professeurs), la physique, les sciences et I'dducation physique
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(deux professeurs), le latin, la geographie (deux professeurs', la
religion (trois professeurs), les mathlimatiques (deux professeurs)
et la musique. It y a possibilit6 d'engager a titres temporaires,
des professeurs pour certaine matiere ou en vue d'assurer des
leyons particulires on des sujets plus speciaux, commne la langue
galloise, 'alleiiand. l'italien. Nurnialement, on deimande aux
candidats d'a\oir presentd avec succes au moins cinq sujets du
certificat general d'dducation des ecoles secondaires. En fait la
plupart out des qualifications superieures. Le choix des candidats
est laiss6 & 1'entiere discretion des autorites du coll6ge : theoriquenient il est ouvert aux non catholiques aussi bien qu'aux catholiques; en fail, aussi longtemps que des catholiques se presentent,
c'est dans leur nomrbre que l'on retient les candidats ldigibles et
jusqu'a present, jalnais :'occasion ne s'est prGsentde d'admettre
un non-catholique. En faisant leur deniande, etablissant leurs
titres, etc.. les candidats doivent fournir le nom du pritre charge de leur paroisse. C'est A lui ainsi qu'au directeur de la derniere ecole fr2quentle par le candidat que s'adressent les autoritis pour avoir des lettres testimouiales. Tous les candidats
offrant de serieuses garanties sont alors convoques et le choix
final arr6te. Cette selection est pratiqueinent le privilege des
confreres faisant partie du corps professoral et specialement du
Principalet du Vice-Principal.
Les etudes soul organisdes ainsi qu'il suit:
1° Cours pour !'obtention du brevet d'instituteur delivrd par
'institut d'education de I'Universitd de Londres, dont le college
fait partie. Embrassant actuellement une periode de deux ans,
ce cours dont la duree seia sous peu portee a trois ans, est suivi
par la majorit6 des 6tudiants. A son terme, les jeunes gens
doi\ent passer un examen satisfaisant devant les autorites du
college : education, thdorie et pratique, religion (trois confreres
consacrent a cette matiere tout leur temps) anglais ; en plus
deux sujets au choix de l'6tudiant qui doit leur consacrer Jes deux
annmes, et deux autres sujets secondaires dont 1'6tude est moins
poussee et ne dure qu'un an. Ayant satisfait les autorit6s du
college, ils subissent un nouvel examen devant un jury inddpendant sur l'education, thdorie et pratique, et les deux principales mnatieres laissdes a leur choix. Sous le titre d'dducation
sont group6s : principes et la philosophie de l'education, buts et
m6thodes a employer, taut en gi~nral que pour les diff6rentes
matieres et les groupes d'iges particuliers ; histoire de l'education en general et specialement en Grande-Bretagne. Administration dans I'enseignement, education physique et un stage d'enseignement pratique qui est organise dans des ecoles de la region
londonienne et dolt couvrir une periode de douze semaines pendant les deux annres de la duree du cours. S'ils rdussissent cet
exainen final, les etudiants sont a presentes , au ministere de
l'Education qui les reconnait comme instituteurs qualifies. C'est
la seule qualification professionnelle exig6e dans les 6coles
d'Angleterre; bien entendu pour un bon nombre de positions,
conime par exeniple un enseignement specialise dans les ecoles
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secondaires, poste de directeur etc., les aulorilds dont depend le
choix peuvent demander certaines qualifications suppldmentaires, comme un degr6 universitaire, ou un stage apres le brevet en quelque sujet pratique comme dducation physique, travaux nianuels, musique etc.
2° Des cours simultanes, prdparant a la fois au brevet
d'instituteur et au degr6 de bachelier cs-arts ou sciences de
I'UniersitL de Londres. Une minoritd, mais dont l'importance va
croissant, suit ce cours qui donne acces au certificat professionnel
tout en permettant de poursuivre les dtudes en vue de I'obtention
d'un grade. En considdration de ces etudes, ces jeunes gens sont
dispens6s de la partie purement academique du cours du certiiicat. Actuellement le college ne prepare aux grades que pour tes
nmatih'res suivantes : anglais, histoire, geographie, mathematiquet appliquees, latin, grec et francais. 11 va sans dire que
tous doivent suivre les classes de religion pendant leur pdriode
de presence.
3° Cours supplementaires d'education, religion, dducation
physique et mathematiques. Ces cours sont suivis, apres l'obtention des grades par des instituteurs qualifids, soit aussit6t apres
avoir complete leurs etudes pour le certificat, ici ou dans un
autre college, soit apres quelques annees d'enseignement dans
une ecole. Les cours supplementaires en education religieuse et
matlhOnatiques sont ouverts aux jeunes 4tudiantes, - externes
bien entendu. L'interut special de ces cours reside dans le but
qu'ils ont en vue : la formation d'instituteurs spdcialisis ou semispecialises pour les hautes classes des ecoles primaires ou secondaires modernes (jusqu' I'Age de quinze ans, limite qui sera
bientht portee a seize). Pour les catholiques du continent et
m6me d'Amerique il sera sans doute intdressant d'apprendre
que Ie mninistere de l'dducation en Angleterre accorde a ces cours
d'education religieuse dans un college catholique le meme appui
finanecier qu'aux cours similaires sur des sujets differents, partout
ailleurs dans le pays. Ce cours d'dducation religieuse est place
sous la direction generale de l'un des confreres professantau
college ; les cours sont donnes par des confdrenciers pris dans
le personnel du college on venus du dehors. Ainsi le directeur du
cours enseigne l'histoire de rEglise, sa specialite, un autre donnera des cours sur le Nouveau Testament, un troisieme sur la
philosophic, un autre encore enseignera les mithodes d'instruction religieuse, un autre enfin la liturgie et la thdologie dogmatique. Les professeurs d'Ecriture sainte et de theologie morale
d'un grand s6minaire des environs viennent donner des cours sur
I'Ancien Testament et la sociologie. Des specialistes choisis dans
le corps enseignant du coll6ge aussi bien que parmi les autoritds
reconnues en la matibre, professeurs d'Universitd, religieux, clerg6
s6culier, sunt charges des matieres secondaires. Un savant catholique, jemrbre d'une Universitd, parlera sur o la Religion et la
Science , et leurs problemes. Un Franciscain, 6crivain catholique
de renoin, exposera les problemes midicaux-moraux, sa specialit6. 'n professeur d'Economique & l'Universit4 de Cardiff, eatho-
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lique, et un autre d'Oxford traiteront des problemes sociologiques
et ainsi de suite. Les jeunes gens regoivent ainsi leurs direetives d'hommes qui souvent ont, dans leur specialit6, une r6putation internationale et sont en meme temps des catholiques instruits et fervents : les interpretations et les solutions qu'ils donneront A leurs eleves seront conformes aux vues de I'Eglise dans
ces problemes varies pour lesquels tous, catholiques et non-catholiques s'accordent A reconnaitre leur competence.
4° Chaque annie enfin, un petit groupe vient poursuivre
ses 6tudes professionnelles, apres avoir conquis des grades dans
une universit6 non-catholique. (Euvre evidemment tres importante, il s'agit de donner A ces jeuues gens une orientation
correcte pour leur enseignement et la maniere de transmettre A
leurs 6eeves les connaissances amassues dans une atmosphere
qui n'est pas toujours favorable, minme si en Angleterre elle n'est
que, tres rarement. ouvertenent hostile A la Foi.
Dans les pays de langue anglaise, on estime A juste titre
que si quelqu'un doit etre un homme complet, bien A la page et
developp6 & tons points de vue, c'est bien l'instituteur. Aussi
attache-t-on une grande importance &toutes les activites et formations non acad6miques, dans toutes les 6coles normales d'instituteurs de ces mýmes pays. ( Mens sana in corpore sano * est
une maxime bien mise en pratique : au point de donner parfois
A l'6tranger l'impression que l'on insiste plus sur le a corpus ,
que sur la u mens : ce qui n'est pas le cas. Les elves travaillent
s6rieusement dans la sphere acad6mique et professionnelle, mais
on les encourage A poursuivre dgalement toutes sortes d'activit6s
extra-acaddmiques est A devenir ainsi des formateurs, des dirigeants de jeunesse plutdt que des drudits. Aussi, est-ce I juste
titre, A notre avis, que c Saint-Mary's a attache une grande importance A la supdrioritd de ses enfants dans les sports athletiques, de meme que son 6mule u Saint-Patrick , a Dublin attache
de I'importance au fait que son equipe de football a gagne le
championat du comt6 de Dublin contre tous ses compdtiteurs.
Mais ces activit6s ne s'arretent pas h l'athietisme et aux sports.
La vie scolaire est largement autonome : chaque annde les 6tudiants choisissent leurs officiers qui sont responsables de la
discipline de la maison. Celle-ci est laissde aussi large que
possible : en vertu du principe que ce sont des hommes et non
pas des enfants. Ces grands etudiants ont presque tous accompli
leurs deux ans de service militaire, passant par l'Afrique du
Nord, le Moyen-Orient, la Ma!aisie, Chypre, I'Allemagne, I'Autriche, Hong-Kong, etc., avant de venir h nous. Ces hommes
doivent dtre capables de se diriger eux-mnmes quand ils nous
arrivent ; et s'ils ne le sont pas, comment pourrait-on leur
confier les enfants des autres ? Dans ce cas, ils ne sont pas ici
a leur place. Cette vie estudiantine se manifeste sous la forme
de plus de trente clubs et societ6s de tout genre auxquels
sagregent les etudiants selon leur goit. Clubs athlitiques pour
ceux qui veulent pratiquer le rugby, le football-association, le
hockey, le tennis, le cricket, le basket-ball, I'athl6tisme en gdnd-
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ral, le cross country, le tennis de table, le badminton, 1'escrime
et le reste. Nous avons un club de danses folkloriques en pleine
activit6. Leurs reunions du dimanche soir, au son de leurs
propres instruments, ont le don d'exciter au plus haut point,
int&r-t et admiration de maints de nos visiteurs. Nous avons une
sociite de musique, une chorale, qui donne, de temps A autres
des concerts de premier ordre en une de nos salles, une socidt6
dramatique qui monte quatre ou cinq pieces chaque annie, des
soci6dts : historique, geographique, scientifique ; un « cercle
francais , une socidte litteraire, et bien d'autres.
Au point de vue religieux et social, nous avons une active
Conftrence Saint-Vincent de Paul; une section de la Legion de
Naarie en pleine efflorescence, une socidt6 liturgique et une
association du Rosaire. Bien entendu, ce sont les etudiants qui
assurent le service des messes quotidiennes et se pretent avec
zile aux ceremonies plus solennelles aux grandes fetes. Plusieurs
amnees de suite, le Deldgue apostolique a demandd leur concours
pour la messe pontificale chantee A I'Oratoire de Brompton au
jour anniversaire du couronnement du Pape : fonction honorde
de la prdsence du corps diplomatique et d'un grand nombre de
catlioliques en vue. A c6td de cela ils dirigent les scouts de deux
paroisses du voisinage et s'ing6nient i rendre toutes sortes de
services au clerge de ces paroisses : en fr6quentant les soir6es
organisjes dans les salles d'oeuvres ; par l'organisation de concerts
pour les enfants infirmes A l'h6pital orthopedique de Pinner,
tenu par les Filles de la Charitd on des visites au Home SaintDavid qu'elles dirigent a Ealing, par la vente de journaux catholiques, le samedi, aux trois ou quatre gares des environs, etc.
Dans leur vie privde, ils sont d'excellents catholiques, r4guliers dans la frequentation des sacrements; leur devotion les
amiine a toutes les cdrdmonies religieuses du college. L'assistance
a la ruesse n'est obligatoire que les dimanches et fetes de prcepte. mais elle est fort suivie en semaine et la majorit6 des prsents re~oit la Sainte Communion. Chaque jour, durant la messe,
un cnifrere est A leur disposition au confessionnal, et bien entendu ils ont toute libertW pour s'adresser h un pretre du voisinage ou d'aller trouver chez lui un des pretres du corps prof(s-(ral : libert6 dont ils profitent largement et les relations
aurc ihos confreres sont confiantes et amicales.
!. .ctivitd des etudiants se manifeste encore dans leur participatiiai A des organisations confessionnelles on non, telles que
l'UniO, des 4tudiants catholiques de Grande-Bretagne, I'Union
natiun:al des etudiants, I'Association des dtudiants de VInstitut
d'ddacation de l'Universitd de Londres, I'Association historique
de I'Uliversit de Londres; comme bien souvent ils sont char1as d'tffices dans ces groupements, ils assurent la presentation
du piint de vue catholique, chaque fois que, dans les d6bats et
discusions, il peut y avoir intdret ou importance A le faire.
E idelmment, tout cela demande de I'argent, beaucoup d'argent. D'oi vient-il ? L'6cole, comme tons les collges libres en
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Angleterre et au pays de Galles, c'est-a-dire les dtablissements
qui ne dependent pas des municipalitds, est entierement financrie par le ministire de ilnstruction publique pour tout ce qui
concerne I'entretien, et si les batiments primitifs dlevds h ses
frais sont trou\ms conformes aux regles plutut difficiles, tix6es
par le miniistere, elle scra ddfray e de ia miili( des dripellnsC
pour toute nvouelle cunstructionuet le gros mobilier. Dans le
deruier cas par une allocatiun sp&ciale chaque fois ; dans l'autre, par une capitation par eleve. Actuelleient, complte tenu que
chaque e':-e \erse une cntriblution base sur ses revenus ou
ceux de ses parents - car, par exemple, beaucoup de nos jeunes
gens sont marids. itndltpendants de leur famille, ils peuvent avoir
entre trente et cinquaitpe ;Is - leIlinistere paie lous les frais
d'entretien et d'enseignenent, pour le moment environ trois
cent cinquantl
livr(s par an. De pjlus, Ie coiniti
local d'education. c'est-a-dire sa conurnmie ou son d6partement, lui verse
une allocation de quatre-vingt-quinze livres la premiere annee,
et soixante-cinq. les annees suivantes pour ses d6penses personneiles et lui renibourse de plus ses frais de voyage aller et
retour du collhge pour la periode des vacances. Avec cela les
autoritbs du collýge paient toutes les factures, honoraires, nourriture, celaira;e et chauffage. reparations, aninagements, absoluiCent tout.
II est facile de se rendre compte que, dlans ces conditions,
les journees de nos confrires sont reioplies du matin jusqu'au
soir. Its ne se contentent pas de donner des cours, avant la responsabilite de tous ces clubs et socidets, ils suivent de pros les
6tudiants dans toutes leurs activites, religiiuses, sociales, acadfmiques et sportives, decident du choix des candidats, donnent
direction et conseils aux jeunes gens pour tous leurs probltmes,
taut au point de \ue professionnel que pers-nnel, daonent leur
avis sur les relations entre liudiants. etc... Bien entendu, la vie
de comnunautl et les pratiques de la compagnie doivent 4tre
sau\egarddes.
Somine toute, c'e-t un travail consolant et d'une importance
capita!e pour la vie de I'Eglise en Angleterre, au pays de Galles
et en Irlande. ofi I'instituteur laic est par tradition le fondement sur lequel repose toute I'education et la formation academique, personnelle et religieuse de la jeunesse catholique de
ces pays.
(Traduction Charles SIFFRID.)

Jdr6rme TWOMEY.

P.-S. - Ajoutons qu'en plus de Sainit-Maric, ii v a dix dcoles normales d'institutrices religieuses y compris) et une autre
pour instituteurs (sous la direction des Freres des Ecoles chr6tiennes;. En Irlande, le collige Saint-Patrick est seul de son
espece pour les hommes. Iour les institutrices, il y en a dgaleinent un, en plus de celui de Carysfort ofi nos confreres assurent les fonctions d'aum6niers et de charges de cours de religion.
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LE StMINAIRE DE SARLAT
Outre ses patientes recherches et heureuses trouvailles sur
la maison de Sarlat, inserdes dans les Annales (t. 119-120, pp. 397403 ; 629-678 ; t. 121, pp. 183-228 ; 413-466), M. Felix Conltmsot a rassembld sur le personnel de ce seminaire lazariste, quelques prtcieuses donndes. Elles completent et enrichissent les
notices biographiques de ces Lazaristes sarladais ; elles reconstituent partiellement les registres anciens, helas ! disparus.
Toute recherche dans ce sens, supplde un peu d la privation de
ces etats du personnel de jadis. Combien par exemple nous seraicnt ici utiles les registres du seminaire interne de Cahors !
D'autre part, ces confreres, nes ou employes d Sarlat, ont
traraillW ailleurs. Les precisions ici apportees faciliteront partiellement la connaissance de ces confreres que feront surgir, de
I'ombre du passe, les futurs travaux, toujours attendus, sur les
autres maisons de la Congregation en France... Exsurgant !
Les quelques lignes de notices ici etablies par les fiches de
M. Contassot comprennent : a) quatorze superieurs de Sarlat ;
b) quarante-trois professeurs et missionnaires, et c) trente-deux
autres Lazaristes originaires du diocese de Sarlat.
Pour sa part, jusqu'en 1789, le diocese voisin de Perigueux
a setulement donnd dix Lazaristes.
Pour toutes ces recherches si attachantes, pour toutes ces
pages instructives, la reconnaissance de tous les amis du passd,
est acquise au labeur soigneux et mdthodique de M. Filix Contassot.

*
I. -

LE PERSONNEL DU SEMINAIRE
AVANT LA REVOLUTION
A) LES SUPERIEURS

I. M. FAURE (Maurice) naquit a Doucy-en-Beauge, au
diocese de Gen6ve, en 1647. Il entra dans la Congregation de la
Misiiun a Paris, le 2 mai 1678; y fit les vceux le 3 mai 1680.
II fut professeur de th6ologie aux Invalides, a Paris, puis &
Sedan. Apres son sup6riorat a Sarlat (1683-1690), il devint cure
de Fontainebleau, puis Vicaire g6n6ral de la C.M., en 1697. Le Roi
le .'icuse pour la charge de Superieur general, il devint assistant
de M.Pierron, Superieur genaral (1697-1703), cure des Invalides
(1703-1708), curd de Fontainebleau (1708-1711), et de nouveau
assistant g6n6ral (1711-1720). II mourut a Paris le i" aoit 1720.
2. - M. BARTHALEMY (Gerard-Pierre) naquit en 1638 a
Saint-Zacharie, au diocese de Marseille. Ii fut regu a Paris le
31 itai 1666, fit les voeux a Cahors le 3 juin 1668. Place d'abord
au .minaire de Cahors, il dirigea le s6minaire de Sarlat de
1690 h 1693.
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3. - M. LEVIRLOIS (Claude) naquit A Nogent-sur-Seine en
1654. DejA sous-diacre, ii fut requ a Paris le 5 fevrier 1678.
Envoyd comme professeur a Saint-Flour, il y fit les vceux le
6 fevrier 1680. Il devint Supdrieur de Saint-Flour (1686-1693),
de Sarlat (1693-1695), de Saintes (1695-1701), de Bayeux (17011703), de Boulogne (1703-1705), et il revint & Saint-Flour (17051711) oil ii finit probablement ses jours.
4. M. LA.I-OTTE (Nicolas) est nd a Saint-Lambert, au
diocese de Bayeux, le 17 juillet 1663. Reeu a Paris le 12 ao0t
1684, il y fit les oeux le i " octobre 1686. Professeur au sdminaire
de Cahors jusqu'a la fin de 1695, it devint Supdrieur de Sarlat
(1695-1702), d'Annecy (1704-1714), de Poitiers (1714-1717), du
petit seminaire de cette ville (1717-1718), d'Angouleme (17181726). Soupoonnd de jansinisme, ii sortit de la C.M., devint cure
de Souffrignac en 1728, et y d6ceda en 1738 (Nanglard, Pouill
Bist. du dioc. d'Anyouleme, II, p. 518).
5. - M. DLCHESNE (Fiacre-Andrd) naquit a Argenteuil le
30 mars 1672. Recu A Paris le 28 mai 1691, ii y fit les vceux
le 29 mai 1693. 11 fut Superieur i. Sarlat (1702-1703), puis A
Montauban (1703-1704). II dtait A Poitiers en 1726.
6. - M. DE LA VILLE (Antoine) naquit a Cusset, au diocese
de Clermont, le 12 mars 1668. Reeu h Paris le 25 mars 1687,
il y fit les Y(eux le 26 mars 1689. II fut directeur du seminaire
interne A Angers et prieur de Saint-Thomas-de-Cosnac (16951699), professeur de morale h Saint-Lazare (1699-1703), supdrieur
de Sarlat (1703-1706). de Buglose (1706-1708), et enfin du Mans
(1708-1739). II mourut Visiteur de Bretagne, au Mans, le 10 fd
vrier 1739.
7. - M. COUTY (Jean) naquit le 25 novembre 1665 A SaintSymphorien-de-Lay, au diocese de Lyon. Regu au s6minaire de
Lyon le 11 novembre 1686, il y fit les voeux le 12 novembre 1688.
En 1695. ii etait a Beziers, puis il devint Supdrieur de Narbonne
(1703-1706), de Sarlat (1706-1712), de Manosque (1720-1737) et
de Dijon '1737-1744).
8. M. NAPROUX (Joseph) naquit A Vynoas, au diocese de
Tarbes, le 11 novembre 1668. Requ au seminaire de Cabors le
27 mai 1695, alors qu'il dtait diacre, il y fit les vceux le 28 mai
,1697. Missionnaire a Montauban (1698-1700), a Cahors (17041712), il devint Superieur de Sarlat (1712-1713), directeur an
seminaire de Lyon (1713-1716), Superieur a Aleth (1725-1726),
et a Notre-Dame-de-la-Rose (1737-1747), oO ii ddceda le 1 • janvier 1748.

9. - M. CERTaIN (Jean) naquit a Cahus, au diocese de Cahors,
le 8 janvier 1673. Recu A Cahors le 9 mai 1693, il fut envoyd a
Agen, oiu it fit les voeux le 10 mai 1695. Supdrieur du s6minaire
de Sarlat pendant vingt-cinq ans (1713-1738), i] y mourut le
?t avril 1738.
10. - M. BASTIT (Guillaume), nd au Vigan, au diocese
Cahors, le 23 avril 1690, fut recu a Cahors le 13 mai 1709, de
et
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y tit les vceux le 14 mai 1711. De 1726 & 1738 il dtait & Cahors
et sans doute auparavant. 11 ne fit qu'un interim de trois mois &
Sarlat : nommn Supdrieur le 10 juillet 1738, il fut remplacd le
31 octobre 1738 par M. Monin, puis devint Supdrieur de Montauban (1738-1750), oi il dced. a le 14 novembre 1750.
11. M. MONIN (Simon), nd le 17 janvier 1687 & SaintSulpice, au bourg de Fontaine-Francaise, au diocese de Langres,
il fut regu A Paris le 3 mai 1705, et y fit les vSux le 4 mai 1707.
11 etait A Montauban en 1719-1721, devint SupBrieur de cette
maison (1723-1733), puis de Mornant (1736-1737), de Manosque
(1737-1738) et de Sarlat (1738-1742). II dtait & Saint-Mden en
1769 et a Saint-Servan en 1782.
12. - M. DE BAILLY (Jean-Baptiste), ne le 8 juillet 1704, a
Mdzieres, au diocese d'Amiens, fut requ a Paris le 18 fdvrier
1728. Envoyd A Bordeaux, il y fit les vceux le 20 f6vrier 1730.
Nommi
SupBrieur de Sarlat le 13 septembre 1742, il revint &
Bordeaux comme Superieur (1745-1764), oh il mourut le 3 octo-.
bre 1764.
13. - M. TALISSAT (Bertrand) naquit & Sarlat le 28 octobre
1697. Recu & Cahors le 31 octobre 1716, il y fit les vaeux le
1" novembre 1718. II fut employd successivement & Montauban
(1726), t Toulouse (1726-1728), a Montauban (1729), a Villefranche-de-Rouergue (1734), dont it devint Supdrieur (1739-1745),
avant de commencer un long superiorat de trente-deux ans dans
sa ville natale (1745-1777). II mourut & Sarlat le 14 mai 1777,
Aige de quatre-vingts ans et soixante et un de vocation.
14. - M. BORWs (Jean-Elie) naquit 6galement A Sarlat le
12 septembre 1720. Recu a Cahors le 17 fevrier 1739, il y fit les
vacux le 18 fdvrier 1741. 11 dtait dconome a Sarlat vers 1756. 11
y fut nommd Supdrieur ]e 24 mai 1777. Incarcdr4 pendant Ja
R1volution & Sarlat, puis a PBrigueux, il fut condamnm
le
1" juillet 1794 a la rdclusion perpdtuelle. II mourut & Sarlat.

B)

PROFESSEtURS

E

MISSIONNAIRES

Parmi les Lazaristes qui se devouerent dans le diocese de
Sarlat, nous avons pu relever les noms suivants:
I. - M. ASTIER (Francois), nI le 5 octobre 1739 a Villefranche-d'Aveyron. II dtait professeur & Sarlat en 1789. II fut ddtenu
au fort du HA, a Bordeaux, puis sur le vaisseau a Le Rdpublicaiii ,.En 1810, il devint curd de Saint-Cr6pin-Carlucet, en
Dordogne, oh il deceda en 1820.
'. - Le frIre coadjuteur BANARET se trouvait & Sarlat vers
1700 ; ii n'y resta pas longtemps , (ddposition A un proces en
176S&.
3. - M. BEGOULt (Jean-Baptiste), nd le 4 novembre 1751 &
Pori-Sainie-Marie, fut regu dans la C.M. le 16 septembre 1769.
11 etait Sarlat en 1776-1777. A la R6volution, il est donni comme
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ancien cur deP Saint-Barthelemy de Cahors. II se refugia en
Espagne.
(Jean), entre dans la C.M. en
4. - Le Frire BEL.MOTrT
1701, se trouvait a Sarlat en 1713.
1.BERCHON (Jean-Philippe), ne k Bapaume le 20 avril
5. 1679, fut recu & Paris le 29 avril 1698, et y fit les (Baux le
30 avril 1700. Professeur A Sarlat en 1713, ii enseigna la thiologie au seninaire d'Angouiene de 1717 a 1727. AprBs la proclamation de la Bulle ,,Unigenitus o, ses attaches au jans6nisme le
firent exclure de la C.M. en ao0t 1727. Devenu cure de Touvre,
au diocese d'Augouleme, ii y mourut en septembre 1743.
Trezac, au diocese de Saint6. - M. BERGER (Bonnet), nD6
Flour, en septembre 1657, fut recu a Paris le 26 juin 1681, et y
fit les xteux le 27 juin 1683. 11 etait missionnaire A Montauban
en 1702 etA Sarlat, au moins en 1713-1714.
7. - M. BERNARD (Jacques), n a MSansle, au diocese de
Condom, le 3 novembre 1687, fut recu & Cahors le 3 janvier 1706,
et y fit les \tcux le i janvier 1708. II professait a Sarlat en 1713,
a Angouleme en 1715. En 1730, il 6tait Supdrieur de Noyon.
8. - Le Frere BESSE. probablement originaire du Sarladais,
diceda a Sarlat le 29 mai 1775.
9. - M1. BUISSET (flelri;, ne i Gourdon, au diocese de
Calors. le 3 mars 1739, fut requ 4 Cahors le 17 septembre 1755,
et v fit les vceux le 19 septembre 1757. 11 mourut a Sarlat le
7 juin 1772.
10. - M. CAMY (Pierre), n6 A Crayssac, au diocese de Cahors.
le 23 janvier 1724, fut requ a Cahors le 6 juin 1743 et y fit les
vwUux le 10 juin 1745 ; il travailla A Bordeaux, A Toulouse (1754),
A Sarlat ;1755) et mourut a Villefranche-de-Rouergue le 24 mai
1762.
11. - 3. CHALVARY DE SEGUREL professait la thdologie A
Sarlat en 1768. Le 6 novembre 1768, it signe une procuration a
son frure David pour percevoir les revenus de son titre cldrical
depuis I'annee 1763. On peut prtsumer qu'il entra dans la C.M.
vers 1763, d&ja pretre. On ignore son curriculum vita. Ily avait
des SEGUREL a Sarlat, A cette epoque, et il y existait m6me un
tenement de Segurel.
12. - M. COMPANs (Jean), na a Dolon, au diocese de Pamiers,
le 28 avril 1748, fut requ a Cahors le 16 d6cembre 1763, et y fit
les vceux le 29 avril 1766. D'aprEs une lettre de Larouverade.
cure de Sarlat apres la Revolution, M. Compans enseigna la
thdologie a Sarlat. II devint Superieur de Moutauban de 1783 A
1789. puis de Toulouse :1789). I1 6migra en Espagne et revint
& Toulouse.
13.
Mddoc,
Cahors
1700 et

- Le Frere COVILLON (Mathieu), nd a Castelnau-deau diocese de Bordeaux, le 4 f6vrier 1674, fut requ A
le 6 octobre 1698. 11 fit les vocux h Sarlat le 7 octobre
mourut A Bordeaux le 19 mai 1760.
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14. - M. DAYNAC ou D'AYNAC (Jacques), fut prieur de Cambayrac. II etait nd a Cajarc, au diocese de Cahors, le 2 novembre 1714; il fut recu a Cahors le 27 ao0t 1733, et y fit les veux
le 12 novembre 1735. I1 6tait missionnaire a Cahors en 1746, a
Toulouse en 1749, a Sarlat en 1750-1751, puis de nouveau a
Cahors de 1751 & 1770 environ. It fut incarcedr au seminaire de
Cahors en 1793, puis au fort du Ha; il 6tait reclus A Cahors
en 1795.
15. - Le Frere DEBERNARD (Jean), n6 a Domme, au diocese de
Sarlat, en 1673, fut recu A Sarlat le 27 janvier 1696 et y fit les
\wux le 28 janvier 1698 ; il mourut a Saintes le 12 juin 1749.
16. - M. DELPECH (Antoine), fils de Jean. avocat i Cahors,
et de Marguerite d'Olive, naquit a Capni6, au diocese de Cahors,
le 13 fevrier 1673. Recu a Cahors le 31 janvier 1695, it y fit les
vWoux le 1" fdvrier 1697. 11 fut missionnaire a Montauban (170117l13, et a Sarlat probablement de 1703 & sa mort, survenue le
22 octobre 1755. 11 aurait done 6td missionnaire en Sarladais
pendant plus de cinquante ans.
17. - 3M.DERUP9 (Raymond), ned
Sarlat le 29 novembre
1681. fut recu i Cahors le 1" ao0t 1698, et y fit les vceux en
aoiit 1700. II quitta la C.M. pendant ses 6tudes et y revint en
1711. II fut missionnaire ou professeur a Vannes, Buglose (17161717,, Bordeaux, Angouleme, Rochefort, Beaulieu-sur-Mareuil.
Boulogne, Sarlat, Villefranche-de-Rouergue. Supdrieur a Lucon
1730-1731). N Boulogne (1731-1733), il revint a Bordeaux en
17 i et y dbceda le 10 octobre 1743.
Gourdon le 31 mai
18. - Le FrBre DIssAC (Francois), ned
1715. fut regu i Cahors le 28 juillet 1733 et fit les vwux A Sarlat
le 22 dicembre 1735 ; il quitta la C.M. en 1750.
19. - Le Frere DUMOwr (Pierre), nd i Montaigu, au diocese
4'A;ni fut recu a Cahors le 28 f6vrier 1713, et fit les voeux a
Sarlat le 15 mai 1715.
2'. - Le FrBre DUPEYRE (Pierre), nd a Montpezat, au diocese
de Cahors, le 23 juillet 1701, fut requ a Cahors le 14 octobre
172 . et y fit les vceux le 9 novembre 1726. Il mourut I Sarlat
le 2:0 septembre 1752.

2!. - M. FORVIEUX ou FOURVIEUX (Guillaume), nd a Sourcirac, au diocese de Cahors, le 23 fdvrier 1729, fut regu a Cahors
le 21 ddcembre 1747 et y fit les vmeux le 22 d6cembre 1749. II se
trouvait A Sarlat vers 1759 et devint Supdrieur de La Rose
(1781-1784) ; il mourut a Buglose le 29 juillet 1786.

22. - M. FOULQUIER OU FOLOUIER (Simon), nd a Boussac,
au diocese de Cahors, le 28 decembre 1753, fut regu a Cahors le
23 aoft 1772, et y fit les voeux le 24 aout 1774. II serait mort a
Sarlat le 14 ddcembre 1780. Mais, on lit dans les registres de
Coutijours : , Jean Folquier, pretre de la mission de Sarlat, Age
id'i'-iron vingt-cinq ans, enterr6 en 1779 dans le cimetibre de
Cotiiours ,. II s'agit vraisemblablement du mbme persoinage.
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23. - Le Frere FnIAcoVAL (Francois), nt h Marminiac, au
diocese de Cahors, fut requ A Cahors le 13 avril 1720 et y fit
les voeux le 16 avril 1722; ii mourut & Sarlat le 2 septembre
1748.
24. - M. FuEJAVILLE (Joseph), naquit h Figeac le 8 janvier
1733. Recu A Cahors le 11 aolt 1752, il y fit les voaux le 15 aott
1754. II missionnait en Sarladais en 1783. Ddtenu A Figeac en
mai 1793, il fut incarcderd
Cahors, cette mdme annde, et s'y
trouvait encore en 1795; ii fut liberd le 21 Germinal An II
25. - M. GARY (Guillaume), nd & Villeneuve, au diocese
d'Agen, le 13 avril 1734, fut recu A Cahors le 30 octobre 1749 et
y fit les veux en novembre 1751. 11 devint missionnaire & Cahors,
puis h Toulouse (1764), et LSariat (1783). II ddcdda a Villeneuve,
le 5 juin 1822.
26. - M. HANNEQUIN \NicolaS), nd le 15 juin 1673 & Metz, fut
recu & Toul le 6 janvier 1693 et y fit les vceux la 7 janvier 1695.
I) dtait A Sarlat en 1708 et fut admis dans la confrdrie du
Saint-Suaire de Cadouin.
27. - Le Frbre a qu'on appelait le Frere JeAN n, s'occupa
du domaine du Bouch pendant de longues anndes (ddposition &
un proces en 1768). 11 aurait demeurd b Sarlat de la fin du
xvir siecle au premier quart du xvIr.
28. - M. LABORIE (Francois), u agr6gd & la mission de
Sarlat ,, deceda a Cahors en 1693 (Froissac).
29. - MI. LACROIX (Guillaume), nd le 10 janvier 1743 dansle diocese d'Agen, fut recu h Cahors le 3 septembre 1759 et y fit
les \,oux le 14 septembre 1761. I edtait missionnaire & Sarlat en
1783. Aprcs la Rv\olution, ii fut curd de Lacapelle et desservait
Perme.
30. - Le Frbre
uALARETr (Jean), nd h Loupiac, au diocese
de Cahors le 5 fdvrier 1679, fut renu a Cahors le 3 avril 1705 et
y fit les v%ýux le 4 avril 1707. I1 6tait & Toulouse en 1728, et il
mourut A Sar!at le 23 septembre 1739.
31. - M. MAcGE (Francois;) tait i Sarlat le 2 janvier 1737.
On connait un Mauge, prktre de la Mission, d6cedd b Burgos
en 1796, age de quatre-vingts ans.
32. - M. MAlKY (Pierre), n ba Aleth le 17 avril 1691. fut
revu a Cahors le 7 avril 1716 ; il fit les voux h Sarlat le 9 avril
1718. 11 se trouxait a Cahors de 1722 a 1727.
33. - M. MAZARE (Bernard), nd i Montaigu, an diocesed'Agen, le 20 octobre 1755. fut recu 4 Cahors le 3 juin 1772 et y
fit les vceux le 4 juin 1774. II dtait A Sarlat avant la Rdvolution;
emigrd en Espagne, il devint curd de Savignac, en 1803.
34. - M. PAILIAS dit PAILLET (Jean-Franpois), nd le 16 mars
1667 a Pailhas, paroisse de Compeyre, au diocese de Rodez. Recu
a Cahors le 26 novembre 1693, il y fit les veux le 28 novembre1695. Etant missionnaire a Sarlat, il donna une mission h Cadouin en 1708. II se trouvait i Cahors en 1721.
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35. - M. RAMBAUD (ou de Rinbaud) (Jean-Louis), n6 a Rochefort le 27 ftvrier 1700, fut recu a Cahors le 26 juin 1715 et y
fitles voeux le 28 fdvrier 1718. II fut 6conome de Sarlat vers
1727-1734, et il se trouvait & Saintes en 1735, oi il decdda le
10 ni-di 1764.
36. - Le Frere RivilRE (Leonard), an h Lanteuil, au diocese
de Limoges, le 18 avril 1669, fut recu A Sarlat le 2 juillet 1696
et fit les voeux A La Rose le 16 juillet 1698.
37. - Le Frere ROUMILLAC (Antoine), nd k Saint-Avit, au
diocese de Sarlat, en 1677, fut regu & Sarlat le 27 mars 1702, et
ilfit les vceux & Rochefort le 28 mars 1704.
38. - M. ROUSTAIN (F6lix), nd a Bourg-en-Bresse, au diocese
de Lyon, le 23 septembre 1698, fut recu a Paris le 18 aoit 1720
et v fit les vceux le 19 ao0t 1722. II Btait professeur & Sarlat en
1727, et quitta la C.M. en 1753.
39. - Le Frere ROYPRE (Hugues), n6 a RoyBre, paroisse de
Besse, au diocese de Sarlat, le 15 janvier 1666, fut recu a Sarlat
le 27 novembre 1694, et fit les vceux a Rochefort le 8 dicembre
1696.
10. - M. SALBAING (Francois), nd & Sainte-Livrade, au diocese d'Agen, le 18 aott 1699, fut regu & Cahors le 9 ao0t 1721
et y fit les vceux le 10 aoit 1723. Missionnaire & Cahors jusqu'en
1725, ii devint professeur d'Ecriture Sainte h Sarlat, puis missioluaire a Buglose, oh ii etait en 1728. Il revint comme missioiknaire i. Sarlat, oitil d6cida le 8 juin 1741.
41. - M. SALOUES (Pierre) (de la famille des Salgues de
Genifsi), nd Sauliac, au diocese de Cahors, le 11 mars 1711, fut
recu i Cahors le 26 octobre 1733 et y fit les v-eux le 27 octobre
1735. 11 fut place successivemient & Pau, Toulouse (1744), Bordeaux, Sarlat (1746), Moutauban, Cahors, Toulouse (1753), et
devint SupBrieur de Villefranche-de-Rouergue (1759-1765); il
mourut dans cette ville le 20 septembre 1786.
i'. AI. SnMIAN (Jean-Pierre), ne a La Bastide-l'Evdque, an
diocse de Rodez, le 11 mai 1750, fut regu a Cahors le 25 octobre
1767 et y fit les veux le 26 octobre 1769. De Cahors il vint &
Sarlat en 1783, et y exerca les fonctions d'6conome jusqu'h la
Revoil.tion. Au debut de la tourmente, ii prit du service a la
cati•hrfale de Sarlat, se rdfugia ensuite dans son pays natal, puis,
a la rcstauration du culte, il revint a Sarlat. De 1806 a 1809, il
admi:istra la paroisse de Sarlat comme vicaire regent. En 1806,
il ra'mc
ta 1'ancien s6minaire, qu'il r6organisa et dirigea de 1806
A I':.
M1alade, ii se retira dans le Lot, devint cure de SaintPi-rru'-de-Gourdon, et ddceda le 7 avril 1817.

43. - M. VIGUIER se trouvait au seminaire de Sarlat en
17it-1751. On ignore son curriculum. vita.
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II. - LAZARISTES ORIGINAIRES DU DIOCESE DE SARLAT
1. - Le Frure ALBI (Abel-Ambroise). nd a Villefranche en
1677. tReu a Cahors le 30 octobre 1699, it fit les veux & Bordeaux
le 3 ddcembre 1701.
2. - M. BARRY (Vincent), n6d Bdzenac le 14 novembre 1687,
fut requ a Cahors le 5 novembre 1707 et y fit les v<~ux le 6 novembre 1709.
3. - MX.BAUssE (Raymond), n6 B Sarlat le ii mars 1681, fut
requ a Cahors le 18 avril 1701 et y fit les \oeux le 19 avril 1703.
II tfu plact a Rochefort, puis A Toulouse (1713), A Saintes (1715);
it devint Superieur de Fontenay-le-Comte (1744-1751), ot ii deceda
le 21 novembre 1751.
4. - Le FrŽre BERNARD (Jean;, nd a Bouzic le 16 octobre
1691, fut requ a Cahors le 9 janvier 1723, et fit les voeux i
Rochefort le 7 janvier 1736.
5. - .1.BESSE (Michel), ne h Eyvirat le 24 f6vrier 166, fut
re.u a Cahors le 21 novembre 1689. et fitles voeux A Montuzet. II
devint missionnaire A Montauban (1689-1705), Supdrieur a Aleth
(1713-1727), et h Valfleury ;1728-1731). oi il ddedda.
6. - MX.BORIE Jean-Elie), nd a Sarlat. (Voir supra.)
7. - Le Frere DAaRInOs (Antoine), nd a Saint-Andrd le
27 mars 1760, fut recu A Cahors le 9 ddcembre 1783 et y fit les
vceux le 10 ddcembre 1785. II se trouvait a Pau en 1785. En 1814,
il habitait Allas-LEveque, en Dordogne, et dans une demande de
secours il ctait qualifie de c soldat rdform6 a.
8. - M. DAUTREY (Joseph), nd & Sarlat le 23 juillet 1679, fut
requ A Cahors le 10 janvier 1706 et y fit les vceux le 11 janvier 1708.
9. - Le Frere DEBERNARD ;Jean), nf & Domme. (Voir
supra.)
10. - MI. DELAGE (Ldonard), n6 a Sarlat le 2 janvier 1679,
fut repu au sdminaire de Cahors, le 26 septembre 1695 ; il fit les
\-ceux A Bordeaux le 1" decembre 1697, et devint professeur i
Montauban. Son testament fut ouvert le 17 juillet 1707 par
MP Lagrange, notaire h Sarlat.
11. - X. DELAHAYE (Antoine, Philopald), plus connu sous le
nom de PHILOPALD. Nd & Sarlat le 28 d6cembre 1674 il fut repa
A Paris le 8 juillet 1696 et y fit les vcaux le 9 juillet 1698. II devint
Superieur des cleres de la chapelle du Roi A Versailles et pro
fesseur de philosophie. 11 fut envoy6 & Rome, en 1701, par
M. Pierron, pour s'occuper du proces de b6atification de saint
Vincent. RappelM A Paris, il fut Supdrieur du sdminaire des Bons
Enfants pendant neuf A dix ans. En raison de ses tendances
jansdnistes (il joua un r6le de meneur dans la Congr6gation),
M. Bonnet, Supdrieur Gdn6ral, le renvoya de la Congrdgation
en 1724. M. Philopald devint alors curd d'Apoigny, au dioceae
d'Aubeterre, et il mourut le 6 mars 1762, Aig de quatre-vingt-huit
ans. Deux ans avant sa mort, le 28 janvier 1760, il renonga a
certains meubles qu'il voulait donner aux pauvres de Sarlat. L
27 avril 1762, Guillaume de Philopald demanda la lev6e dea
scellds apposds sur la maison de son frere Antoine (Arch. d6p,
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Dordogne, II C 2451-2452). Aprbs la mort de ce dernier, la (SSuite
des nouvelles ecclesiastiques n, organe jansdniste, lui consacra
une notice dlogieuse (1" septembre 1764).
12. - M. DEMAISON (Pierre-Louis) (ou Desmaisons), naquit
aSarlat le 7 septembre 1680, et fut reVu A Cahors le 5 janvier
1701, oil il fit les vwux le 6 janvier 1703. 11 fut missionnaire a
Toulouse (1707), A Montauban (1707-1711), A Narbonne (1723),
Suprrieur A Annecy (1731-1738), A Fontgombault (1742-1763), oil
il mourut le 13 juin 1769. II avait etd Visiteur. M. Demaison
avait un frere, major du rdeiment du Nivernais, chevalier de
Saint-Louis. qui par son testament du 15 octobre 1757, ouvert le
28 f6vrier 1758, fit h6ritier son petit-neveu, M. de Vassal, et 1lgua
I'usufruit A son frere Louis.
13. - M. DELRPA (Raymond), nd a Sarlat. (Voir supra.)
14. - M. DESMORTIERS (Raymond), nd a Marquay le 15 noeiijbile 1634, fut recu a Paris le 18 mars 1655 et y fit les voeux
le 20 mars 1657. II fut cite en tdmoignage (95e tdmoin) au procks
de beatilication de saint Vincent, en 1705 et 1710. C'est le seul
Sarladais entr6 dans la C.M. du temps de saint Vincent. Dans
sa lettre pastorale de 1863 sur saint Vincent de Paul, c'est a tort
que lgr Dabert, eveque de Pdrigueux, fait de M. Desmortiers le
secritaire du saint.
15. - M. DULOING (Georges), nd. Sarlat le 24 novembre
1666, fut requ a Cahors, d6ej pretre, le 6 aofit 1696 ; il fit les
v'ux it La Rose le 5 septembre 1698; c'est IA qu'il d6edda le
5 septcmbre 1739. AprNs sa mort, on portait sur lui ce jugement :
a M. Duloing 6tait un saint pretre, plein de I'esprit de la mission,
simiple comme un enfant, bon, patient, doux, humble, charitable,
attachýe a ses superieurs, interieur, retir6 comme un chartreux,
toujIours saintement occupd. Pret A faire tout ce qu'on demandait
de iui, ii faisail la consolation et la joie de ses confreres... Enfin,
il est inort, comme ii avait vecu, en bon pretre et en saint missionnaire. , (Relations abregdes..., p. 254.)
16. - Le FrBre DULuc (Guillaume), nd a Vezac le 21 fdvrier
1712, fut recu a Cahors le 28 novembre 1737, y fit les voeux le
4 mai 1740, et dbcdda A Toulouse le 19 septembre 1771.
17. - Le FrBre FRAIGNEAU (Pierre), nd a Gourdour, paroisse
de C4,Idat-sur-VdzBre, le 27 mars 1675, fut requ a Cahors le
29 juin 1700 et y fit les vceux le 6 juillet 1702.
I.

-

M. LOYS (Jean), nd a Sarlat le 14 octobre 1672, fut

recu ;i Paris, ddjh pr6tre, le 16 mai 1697, et y fit les voeux le
17 mai 1699. II dtait a Crdcy en 1698, A Sens en 1725, Supdrieur
a Auxrre de 1734 A sa mort, survenue le 17 mars 1739.
1!.- M. LoYs (Raymond), na A Sarlat le 31 aodt 1681, fut
recu ;i Cahors le 8 avril 1702, et y fit les vceux le 9 avril 1704.
Missiciaire a Montauban (1709-1717), il quitta la C.M.
20. - M. MAGNE (Jean), nd pres de Sarlat, disent les archives
de la 1..M1.
C'est probablement le m6me personnage que M. Jean
.fIagn, aWC
A Villac, au diocese de Pdrigueux.
21. - M. MAURY (Gdrard), nd a Bouzic le 17 janvier 1682,.
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fut requ a Cahors le 15 mars 1702, et y fit les voux le 16 mars
1704. II quitta la C.M.
Pazayac le 30 mai 1722,
22. - M. POMAREL (Pierre), nAd
fut requ k Cahors le 4 ao0t 1740, et y fit les vnux le 5 aoit 1742.
II etait professeur h Angoul4me en 1764 et procureur de ce
sdminaire en 1780. 11 mourut & Versailles (Saint-Louis) le 16
avril 1783.
23. - Le Frere RAMONDET (Pierre), n6 a Marquay, fut reou
a Cahors le 29 juillet 1715, et y fit les voux le 7 aout 1717. I1 dtait
A Cahors en 1724, et A Toulouse en 1731.
Sarlat le 31 aout 1679, fut
24. - M. RAYNAL (Pierre), nde
revu A Cahors le 5 juillet 1698 et y fit les vceux le 9 juillet 1700.
Il testa a Cahors en 1705 et se trouvait & Fontainebleau en 1711.
25. - Le Frbre ROUMILLAC (Antoine), nd a Saint-Avit. (Voir
supra.)
26. - Le Frere ROYERE (Hugues), ne I RoyBre. (Voir supra.)
27. - Le Frere SARLAT (Guillaume), nd a Domme le 4 avril
1685, fut recu A Agen le 10 fdvrier 1709 et y fit les vceux le
5 mars 1711.
28. - M. SAUNAC (Bertrand), ne & Terrasson le 16 octobre
1691, fut requ i Cahors le 16 novembre 1711 et y fit les voeux
le 18 ddcembre 1713. 11 fut missionnaire & Montauban.
29. - M. SIMON (Jean), nd A Sarlat le 7 avril 1696, fut requ
a Cahors le 18 avril 1707 ; il fit les vceux i Montauban le 8 novembre 1709, et mourut & Saintes le 2 mai 1740.
30. - M. SUAU (Jean), n6 & Grives le 27 decembre 1718, fut
regu a Cahors le 8 janvier 1740 et y fit les voeux le 9 janvier 1742.
II quitta la C.M. le 20 mars 1755.
31. - M. TALISSAT (Bertrand), nd Ia Sarlat. (Voir supra.)
32. - Le FrBre VACQUIER (Jean), nd & Sarlat, le 26 mars
1683, fut re(u & Montauban le 13 janvier 1704, et fit les vmeux i
Cahors le 3 decembre 1706. Envoyd a Versailles en 1721, comme
infirmier, il y mourut le 15 septembre 1733. M. Bonnet, Supdrieur general, lui consacra une notice fort dlogieuse (Anc. Notices, p. 238).
Avant la Rdvolution, le diocese voisin de Pdrigueux n'a
fourni que dix Lazaristes :
M. AUBI (Raymond), nd I Saint-Pardoux le 6 juin 1759, et
ddcddd en Chine.
M. BOISAT (Jean), nad
Paussac le 14 avril 1723.
M. DELBREIL (Antoine), nd &Saint-Marcel-du-Bugue, le 29 septembre 1691.
M. FAUDOU (Pierre), nd A Latourbtanche le 30 mai 1720,
mort KRochefort le 22 octobre 1771.
M. FAURE (Louis), ne & Combiers le 9 juillet 1738.
M. JANET (Frangois), nd h Mareuil le 17 septembre 1758.
M. JANET (Louis), nd I Mareuil le 21 aoit 1761, mort le
10 septembre 1794 sur les pontons de Rochefort.
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M. MAIGNB (Jean), n6 h Villac le 15 mai 1745, mort curd de
Mortemart en 1805.
M. SOUTEr (Elie), ne a Milhac le 13 d6cembre 1711, mort
cure en Dordogne en 1773.
M. NICOLAS (Pierre), nd & Bussiere-Badil le 20 octobre 1680.
A ces pr4tres, on peut ajouter M. DEVILLEFUMADE (Jean) nd
vers 1760 sur la paroisse de Saint-Martin-de-Ribdrac, entr6 dans
la Congregation en 1787, et ordonna pretre A Paris le 9 avril
1793. ArrWt6 A Bordeaux en mai 1794, ii fut condamni a mort
le 6 juin 1794 et guillotin6.
F1lix CONTASSOT.
FIN

fPHUEMRIDES
Debiter en tranches quotidiennes les souvenirs vincentiens
du passe est une entreprise encouragde, decidde, par l'Assemblde
g•ndrale de 1955 (ddcret 32). Ce labeur fut jadis diversement
tent6 par plusieurs... En effet, ii existe manifestement plusieurs
favons de mettre sur pied une telle suite d'evocations.
La plus simple consiste d decouper quelques lignes de textes
anterieurement imprimes, de maniere a fournir, pour chaque
jour, la page souhaitee. Au debut du vingtieme sidcle, sous le
contr6le de leur directeur Alfred Louwyck, ainsi travaillerent
quelques seminaristes de la Maison-Mere. Des lors, dans leur
livre imprime en 1914, Eph6m6rides historiques..., on rencontre sans etonnement quelques inexpdriences et gaucheries. L'wuvre, neanmoins, reste digne de louanges : et cette lecture rend
encore maints services, notamment chez les Filles de la Charite.
Dans cette perspective d'une page quotidienne, on pent aussi
douner, mais alors dans une nouvelle redaction, I'essentiel des
evtnements. Une telle execution procure gdndralement une lecture plus agrdable, surtout si une pinete, un souffle discret
d'imagination cratrice fait surgir une presentation accorte et
vicante. C'est ce que l'on trouvera dans les Billets quotidiens,
ici revus et rectifies (cf. Annales, t. 121, pp. 19-21). Pour la
Maison-Mere, M. Jean Gonthier les a ecrits, au fur et d mesure,
pour cl6re chaque soir la lecture du rdfectoire. La matiere n'est
certes pas dpuisee, et I'essai d'autres compositions peut etre
tente sur d'autres materiaux et diverses sources d signaler en
note...
Ces resumes d'histoiresent precedes d'un rappel des defunts
du jour : cette section reprend et continue, dans la perspective
pour lors expliqute, le travail insdrd dans les Annales de 1939,
pp. t'35-644. Le restreignant encore, Lactuelle presentation se
born- aux morts des cinquante dernieres anndes (1906-1956).
C'est redire qu'un tel effort demeure realisable et souhaitable ailleurs... Mementote... Souvenons-nous de nos ainds... Les
Ep;im,,,6rides effeuillent le passe... - F. C.
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1" JANVIER
En 1700, de Paris, M. Nicolas Pierron adresse ala Compagnie, la premitire Circulaire qui soit dat6e du 1"* janvier et
transmet, axec les nouvelles de la famille, les xoux de Nouvel
An du Superieur general. En fail, 11.Almdras avait eu I'idde,
d&s 1664, de donner, au debut de l'an nouveau, des d6tails sur
F'etat de la Compagnie ; mais, saus compter que cette lettre est
dat6e de fevrier 1664, le Rccueil des Circulaires ne contient de
lui, ni de M. Jolly, son successeur imm6diat, aucune lettre portant la date du 1" jan\ier. C'est done M. Pierron l'introducteur
de !usage qui s'est perpetue jusqu'a nos jours (1).
En 1867, a Pikin, .Mgr Mouly benit solennellerent F'eglise
Saint-Sauveur du IP'tlany. Les travaux de eonstruction en oat
etc coilImenlces au printemips de 1865, sur les plans d'un architecte franiais du Lot-et-Garonne, M. Boutriere, que Mgr Mouly
avait rencontr6 lors de son sbjour en France, en 1861. Toute
la rcalisation de ces plans a tti conliee sur place au Frire Marty
qui, a\ee aulant de savoir-faire que d'esprit de foi, a dirig6 le
chanlier oi s'activaient parfois jusqu'a trois cents ouvriers.
Aujourd'hui que tout est termini, sauf l'amneublement int6rieur,
F1'dijice fait i'admtiration de tous avec ses quarante-neuf metres
de iong, ses trente mietres de large, ses deux tours, ses colonnes,
les nervures de cuuleur cendree et les clefs de vodte dories. Le
charge d'affaires de Napoldon IlI assiste h Ja premiere messe
pontificale qu'aprbs les rites de la benediction, Mgr Mouly celebre
dans cette belle eglise ouverte desormais au culte (2).
En 1936, a Paris, on trouve M. Nicolas Peters mort dans
soun lit ; mais, sur son visage, aucune trace des p6nibles labeurs
d'une agonie : 11. Sicolas Peters est mort conune ii a vecu ses
onze dernieres amines a la Maison-M1re :dans le calme et dans
une amrnite de rapports qui firent de lui un confrere charmant.
Si li mailadie qui fut sa croix terrestre. n'6tait venue 'obliger
t la prudence dans le d6vouement sacerdotal, nul doute qu'il eit
pu occuper avec lionneur de hautes charges : il y avait BtA
pre;lar! par ses serieuses dtudes qu'il avait oouronndes en
cueillant
IRome, conie en se jouant, le double doctorat de
philosophie el de thtologie. Chalons, puis Angouldme absorbbrent six ans de sa vie. Les expulsions de 1903 expatrierent plus
completernent cot ainiable Luxembourgeois :avec toute I'dquipe
professorale d'Angoulenme. il debarqua au sdminaire de San Salvador. Des d6buts ptenibles, puis un peu de vie missionnaire, et,
succes.-ixment, M. Nicolas Peters sera superieur des grands sminraires de Quito ct de Sucre. Mais son 6tat de sant6 lobligea B
rentrer en France. Aprbs trois ans a La Teppe, il eut, pour
dipaiser sa souffrance, la Maison-M~re qu'il aimait tant; il y
troinpa son iual en s'adonnant au ministhre de la confession et
o*- continuant a enrichir sa vaste culture humaine (3).
1) Circ. I, 63 et 223. Annates, t. 62, p. 300. -

pp. 412-432. -

;3) Ann•les, t. 101, pp. 263-265.

(2) Ankles, t. 32,
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2 JANVIER
Ddfunt de ce jour : en 1906, A Ning-po, M. Joseph Wilfinger.
En 1663, & Paris, M. Almdras accepte le contrat rddige le 24
decembre dans le palais 6piscopal de Noyon : l'6veque, Messire
Francois de Clermont-Tonnerre confie la direction de son sdminaire aux PreLres de la Mission. Grace A de gdndreuses donations,
la subsistance de 1'dtablissement est assurie, et I'on peut construire un batiment a propos duquel, Lacour, notre historien, dit :
, bAtiment petit, mais fort propre; il n'est que de brique, la
pirre dtant rare dans ce pays-lk ; c'est un des plus jolis qu'ait
maintenant la Compagnie *. Nos confreres le dirigeront jusqu'h
la Rivolution (1).
En 1673, a Paris, sous la presidence d'Edme Jolly, vicaire
g6neral, s'ouvre la troisieme Assemblee gdn6rale, en vue de donner un successeur A M. Alm6ras. Elle compte vingt-deux membres.
Bien que la Pologne ne soit pas encore brig6e en Province autonome, elle est representge par Nicolas Duperray, supdrieur de
Varsovie. Comme en 1661, Thomas Berthe remplit les fonctions
de secretaire de 1'Assemblde (2).
En 1674, A Saint-Flour, (, en cette ville peu commode, oii ii
faut monter et descendre ,, comme dit M. Jolly dans une lettre
du 9 mars 1673, Mgr Jdrome de La Mothe-Houdancour confie la
direction de son seminaire aux Prdtres de la Mission. Son pr6decesseur avait dejb eu ce projet une vingtaine d'annees auparavant; mais des difficultls mat6rielles l'avaient arrdtd. Plus heureux, Mgr de La Mothe-Houdancour aura la joie d'installer, le
premier jeudi de careme 1674, nos deux premiers confrbres,
M. Michaut, et, comme superieur, M. Pierron, qui deviendra un
jour Supdrieur gdneral. L'dvdque de Saint-Flour leur donnait
le titre de a directeurs perpdtuels » de son Seminaire. Mais les
evenements qui n'obiissent pas toujours A la volonth des
hommes, fussent-ils dveques, devaient faire mentir ce titre : la
Revolution chassera nos confreres du Sdminaire sanflourain; ils
y reviendront en 1820 pour en Otre expulsds une seconde fois,
quatre-vingts ans plus tard. Parmi les s6minaires dont elle eut
la direction, la Petite Compagnie chdrit plus particuliirement
Saint-Flour : d'abord, parce qu'elle y forma un nombre imposant
de pr6tres, dont quelques-uns, - tels le Pere Fiat et le Pere
Pouget, - pour n'en citer que deux, ont det la recompense glorieuse des directeurs 4minents qui s'y devouerent. Deux noms
de Supdrieurs g6enraux en ouvrent et en closent la liste :
M. Pierron et le T.H.P. Souvay. Entre ces deux noms brille d'un
eclat particulier, celui du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre ;
aussitOt apres son ordination, il fut .chargd d'enseigner Ja thdologie dogmatique aux sdminaristes de Saint-Flour; il le fit durant un an, de 1826 & 1827 (3).
J1) Not. III, 379-380. Lacour, in aAnnales *, t. 62, pp. 157-158. (2) Circ. 1, 124. - (3) Not. II, 675 ; Annales, t. 63, p. 623 ; t. 64,
pp. 325 sq.
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3 JANVIER
D6funts de ce jour : en 1916, a Rio de Janeiro, M. Pierre
Bos. A Paris : en 1926, FrBre Michel Kozuh ; en 1928, Frere
Auguste Mauviel, et en 1929, M. Henri Jung.
En 1677, L Saint-Lazare, mort du Frere Bertrand Ducournau. Beni est ce noni, parce qu'il est eelui de I'homme par qui
nous sont parvenus les entretiens de saint Vincent A ses missionnaires. Jusqu'en 1657, nul, parmi les compagnons de notre Bienheureux Pere, ne semble avoir pensl
que les paroles du Fondateur de la Mission pourraient int6resser la postdrite de Monsieur Vincent. Seul, Bertrand Ducournau eut cette id6e et s'astreignit A cette tiche avec un merite que l'on ne risque pas de
surestimer si l'on veut bien songer qu'il n'avait a sa disposition
aucun de nos moyens modernes pour capter les phrases prononcees, et ce, a l'insu de Monsieur Vincent. Mais Bertrand Ducournau etait soutenu par son immense veneration pour le Fondateur. II l'a exprimee un jour, dans un mot dont la vdh6mence
atteint t une 6mouvante Bloquence sur ces 16vres qui n'ont jamais prononcd que des paroles ponderdes : c'dtait A 1'6poque ou
I'on commeneait a recueillir par ecrit tous les souvenirs concernant Monsieur Vincent. Frere Ducournau avouait au Frere Chollier, son collegue : - J'dtais si plein de ce que j'avais & dire de
notre Bienheureux Pere que, si je ne 1'eusse pas ecrit, je pense
que peut-6tre j'en serais crevd I , Bien qu'il fAt nd, en 1614, &
Amou, non loin de Pouy, ce n'est pas h titre de Landais que
Bertrand Ducournau voua a son compatriote une admiration
sans borues. Sa veneration est celle d'une Ame qui a dt6 port6e
vers la saintetd par l'ame de Monsieur Vincent. II eut ce privilege, qu'il apprecia, de vivre pendant quinze ans dans 1'intimit6
de notre bienheureux Pere, dont il fut le secrdtaire ; et il le fut
si parfaitement que saint Vincent lui confia parfois des tAches
fort ddlicates. Notre Fondateur avait mesure les possibilitds spirituelles de cet homme qui, Agd de trente ans et sur le point de
se nirier, tait venu faire une retraite k Saint-Lazare. II avait
jusqu'alors donn6 toute satisfaction aux diffdrents maltres qui
l'avaient employd comme secrdtaire ; mais Bertrand Ducournau
se demandait s'il n'dtait pas appeld h la vie religieuse. Sa retraite
a Saint-Lazare 1'dclaira, et, en deux jours, il consomma son
renoncement et a sa flancde et A sa place dans le monde. A partir
de ce jour, l'ascension de son ime se sch6matise, non pas en
une alternance de courbes, mais par une ligne droite fermement
ascendante. Sa vie intdrieure confine A la contemplation et, en
meme temps, elle lui donne ce talent de consoler dont les Freres
et les Pretres eux-memes bdadficieront souvent. Bertrand' Ducournau, secretaire de Monsieur Vincent, est le digne ancitre de
cette hignee de bons Freres de la Mission dont s'enrichit I'ceuvre
vincentienne (1).

(1) Notices I, pp. 3T1-451.
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4 JANVIER
Ddfunts de ce jour : en 1925, & Alger, M. Paul Trimolet. En
1929, a Salonique, M. Sylvain Jougla.
En 1638, en son chateau de Rueil, le cardinal de Richelieu
passe contrat avec Monsieur Vincent pour un dtablissement des
Pretres de la Mission A Richelieu. Aux termes de eet engagement, dix Pretres doivent y itre envoy6s : sept avant le mois de
mars et trois avant deux ans. Quatre d'entre eux rempliront les
fonctions curiales h Richelieu meme; les autres donneront lea
missions dans le duchd, ainsi que dans les dioceses de Poitiers
et de Lucon. Le Cardinal-Ministre promet une maison, pratique
et meubl6e, mais... elle reste a construire... Saint Vincent s'intbressera beaucoup & ce nouvel ktablissement : non content d'y
faire lui-meme la visite canonique chaque annee, jusqu'en 1642,
il voudra que Richelieu soit une paroisse modle. Ce r6sultat
sera atteint grace a I'homme remarquable que fut le premier
superieur de Richelieu : M. Lambert. Cette maison deviendra
meme, un moment, un petit Saint-Lazare, quand les jeunes gens
de la Maison-Mere, en raison de la Fronde, s'y rdfugieront.. A
cause de la tendresse particulibre du Fondateur pour elle, la
r6sidence de Richelieu restera toujours chore A la Petite Compagnie. Aussi sera-ce avec une joie reconnaissante que le PBre
Etienne, a la demande de l'archeveque de Tours, acceptera, en
1863, de reprendre, en ces lieux riches de souvenirs, la paroisse
et les Missions dont la vie avait dtd brutalement interrompue
par la 1Rdolution. Nous nous y maintiendrons jusqu'en 1885 (1).
En 1796, a Ablaincourt, dans le diocese d'Amiens, naissance
de Jean-Baptiste Nozo qui sera notre treizieme Supdrieur gdneral (2).
En 1816, A Paris, M. de Chabrol, prdfet de la Seine. r6pond
h la lettre que lui a adressde, en ddcembre, M. Hanon. Etant
doime le transfert rue du Bac de la Maison-Mere des Filles de
la Charite, le vicaire g6nera] a demand6 que les Pretres de la
Mission puissent s'installer dans 1'immeuble de la rue du VieuxCilombier. La rdponse du prdfet de la Seine est un nouveau
.coup porte aux espoirs de M. Hanon. M. de Chabrol declare, en
etfet, que, aprbs accord avec l'administration de 1'Assistance publique dont depend la maison en question - la Ville de Paris en
a d;ja pris possession pour y mettre un corps de pompiers (3).
En 1821, a Emmitsburg, aux Etats-Unis, Mere Elisabeth Seton. 6puisde, meurt & J'Age de quarante-sept ans... Coeur ouvert
i ia charite, meme avant son abjuration du protestantisme, elle
a viramende, par la voie des souffrances, a fonder la premiere
ei!:a•lunautd de femmes en Ambrique. Son ddsir de voir ses
iill s se r6unir aux Filles de Monsieur Vincent n'a 6tW rdalisd,
pa.rtiellement, qu'apres sa mort. A I'heure actuelle, pres de dix
nilile Sceurs, rdparties en divers Instituts du Nouveau-Monde,
vr,•'rent Mere Seton comme leur fondatrice. Le decret d'introdultion de sa Cause a 6te signd le 28 fdvrier 1940 (4).
i; Coste II, 78-90 ; Circulaires III, 371. - (2) Circulaires II, 462. 3; Aninales, t. 82, p. 962. - (4) Annales, t. 114-115, pp. 134-143.
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jefulats de ce jour : en 1919, A Dax, M. Georges Lafosse. En
1935, h Tours, .1. Victorin Thomas.
En 1673, a Saint-Lazare, la troisieme Assemblee generale
ihoisit Ednme Jolly comme successeur de saint Vincent et de
Al. Almhras et lui donne pour assistants M. Berthe et M. Fournier. Le nouveau Superieur gendral, qui a cinquante-deux ans,
a ute tres apprecie par Monsieur Vincent : il a dtd.assez heureux dans ses dItmarches pour obtenir de Rome I'approbation
de nos \ceux. Envoy~ par le Fondateur comme visiteur en Italie, M. Jolly a ouvert deux seminaires internes, I'un & Rome et
lautre h Genes. Monsieur Vincent, raconte-t-on, a'ait un jour
conie . la duchesse d'Aiguillon qu'Edme Jolly, qui n'tait pourtaut alors qu'un jeune clerc, serait son successeur. L'histoire du
,4nibralat de M. Jolly montre, une fois de plus, que notre Bienh~iureux PI'rTe s'y conuaissait en hommes (1).
En 1705, a Paris, .1. Watel etant Superieur gnneral, le proes de i'Ordinaire pour la Cause de Monsieur Vincent s'ouvre,
en preseence du cardinal de Soailles, archeveque de Paris. M. de
C s, PrCtre de la Mission, est le postulateur, et M. Francois Vivant, \icaire gt~iaral de Paris, preside le tribunal. En dix-huit
mois, un dossier de quatre mille pages va etre constitue et sera
remis au pape ClUjent XI, par M. Couty, le 27 mai 1708 (2).
En 1783, a Versailles, Louis XVI signe 1'ordonnance qui r6gle les conditions d'existence de la Congregation de la Mission en
Orient. Les douze articles qui composent cet acte royal accordent
aux Lazaristes les wmlles droits et privileges que ceux dont
jouissaient les Jesuites avant leur suppression ; les Pretres de
la Mission sont places sous la protection sp&eiale de I'a!lbassadeur de Sa Alajeste prbs la Porte Ottomnane. Les dtablissencnts
dont nos confreres doixent se charger a\ant tous autres, sont
precises : Constantinople, Alep, Salonique, Naxie et Santorin;
et, des qu'ils le pourront, ils devront s'installer a Smyrne. I Ils
apporteront sp6cialement, dit encore l'Ordonnance, leurs soins
A linstruction des jeunes chretiens et A la formation des eccl6siastiques. , Tandis que Louis XVI signe cette Ordonnance. nos
confr6res sont deja arrives a Constantinople depuis le 19 julilet
de la m6me annie. C'est qu'avant I'acte du Roi de France, il y
a eu le dkcret de la Propagande qui, en date du 22 novenwbre
1782, nous confiait la succession de la Compagnie de J6sus au
Lexant. Le chef de notre premiere 6quipe missionnaire sou- le
ciel oriental est M. Viguier qui est revetu des pouvoirs de prefet
apostolique et de visiteur. DIs 1785, ii se fixera a Constantinople. Seize confreres, places sous ses ordres, commenceron: A
rayonner en Turquie et en Syrie, en attendant que, la tourmente
r6volutionnaire passee, ils puissent rentrer en possession de la
Maison Saint-Benott et y ouvrir un college (3).
(1) Annales, t. 63, pp. 312-317. - (2) Coste III, 461-466. - (3) Actes
du Gouvernement, pp. 60-61. Annales, t. 18, p. 366 ; t. 48, p. 64 ; t. 64.
p. 235 ; t. 35, p. 31.
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DWfunt de ce jour : en 1928, & Alexandrie, M. Alfred Loffroy.
En 1788, a Paris, notre confrere, Charles-Joseph Darth6,
adresse A MI.de la Luzerne, ministre de la Marine, un m6moire
au sujet de la mission de Madagascar. Au titre et aux pouvoirs
de prdfet apostolique des lies de France et de Bourbon dont est
ddjhi revetu M. Darth6, la Propagande vient d'ajouter le rumme
titre et les m4mes pouvoirs pour Madagascar. Depuis une dizaine
d'-annes, A la demande du Gouvernement royal, les Prdtres de la
Mission tentent de reprendre 1'vangdlisation de Madagascar.
M. Gabriel Durocher a dtd ddsignd & cet effet par M. Jacquier,
Superieur general, et a pu s'embarquer, en 1776, pour I'Ile-deFrance, - I'ile Maurice d'aujourd'hui, - avec les pouvoirs de
Pr6fet apostolique pour sept ans et des lettres de grand vicaire
de 'archevdque de Paris pour Madagascar. En rdalitd, apres plusieurs traversdes de l'ile Maurice A Madagascar et des sejours plus
ou moins prolonges chez les Malgaches, il n'a pu se lancer vraiment dans le travail missionnaire : ii y a 6td, sinon contrecarrd,
du moins gdne par ies quelques Frangais, colons et soldats, dont
ia presence faisait plus de mal que de bien aux autochtones. Le
Gouvrneement de Louis XVI a eu I'air de comprendre qu'il faudrait faire quelque chose pour asseoir en mnme temps la presence de la France et celle de PEglise t Madagascar ; mais rien
n'a td6 realisd. C'est pourquoi M. Darthd demande aujourd'hui au
ministre de la Marine d'accorder A la mission de Madagascar un
b6ndfice de 24.000 livres ou une concession de terre A I'ile Maurice qui permettrait de fournir aux ouvriers apostoliques envoyds
aux Malgaches, de quoi vivre... Tout semblera pouvoir s'arranger.
M. Cayla donnera deux compagnons a M. Durocher, en 1788. 11.
ne r6ussiront pas a ddbarquer a Madagascar... Et la toum'eite
rdvolutionnaire achivera de faire crouler, pour un sikclce les projets d'evangdlisation malgache par les fils de Monsieur Vincent (1).
En 1802, au Puech, hameau de la paroisse de Montgesty,
dans le diocese de Cahors, bapt6me de Jean-Gabriel Perboyre.
Cinquante-huit ans plus tard, en 1860, en ce 6 janvier, anniversaire de son entrde dans 1'Eglise, les restes glorieux de JeanGabriel Perboyre, amends a Paris par notre confrere. -MgrFrane'ii.-Xavier Danicourt, vicaire apostolique du -Kiang-Si, sont
revus A la Maison-MBre. Avec I'6motion chaleureuse qu'il a tradaite dans la Circulaire du 1" janvier 1861, le T.H.P. Etienne
nci-oille ce prdcieux d6ept, lui qui, vingt-cinq ans plus t6t, le
1I mars 1835, a vu Jean-Gabriel Perboyre, directeur du Semi;:.ire interne, faire h la communaut6 ses adieux dans la cour
(d ionneur et quitter Saint-Lazare pour aller vers la Chine si
a dirnment ddsirde (2).
;i; .lmoiresC.M., IX, 606-623. - Nouvelle Revue de Science misas•,ire 'Beckenried, Suisse) 1954, p. 216, cf. article pp. 208-223 ;
2G;i-28 : 1955, pp. 42-55. - (2) Vie du Bx Perboyre, p. 2 ; Annales,
:. 5, p. 322 ; Circulaires II1, 318-319.
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Ddfunts de ce jour : en 1902, A Paris, M. Antoine Chapelle.
En 1910, A Alger, M. Louis Bonner. En 1925, A Musinens, M. Pierre
Rigal. En 1943, A Chentingfu, M. Adrien Leymarie.
En 1849, a Massaouah, ilOt de la Mer Rouge, sur la cOte
d'Erythrde, lgr Justin de Jacobis regoit la consecration episcopale. Rarement sacre fut plus 6mouvant. Le consdcrateur,
Mgr Massala, est un edvque capucin, qui a etd charge de fonder
la mission des Gallas, au sud de l'Ethiopie. A plusieurs reprises,
il a essaye. sans y rdussir, d'atteindre le territoire que Rome lui
confie. Ses sdjours a .Massaouah, sejours clandestins a cause de
l'dveque schismatique d'Ethiopie, lui out permis d'apprecier les
vertus de Justin de Jacobis. Pouss6 par sa legitime admiration
et aussi par les besoins religieux de I'Abyssinie, Mgr Massaia
a demande a Rome I'autorisation de faire de Justin de Jacobis
un eveque. Le Saint-Siege a consenti. Mais il a fallu pros d'un
an et demi pour que cesse la resistance opposde par la farouche
humilitl de notre Bienheureux confrere aux perspectives de
I'dpiscopat... Les troupes d'Oubid, roi du Tigr6, ayant massacre
les musulmans d'Abyssinie, le gouverneur ture de Massaouah qui
redoute les represailles des musulmans de I'ile, a donnu l'ordre
aux Europeens de se retirer en mer, sur des barques... C'est
dans cette atmosphere de troubles que va se derouler le sncre.
Pour parer A tout danger, Mgr Massala a obtenu que quelques
soldats tures montent la garde pres de la maison oh vont s'accoiplir les rites consdcratoires. II est minuit passe... Trois
caisses rapprochdes forment I'autel du conscrateur. Une autre,
sur le cOt&. celui du consacr6. Deux caisses couvertes d'une dtoffe
rouge, servent de trones. Un seul pontifical, une seule crosse,
qui passent alternativement des mains de Mgr Massala A celles
de Mlgr de Jacobis. Deux pretres dthiopiens, Abba Emanot et
Abba Gebra. comme assistants, et sur toute cette pauvret6, la
grande richesse de la grace et une souveraine sdrdnitd (1).
En 1951, dans une prison communiste de Shanghai, nmort
de M. Joseph Lassus. Cette mort par fid6litd h sa foi catholique
est loin d'tre en disaccord avec son noble caractere fait de droiture et d'energie. 11 est vrai que M. Joseph Lassus naquit dans
le Barn, entre Pau et Lourdes c'tait ie 16 mars 1894 ; dans
son berceau, il trouvait done les qualitds d'une race gdndreuse.
Le sacerdoce qu'il reput en 1924, eut en son Ame un riche terrain
d'6closion. A Cuvry, dont, avec M. Halinger et M. Girard, il fut
l'un des pionniers, - surtout a partir du moment of I'dcoaomat lui fut confid, - il a laissd un grand souvenir. Et ce n'est
pas sans un secret ddchirement qu'en 1932 il quitta la Lorraine
pour la Chine ol f'attendait le travail de la Procure. Si, un jour,
les d'tails concernant sa fin, nous sont mieux connus, ils ne
pourront que rendre plus saisissante la grande ame de Joseph
Lassus, mort en prison, pour le Christ (2).
al)
Baeteman, Le Bx . de Jacobis ., pp. 110-119. Cf. Procte-verbal du Sacre. par Mr Massala, Annales, t. 77, p. 526. - (2) . Entr
.ous
(bulletin Amicaae Cuvry), avril 1954.
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Difunts de ce jour : en 1923, a Santorin, M. Julien Paillard.
En 1929, h Paris, Frcre Jean Weizer. En 1947, A Paotingfu,
M. Remy Lignier. En 1950, & Paris, M. Gilbert Lambert.
En 1877, & Paris, le T.H.P. Bore nomme M. Antoine Fiat,
visiteur de la province de France. Le nouveau visiteur a quarante-cinq ans. Les maisons qui lui sont confiees, sont groupees
sous le titre officiel de a Province de l'lle-de-France ,. Outre la
Maison-Mere, ce sont, en France, Sainte-Rosalie et Rennes, puis, A
l'lle Maurice, a Les Bamboux , et , Les Pailles ,, enfin, A Madrid, I'6glise Saint-Louis des FranQais (1).
En 1933, A Fort-Dauphin, Mgr Jacques Crouzet, premier
vicaire apostolique de Madagascar-Sud, meurt A l'Age de quatrevingt-quatre ans et dans la quarante-sixieme annee de son episcopat. De cet dveque a la barbe chenue, la lIgende s'emparerait
volontiers pour le camper en heros de chanson de geste. Elle y
serait encouragee par le fait que, dans sa longue vie, ont pris
place des noms illustres : Abd-el-Kader, dont Jacques Grouzet
dieva les petits-fils en son college de Damas ; Gallieni, Lyautey,
le conquerant et l'organisateur de Madagascar... Mais, en fait, la
seule epopee qui s'inscrit en la vie de Mgr Crouzet est cel.e de
la croix servie dans la simplicit6. II avait place le signe redempteur sur son blason episcopal avec ces simples mots : a Spes
unica ,. Apres s'4tre montr6 remarquable 4ducateur I Damas ce qui lui valut d'etre nomm4 officier d'acad6mie - il fut donn6
comme quatrieme vicaire apostolique b l'Abyssinie; sa calme
franchise ne plut pas; il rentra en France en 1894. Mais bientOt
lui fut offert, comme une apostolique compensation, le sud de
Madagascar; B lui d'aller prendre, apres deux siecles, la relive
des Nacquart et des Bourdaise. A son appel, d'anciens compa-nons d'Abyssinie se joignent i lui : le Pere Castan, les FrBres
Cazeaux et Renaudin. Dans l'immense territoire aux rudes tribus qui devient son fief dpiscopal, Mgr Crouzet trouve en tout et
pour tout soixante-dix-huit catholiques. Ils seront vingt-cinq
mille, treate-six ans plus tard. II est vrai que ce Charlemagne
miitr sut se choisir un Roland, - Mgr Lasne, son coadjuteur,
trop tOt enlevd par la mort aux combats pour le Christ. Laissant
au jeune I'ardente conqudte, lui, le patriarche, au corps see et
ferme comme les sarments de son Languedoc natal, ii se cantonna dans les modestes besognes : I'accueil toujours affable
pour tous en son palais de bois, le catdchisme aux grandes filles
de Fort-Dauphin, et parfois meme le remplacement de I'organiste en sa cathedrale de pianches. Monsieur Vincent a du accueillir avec une dilection particuiibre I'ame de Jacques Crouzet,
pour deux raisons : il a r6installe la Mission sur le sol malgalie, et ii y a travaille sans bruit, ni fanfares (2).
(1) Annales, t 114-115, p. 13. - (2) Bulletin des Missions lazarites,
mars 1933, pp. 83-90. Au sud de Vlle Rouge (vie de Mgr J. Grouset),
par Canitrot.
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En 1632, pros de Paris, le prieur6 de Saint-Lazare connalt
une certaine animation : Monsieur Vincent et une vingtaine
de ses fils, - pretres, clercs et freres, - s'installent dans les
appartements qui bordent la route de Saint-Denis. Avant-hier,
en effet, en presence de neuf chanoines de Saint-Victor, - les
actuels habitants de I'antique l1proserie, - en presence aussi
de Monsieur Vincent et de deux notaires, a 6t sign6 le contrat
qui unit le prieuri de Saint-Lazare A la Congregation de la Mission. II a fallu bien des demarches et des discussions de part et
d'autre pour aboutir a cette signature. Et d'abord, la bonne inspiration du prieur, Adrien Le Bon : ce brave homme de prieur
a etd min par deux faits : la difficuit6, pour lui, de subvenir aux
frais d'entretien de son prieurd, et, surtout, I'etat d'opposition
dans lequel ses onze chanoines sont vis-a-vis de lui. Mais quand
Adrien Le Bon, desireux de donner son prieur Ak la Petite
Compagnie de la Mission qu'il pressent appelte a de grands d6veloppenients. est vcnu, il y a plus d'un an, s'ouvrir de son idde
A Monsieur Vincent. le fondateur est tombd des nues : comment
pouvait-on songer a offrir un si important domaine A sa si
ch6tive Compagnie ? Un enclos de quatre-vingt-douze arpents de
Paris : environ trente-deux hectares (1) ! Un domaine qui englobait, du Paris d'aujourd'hui, I'emplacement sur lequel s'dlvent la prison Saint-Lazare, 1'eglise Saint-Vincent de Paul, la
gare du Nord et l'hopital Lariboisiere ! Et o4 l'on rcoltait du
bl1, de Forge et de la luzerne ! II ne faudra pas moins de trente
visites d'Adrien Le Bon aux Bons-Enfants, et l'intervention
d'Andre Duval, ce docteur en Sorbonne A l'6gard duquel Monsieur
Vincent professe une si grande veneration, pour decider notre
Fondateur a accepter 'offre providentielle. La redaction des
clauses du contrat a donn6 lieu, elle aussi, a de nombreuses discussions : les chanoines de Saint-Victor ne s'dtaient-ils pas mis
en tete de meler etroitement leur vie A celle des Pretres de la
Mission aussi bien au dortoir qu'au chQur i Mais Monsieur Vincent, qui redoutait pour ses enfants la douillette tiddeur de ces
bons religieux revetus de l'aumusse et du domino, a tenu bon.
et la separation a etd accepte ; les batiments de Saint-Lazare
sont assez vastes pour se prkter A la juxtaposition de deux communautes. Hier, 1'archeveque de Paris a donn6 son approbation au contrat, en precisant qu'il conserve toute sa juridiction
au spirituel et au temporel, sur le prieure. II y aura encore
bien des chicanes A venir gener Monsieur Vincent dans sa tranquille possession de Saint-Lazare ; mais, dOs le debut de ce
mois de janvier 1632, la vie de la Mission s'y installe, rdgulibre,
et I'antique 16proserie se prepare & devenir le quartier g6enral
de la Charitd, la charitd vincentienne qui soulbvera le fardeau
de tant de miseres corporelles et spirituelles en France et
ailleurs (1).
(1) A titre de comparaison : la propri6t6 de Vilieboo comprend
26 hectares et demi ; I'Etat du Vatican. 44 hectares. - (2) Coste,
Monsieur Vincent, I, 189-201.
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DeIfunt de ce jour en 1906, & Alger, M. Pierre Getten.
En 1859, a Paris, au Palais des Tuileries, Napoleon III signr
le d4cret qui autorise le Pere Etienne & accepter la rdtrocessior
d'une maison sise au n* 97 de la rue de Sevres. C'est le sieur
Louis-Michel Illide de Veau de Robiac, qui, par acte notari6 et
moyenuant la somme de cent dix-sept mille francs, en monnaie
de t'epoque, cede cet immeuble qui va permettre a la MaisonMere de prendre une nouvelle ampleur. C'est en effet sur l'emplacement de cette propridte qu'aux alentours de 1929, le T.H.P.
Verdier fera construire le b~timent du 97, rue de Sevres. Le
rez-de-chaussde deviendra par la suite la salle de nombreuses
reunions, par exemple celle des dernibres Assembldes gendrales (1).
En 1922, a Cuttack, dans I'lnde, arrivent les premiers Lazaristes. Ils soot envoy6s par la Mission de Madrid. Sous la direction du Pere Jose-Maria Fernandez, ils prennent la succession
des a .lissionnaires de Saint-Frangois de Sales d'Annecy ,, qui
depuis 1849, ont g6n6reusement peind dans ces r6gions paiennes.
La guerre de 1914, en diminuant le nombre des ouvriers apostoliques, a oblige leur ievque a solliciter de la Propagande la
venue d'une autre Congregation dans le diocese de Cuttack. Nos
confreres d'Espagne ont bien voulu se charger de la relive. Des
leuriarriv6e, ils regoivent en heritage, avec environ sept cents
chr.tiens dont cinq cents sont des fonctionnaires anglais on
anglo-indiens, une centaine d'hectares de terre labourable, huit
eglises, trois chapelles, neuf ecoles, huit residences habitables el
quinze autres qui sont completement ruinees. Les Lazaristes madriltnes ont bien travaill. Malgr lIa fibvre noire qui, dans les
renforts survenus avec les. amnees, a fait des victimes, - dix
pretres et un frere, - et malgr6 tous les autres m6faits du climat, de beaux resultats s'inscrivent a leur actif. GrAce au rayonncrnent des ceuvres de bienfaisance, des institutions sociales et
culturelles, le pays se christianise, la lamentable condition de
la feinme s'ambliore, et le nombre des catholiques s'616ve maintenant a quinze mille. En 1940, nos confreres avaient la joie
d'accueillir les premieres Filles de la Charite, venues d'Espagne. elles aussi. En 1946, le premier pretre autochtone etait
ordonne. et, cette m6me ann6e, le territoire etait 6rige en viceprox ince, et M. Pablo Tobar en 6tait le premier sup6rieur majeur.
Trdis ans plus tard, il est devenu 6veque de Cuttack. Aujourd'hui,
dans son diocese qui compte cinq millions d'habitants, M-r Pablo
Tolrr dispose, en plus de cinq pretres s6culiers, de vingt Pr&tres de la Mission r6partis entre neuf stations principales et respo~iuables en m6me temps de quatre-vingt-dix postes secondaires. Vingt-quatre Filles de la Charit4 et vingt-quatre Soeurs
Josi pines leur apportent un pr6cieux renfort (2).
1• Actes du Gouvernement, pp. 129-130. pp. 42•-428 et Catalogue C.M. 1956. pp. 43-44.

(2) Annales, t. 110-111,

-

186 -

It JANVIER
Defunts de ce jour : en 1926, a Montolieu, M. Pons B6lot
En 1937, A Rome, M. Charles Fontaine.
En 1889, A Saint-Walfroy, a cinq heures et demie du matin,
M. Antoine Flagel, premier superieur du p6lerinage, premier
directeur des Filles de la Charit4 de Belgique, vicaire gen6ral
honoraire de La Rochelle, vicaire general du cardinal Langdnieux, arche~eque de Reims, meurt dans sa quatre-vingt-septimnie annee. C'est le grand semiraire de Saint-Flour qui a donn=
ce prEtre eminent A la Petite Compagnie. Car M. Flagel naquit
dans le solide Cantal, le 2 octobre 1802. Et c'est probablernent
au contact de Jean-Gabriel Perboyre, alors sup6rieur de la pension eccldsiastique de Saint-Flour, qu'il sentit naltre sa vocation de Pretre de la Mission. Fils de Saint-Vincent, M. Flagel I'a
et6 pleinement, saintement ; et il a fait benir et ii fail benir
encore la Congregation de la Mission. Professeur dans les grands
steninaires de Saint-Flour et d'Albi, premier supdrieur du grand
seminaire de Sens dont nous reprenions possession avec lui en
1839, superieur de Notre-Dame de Valfleury, sup6rieur du grand
seminaire de La Rochelle, tous ces postes qu'il occupa de 1832
a 1868, ne firent que preparer M. Flagel a donner sa totale mesure sur la montagne de Saint-Walfroy. II y fut appel6 par
.Mgr Landriot, qui, comme d6vque de La Rochelle, avait hautement apprecid son supdrieur de seminaire, et qui, devenu archev\que de Reims, voulait confier le cel6bre pelerinage ardennais
a une congregation religieuse. Le choix de Mgr Landriot fut
heureux. Pendant vingt ans, M. Flagel se devoue tellement a sa
tache, et a\ec un tel savoir-faire qu'on a pu, a juste titre, I'appeler le , createur de Saint-Walfroy ,. Chaque annde voit an
edifice nouveau ou une amdlioration matdrielle apparaltre an
somnet de la sainte montagne; et le rayonnement spirituel du
pelerinage \a de pair avec ces transformations visibles. Missionnaire dans F'inme, M. Flagel sait attirer et faire vibrer les grandes
foules aus-i bien que les pelerins isolds, tel Louis Veuillot
M. Flagel a. dans la simplicit6, I'art supreme de I'dloquence,
parce que ses pensees et ses mots jaillissent d'une Ame en contact permanent avec Dieu. Mais sa plus grande joie aura 6td
d avoir pu inaucurer dans 1'ermitage de Saint-Walfroy les retraites pastorales; jusqu'A sa mort, pendant treize ans, il lee
pirchera chaque annee, et sans jamais se r6poter, tant il savait
de se; mniditations personnelles sur le sacerdoce tirer de substantielles pensees. Sur toutes les Ames, - ames de prdlats, de prtres, de simples fideles, - son Ame agissait, parce que, dans une
discr6tion qui est le signe de leur authenticitd, toutes les vertus
v fleurissaient, et surtout une bont6 inaltdrable et dquilibree.
Est-il etonnant que M. Flagel ait eto surnomm6 ale saint de la
'Montane ,, ?
Sources:
Noice sur M. Plagel, pretre
supmo*eur de Saint-Walfroy .. Balan-Sedan 1899.de la Mission, premier
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Difunts de ce jour : en 1910, a Toursainte, M. Francois Domenge. En 1917, a Tang-kiou, M. Daniel Lescos. En 1927, A
Shanghai, Frere Charles Barriere.
En 1633, a Rome, le Pape Urbain VIII signe la Bulle a Salvatoris Nostri Y qui approuve la Congregation de la Mission. Les
efforts perseverants de Monsieur Vincent sont done rdcompenses, et largement !.. Apres I'autorisation episcopale donn6e par
Jean-Frangois de Gondi, le 24 avril 1626; apres )es lettres patentes, ddlivrees par le roi en 1627, Monsieur Vincent a voulu
obtenir la supreme approbation : celle de Rome. DMs 1'6td de
1628, il a adresse au Souverain Pontife, une supplique. Le 22
aoft, la Propagande I'a rejetde. AussitOt, le Fondateur en adresse
une autre dont la teneur est fort peu diffbrente de celle de la
premiere. Le 25 septembre 1628, cette deuxieme supplique a le
mnime sort que la pr6cedente... Alors, Monsieur Vincent pense
que, pros de la Cour romaine ses d6marches doivent etre contreecarr6es par un ou plusieurs intrigants. Soupeonne-t-il que la
campagne contre l'approbation est mende par ie Pere Bertin,
representant, A Rome, du cardinal de B6rulle, que notre Bienheureux Pere venere comme un saint ?... En tout cas, Monsieur Vincent a compris, a ce moment-la, qu'il lui fallait mettre, dans
1'entourage du Souverain Pontife, un homme qui saurait menor
les delicates negociations necessaires. Son choix est tomb6 sur
Fraiiois du Goudray. Avec une ferme clart6, Monsieur Vincent
lui a trace la ligne & suivre : montrer d'abord l'utilitd de la Petite Compagnie pour la sanctification des campagnes ; puis, obtenir cinq choses fondamentales : i° les dveques seront libres d'employer les missionnaires dans la partie de leur diocese qui leur
conviendra ; 2° pendant le temps de la mission, les missionnaires
seront soumis au cure du lieu; 3" les missionnaires n'exerceront pas leur ministere dans les villes oh il y a archevechd,
evech6 ou presidial; 4" les missions se donneront gratuitement;
5" cenin, la Compagnie sera sous I'entiere ddpendance de son Supericur. Et Monsieur Vincent a conclu, en ecrivant : c Baste
pour les paroles ! Mais, pour la substance, it faut qu'elle demeure entiere. , Frangois du Coudray a bien appris sa legon,
et. negociateur habile, il a su, entre les dcueils qui jalonnent
plus ou moins sournoisement les flots romains, naviguer avec
u.ie telle adresse que le Pape Urbain VIII, dans la premiere
partie de la bulle, enregistre toutes les demandes de notre Bienheureux Pere; et, dans la seconde partie, le Souverain Pontife
d6lrgue I'archeveque de Paris et ses successeurs pour approuver,
au rtm et avec I'autoritd du Saint-Siege, les Regles et Constil uimns qui pourront lui etre prdsentdes... Avec la date de sa
conception - 25 janvier 1617 -, avec celle de sa naissance 17 avril 1625 -,
le 12 janvier 1633 est done pour la Petite
C',:pagnie, une grande date de son histoire (1).

1) Coste, I, 179-187. Traduction franuaise de la Bulle Salvatoris
nostri dans Annales, t 106-107, pp. 32-4#.
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13 JANVIER
D6funts de ce jour : en 1914, & Bas-en-Basset, M. Francois
Richon. En 1920, A Paris, M. Emile Romon. En 1933, A Tchengtingfou, Frere Jean-Baptiste R6my. En 1937, a Call, M. JeanLouis Bozec.
En 1925, A Lille, M. Louis Dillies, a 1'age de soixante-trois
ans, est rapidement emport6 par une grippe qui a facilement
raison de son organisme dpuisd... Fiddle disciple du Maitre, il
a 6Ltlui-meme un a mattre ,. Professeur au petit seminaire de
Saint-Pons, dans 1'Herault, a partir de 1889, il se rdvele vdritablement educateur. Sur et classique en son goctt, ii donne un
sdrieux 6panouissement aux belles-lettres. Plus 6pris encore des
Ames que des intelligences, - et en avance sur le mouvement
eucharistique que declenchera saint Pie X, - il developpe chez
ses elv6es la pidt6 liturgique et la communion fr6quente. L'Eucharistie demeurera toujours, mnme quand il sera directeur au
seminaire academique de Lille, son grand moyen de formation. En I'ann6e 1902. M. Dillies arrivait & Wernhout. avec
son gdnie d'6ducateur, ses conceptions hautes et larges, son
aptitude exceptionnelle a penser et I rdsoudre les problcmes du
milieu. 11. Dillies, pendant dix-sept ans, est un suptrieur hors
ligne. Sans par!er des solides vocations qui Lclosent sous son
regne, un fait en dit long sur le profond rayonnement de ce
maitre : n'a-t-il pas r6ussi & faire goter a son peuple d'enfants les grandes oeuvres des litteratures antiques et modernes,
et cela, au rIfectoire, grAce A une equipe de lecteurs choisis
avec soin ?... Apres la guerre, M. Dillies est nommn visiteur
d'Aquitaine, et Bordeaux devient sa r6sidence. Mais les privations qu'il a eues h subir ont ruind sa sante, et ii dolt r6signer
n•.ti:i.ni.c:'st alors, en 1920, qu'il est donnd comme direeteur au seminaire academique de Lille, a 1' a Ecole normale
suuerieure sacerdotale ,,comme il dit lui-mnme. Quand on songe
qu'il n'a consacrd A cet apostolat de choix que les cinq dernitres annIes de sa vie, on reste dtonn6 de I'ascendant extraordinaire qu'il a pris en si peu de temps sur oe milieu difficile
d'6tudiants ecclsiastiques. Ce pretre, au corps ch6tif, support
use d'une vie qui n'est pourtant qu'k sa cinquante-huiti'-me
annec, cc visage 6macid qu'encadrent des cleveux blancs, laisse
d'aiord croire aux seminaristes qu'on leur a envoy6... un
n
bon
vieillard ". lais leur deuxieme impression est tout autre, quand
ils entendent M. Dillies donner la premiere instruction de ieur
retraite annuelle. t La fin derniere de l'homme, Messieurs, c'est
l'amour ! , Et d'un seul coup, - ses apparences transfornmdes
par sa flanime interieure, - il projette son auditoire sur les
cimes sacerdotales. C'est elles qu'il continuera de faire entrevoir i ses diriges. En bref, parce que lui-meme y avait hissd
son nmeet I'y maintenait a coups de sacrifices, M. Dillies, toute
sa vie, sut faire voir les sommets et les rendre attirants.
Sources : Annales, t.90,pp.

375-380 ; t.91, pp. 113-122, 402-ii5,

417-198, 686- 00 ; t. 101, pp. 816-886.
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14 JANVIER
Ddfunts de ce jour : en 1906, au Mans, Frere Nicolas Aubouer. En 1919, A Limoges, M. Pierre Morange.
En 1791, k Paris, entre le 14 et le 31 janvier, parait l'opuscule intituid , Mon apologie ,. Ses quarante pages sont 'ceuvre
de notre bienheureux confrere, Louis-Joseph Frangois, superieui
du seminaire Saint-Firmin. L'Assemblde Nationale, apris avohi
vote, le 12 juillet 1790, la Constitution civile du Clerge, a declare,
le 27 novembre, que dans les huit jours qui suivraient I'approbation royale, un serment de fidelite A cette loi serait exige
Le faible Louis XVI ayant sanctionne le 26 d6cembre, la loi
schismatique, les deputds eccldsiastiques de 1'Assemblo Constituante, out etd invites A prater le serment en question le 4 janvier 1791. En grande majorite, les deputds du Clerge, eveques et
prUtres, out refuse la trahison. Ils ont dtd expulsds de la salle,
sous les hudes de la populace. Mais leur noble et courageuse
attitude a fait tomber les dernieres obscuritds qui flottaient dans
'esprit du bienheureux Francois. Et tout de suite, - et sans
doute sous le coup du recit que, de cette memorable sdance du
4 janvier, fit notre Superieur gdndral, M. Cayla, deput6 & 1'Assemblie Nationale, et energique, lui aussi dans sa fidelite a
'Eglise ; songeant aussi que le mauvais exemple donn6 par la
d6fection de deux dvequ-s et de cent sept pretres, diputes du
Clerge, pourrait etre pour d'autres un entrainement vers la capitulation, Louis-Joseph Francois prend ia plume et ecrit Mon apologie qui, en quelques mois va avoir au moins sept editions. Le
supdrieur de Saint-Firmin, dans une premiere partie, r6sume
les principales dispositions de la Constitution civile et les examine, une a une, pour conclure A leur opposition A la grande
SvHrit dogmatique et historique qui affirme que, seule, 1'Eglise
a re;u du Christ les pouvoirs spirituels que s'arroge presentement I'Assemblee Nationale. Et, dans une deuxieme partie, LouisJoseph Francois refute les raisons que l'on faisait valoir dans
les conversations et dans des brochures pour justifier la e1gitimit6 du serment. Le tout est ecrit avec une flamme qui confere
au style un mouvement irrisistible. Irresistible, oui, et c'est
pourquoi la brochure du supdrieur de Saint-Firmin sera tant
con•Lattue, et en particulier par I'abbd Grdgoire, eveque intrus
du L.oir-et-Cher. Ainsi, avant de signer de son sang sa fiddlitde
Jesus-Christ, le bienheureux Francois a ecrit cette brochure
qui, sans doute, a 6te h I'origine du maintien de nombreux pr&tres dans la fiddlitd, et de la retractation d'un grand nombre
d'autres que la faiblesse de leur temperament ou bien la tres
conprehensible obscuritd de la situation avaient portes A preter
le .erment. Et, en somme, par son dcrit, le bienheureux FranCoi- a et6 fidele A sa vocation de formateur du Clergd (1).

,iAnnales, t. 91, pp. 812 sq et Misermont : a Le B
les Martyrs de St-Firmin ., pp. 52 sq.

Francois et
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15 JANVIER
Defunts de ce jour : en 1921, & Paris, M. NDsire Beautils. En
1947, A Shanghai. M. Paul Legris : ii partit en Chine, sitOt son
ordination, en 1894, et, apres avoir solidement travailld pendant
vingt-six ans dans le Kiang-si, ii fut nommr
visiteur de la Chine
miridionale et directeur des Filles de la Charite pour toute la
Chine. II donna sa demission en 1946 ; ses derniers mois de vie
ne furent qu'une longue suite de dures souffrances (i).
En 1661, a Saint-Lazare, s'ouvre la premiere Assemble g6ndrale, qui doit donner & Monsieur Vincent son premier successeur. Les six provinces qui composent alors la Petite Compagnie,
- a savoir : France, Poitou, Champagne, Aquitaine, Savoie et
Italie, - a la suite des assembl6es domestiques, ont choisi leurs
d6putes : ils sout dix-huit rdunis aujourd'hui sous la presidenee
du vicaire g6enral, M. Almdras (2).
En 1738, a Paris, le cardinal de Rohan, ve4que de Stras
bourg et grand aumonier du roi, adresse a M. Couty, Supdrieur
general, une lettre oh il lui demande d'6tablir un projet de supplique au roi en faveur de la bulle de canonisation de saint
Vincent... Pouss6 par le parti jansdniste qui juge que le texte
pontificai accorde de trop grands pouvoirs A la Cour romaine, le
Parlement de Paris a 4mis un arret, ordonnant la suppression
de la bulle de canonisation qui a pourtant etd lue A Rome le
16 juin 1737. Obdissant a l'invitation du cardinal de Rohan qui
lui a dit : S
Sagesse et raison, ce sont I& vos armes ; elles soot
en bonnes mains ,, M. Couty va faire les demarches n6cessaires,
et, des le 22 janvier, le Conseil du Roi annulera facte du Parlement (3).
En 1900, . Paris, M. Fernand Portal, alors supdrieur do
seminaire Saint-Vincent de Paul, rue du Cherche-Midi, fait paraitre le premier numero du Bulletin de Saint-Vincent de Paul,
qui, a partir du fascicule 5, s'intitulera Petites Annales de SaintVincent de Paul. La revue se propose de faire connaltre au grand
public la doctrine et les ceuvres de notre bienheureux PNre. Elle
cessera de paraitre a la fin de 1903, M. Portal voulant se consar
crer a la publication d'un autre pBriodique : la Revue catholique des Eglises (4).
En 1939, A Rome, le Saint-Siege d6signe notre confrere,
M. Job Tch'enn comme vicaire apostolique de Cheng-ting-fu. 11
succede a Mgr Schraven, massacrd avec ses huit compagnons le
9 octobre 1937. Le nouvel dveque, nB en 1891, est un ancien el6ve
de Chala et a 6tW requ dans la Petite Compagnie en 1911. Ciaquiemne eveque chinois choisi dans la Congregation de la Mission,
Mgr Tch'enn sera sacr6 le 21 mai b Tien-tsin par Mgr de Vienne.
Lors de 1erection de la hidrarchie catholique en Chine, il deviendra le premier e6vque de Cheng-ting-fu. Mais la persecution
communiste lui vaut d'etre depuis 1955 exile au Brdsil (5).

(1) Annales t. 112-113, p. 10. - (2) Circulatres I, 28 ; Annaes,
t. 62, pp. 148-151. - (3) Circulaires I, 665 ; Coste III, 491. - (4) A. OGr
teux
L'amitt au service de 'union ,, pp. 122-135.
Cathoiique de P6kin, 1939, pp. 64-65 et B.M.L. 1939, pp. -286 (5)sq.Bullels
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16 JANVIER
Ddfunts de cc jour : en 1939, & Paris, M. Gustave Thieffry.
En 1954, & Tabriz, M. Francois Berthounesque. En 1956, A Dax,
M. Joseph Havet.
En 1827, a Rome, le Pape Ldon XII signe le bref qui nomme
M. Pierre de Wailly, Sup6rieur gendral de la double famille
vincentienne. II y a vingt-sept ans que le precedent Supdrieur
gendral, M. Cayla, est mort. Depuis lors, la Compagnie a Ut6
dirig6e par des vicaires gendraux. Fait bien plus regrettable, elle
a connu une p6nible rupture d'unitd dans son gouvernement.
La responsabilitd en incombe & M. Sicardi que I'Assembl6e g6n6rale avait donn6 comme assistant k M. Cayla. Comment ce
la
confrbre aux talents remarquables en est-il arrived &tre
pierre d'achoppement de notre unitd administrative ? Gertes,
son amour pour la Compagnie ne peut pas etre mis en doute,
et c'est meme par 1l qu'une certaine ambition, inavoude, mais
rdelle, saisit M. Sicardi. Quand le vicaire gendral, 1dgitimement
ddsignd, M. Brunet, a quittd Rome pour Paris, M. Sicardi, qui
n'a aucune confiance dans la France r6volutionnaire et napoldonienne, et qui ne comprend rien a la situation religieuse de
1'Empire frangais, s'imagine que, pour sauver les ceuvres vincentiennes, il faut que le responsable de la Petite Compagnie
soit & Rome ; M. Sicardi obtient alors du Pape, pour lui-meme,
le titre et les fonclions de vicaire gendral et fait 6tendre sa juridiction a toutes les maisons, sauf celles des territoires de mission. 11 a alors soixante-quinze ans I Et M. Francesco Baccari,
qu'il s'est fait donner comme coadjuteur et comme successeur &
Rome, a contribu6 lui aussi & maintenir la situation. Par contre,
la grande majorite des missionnaires d'Italie ne s'est jamais rdsignde a cet dtat de choses ; et notre confrere, M. Baldeschi, 6minent liturgiste, c4r6moniaire du Souverain Pontife, se constitue
leur interprete et leur instrument pour demander que le vicaire
gendral de Paris soit le seul chef de la Compagnie. II en a parl6
au Pape. Sur ces entrefaites, le Gouvernement de Charles X est
venu appuyer les d6marches que le vicaire g6ndral d'alors,
M. Boujard, a renouveldes dans ce sens aupres de la Cour romaine. Devant toutes ces instances, Ldon XII demande leur demission aux deux vicaires g6neraux ; M. Boujard, sur le coup,
6prouve quelque peine & se ddtacher du pouvoir, mais en fin de
compte, il se soumet. M. Baccari, lui, sur le coup, se soumet,
mais un peu plus tard, il revendiquera des droits qu'il n'a plus.
Devant l'impossibilit6 de convoquer une Assemblee gdndrale, le
Souverain Pontife nomme, non plus vicaire g6ndral, mais Sup6rieur gnedral avec toutes les prdrogatives constitutionnelles,
M. de Wailly, superieur du grand sdminaire d'Amiens. Dans le
bref signd en ce jour et qui met heureusement fin h cette crise
d'unitd dans le gouvernement, LBon XII a bien soin de pr6ciser
que, pour cette fois seulement, il designe lui-meme le Supdrieur
gendral (1).
274-279 ; 390-407 ; 540-561 ;
(t) Annales t. 76, pp. 118-125
t. 77, pp. 105-1ti, 265-283, 384-446, 557-583 et Circulaires II, 268-412.
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17 JANVIER
Dqfunts de ce jour : en 1905, a Takowtoun, en Chine,
M. Pierre Scipione. En 1942, a Musinens, Frere Henri Broutin.
En 1661, A Saint-Lazare, la premiere Assemblde gnedrale
choisit comnime successeur de saint Vincent, M. Rend AlmBras.
Les fonctions importantes que .Monsieur Vincent lui a confies,
le fait d'avoir 6td ddsignd comme vicaire gendral par ie saint
fondateur lui-mneie, enfin et surtout, ses vertus solides et bien
connues, tout cet ensemble devait attirer sur la personne de
M. Alm6ras les suffrages de I'Assemblee. Il y eut pourtant un
hesitant : .M. Gilbert Cuissot, superieur de Cahors et visiteur
d'Aquitaine. Ses perplexites lui valurent d'etre le bdenficiaire
d'un incident extraordinaire : le recit en est dcrit et signd par
M. Gilbert Cuissot lui-meme. Done, le \vndrable supdrieur de
Cahors est irresolu parce qu'il songe aux lignes 6crites par Monsieur Vincent dans les Constitutions et qui exigent, entre autres
qualitds, que le Supdrieur general ait bonne santd et bonne conformation corporelle. Or, depuis plusieurs anndes, M. Almeras
est malade ; a diverses reprises, il a mnime 6te A deux doigts
de la mort ; et, trois jours avant le d6ces de Monsieur Vincent,
n'a-t-on pas, de Richelieu, ramend MI. Almeras sur un brancard ?
Et, d'autre part, M. Vincent ne d6signe-t-il pas lui-meme M. Almeras comme son successeur ?... Tout a coup une pensde traverse les incertitudes du ddputd d'Aquitaine : l'Eglise n'a-t-elle
pas etW gouvernee par saint Grdgoire qui avait mauvaise sant6 ?
Pourquoi alors un malade ne pourrait-il pas conduire la Congrdgation qui est tout de mdme plus petite queo'Eglise ? Cependant le moment est venu oil M. Cuissot doit sur son billet
inscrire un nom. Comme pour un supreme appel 4 la lumiere
divine, ii leve les yeux au ciel et... il voit Monsieur Vincent,
a\ec toutes les apparences d'une parfaite santd, tel qu'il l'a
connu, et il entend tomber de ses lIvres les mots par lesquels,
jadis, Rdbecca decida Jacob a recevoir la benediction d'Isaac,
a la place d'Esaii : a Je prends sur moi ta malediction, mon
fils. , Toute hesitation tomba devant de telles lumieres. Et
M. Cuissot, qui ne mourut qu'en 1684, put verifier combien le
choix de la premiere Assembl6e avait t6d heureux : malgr6 toutes
ses infirmitis, et malgre le choc qu'il 6prouva en voyant tous
les suffrages se porter sur lui, M. Rend Almdras gouverna, pendant douze ans, la Petite Compagnie. Non seulement il ia maintint en 6tat de ferveur, mais, grace aux cent dix pretres et aux
cent vingt freres qui y furent admis pendant son gdidralat, it
put conserver tous !es dtablissements ddja existants et en ouvrir
huit nouveaux : sept en France : Metz, Fontainebleau,
Amiens,
Noyon, Saint-Brieuc, Lyon et Narbonne. En Italie, M. AlmBras accepta le s6minaire de Naples. A la mort du premier successeur
de Monsieur Vincent. la Compagnie comptait trente-quatre dtablissements (i).
pp. 1•g-153.
Ipp.Circ. I, 27-30. Not. Ill, 229-258. Not. 11, 142-i47. AnnaMs, t. 62,
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18 JANVIER
D6funts de oe jour : en 1912, A Damas, M. Pierre Baume,ieille. En 1938, A istambul, Fr6re Louis Gastinel. En 1938, A
Shanghai, M. Auguste Henault. En 1947, A Adigrat, en Ethiopie,
M. Etienne Sournac.
En 1655, A Rome, Jeau-Francois-Paul de Gondi, cardinal de
Retz, archeveque de Paris, signe l'acte d'approbation de la Compagnie des Filles de la Charit6. Cinq ans plus tOt, alors qu'il
n'6tait que le coadjuteur de son oncle, Jean-Francois-Paul de
Gondi a 6rigI la meme Compagnie en confrdrie. Or, un passage
de cet acte d'6rection, celui oh les Filles de la Charitd
4taient placees sous l'autorit6 archidpiscopale - a beaucoup
inqui6td sainte Louise de Marillac. Aussi a-t-elle fait demarches
sur demarches pour obtenir un autre texte d'approbation ou le
Supdrieur gdenral de la Mission et ses successeurs seraient nom
mds ,,directeurs perpdtuels ,,des Filles de la Gharitd. C'est chose
obtenue aujourd'hui (1).
En 1660, A La Rochelle, quatre Pretres de la Mission : Nicolas Etienne, Pierre Daveroult, Desfontaines, Feydin, et le
Frere Philippe Patte, que Monsieur Vincent qualifie d' " excellent chirurgien ,,
s'embarquent pour Madagascar. C'est le sixieme
et dernier depart de missionnaires, pour la grande tie, organis6
par le saint Fondateur. Pour le mettre sur pied, il a do, pendant des mois, naviguer parmi ies difficultes ndes du d6saccord
entre le due de la Meilleraye et la Compagnie des Indes. Monsieur
Vincent envoie cette bonne petite dquipe de missionnaires au
secours de Bourdaise dont il est, depuis longtemps, sans nouvelles. En fait, a cette dpoque, il y a dejA trois ans que Bourdaise a, dans la tombe, rejoint ses premiers compagnons... Le
vaisseau sur lequel s'embarquent aujourd'hui nos confreres que
dirige Nicolas Etienne, est un bateau du due de la Meilleraye,
la Mardchale. C'est ce meme navire qui, cinq ans plus t6t, emmenait 3I. Dufour vers la grande ile. Rentr6 de Madagascar, le
I" septembre 1657, la Mardchale vient de passer plus d'un an
dans un bassin de radoub; malgrd sa remise en 6tat, el apris
axoir vaillamment bourlingud, le bateau ne verra plus Madagascar. Le 19 mai, un fort vent d'ouest jettera la Mardchale A la
cCie. prbs du cap de Bonne-Espdrance. Rdparations et renflouage
s'avPrant impossible, nos cinq missionnaires seront condamnns A
passer dix mois au Cap. Ils y suivront admirablement I'ordre du
jour de Saint-Lazare, mais ne pourront guere se livrer A I'apostolat, tant ils seront 6troitement surveillds par les Hollandais,
protestants et maitres du pays. Nicolas Etienne rdussira cependant h baptiser deux petites filles. Enfin, au mois de mars 1661,
nos oonfreres pourront s'embarquer sur des vaisseaux hollandais
(qli les rameneront en Hollande. Us seront de retour & Paris
le 20 juillet 1661, dix-huit mois apres avoir quitt6 La Roche!le (2).
:) Coste I, 414, S.V. XIII, 569-572. 3-;S4-51.

(2) Mdmoires C.M., IX,
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19 JANVIER
Ddfunts de ce jour : en 1904, & Dax, M. Sylvain Valette. En
1918, A Lidge, FrBre Jean-Baptiste Hudeley.
En 1950, A Daz, sur les cinq heures du matin, s'dteint, a
l'Age de quatre-vingt-huit ans, le dernier survivant des cinq seminaristes qui, selon le mot du Pere Fiat, fureut les premieres
pierres vivantes du sdminaire interne qui s'inaugurait A NotreDame du Pouy, le 27 septembre 1881. M. Bernard Marlats,
I
la
difference de ses compagnons d'admission dans la Compagnie, est,
non seulement mort aux lieux oh itentamna sa vie religieuse;
mais il y a consacre la plus grande part de sa vie sacerdotale.
Sans doute, Albi le garda quatorze ans, jusqu'aux expulsions de
1903, et il y mnontra ses riches capacites d'dconome ; sans doute
encore, Bordeaux - au grand dbahissement de M. Marlats luimtrme, - le salua comme supirieur pendant dix ans, et si I'ancienne maison de louage du Bouscat, aujourd'hui propridtd de la
Petite Compagnie, se presente en agreable residence de missionnaires, c'est A MN.Marlats qu'on le doit. Mais sur soixante et une
anndes de sacerdoce, il en a vecu quarante A Notre-Dame du
Pouy. Comme 6conome, de 1903 A 1914, dans le rayonnement
et l'amicale conflance de M. Delanghe, M. Marlats lui voua son
savoir-faire qui r6alisa, dans les bitiments et sur la colline du
Pouy, d'appreciables amnliorations pratiques, tandis que son
bon sens naturel et surnaturel fut source d'apaisement pour
plus d'un 6tudiant trouble par la crise moderniste. Pendant la
premiere guerre mondiale, M. Marlats fut I'aumOnier bienfaisant et presque d1gendaire des onze formations sanitaires que
comptait la ville de Dax. La paix revenue, il se voit confier la
direction des Sceurs du Sud-Ouest et, pour les filles de Monsieur
Vincent, il est le c bon PBre Marlats ,. La bontd, c'est bien le
trait le plus dvident de l'Ame de M. Marlats : elle brillait d'un
doux 6clat sur toute sa figure ronde et colorde, et plus particulierement dans ses yeux que d'pais sourcils ombrageaient. Mais
dans ce regard semblait toujours trembloter une petite lueur
de crainte qui disait l'imnense timiditd de cet homme si vigoureusement bAti, et laissait deviner I'autre caractdristique de
M. Marlats : I'horreur du tapage, de la publicitd, cette discretion
si profonde chez lui que des observateurs superficiels auraient
pu penser que M. Marlats 6tait un bon pretre qui ne faisait rien.
II a ceuvrd, grandement ceuvr6, mais sans vanterie ni fracas ; et,
par deli la tombe, il semble, par toute sa vie d'activit6 silencieuse, dire, avec son bon sourire humide oh brille toute la spirituelle finesse des valldes bearnaises qui le virent naitre : < le
bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien , (1).

(1) , Vie fraternelle o, 15 juillet 1939 et 1950, n* 1, pp. 5-9.
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20 JANVIER
D6funts de ce jour : en 1906, A Farafangana, M. Auguste
Marty. En 1914, B Antoura, Frere Eugene Boulnoy. En 1950, a
Istambul, M. Paul Kergozien.
En 1661, a Saint-Lazare, la premiere Assemblee g6ndrale
acheve ses travaux. Apres avoir Blu M. Almdras, elle lui a designd comme assistants, Jean Dehorgny, Thomas Berthe et Edme
Jolly. Etant donn6 la fervente ardeur et le petit nombre des
membres de la Compagnie, I'Assemblee n'a pas eu & faire de
ddecrets (1).
En 1842, a Rome, vers midi, dans l'6glise Saint-Andre
, delle Fratte ,, Alphonse Ratisbonne voit la tres Sainte Vierge
lui apparattre dans I'attitude qu'elle a sur la Medaille Miraculeuse ; et il se convertit. II a vingt-huit ans. Juif alsacien et
fanatiquement accroch6 au judaisme, Ratisbonne, dont la fortune est grande, a entrepris de visiter en touriste l'Orient et
l'Italie. 11 n'a pas inscrit Rome sur son itindraire, et pourtant
les circonstances I'obligent a y passer. Dans la Ville Eternelle,
il veut rendre visite A un ami tres attache au protestantisme ;
mais au lieu de Gustave de BussiBre, c'est le frere de celui-ci
qu'il rencontre : Theodore, qui est fervent catholique. Au cours
de la conversation, il offre & Ratisbonne une Medaille Miraculeuse. Le juif, apres force plaisanteries penibles, finit par l'accepter. Ce jeudi, 20 janvier, Theodore de Bussibre se rendant a
Saint-Andrd , delle Fratte a pour y rIgler quelques details concernant les obseques d'un de ses amis, M. de la Ferronays, rencontre Ratisbonne. Is penetrent tous deux dans l'6glise. Thdodore de BussiBre va A la sacristie. Quand il en revient, il d&
eouvre. dans une chapelle laterale, Alphonse Ratisbonne agenouilld et profondement recueilli; bientOt, c'est un visage tout
en larmes qu'il tourne vers son ami. Quelques instants plus tard,
Ratisbonne raconte au Supdrieur g6ndral des Jesuites la vision
qui vient de le bouleverser ; et il conclut en disant : t La Vierge
m'a fait signe de la main de m'agenouiller, elle a semblM me
dire :C'est bien ! Elle ne m'a point parle, mais j'ai tout compris. , Huit jours apres, Alphonse Ratisbonne sera baptis6. Le
Souverain Pontife, Grdgoire XVI, le recevra en audience et sounettra & une enqudte canonique l'dvenement dont tout Rome
parle. L'authenticit6 du miracle sera officiellement proclamde.
Cette conversion de Ratisbonne est un fait si important dans
I'histoire de la Mddaille Miraculeuse que le rdcit en constitue la
c'inquieme legon des matines de la fete du 27 novembre (2).
En 1915, A la Maison-M&re, les bougies et les lampes a huile
voient, en ce jour, s'achever leur regne. L'electricitd, ou plutbt
comme on dit alors, ,i la lumiere dlectrique , est installje. II
est a remarquer qu'a ce point de vue, Notre-Dame du Pouy a 6te
en avance de dix ans sur Saint-Lazare (3).
(1) Annales, t. 62, pp. 152-153. - (S) Annales, t. 59, pp. 414-420.
Crapez : * C. Labourd a, pp. 133-137. - (3) Annales, t. 8u, p. 20.
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21 JANVIER
D[funts de ce jour : en 1915, a Smyrne, M. Pierre Tescou.
En 1936, A Farafangana, M1.Joseph Henriot.
En 1801, h Paris, les Filles de la Charit6, officiellement retablies par le decret du 22 dtcem.bre 1800, prennent possession
de leur nouvelle Alaison-Mlre, au nu 11 de la rue du VieuxCololbier. Depuis 1797, lors du retour, dans la capitale, de leur
se
Supcrieure genirale. Skeur Deleau, elles ont d6jh commenced
regrouper au n11 ii5 de la rue des Macons-Sorbonne, !'actueile
rue Champollion. mais l'exiguit6 du local ne leur permettait de
recevoir qu'un nombre limit6 de postulantes (1).
En 1942, h Paris, a dix heures du soir, M. Jean Parrang termine sa \ie d'intense labeur. Si l'on s'en tient aux activitds de ses
quarante-six annlcs de \ic sacerdotale, deux hommes apparaissent en \M.Parran. : I'cunuime et le chercheur. La charge d'6conomle, il I'a renpiie a Home, en la Maison Internationale, pendant trois ans ; i la Mlaison-\llre. pendant dix-neuf ans; ' Cuvry,
de 1934 a 1938. Au total, vingt-six ans d',conuomat, sans compter
que!ques mois de labeur 4 la Procure genimrale. II faut croire qu'A
son entree dans la Comipagnie. le 19 septembre 1889, - ii avail
alors vingt ans. - ses directeurs furent frappes par le fait que
pendant pris d'un an, ii \enait d'acconiplir un stage d'aide-distributeur h l''conoaiat des grandes fa'ieceries de Sarreguemines
qui employaient six mille ouvriers. Car il avait fallu qu'il travaille : son brave lhomne de pere, eclusier au Canal des Houillres, i Wiittring. ce village de Lorraine of• Jean Parrang naquit,
avail du mal a gagner le pain quotidien pour ses quatorze enfants dont le futur Lazariste 6tait lain6. Dans une telle famille,
comment notre confrbre n'aurait-il pas acquits le sens de I'dpargne ? Or, dconomie et econoniat ne vont-ils pas de pair ? II y
eut des piriodes oi M1.Parrang cessa de jouer les providences
materielles; mais jamais, ni a Rome, ni I; Smyrne, ni ? Paris,
ni ailleurs, il ne cessa d'6tre le chercheur patient, recompensd
parfois par d'heureuses decouvertes. Par ces recherches, faites
en toute a objectivit6 , - c'dtait son lmot - -I.
Parrang est
devenu
I'hlistorien savant et averti de la Congregation ,,, celui,
qui, de la famille des Mlarillac et des Filles de la Charite h travers les ages, eut une connaissance fort minuticuse, a le spdcialiste de l'iconographie de notre bienheureux PIre et de sainte
Louise, le topographe et le gienalogiste peu ordinaire ,. Son
temperament'ne le portait pas h ecrire ; mais il dtait heureux,
par ses notes sfres et abondantes, d'aider les autres, et en particulier M. Coste. Cette passion de la recherche pour tout ce qui,
de loin on de pros, pouvait toucher h la double famille, dit assez
son amour pour les deux Communautis. II l'a montr4 Pussi par
la conscience m6ticuleuse, et presque scrupuleuse, avec laquelle
il remplit les offices qui lui furent confies. Et sa charitd fraternelle a atteint une peu commune mesure (2).
:1) Annales, t. 93. pp. 277
t. 106-107, pp. 123-162.

-q.cf t. 121, pp. 8-10. -

(2) Annales,
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22 JANVIER
DWfunt de ce jour : en 1931, A Paris, M. Paul Mddus.
En 1903, i Tourcoing, en 'dglise du Sacrd-Coeur, ont iieu les
obseques de M. Augustin Sudre, ancien supdrieur du grand sdminaire de Cambrai, et vicaire gdenral de 'archidiocdse. Avanthier, la mort I'a frappd, dans sa quatre-vingt-quatrieme ann4e,
tandis qu'aux Filles de la Charit6 de Tourcoing ii faisait sa visite
trimestrielle. II y avail cinq ans qu'il s'dtait retird & Lous, apres
avoir dirigd pendant quarante et un ans le grand sdmiiaire de
Cambrai. Remarquable est I'unanimitd des eloges autour de ce
digne Pretre de la Mission. Et tel fut son prestige que, de sun
vivant, il semble dtre entrd dans la legende dorde de l'Eblise
cambrisienne. Pourtant, h suivre le ddroulement de sa vie, a
premiere \ue, rien d'extraordinaire n'en jaillit. Mais un regard
plus profond montre ]'admirable c6td de ce prdtre; sans la
moiudre ddfaillance, it a incarne l'autoritd, l'autorit6 qui gouverne et I'autoritd qui forme. Au premier abord, cependant, son
exiguitd corporelle et son accent, heritd des montagnes albigeoises, qui le virent naltre en 1819, auraient pu, a des sdminaristes
du Nord, sembler peu en harmonie aveo ses fonctions de supdrieur ; mais, dis le premier soir de cette rentrde de 1857 of, sur
la demande de 1'illustre cardinal Regnier, nos confreres remplacaient les pretres du diocese dans la direction du sdminaire, les
deux cents sdminaristes purent constater, a la facon dont leur
nouveau supdrieur, Agd de trente-huit ans, prononVait le mot
a R&gle ,, que l'autoritd rayonnait de cette Ame. Ennemi des bouleversements de regime qui sont la ruine d'un pouvoir, M. Sudre savait, en ses lectures spirituelles - qui dtaient toujours
un regal et parfois un rdgal pittoresque - non seulement former au respect immddiat de la Regle, mais enfoncer dans la
tWte des.futurs prdtres la ndcessitd de la fidelitd & un reglement
de vie pour un sacerdoce fecond. Dur a lui-meme, il 6tait exigeant pour les autres ; s'imposant par une autoritd qui lui venait
i la Regle,
de sa soumission personnelle et consciencieuse
M. Sudre fut comme aurdold du respect affectueux de ses quarante g4ndrations de sdminaristes. Respect affectueux qui devenail crainte rdvdrencielle, et meme tremblement physique,
quand sonnait le moment de I'appel aux ordres : quel jeune
abbe cambrdsien n'a pas redout6 d'entendre sur les levres de
M. Sudre la phrase devenue d1gendaire : a Mon bon ami, je vous
appelle pour vous dire que je ne vous appelle pas ! , Et I'on ne
riait pas a cet instant, car chacun savait avec quelle conscience,
les conseils on les directeurs 6tudiaient le cas de chaque ordinand, dtaient mends par ce supdrieur A qui le diocese de Ca.mbrai doit un solide clergd ; et les mille six cent quatre-vingt-trois
pritres, ordounds pendant le rbgne de M. Sudre, pourront dterneliement bdnir celui qui les a si rudement forges, Augustin
Sudre, vrai forgeron du Bon Dieu (1).
11) X. Sackebant : * M. Augustin Sudre, Supdrieur du Grand Sdminaire de Cambrai .
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23 JANVIER
Difunt de ce jour : en 1905, h Carcassonne, M. Eugene
Guillaume.
En 1658, h Saint-Lazare, Monsieur Vincent signe les patentes
qui conferent h Edme Jolly les pouvoirs de visiteur pour I'Italie. Depuis dix ans ddjh, Edme Jolly est romain : apres dix-huit
mois de seminaire, et Agd de vingt-six ans, il a 6td envoyd dans
la Ville Eternelle. Pretre a Rome, il y a rempli avec tant de
succes les fonctions d'econome et de confesseur que Monsieur
Vincent a voulu le voir de pros, et I'a charg4 de la direction
du seminaire interne h Saint-Lazare. Mais, dix mois plus lard,
les tractations concernant I'approbation de nos vceux par le
Saint-Siege trainant en longueur, le saint Fondateur a fait reprendre hM. Jolly la route de Rome, avec le titre de supdrieur
et la mission d'obtenir une heureuse conclusion de l'affaire. Et
en peu de temps, Edme Jolly a emport 1i'approbation ddsiree.
Nul ne semblait mieux designa que lui, malgrd ses protestations
d'humilit6, pour prendre en main le gouvernement de la province d'Italie. En trois ans, il ouvrira, A Rome et A Genes, deux
sdminaires internes qui bien vite trouveront maints sujets. II
rdussira & acquirir pour la Compagnie une nouvelle r6sidence
romaine qui remplacera admirablement la maison de louage ouf
logeaient jusqu'alors nos confrbres ; ce sera A Montecitorio (I).
En 1704, de Paris, le Supdrieur gendral, M. Watel, annonce
l'erection d'une nouvelle province : celle de Picardie. La province dite de France est ainsi decongestionnee ; elle garde tout
de rnmme neuf maisons, avec, comme visiteur, M. Faure, suprieur des missionnaires de l'H6tel Royal des Invalides. La province de Picardie, outre l'honneur d'englober les lieux oh la
Petite Compagnie fut concue, possLde sept maisons : Amiens,
Noyon, Arras. Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Bayeux et NotreDame de la DIlivrande. Le premier visiteur en est M. Jean Germain, qui a succ6dd & If. Watel comme sup6rieur du sdminaire
d'Amiens ; ii y mourra le 19 fdvrier 1715 (2).
En 1806. a Strasbourg, Napoleon signe un ddcret en faveur
de la mission de Chine. Aux termes de cet acte, le superieur de
Saint-Lazare doit designer pour la Chine ,<trois missionnaires
et un fr6re artiste ,.Le ministere des Cultes leur allouera une
somme de vingt-cinq mille francs : c'dtait alors une fortune !
M. Brunet, notre vicaire gendral, a choisi M. Viguier qui a d6ej
installd nos confreres i Constantinople, et il lui a adjoint
M. Rouby, excellent astronome, et M. Chabrol de Marmol, brillant
mathdmaticien, 616ve de l'iilustre Lalande. Le ( frere artiste ,
devait etre Nicolas Elain. Les prdparatifs necessaires h ce ddpart
donnerent h la guerre le temps d'6clater entre la France et
I'Angleterre. Et la belle expedition ne fut pas rdalisde (3).
(1)Not. III,
394-404. - (2) Circ. I, 242 ; Annales, t 103 pp. 3-4 :
H. Peltier : - Sdminaires et formation du Glergd au diocese wAmiens
m,
pp. 60 et 127. - (3) Actes du Gouvernement, pp. 85-88. Mdmoires C.M.
VIII, 172-179.
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24 JANVIER
DWfunt de ce jour : en 1930, . Beyrouth, M. Sylvain Mal
laval.
En 1886, A Fou-tch6ou, dans le Kiang-si, se deroulent pour
la premiere fois les splendeurs d'un sacre 6piscopal. Cette sousprefecture est devenue, sur la demande de notre confrere,
Mgr Bray, vicaire apostolique du Kiang-si septentrional, le cheflieu d'un nouveau vicariat : le Kiang-si oriental. Et son premier Bv&que, Mgr Casimir Vie, est sacrd sur place. La cer6monie
baigne dans une atmosphere de joie exaltante : les vieux missionnaires comparent la pleine libert6 dans laquelle s'accomplit le grand acte religieux, avec 1'6poque r6cente oi la persecution s6vissait. Et le doyen de ces anciens, M. Anot, qui travaille depuis quarante ans dans la region, est plus heureux que
les autres : la chapelle de Fou-tchdou qui devient catildrale,
c'est lui qui I'a construite. Trois evdques lazaristes accomplissent les rites sacr4s : le cons6crateur, Mgr Bray, est assistd de
Mgr Reynaud et de Mgr Rouger. L'61u, Mgr Vie, a trente-quatre
ans, et, depuis huit ans, il est en Chine. C'est B lui qu'incombe
ddsormais le soin d'organiser cette nouvelle portion de i'Eglise.
Dans son immense territoire, dix mille chrdtiens sont dissominds. Pour I'aider, 1'rdvque a treize pretres, dix Chinois et trois
Europdens. Mais, eveque plus souvent boltt que mitre, il ira,
par monts et par vaux pour tout animer ; et, malgr6 la terrible
crise de 1900, il pourra, au jour de ses noces d'argent episcopales, constater que la population chretienne de son vicariat
aura doubld (1).
En 1931, a Fort-Dauphin, Mgr Savat preside les fundrailles
de M. Leon Lerouge. Europdens et Malgaches, autoritds civiles
et militaires, toute la population est unie dans 1'emotion et la
consternation. C'est avant-hier que, sur une piste, a cent soixante
kilomrtres environ, a l'ouest de Fort-Dauphin, un jeune homme
a decouvert le cadavre, dejh raidi, du Pere Lerouge allong6 dans
la flaque de son sang dessech6. II dtait parti, sur sa moto, faire
une visite aux confreres de Tsihombd. D'aprBs les traces relev\es sur le sol, on peut penser que, sa visibilit6 genee par la
pluie fine qui tombait, le PBre Lerouge n'a apercu que trop tard
un troupeau de bceufs qui lui barrait la route. Son coup de frein
brutal 'a jeth par-dessus sa machine. Grande est la consternation, car Leon Lerouge, ne & Cambrai en 1889, et arrive 4 Madagascar d&s son ordination en 1914, s'est vite et brillamment
familiarisd avec la langue et la vie malgaches, et partout oh il
est passe, son zele apostolique, bas6 sur une solide thdologie et
arrment6 d'une humeur charmante, l'a fait aimer de tous. Depuis 1926, plus particulibrement, la region de Fort-Dauphin !'appr6ciait : il administrait avec zble les paroisses environnantes.
il est mort dans le plein dpanouissement de ses quarante-deux
ans - et en vdrite - le sol malgache a bu tout son sang (2).
i1) Annales, t. 51, p. 98 ; pp. 419-421 ; t. 76, p. 508 ; t. 77, pp. 519522. - (2) Bulletin des Missions Lazaristes 1931, pp. 158-161. Annales,
. 96, pp. 638-644.
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25 JANVIER
D6funts de ce jour : en 1918, a Paris, M. Leon Forestier. En
1923, a Guatemala, M. Charles H6tuin.
En 1617, a Folleville, au diocese d'Amiens, Monsieur Vincent pr che ce qu'il a lui-mdme appele A le premier sermon
de la mission ,. Et, de fait, la mission se poursuit les jours suivants, dans les environs ; elle se donnera ensuite dans les autres
villages appartenant & Mine de Gondi, jusqu'au 17 avril 1625,
ofi la mission aura son acte officiel de naissance ; le contrat
d'union des premiers confreres. II est consolant de se dire que,
depuis trois cent quarante ans, malgr6 les secousses de l'histoire et la faiblesse des hommes, la ,, mission a s'est continuee.
La Petite Compagnie a mis au service de l'Eglise cent cinquantesix archev4ques et edvques, dont trente-six actuellement en vie,
et un nombre de pritres et de freres qu'il est difficile de prciser. Aujourd'hui, la ( mission , continue bravement son travail dans environ cinq cent cinquatle etablissements repartis
entre les trente-huil provinces qui englobent les cinq parties du
monde : trois mille huit cent trente-cinq pretres et ciuq cent
soixante-seize freres s'y ddvouent ; neuf cent quatre-vingt-un
6tudiants, cinq cent vingt-sept seminaristes-cleres et soixantesept sýiminaristes-freres s'y pr6parent a faire durer la mission...
Il en est ainsi, parce que, prkcepteur de Pierre de Gondi et ig6
de trente-six ans, Monsieur Vincent a compris et suivi I'appel
qu'en ce jour la Providence lui lancait (1).
En 1860, a la Maison-MWre, le cardinal Morlot, archeveque de
Paris, vient proceder b la reconnaissance des reliques de JeanGabriel Perboyre que Mgr Danicourt a ramendes de Chine le
6 janvier precedent. II assiste d'ailleurs a cette cr6monie, ainsi
que le Pere Etienne et son Conseil. M. Jacques Perboyre, frrre
du martyr, et M. Gabriel Perboyre, son cousin, sont presents (2).
En 1912, au Vatican, devant un impressionnant jury compose
de sptcialistcs et presidd par les cardinaux Rampolla et Van
Rossum, et en presence d'un public nombreux et select, notre
futur Superieur general, M. Charles Souvay, soutient sa these
sur , la Mitrique des psaumes en hibreu ,. Ce travail minutieux
et technique, dont les pages sont soumises depuis deux ans a
l'dtude des comp6tences qui forment le jury d'aujourd'hui, denote
une connaissance approfondie de I'hdbreu, acquise h l'ecole du
Pere Pouget, et aussi l'attachement passionn6 de M. Souvay
pour le texte sacr6 des psaumes. Aux doctorats de philosophie
et de theologie qu'il possede d6jh, M. Souvay ajoute ainsi le
dipl0me de docteur es sciences bibliques, la plus haute distinction acad4mique conf6ree par 'Eglise (3).
En 1956, 5 Ja Maison-Mere, pour repondre a un d6cret dmis
par l'Assemblde gdnerale de 1955 en sa treizieme session, s'i;,augure h la fin du souper la lecture des ( Ephdmirides de la Conyr6gation de la Mission n [41.
-

;1) Coste, 1, 88-91. Catalogue C.M. 1956. - ,2) Aniales, t. 5,. 323.
:3) Annales, t. 77, pp. 175-179. - (4) Annae!s, t. 121, pp. i9-"t.
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26 JANVIER
Defunts de ce jour : en 1953, a Paris, M. Natalis Clabault.
En 1955, a Cordoba, en Argentine, M. Arthur Chambon. En 1955,
a Dax, M. Georges Rolland (1).
En 1933, a 1 infirmerie de Saint-Lazare, dans la nuit, meurt
le T.H.P. Francois Verdier. Nd le 1" mars 1856, a Lunel, dans le
diocese de Montpellier, il est recu dans la Congregation le 7 decembre 1874. Ordonn6 pretre le 22 mai 1880, ii consaere les
trente-quatre premieres anndes de sa vie sacerdotale A la formation du clerge dans les seminaires de Nice, Marseille, Montpellier, Rome et Noto. Partout il fait preuve des plus brillantes
qualit6s de professeur et d'6ducateur. Pendant sa charge de
superieur a Montpellier, il publia deux ouvrages : la R6vdlation
decant la raison, qui parut dans la collection < Science et Religion ,, et un Manuel de droit public eccldsiastique. L'Assemble
generale de 1914 designa M. Verdier comme assistant du nouveau
Superieur general, M. Villette. A la mort de M. Louwyck, le
17 fevrier 1918, ce fut M. Verdier qui devint vicaire general. Et
le 30 septembre 1919, l'Assemblee le choisissait comme successeur de saint Vincent. La premiere guerre mondiale avait beauucuvres et dans ses memcoup eprouv6 la Compagnie dans ses
bres. Mais, homme de vues larges et d'une inlassable dnergie,
le T.H.P. Verdier redonna une belle vitalitd a la famille de saint
Vincent. Au 1" janvier 1920, la Congregation comptait trois mille
huil cent cinq confreres et freres, trois cent trente-six maisons,
trente et une provinces. Le "' janvier 1933, les confreres et freres etaient au nombre de quatre mille sept cent soixante-treize,
les maisons quatre cent six et les provinces trente-six... Soucieux
du recrutement qui est le problme des anntes d'apres-guerre,
le l'Pre Verdier, en France seulement, fonda coup sur coup les
Ocoles apostoliques de Gentilly et de Curry, et ressuscita celles de
Prime-Combe et de Loos. Entre autres ve6nements, les treize
ani'es de ce fecond gdndralat furent marquees par huiL b6atitications d'enfants de saint Vincent, la solennelle celebration du
tricentenaire de la fondation de la petite Compagnie (1925). 'es
ftles du centenaire des Apparitions de la rue du Bac (1930), ia
quatorzieme Assemblee sexennale et la vingt-neuviine Assemtb!ie generale. Le Gouvernement franqais se plut A reconnaitre les
eminents services du dix-septieme successeur de saint Vincent
de Paul en lui decernant, en 1930, la croix de la Legion d'honneur. De M. Frangois Verdier, la presse catholique unanime a
pu dire que sa mort dtait une grande perte pour I'Eglise. pour
la France et pour les deux families religieuses qu'il dirigeait.
De tels dloges eussent sans doute dtonn6 le PBre Verdier qui,
dans son testament, en indiquant, qu'il ne voulait pas de notice,
declarait : c Je n'en vaux pas la peine ! a Mais I'histoire, avec
son sage recul, met ddja et mettra mieux encore Francois Verdier au rang de nos grands Superieurs g6neraux (2).
1) Sur M. Georges Rolland, cf. notice par Hippolyte Tichit dans
.Innites, t. 121, pp. 153-167. - (2) Annales, t. 98, pp. 244-250 et 253-302.
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27 JANVIER
Defunt de ce jour : en 1900, & Paris, M. Pierre Dufau.
En 1645, B Marseille, mort de M. Louis Rpbiche. Nd en 1610
& Mareuil-la-Fertd, au diocese de Meaux, il fut regu dans la
Congregation le 31 octobre 1643. AussitOt apr"s son seminaire,
il fut plac6 I Marseille et charge de s'occuper des forcats. II
avait trente-cinq ans, lorsqu'il mourut de la variole. Dans sa
lettre du 3 mai 1645, Monsieur Vincent fait de lui un tres bel
dloge (1).
En 1933, I Pekin, le vicariat apostolique est en deuil : son
chef, Mgr Jarlin, meurt vers les trois heures de l'apres-midi.
Stanislas Jarlin est nd & SEte, dans I'Hdrault, le 20 janvier 1856.
L'appel de Dieu vient le tirer d'une vie banale de commergant,
et le 7 mai 1884, ii entre dans la Petite Compagnie. AprBs ses
voeux, il est donnd & la Chine oi it ddbarque le 17 novembre
1886. A trente-trois ans, le 20 janvier 1889, il est ordonnd pretre
et envoyd dans le district de Paotingfu comme vicaire, en attendant d'en 6tre Ie directeur. Des ses debuts missionnaires, une
grande idde s'impose
l1'esprit du Pere Jarlin : pour planter
solidement 'Eglise sur le sol de Chine, it faut faire des catdchumenes. Cette id6e va devenir chez lui une veritable passion. En
1897, Mgr Favier, coadjuteur de Mgr Sarthou, choisit ce z6l6
missionnaire comme vicaire g6ndral ; presque en mmme temps,
M. Jarlin est nommr
visiteur des Lazaristes, directeur des Filles
de la Charitd et procureur k Shanghai. A peine a-t-il le temps
de s'acclimater A cette avalanche de charges et d'honneurs, que,
le 28 decembre 1899, il est nomme dv&que titulaire de Pharboetus
et coadjuteur de Mgr Favier. II est sacrd a Pdkin le 29 avril
1900. Des le 13 avril de cette m6me annde, les Boxers commencent le siege du Pdtang, qui va se prolonger jusqu'au 16 aodt
Aux cut6s de Mgr Favier, Mgr Jarlin donne toute sa mesure dans
l'organisation de la defense memorable et historique du P4tang.
A la mort de Mgr Favier, le 4 axril 1905, Mgr Jarlin devient
vicaire apostolique de Pdkin et se consacre a la grande idWe de
toute sa vie : la conversion des infideles. En face de cette oeuvre,
r'Histoire ne peut qu'enregistrer, avec justice et fierte, un tdmoiguage d'une valeur inestimable : en juin 1932, A Mgr Montaigne, alors coadjuteur de P6kin, Pie XI doclarait : a Vous
direz a Mgr Jarlin qu'il a eu mille fois raison de faire ce qu'il
a fait. , Et les statistiques sont Bloquentes : 1b of, en 1900, il n'y
avait que le seul vicariat de Pdkin, on comptait, a la mort de
Mgr Jarlin, cinq vicariats apostoliques, et le chiffre des chrdtiens 6tait, de quarante mille, passd a quatre cent mille. De plus,
Mgr Jarlin a consacr6 six dv&ques et ordonn4 cent vingt pretres
chinois. A la riche couronne de ce prdlat conqudrant, le peuple
de Pekin a ajoute un beau fleuron en ddcernant a Mgr Jarlin un
titre tout h fait dans la ligne vincentienne : il 'a appeld "Eveque
des Pauvres (2).
,1) Annales, t. 52. p. 191 : t. 61, p. 10. - (2) Annales, L 98.
Pp. 5A4-558. Stanislas Jarlin, par Henri Garnier, 1941.
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28 JANVIER
Dqfunt de ce jour : en 1924, A Belletanche, M. Alcide Thi6rion.
En 1697, A Rome, treize pretres se prosternent aux pieds du
Pape Innocent XII pour recevoir sa bdendiction. Ils vont partir
pour la Chine. Parmi eux se trouve notre confrere, Louis
Appiani. II a trente-quatre ans. La fagon dont it s'est acquittd de
sa charge de directeur spirituel aupres des e61ves du College
de la Propagande, a dti tres remarqude. Aussi, tandis que les
autres pretres venus en ce jour recevoir, avec lui, les encouragements du Souverain Pontife, sont destinds aux dix vicariats
apostoliques que compte alors la Chine, y compris le Tonkin,
M. Appiani s'est vu confier la mission spdciale d'6tablir dans le
CUleste Empire un seminaire pour y former un clergd indigene.
Comme compagnon de voyage, Louis Appiani prend un jeune
prftre de vingt-trois ans, Jean Mullener qui, en cours de route,
demandera a& tre admis dans la Petite Compagnie, et sera un
jour revetu du caractere dpiscopal... AprBs un voyage de pros de
trois ans, par la Syrie et les Indes, Louis Appiani et Jean Mullener aborderont & Canton le 14 octobre 1699. Ils sont ainsi les
premiers fils de saint Vincent a avoir pose le pied sur le sol
chinois (1).
En 1840, a Paris, commence la s6rie d'apparitions de la tr6s
Sainte Vierge, rue du Bac, Soeur Justine Bisqueyburu. Ces manifestations se termineront, le 8 septembre, par le geste de Marie
montrant a la Seur le Scapulaire Vert. Pie IX en a encourag6
la distribution (2).
En 1844, a Alexandrie, arrivent six Filles de la Charitd.
M. Antoine Poussou, qui les a pilotees, les installe a I'Hopital
europeen, et pr6pare I'ouverture d'une maison de missions (3).
En la circonstance. M. Poussou fait preuve d'un admirable
dcvouement. 11 a cinquante ans. II a ddja donn6 quinze ans de
sa vie a la Syrie. Revenu en France, il y a trois ans, il y a
rempli les fonctions de vicaire g6ndral de la double famille. Ii
est iprsentement Assistant gendral. Puisque le superieur gendra' li lui demande, il accepte les p6ripdties d'un p6nible voyage
et ie difficultds de la fondation (4).
En 1918, a Lidge, M. Alphonse-Nicolas Vandamme meurt A
l',a• de soixante et onze ans. Entre autres placements, il fut
dire-:ctur des Sceurs & Ans, supdrieur & Lidge, et, le 28 mars
191H, visiteur de Belgique-Hollande. A ce titre, il eut, pendant
le premier conflit mondial, a. subir de p6nibles vexations de la
part des Allemands. M. Vandamme a publid un remarquable ouvr;,4e intituld le Corps de saint Vincent de Paul ; c'est I'histoire,
bi,'i documentde, des precieuses reliques de notre bienheureux
P'ri jusqu'en 1913 (5).
I1; Mimoires C.M., IV, 1-49. - (2) Mott. : Le Scapulaire Vert a.
Elt Almanach des Missions a, 1930, p. 15. - (3) Annales, t. 11, p. 193.
- 4' Relations abrdgdes, t. II, pp. 324-405. - (5) Notes du Secr6tariat.
.1;••ies, t. 79, pp. 612-615.
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29 JANVIER
DNfunt de ce jour : en 1956, A Paris, M. Aristide Ghatelei
En 1666, pour la premiere fois, I'Eglise celebre la 1te de
saint Francois de Sales, canonise I'annie prdc6dente. La vbn~
ration de saint Vincent pour l'e6xque de Geneve etait telle qu,
quand ii parlait de lui, il I'appelait toujours u notre bienhevreux Pere ,. C'est au mois de decembre 1618 que saint Vincent
rencontra le fondateur de la Visitation, quand itvint installer
ses Filles a Paris. Son sejour s'y prolongea jusqu'au 13 septembre 1619. Une admirable amitie se tissa alors entre les deux
hommes de Dieu. Quand ii fallut trouver un auniunier pour Ies
Visitandines de Paris, saint Francois de Sales et sainte Chantal,
d'un commun accord, proposerent Monsieur Vincent A l'approbation du cardinal de Retz, 6evque de Paris. A la mort de FranVois, le 28 d6cembre 1622, Monsieur Vincent fut un de ceux qui
demanderent au Pape la beatilication de 1'eveque de Geneve, et
il apporta son tednoignage au proc;s canonique, le 17 avril 162&
De sa deposition, dont le texte latin occupe une -vingtaine de
pages de 1'6dition de M. Coste, on peut retenir cette belle d6clration : a En repassant dans mon esprit les paroles du Servitew
de Dieu, j'en 6proucai une telle admiration que j'dtais porti 1
voir en lui l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Die
vivant sur terre ,,(1).
En 1804, a Paris, mort de la Mere Marie-Antoinette Deleaa.
Elle avait ett elue Superieure generale des Filles de !a Charit6, le 24 rmai 1790. Le 18 aoOt 1792, un ddcret supprimait le
Conniunlautes religieuses. Mais, Soeur Deleau avait, des le 7 avril
1792, doiini ses quatre niille trois cents filles de France une
sage ligne de conduite : c A"abandonnez pas le service des pasUres a imoitms d'y dire forcee. ; et, dans ce but, faites tout ce
qui ne scra pas en opposition acec la religion et avec vote
conscience., Les Filles de la Charit6 abandonnerent leur co&
tume, mais pas leurs pauvres. Pendant ce temps, la Sceur De
leau loua, a Paris, une maison, rue des MaCons-Sorbonne (actuellement rue Champollion) et y reput des postulantes. La maison
devint bient6t trop petite. Sur ces entrefaites, le gouvernement,
lasse de recevoir plaintes sur plaintes au sujet de 1'dtat deplorable des hospices, r6tablit les Filles de la Charitd et leur offrit
la maison dite des Orphelines, rue du Vieux-Colombier, 'actuel
n* i . Sceur Deleau s'y installa le 20 janvier 1801. Les Soaurs
resteront la jusqu'au 28 juin 1815, date a laquelle la MaisonMere sera transferee rue du Bac, I'actuel 140 (2).
En 1851, M. Eugene Bore prononce les saints voeux. II a
alors quarante-deux ans et a requ ]'ordination sacerdotale &
Constantinople, le 7 avril de 'annme prce&dente. Savant distingu6, iH est, pour tous ceux qui le connaissent. admirable de simplicit6 et d'humilit6 (3).
'1) Coste, I, 158-159. S.V. XIII, pp. 66-84. - (2) Annales, t. 74,
(3) , Eugene Bord , Paris, A. Josse,
i879. p. 338. Circulaires III, pp. 476-480.
pp. 153-168, 333-359, 534-563. -

-

205 -

30 JANVIER
D6funt de ce jour . en 1915, A Paris, M. Pierre Dumas.
En 1874, a Rome, Pie IX d6cerne ha 'oeu\re de la Tres Sainte
Trinit6 le titre d'Archiconfrerie, par le Bref Expositum est
.obis (1). L'teuvre qu'a fondde Marie Pellerin pour le soulagement des Aines du Purgatoire, et qui, par une suite de circonstances providentielles, s'dtait comme placde, en 1857, entre les
mains du Pere Etienne, voit confirmees et ldargies les indulgences que I'Eglise lui a deji accordees. Archiconfrdrie pour le diocese de Paris, son siege canonique est la chapelle de la MaisonMIrre des Pretres de la Mission.
En 1905, meurt a Paris, un confrere qui, en m3me temps
que grand formateur d'ames sacerdotales, fut un tres utile derixain : M. Edouard Rosset, n6 a Conches, au diocese d'Evreux,
en 1831. La presque totalitd de son activit6 fut consacrde aux
grands seminaires : vingt ans a Angouieme, sept a Evreux, et,
de 1885 a 1901, il fut supdrieur a La Rochelle. Parmi la demidouzaine de publications dont M. Rosset est 1'auteur, il faut
retenir sa Vie de M. Jean-Baptiste Etienne et ses Notices biblioyraphiques sur les dcrivains de la Congregation de la Mission.
In i-utre de ses ouvrages eut un succes particulier. On lui avait
demande de composer un Manuel de pidtd a l'usage des s6minaires diriggs par les Pretres de la Mission. C'est d'ailleurs sous
ce titre qu'en 1895 parut le travail de M. Rosset. Et d&s 1896,
un manuel b l'usage des sdminaires d'Italie fut imprimd. Mais
I'auteur se crut dispensd d'indiquer que ses seize chapitres
niftaicint que la traduction des seize chapitres de M. Rosset.
Quelle belie preuve de rdussite pour notre confrere ! (2).
En 1910, a Paris, c'est un missionnaire d'un zBle intrdpide
qui. i- I•age de quatre-vingt-un ans, entre dans le repos bien
giagnm : M. Aime Bodin. II eommenna par Ctre vicaire A Amboise
et i' Tours. Mais ii revait d'dvangdliser les pays paiens. Et on
ne oulait pas le laisser entrer dans la Congrdgation de la Mission. Alors, pour montrer qu'il ne craignait pas la pauvret6
qu'on lui prdsentait comme un epouvantail, ii convoqua, un jour,
clez lui, tous les pauvres du quartier et leur commanda de
preidre tout ce qu'ils trouveraient dans son appartement. Les
fils de la misdre ne se firent pas prier; tout fut emportd. Mais
la peirmission de se faire Lazariste ne fut pas accord6e a l'abb6
Bodin. Du coup, comme sa famille avait regarni son logis,
M1.Bi!din convoqua sa bonne dquipe de ddmdnageurs, les pauSres... Alors, on le laissa entrer chez saint Vincent. En fait de
pays patiens, il dvangdlisa pendant un demi-siecle, les dioceses de
PI'rigueux et d'Orleans. Son caractLre aimable et surtout son
espi'it de foi donnaient succes a des moyens qui, chez d'autres,
auraient manqud leur but. Et, sans
ldoquence extraordinaire,
M. ludin a laissd des traces profondes, partout of il est passd (3).
A' Ri pertoire Historique C.M., p. 91 ; et Acta apostolica pp. 211-21i.

- :2 i.nnales, t. 70, pp. 268-272. -

(3) Annales, t 75, pp. 288-292.
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31 JANVIER
D6funts de ce jour : en 1916, au Berceau de Saint-Vincent
de Paul, Frere Francois Koren. En 1930, A Dax, M. Jean Ducournau.
En 1736, A Rome, une congrdgation g6ndrale se tient, en
presence de Clement XII, pour 1'examen des miracles en \ue
de la canonisation de saint Vincent (1).
En 1916, & Fort-Dauphin, meurt un vaillant Frere missionnaire : Pierre Renaudin, on, tout simplement, comme disait son
entourage a FrBre Pierre ,.A 1'age de trente ans, ii offrit a la
Compagnie sa Utte solide et son opiniAtre endurance de Breton.
II passa d'abord une quinzaine d'anndes en Abyssinie. 11 y fut,
quelque temps cuisinier, mais bientot, sur !e plateau abyssin,
il commenVa ce travail de charpentier qui, de 1896 a 1916, allait
faire de lui le bAtisseur de Madagascar. Ses mains ont fait sortir de la foret toute la mission de Fort-Dauphin et la plupart
des eglises et des cases qu'il a ainsi construites servent encore
aujourd'hui A nos missionnaires. Admirable Frbre de la Mission,
il n'a connu que le chemin du travail et celui de !'6glise. Au
demeurant, silhouette pittoresque : regard clair, barbe chenue
aureolant l'inevitable pipe, la jambe alerte et le poignet vigoureux, et, - vivifiant tout cela - une philosophie qui, devant les
difficultis, lui faisait dire : u C'est ben embetant tout de meme,
mais le Bon Dieu s'arrangeraqa ! , (2).
En 1940, A Daz, meurt un autre Frbre de la Mission, qui
laisse un beau souvenir. Apres avoir travailld dans sa province
natale de Yougoslavie, puis en Turquie, Frere Merzlikar, c'est-Adire 4 Frere Jacques n, arrivait h Dax, en fevrier 1920. fendant
vingt ans, il a cousu. Sa particulibre devotion dtait I'habillenent
des jeunes pretres : ii en a v4tu plus de deux cent cinquante (3).
En 1949, h Vittoria, mort de Mgr Camerlo Ballester, promu
archeveque de Compostelle, apres avoir occupd les sieges tpiscopaux de Ldon, puis de Vittoria. Tout jeune, il voulait etre
militaire ou a torero n. Saint-Louis de Lisbonne fut son premier
placement : 18,entre autres belles realisations, ii donna aux
Enfants de Marie un tel Blan que c'est de leur Association que
sortit 'Action Catholique du Portugal. Musicien de talent, il
mit sur pied a cette 6poque le Cantuale en usage dans la Compagnie. En 1924, directeur des Filles de la Charitd d'Espagne, directeur national des Enfants de Marie, chargd des , Louise de
Marillac ,, il mene de front toutes ces activit6s avec un merveilleux sens humain et surnaturel. Soutien providentiel des
ceuvres vincentiennes pendant la tragique guerre d'Espagne. il
se considdra toujours, malgrd son delvation A l'dpiscopat le
15 mai 1938, comme un membre de la Petite Compagnie. II en
reste I'une des gloires les plus prdcieuses par toutes ses activit6s de Lazariste comme par son prodigieux labeur d'6v%que (4).
(1) Coste IlI, 484-486. - (2) Annales, t. 81, pp. 527-531, 68-771. (3) Annales, t. 105, pp. 288-289. - (4) Annales, t. 114-i15, pp. 411-418.
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1" FEVRIER
D6funts de ce jour : en 1922, & Lommelet, M. Joseph Coutarel. En 1935, A Paris, FrBre Anatole Gody. En 1953, A Dax,
M. Edouard Bauthian.
En 1640, a Angers, est sign l'acte d'introduction des Filles
de la Charit &bl'h6pital Saint-Jean. Saint Vincent tenait beaucoup I cet etablissement. 11 y avait ete amend par la presidente Goussault, tres 6mue elle-meme par I'abandon dans lequel
infirmieres et aum6niers laissaient les malades de cet antique
h6pital. L'intlret de saint Vincent pour cette fondation est perceptible dans le fait qu'il permit & Mile Le Gras, malgrd son
itat de sante et malgr Il'hiver, de se rendre elle-menme I Angers.
De plus, saint Vincent, en depit de tous les besoins du moment,
donna, d'un seul coup, neuf de ses Filles ; enfin pour elles, il
redigea, lui-meme, un reglement journalier qui est le modele
du genre, et en 1649, ii se rendra lui-meme a Angers. L'acte
d'6tablissement porte la signature du lieutenant general d'Anjou, de Mile Le Gras et de huit Filles de la Charite. Angers a
ainsi l'honneur de posseder le tout premier des h6pitaux fondds
par saint Vincent et sainte Louise (1).
En 1794, a Angers, par une emouvante coincidence, c'est
le i" fdvrier que deux Soeurs de l'h6pital sont tudes en haine
de la foi. Sur leur refus de preter le serment exig4 par le gouvernement rdvolutionnaire, Soeur Odile Baumgarten et Sceur
Marie-Anne Vaillot furent emprisonnies le 19 janvier. II y avait
dans la ville deux communautes dont toutes les Soeurs avaient
pretd le serment; les revolutionnaires pens6rent que, si elles
y dtaient enfermees, nos deux Sceurs seraient contamindes par
cette atmosphere de faiblesse. Mais Odile et Marie-Anne tinrent
bon. Alors, le 1* f6vrier, lides l'une i l'autre par une meme
corde, elles prirent place dans cette longue chalne de quatre
cents condamnes qui furent conduits au lieu appeld depuis
,<Champ des Martyrs ,.Quand on y fut arrive, la fusillade
commenga. Soeur Odile fut tuee tout de suite. Soeur Marie-Anne,
blessde au bras, soutenait encore sa compagne; elle eut le
temps de dire : a Pardonnez-leur, car is ne savent ce qu'ils
font. , La fusillade finie, les executeurs se jethrent sur les
victimes et, h coups de sabre, les hachtrent en morceaux. C'est
ainsi qu'exactement cent cinquante-quatre ans apres la signature de I'acte de fondation de l'h6pital d'Angers, Marie-Anne
de Fontainebleau et Odile de Lorraine ajouterent & cet acte
officiel la plus riche signature : celle du sang. Le 24 fdvrier
1905, 1'dvdque d'Angers a ouvert le proces de l'Ordinaire en
vue de la beatification de ces deux Filles de saint Vincent et de
leurs compagnons de supplice. Cette decision episcopale a t6d
prise en raison des graces et des faveurs extraordinaires qui ont
6td obtenues sur les lieux de leur mort (2).
(1) Coste, I, 467 - (2) Annales, t. 105, pp. 98 sq. ; t. 106-107,
Pp. 337-338 et L. Misermont : . Le premier h6pital des Filles de La
Charitl et ses glorieuses martyres... * (Paris, 1913).
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2 FEVRIER
En 1835, le medecin autorise enfin Jean-Gabriel Perboyre
a partir pour la Chine (1). II y a quatorze ans que le futur martyr porte cc ddsir au fond de son c<eur. Il y a six mois seulenient qu'il I'a exprimr
a ses sup6rieurs, avec le consentement de
son directeur. MI. Le Go... Quand la nouvelle de ce depart est
connue, dix-huit de ses seminaristes veulent accompagner en
Chine celui qui les a si bien formns.
En 1858, un grand voilier appele le Saint-Vincent-de-Paul,
qui avait quitt6 Bordeaux le 19 septemtre priecdent, debarquait a Callao, port du Perou, cinquante-cinq Filles de la Charite et trois Lazaristes. Nos trois confreres prirent tout de suite
la route de Lima. C'dtait M. Antoine Damprun, M. Jean-Baptiste
Theilloud et le Frere Nicolas Deberles. Tandis que les Sceurs
etaient accueillies a bras ouverts, les missionnaires eurent de
tri;s ptiiibles debuts. L'archeveque de Lima qui avail passd
contrat avec le Superieur general, 6tail mort avant iarrivie
des confreres. Et le vicaire capitulaire etait, au dire de M. Damprun. un " lolmllne extrmmcnent singulier ,. Inexistence ou
exiguitd des locaux, nalveillance et caloninie, [a petite dquipe
put saxourer toute la gamine des ennuis. Mais le Supirieur,
.I. Damprun, robuste fils de I'Auxergue. etait aussi un missionnaire au zile adroit. Dans la fort bel!e lettre que seize ans aprbs
il ,crivait au P're Etienne, cee digne ills de saint Vincent pou\ai presenter un tri6s consolant bilan d'teuvres fermement installtes 2).
En 1921. en Colombie, a Popayan, commencent les fetes du
:inquantenaire de I'arrixve des Lazaristes au S6minaire. Beniit XV a envoyv un Bref de felicitation. En r6alit6, c'est le
21 novernbre 1870 que nos deux premiers confreres, M. Gusta\e Foing et M. Auguste Rieux, entrerent I Popayan. Les journaux de cette ville, et ceux de Cali, les saluaient comme des
,, enroyes de la religion et de la science ,. Ils purent se mettre
a l'teuvre tout de suite et, des octobre 1871, M. Foing ecrivait
au NPre Etienne : , Nous comptons soixante-dix-sept petits se
ninaristes et seize grands, et chaque jour nous en amine de
nouveaux. Loans un an ou deux, it nous faudra bAtir. a Ces
beaux commencements, nos deux missionnaires devaient, plus
lard. les payer fort cher (3).
En 1945, dans le train qui le ranmne de Marseille A Toulouse, M. Honord Roux, pris d'un malaise soudain, alors qu'il
recitait son breviaire, meurt en gare de Rognac, dans les Bouclies-du-Rh6ne. PrItre depuis six ans, quand ii entra dans la
Congr~gation, M. Roux fit les veux le 27 septembre 1893, a Toulouse. Et c'est lui qui, en 1925, reinstalla les confreres A Toulouse. Toute sa vie, M. Roux s'est adonn6 avec beaucoup de zBle
ct de talent A f1euvre des Missions.
(1) Ephdmdr. historiques G.M.. 1914. p. 45. - (2) Annales, t. 38,
p 58- ; t. 52, p. 443
t. 66, p. 420. - (3) Annates, 1922, p. 397
i. 37, pp. 285 sq.
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3 FEVRIER
Ddfunts de ce jour : en 1917, a Tchentingtou, Mgr Auguste
Goqset. En 1921, au Berceau de Saint-Vincent de Paul, M. Emile
Senicourt
En 1751, A Busigny, dans le d6partement du Nord, naissance du bienheureux Loui-Joseph FranCois (1).
En 1816, Louis XVll signe une Ordonuance retablissant
en France la Congregation de la Mission. Elle avait tL6 supprimde par Napoldon en 1809. Toutes ses prdrogati\es sont rendues " la Petite Compagnie; elle est appronvee
specialement
pour les missions en pays infiddles, et tres particullbrement
pour le Lexant et pour la Chine (2).
En 1891, a Marseille, mort de M. Thomas Dazincourt. En
la personne dW ce vrai pretre, le diocBse de Lyon, oi i! naquit
le 25 aotlt 1821, a fait h la Compagnie un cadeau de luxe. Le
cardinal de Bonald, - primat des Gaules, - savait la valeur
de cet homme : il le voyait A l'oeuvre au petit s6minaire SaintJean de Lyon, oi M. Dazincourt professait depuis 1847; c'est
A contre-cceur que le cardinal lui accorda en 1854 la permission
de se faire Lazariste. Deux noms resument la vie de Thomas
Dazincourt dans la famille de saint Vincent : Kouba et Marseille. A Kouba, pendant quinze ans, ii ensei'na le dogme, la
morale, la predication, la liturgie et mrme le chant. A Marseille,
il fut place en 1870 comme supdrieur du grand s6minaire de
Montolivet. Deux fois, a sa grande frayeur, on parla de le
nonuner ev•que, et, en 1874. il fut en quelque sorte le candidat
du Midi comme successeur du Pore Etienne. Pour 6chapper h
ces lourds honneurs, il employa tous les moyens surnaturels et
meme les naturels en se r6fugiant derribre son etat de santd :
I'asthme qui le tortura presque toute sa vie, lui fit passer d'innoiiibrables nuits dans un fauteuil. Deux temoignages, parmi
bien d'autres, disent la valeur de ce fils de saint Vincent. Le
T.H.P. Verdier qui travailla a Marseille sous I'autorit6 de
M1.Dazincourt, a dit de lui : a C'est le Supdrieur iddal I
Et
le cardinal Place qui, avant d'etre archev4que de Rennes, fut
dv~-que de Marseille : u J'ai connu beaucoup de pretres 6minents;
je n'en ai pas connu de plus complet. n En 1892, M. Antoine
Roug6 a publid, en un volume de cinq cent soixante-sept pages,
la Vie de M. Dazincourt (3).
En 1933, & Verviers, oh il avait commencd B prbcher une
retraite qu'il n'acheva pas, M. Marcel Courdent termine ses
trente-trois annees d'apostolat missionnaire. Sa robustesse de
vieux chine, sa voix forte et harmonieuse, et surtout son zBle
inlas.able, uni h une belle dloquence directe, r'oit fait surnomrimer Courdent le Grand. II a Wtd, en effet, le grand missionnaire
de Loos qui, sauf pendant six ans d'exil, s'honore d'avoir 6td
son unique maison (4).
:1) Annales C.M.. t. 91, p. 802. - (2) Ephdmdr. historiques C.M.,
1914. p. 48. - (3) Annales C.M., t. 70, p. 96 ; t. 100, p. 982 ; t. 101,
pp. 114-118. - (4) Annales C.M., t. 98, pp. 497-501.
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Dlfunts de ce jour : en 1929, a Paris, M. Leon Dequnee.
En 1907, a Vienne, Frere Pierre Vixss. En 1937, A Constantinople, Frbre Michel Lajaunie.
En 1613, a Paris. signature du contrat de mariage entre
messire Antoine Le Gras et demoiselle Louise de .Mariiac. Le
texte notarial en a Wt6 recenmnent decouvert et publi6 dans nos
Annales (1).
En 1899, a Lutian, dans la province d'Argentine, mort de
M. Georges Salhaire. II est un des rares confreres dont une
rue porte le noin ct dont la statue orne une place publique.
Le peuple argentin, en 1935, I'a honor6 de cette double maniere.
Le souvenir de Georges Salvaire est en effet demeure vivant dans
cette Argentine oi it consuma ses vingt-sept anhdes de sacerdoce. Sa courte vie lui a suffi cependant pour 6lever deux monuments dont s'eiorgueillit, i juste titre, I'Eglise d'Argentine.
En 1875, Georges Salvaire risqua sa vie chez les Indiens Salinos. De cette aventure tragique mais parfumde d'exotisme, il
faut lire le recit au tome 41 des Annales. C'est alors que notre
confrere promit, s'il revenait sain et sauf, de construire une
dglise et d'Ccrire un livre en l'honneur de la Madone de La
Plata. Avec cet enthousiasme tenace qu'il herita peut-dtre du
pays de Castres oh il elait nd le 6 janvier 1847, il a rddige,
en deux gros volumes, I'histoire de Notre-Dame de Lujan, et ii
a 6rige la basilique nationale de Lujan qui lance a cent metres
de hauteur ses deux belles fleches gothiques et qui s'etend sur
cent huit metres, du portail a l'abside. Actuellement une douzaine de Pritres de la Mission desservent ce sanctuaire national de 1'Argentine (2).
En 1932, A Paris, mort de M. Louis Tubeuf. La periode la
plus marquante de sa vie furent ses vingt-cinq annees de rectorat h Saint-Louis des Francais h Madrid. Le souci des Ames,
il l'eut au plus haut point. En se laissant guider par lui, il a
si bien travaille pour la France que le Gouvernement lui a
ddcern6 les palmes academiques, puts la Legion d'honneur (3).
Louis Bertrand. charge de mission a Madrid lors de la premibre
guerre mondiale, a trace dans la Revue des Deux Mondes, des
lignes fort savoureuses sur notre confrere : a Je ne trouvai
de reel enpressement, dcrit I'acad6micien, et de concours efficace qu'aupres du chapelain de Saint-Louis des Frangais, I'aimable PNre Tubeuf, de l'Ordre des Lazaristes. Ce religieux, qui
avait de la gaiet6, vous disait tout de suite, en vous dpelant
son nom de Tubeuf : >oJe tue sans h... , II etait bon Frangais,
il avait une certaine finesse, du tact, une prudence ecce.siastique et I'art de tourner sa langue sept fois dans sa bouche... , (4,
51) Annales, t. 106-101, pp. 74 sq. -

[2) Annales t. 41, pp. 476-483 :

t. 55. pp. 162-167 ; t. 39. pp. 468 sq. ; t. 40, pp. i51-153 et 157-158
t. 101, pp. 170-174. *3) Annales, t. 97, pp. 245-247 et 516-520. -

(4) Revue des Deux Mondes, sept. 1939, p. 253. Cf. aussi pp. 291-292.
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En 1613, a Paris, mariage de sainte Louise de Marillac
a\ec Antoine Le Gras, secr6taire des commandements de la
Ieine (1). La cerdmonie eut lieu dans 1'eglise Saint-Gervais dont
la future collaboratrice de saint Vincent dtait la paroissienne
depuis qu'elle habitait chez son oncle, Michel de Marillac. Apres
le mariage, le jeune m6nage alia s'installer sur le territoire de
la paroisse Saint-Merry (2).
En 1684, A Paris, le Parlement enregistre les lettres par
le'quelles Louis XIV continue 1'etablissement des Pretres de la
Mission au seminaire de Chartres, conformement it a \olontL de
i'ex;que du lieu, Ferdinand de Neuf\ille. Parmi les superieurs
qui dirigeront cette maison jusqu'a la Revolution, deux futurs
superieurs gendraux se succederont : Nicolas Pierron en 1694,
et Jean Bonnet en 1697 (3).
En 1909, a Paris, niort de M. Amnide Allou. I1 (ttait ne
dans le diocese d'Amiens, le 23 aott 1833. Ses aptitudes le prtdestinaient aux grands sdminaires. Evreux, Sens, Carcassonne
en ont b6neficid. En cette derniere ville, il occupait le poste de
supdrieur, lorsqu'en 1887, il fut nommd assistant du Supdrieur
gfniral. Dans cette charge de conseiller qu'il occupa pendant
%in;t ans, il fut un modele de conscience professionnelle. Pour
ltre a inme de mieux accomplir sa fonction, il consacrait
chaque jour, une partie de son temps h etudier methodiquement
les circulaires des Superieurs gen6raux et la legislation de la
Pltite Compagnie. Cette science vincentienne se joignait, chez
lui. It une prudence surnaturelle certes, mais que sa crainte
dec risques rendait un tantinet picarde. M. Allou a etd un
hiiiiie d'une culture profonde et otendue : aucun domaine ne
lui ktait 6tranger : quand, par exemple, sur le terrain de I'act;:itoi,
s'installerent les questions sociales, il lut et annota
deux fois le savant ouvrage de Liberatore, Principes d'economie
p'ilihtiue. L'ttude de la Compagnie qu'il pratiqua avec tant
d'a-.iduitW, amena M. Allou a composer un Precis de C'histoire
d,: a Congregation de la Mission. Cet ouvrage s'arrete an ddbut
diu -i'nralat de M. Bord. Le mauvais dtat de sa vue emppcha
l';wlt(eur de recourir aux sources manuscrites : il se contenta
vdea documentation sOre, mais forcement incomplete, des circ:ulair·es des Supdrieurs gendraux. Tel qu'il est, le travail de
M. .llou constitue un beau temoignage que l'on a eu raison
de :mublier dans les Annales, en 1925, en guise de monument
n,•,mii;moratif du tricentenaire de la Petite Compagnie (4).
En 1944, B Paris, la journbe est marquee par quatre alertes
a1-i riaes. M. Robert, vicaire gdn6ral, enregistre le fait dans sa
circulaire du i" janvier 1945, et ajoute : u C'est ennuyeux
u:i:rl on est dehors, car il faut obligatoirement s'enfermer dans
::*i.i le plus proche o( l'on n'est guere plus h I'abri que dans
i. 'ue , (5).
-.

'I) Coste, 1, 215. i. -

(2) Annales, t. 99, p. 543. -

(3) Notices III,

(4) Annales, t. 74, pp. 319-322 ; t. 89, p. 575. -

S10. p. 7.

(5) Annales,
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DIfunt de cc jour : en 1910, au Berceau de Saint-Vincent
de Paul. Frere Alphonse Defossa.
En 1668, M. Francois Dupuich arrive A Varsocie. M. Almn&
ras l'y a enxoyd pour visiter la maison des confreres. Etablis
en la capitale polonaise en 1651, sur la demande de la reine
Louise-Marie de Gonzague, les Protres de la Mission souffraient
a ce moment, dets I•iseres cons'ceuti\es A la dtfaite du roi Casimir par les Suddois. M. Dupuich, honmine d'une simplicite renarquable, resta deux ans et demi a Varsovie (1).
En 1897, le Saint-Siege demande A la Compagnie de reprendre la Mission d'Abyssinie, qui avait df ktre abandonn6e ,- cause
de la guerre italienne (2). Des le 1"*jui suixant, M. Coulbeaux,
avec deux Pretres et un Frere, retourne au pays de Ghebrr
Michael ;3).
En 1920, Frere Ifenri Armengaud meurt A Dar oi it a passe
sans discontinuer ses trente-cinq ans de vie religieuse. Modestement efface dans un accoimplisseinent imeticuleux du dexoir
quotidien, il fut un \rai Frere de la Mission. FrBre Armengaud etait ui6 a Puginier, au diocrse de Carcassonne, le 31 mars
1858, et avait ýtd requ A Dax dans la petite Compagnie, le 13
avril 1885 '4).
En 1948, apris de longs mois de soulTrances dues h un cancer, M. Clovis Pruvot nieurt A l'hipital des Filles de ia Charit6 de Ninypo. Sa vie est marquee au coin du plus complet
d6taclihment. Ancien 0leve du collbge de Montdidier, ii a\ait
pref6r6 la Petite Comnpagnie a la Soci6t; des Missions Etrang&res, pour n'a\oir pas a \vivre dans a1solitude... et. pendant des
annies, il vxcut seul dans le Kian_,si. au !( tips oi les voya'es
de village en vil'age talaent cnruore dts expcditions h6roiques
et pirilleuses. Sa repugnance de\ant les honneurs n'-st pas
comprise et ii doit se rtfugier ai Dax. .lhis it aime la Chine ;
ii y retourne. A -Ningpo, ii fail du bon tIavail. La guerre de
1914 eclate il revient en France ser\ir colnme brancardier au
milieu de soldats qui, ecrit-il lui-miriire. lui rappellent les paiens
de Chine (5). La guerre finie, il retourne definitivement a sa
Mission. En plus des souffrances qui la causereni, la mort eut,
pour M. Pruvot, des raffinements d'ordre spirituel : c'est un
pr6tre seculier qui l'assista et non un Lazariste pendant sa derniire demi-heure de vie. II fut enseveli dans une soutane usde
et sans ornements sacerdotaux, tant la misbre etait grande on
la pauvre Chine. Ses fundrailles, pr6siddes par Mgr I'dveque de
Ningpo, furent belles..., mais quelques jours apres, on s'apercut que le vin qui avait servi pour la messe. ne remplissait pas
les conditions voulues. Detail materiel qui ajoute au poignant
detachement de cette vie de soixante-douze ans !
1) Annales, t. 63. p. 142 : t. 43, p. 49. - (2) Rdpertoire hstorique
C.. p. 10. - 3) Annales t. 62, p. 441. - (4) Secr 6tariat Mai;on-Mere.
- 15) Annales, L. 80, p. 646.
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D6funts de ce jour : en 1935, A Paris, M. Fernaid Gobaud.
En 1940, a Dax, Frbre Gaston Dechene. En 1950, A Paris,
M. Joseph Guichard.
En 1830, a Paris, par une ordonnance de Charles X, u le
Suptrieur general de la Congr6gation de Saint-Lazare, e-' autorise a accepter, au nom de cet 6tablissement, l'offre 1de douation d'une maison avee jardin sise a Gentilly, pres Paris. et d'un
pr6 attenant, le tout tvalu &hsoixante-six mille neuf ceft : inquante francs , (1).
En 1856, A Paris,dans la maison de la rue de I'Epde-de-Bois,
dont elle dtait superieure depuis 1815, mourait Jeanne-Marie
Rendu, en religion Sweur Rosalie. Durant ses derniers mois de
vie, elle se maintint sur les sommets d'un renoncement herolque. Au milieu de ses souffrances que rendait plus penibles la
c6cit6 presque complete dont elle 6tait affligie depuis le milieu
de I'ann6e 1854, elle s'unissait admirablement a Jesus souffrant.
Loin de se replier sur elle-mAme, elle pensait alors plus que
jamais A ses pauvres. Ayant recu les derniers sacrements le
6 fevrier, elle rendit, tout doucement, sans agonie, sa belle Ame
au Seigneur de la Charitd. Tout aussitlt et jusqu'A ses obseques, ce fut, dans la chapelle ardente oh elle dtait exposQe, un
ddfilU populaire ininterrompu. S'y coudoyaient les riches et les
pauvres, en un supreme honnmage a celle qui avait su rdaliser
I'alliance de la misere des uns avec la richesse des autres dans
I'Pxercice de l'authentique Charitd. Le cardinal de Bonald vint
prier pres de la depouille; Mgr de Bailleul, archev que de
Rouen, fit toucher sa croix pectorale au corps de la Soeur. Le
tombeau particulier, offert par la g6nerositd populaire, et dans
Pequel Soeur Rosalie fut ddposde quelques mois apres sa premiere inhumation, est devenu un rendez-vous de prikres au cimetiere Montparnasse. Paris - qui oublie si vite, dit-on - Paris
carde le souvenir de cette humble Sceur qui, tous les jours de
sa vie, dans un des quartiers les plus misdrables de la Capitale,
fut I'image vraie de la Charite divine (2).
En 1893, de Rome, Leon XIII adresse une lettre de felicitations A notre confrere, M. Albert Barberis qui, dans les debuts
de 1879, fut le fondateur et le directeur de la fameuse revue
de philosophie et de thdologie intitulde le Divus Thomas. AprBs
avoir fdlicite M. Barberis des ( bons rdsultats ddjA obtenus,
mn'me A 1'6tranger n, le Souverain Pontife lui dit : a ...poursuivez votre entreprise avec le mime succes et avec une constante
fid(lit6 ; attachez-vous-y d'autant plus que vous savez qu'elle
est entierement conforme aux constitutions et aux decrets de
votre Congregation , (3).

(1) Actes du Gouvernement Franfals, p. 126. - (2) Articles pour la
Btatiflcation et la Canonisation de la Servante de Dieu, Sceur Rosalie. 33 4nnales, t. 58, p. 230 sq. et - Divus Thomas o, oct.-d6c. 1951.
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DWfunts de ce jour : en 1911, h Smyrne, Frere Francois
Calhors, M. Henri Lignon. En 1929, A Nice,
Verney. En 1919,
'M.Jules Obein.
En 1619. i Paris, Louis XIII, ayant appris les services corporels et spirituels rendus dans la capitale, aux galeriens par
I'aum6nier des Gondi. cre., pour Monsieur Vincent, h la denande
du comte de Joigny, la charge d'aumrnier real des galbres (1).
En 1676, A Paris, la Chanbre royale enregistre les Lettres
Patentes par lesquelles Louis XIV, en octobre 1675, confirmait
I'union de la maison et du prieure de Saint-Lazare A la Congregation de la Mission .2).
En 1877, a Popayan, en Colombie, se termine, pour nos confreres, une annee de luttes sournoises et de procedes d'intimidation, sous le gou\erncment pers6cuteur du president Conte.
Nos confrires qui, six ans auparavant avaient sans difficultW
commencd I diriger grand et petit seminaires, tenaient bon sous
la persecution : le 7 fevrier. chacun avait fail toutes ses classes.
Mais. dans la nuit suivante. vers les deux heures du matin, une
quarantaine de soldats envahissent les locaux et arrctent les
confrbres, nialgr6 les dignes protestations du superieur,
MI. Foing. Us sont conduits en prison ; ils en seront tires le
1I fevrier pour etre expulsds (3).
En 1926, a Da.r, M. Jean-Baptiste Debruyne achi\e sa longue
vie de quatre-vingt-huit ans. dont soixante-deux de vie religieuse.
Sur sa carte de visite, s'il en avait eu, il aurait pu, au fil de
ses placements, graver de beaux titres : professeur h Saint-Flour,
directeur au collge Saint-Charles de la Reunion, secretaire particulier de M. Bord, directeur du college Saint-Benoit a Constantinople. superieur du collage de la Propagande h Smyrne, direeteur pendant quinze ans au s6minaire d'Evreux, supdrieur du
seininaire international de Rome. Toute cette litanie est belle,
mais le titre d'honneur de M. Debruyne, c'est d'avoir, partout oil
il a travaille, grav\
dans le cceur des tUmoins de sa vie. le mot :
Pretre. II I'a Wtt pleinement, pour les fid.les, mais surtout pour
les aspirants au sacerdoce, que sa tenue et sa parole ddifiaient
si intensement.
I 'a etd aussi, et fraternellement, pour les
Filles de la Charite de Lille ou il fut place en 1907, et pour
celles de Rome qui le rcclarnmrent en 1911, et dont il garda la
responsabilit6 pendant onze ans (4).
En 1944, a Sainte-Croix de Varsovie, a cinq heures du matin, la Gestapo prend possession de la naison de nos confreres.
Tous les pretres, tous les frires, et m6me le personnel civil,
sont arretes. Six prdtres et un frrre seront relAchds quelque
temps apris ; mais huit missionnaires, dont le supdrieur, M. Rzymelka, et quatre coadjuteurs, vont connaitre I'enfer d'un camp
de concentration. Cinq d'entre eux y ont pdri (5).
(1) Coste, I, pp. 139 sq. - (2) Actes du Gouvernement Franqals,
p. 37. - (3) Annales, t. 42. pp. 428 sq. - (4) Annales, t. 91, pp. 399
sq. - '5) Annales, t. 108-109, pp. 70 sq.
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Defunts de ce jour : en 1946, A Tours, M. Antoine Iampe.
En 1951, A Paris, Frere Theodore Heinry.
En 1798, a Besangon, M. Francois Martelet est fusilld. Certains esprits, ni bienveillants, ni clairvoyants, auraient pu penser que ce prktre n'avait pas I'etoffe d'un heros. Passionnd pour
la Inusique, 'elioquence et I'art decoratif, ii avail une jovialit6
d'humeur qui le faisait classer parmi les insouciants. Des le
d&but des troubles revolutionnaires, Francois Martelet montra
de quelle trempe il dtait. Professeur au seminaire du Mans, il
refusa le serment constitutionnel et en montra h ses 6elves la
vraie portee. Alors il connut 1'exil. A la chute de Robespierre,
il s'installa h Saint-Omer, et, durant deux ans, y accomplit
clandestinement les fonctions sacerdotales. Trahi, ii est emprisolnn, le 21 octobre 1797, A Jussey ou il etait nd. Les juges de
son pays ne voulurent pas le condamner. Ceux de Vesoul lui
suggderrent de mentir pour dtre acquittd. 11 leur rdpondit
a Mieux vaut mourir pour la vdrite que vivre par le mensonge. ,
Apr's quatre mois de prison et quinze interrogatoires, Franiois Mlartelet mourut, ? trente-huit ans, fidele B sa foi (1).
En 1945, dans I'archipel des Philippines, avec le debarquement amnricain, commence ce qu'h juste titre on a appei a"la
tragedie sanglante des Philippines ,. Avant leur defaite complIte, les Japonais vont faire des centaines de victimes civiles.
Les trois maisons de la Mission - i Manille, la Maison centrale
de San Marcelino, celle du quartier a Intra muros ,,et le sdminaire de Mandaloyong, - out subi d'importants dommages mat6riels, et surtout des pertes humaines : le bilan de mars 1945
indiquera dix-huit victimes : treize prAtres et cinq freres. C'est
le 9 fevrier que, pour la Maison Centrale, le drame se termina.
Le 3, les soldats japonais avaient enfermn dans le refectoire
les six pr6tres et les trois freres qui composaient la Communautd. Le 9 fevrier, comme les Americains avaient, dans Manille, conquis de nouvelles positions, les gardiens, vers les dix
heures du soir, firent sortir nos confreres, les mains attach6es
derriere le dos. Dans la nuit, une mitrailleuse cracha. Le 4 mars
suivant, les neuf corps etaient tires du lac voisin. Parmi les victimes, se trouvaient M. Jose Tejada, visiteur de la Province
depuis 1932, et M. Josd Fernandez A qui son zlie avait valu le
nom de ( Curd de Manille ,. C'est aussi dans cette m~me nuit
que deux pretres et trois freres de la Mission dtaient assassinds
au s6minaire de Mandaloyong : MM. Prisciano Gonzalez et Crispin Gomez, et le fr6re Rafael Martinez. Mais il est impossible
de prdciser les d6tails qui entourerent leur fin... Si I'on ajoute a
ces victimes quatre confr6res, morts de mort naturelle, c'est
vingt-deux membres que la province des Philippines a perdus au
r•urs de la guerre (2).
(1)EpLhmfr. historiques C.M., 1904, pp. 59-60. t. 110-111, pp. 354-365.

(2) Annales,
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En 1768, k Varsovie, mort de Gabriel Baudouin. Ce fils de
France - il 6tait n4 dans le diocese de Cambrai - a 6t6 le
fiddle imitateur de saint Vincent dans la famille duquel il etait
entre le 10 avril 1710. Ayant constate dans la capitale polonaise, comme Vincent A Paris un siecle plut6t, que des mores
abandonmaient leurs enfants, il ach6te une maison qui bientdt
s'avere trop etroite pour heberger tous les petits ddlaissds.
Alors, ii construit l'Hopital de 1'Enfant-Jdsus qui, avec I'appui
royal, s'agrandira pour recevoir les mendiants et les estropids.
Mais il faut de l'argent : Pierre Baudouin se fait mendiant. Le
pobte polonais Casimir Brodzinski a chantt une dmouvante
scene de la vie de notre confrere. Un soir, Baudouin est entre
dans une opulente demeure : ii y a del pouss6 par la vue de
la lougue file de voitures stationnant devant le seuil. A l'int6rieur, ils voient des joueurs autour d'une table oa s'entassent
des pieces d'or. II tend la main : (< Une petite part pour uies
orphelins ! , Un des joueurs lui repond par une gille. o Voila
ma part, dit alors le pretre. Maintenant, celle des orphelins !
Et sa main se tend toujours : elle sera, ce soir-IlA remplie d'or,
et desormais le concours des riches est assure & I'ceuvre de
Baudouin (1).
En 1879, a Paris, un decret du President de la Republique
Fran;aise autorise Ie Sup6rieur gnCdral a acquerir c moyennant
le prix de cinquante-deux mille cent quatre-vingt-onze francs
soixante-quinze, un immeuble situ6 a Rennes pour y dtablir une
maison de Pretres de la Mission , (2).
En 1932, A Paris, ia librairie Desclee lance un prospectus
pour annoncer la publication prochaine du livre de M. Coste :
Le grand Saint du Grand Siecle. Monsieur Vincent. Le prospectus dit, entre autres choses, que l'auteur a 6crit cet ouvrage
u sans se presser, aprbs de minutieuses recherches dans les
archives et les bibliotbhques, avec le souci constant de rester
fidele A la vdritd ,, (3).
En 1938, a Saint-Germain-en-Laye, le T.H.P. Souvay assiste
aux solennitds religieuses et civiles qui commemorent le geste
de Louis XIII consacrant, par lettres patentes du 10 fevrier
1638, la France A Marie. La place du seiziene successeur de
saint Vincent etait tout indiquee a cette inauguration de I'annde
mariale : il est fort probable, en effet, que le voeu de Louis XIII
fut une des consequences de la mission qui fut prechee a SaintGermain-en-Laye et s'y clbtura le 21 f6vrier 1638. C'est Nicolas
Pavilion, membre des Conf6rences du Mardi, qui la precha (4).
En 1938, A Rome, Pie XI signe les Bulles nommant notre
confrere Jean Odendahl, dv&que titulaire de Latopolis et vicaire
apostolique de Limon, dans la vice-province de Costa-Rica, en
Amnrique Centrale (5).
;1) Notices sur les Pretres, Clercs et Frdres dWfunts, IV, pp. 546 sq.
2) Actes du Gouvernement Frangais, p. 162. 33) Annates, t. 91,
pp. 247-254. - (4) Annales t. 103, pp. 461 sq. ; Coste, II, pp. 316-318. (5) Annales, t. 103, pp. 631-632. Mgr Odendahl est mort & Limos, le

-

13 jaivier 1957.
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Ddfunts de ce jour : en 1924, au Berceau de Saint-Vincent
de Paul, Frere Da Silva. En 1929, a Paris, Frere Robert Haasbach. En 1956, A Dax, M. Spiridion Zott.
En 1855, a Genes, inauguration du seminaire fondd par le
marquis Antoine Brignole-Sale : cet ancien ambassadeur du roi
Charles-Albert en France, fit construire A ses frais un dtablissement capable de recevoir vingt-quatre s4minaristes qui, apres
leur ordination, seraient mis A la disposition de la Congregation de la Propagande. De plus, le g-ndreux marquis avait offert
la direction de l'euvre aux Pretres de la Mission qui la conservent toujours. L'inauguration s'en fit, devant d'illustres personnalit6s, telles que I'archevNque de Genes, le T.H.P. Etienne,
M. Durando, visiteur de Lombardie, et meme Mgr Dupanloup,
evique d'Orleans. Trente ans apres cette belle journee, le seminaire Brignole-Sale avait d6ji fourni a 'Eglise cent dix pretres,
parini lesquels le patriarche latin de Jerusalem, I'dveque de
Newark aux Etats-Unis, et Mgr Bonelti, delegue apostolique en
Turquie (1).
En 1910, a Ourmiah, dans la province d'Iran, mort de
M3Nr Francois Lesni.
II 6tait de la Congrtgation depuis vingthuit ans, quand le Pape le nomma archeveque et d414gue apostolique en Perse. AMgr Lesne a suscit6 ]'admiration bienveillante
des autorites civiles aupres desquelles il representa dignement
le saint-Siige (2).
En 1936, a PIkin, mort de Frire Auguste Maes. Pendant cinquante-quatre ans, ii a Wt6 le directeur de limprimerie de PMkin.
C'est dans ce but que, deux ans aprxs son admission dans la
Coimpagnie, Frere Maes ddbarqua en Chine, en 1878. Trois ouNriers
et une presse a bras 'attendaient. Avec ce mat6riel de
fortune, il reussit A sortir, d&s sa premibre annie, trois ouvrages
iniportants, parmi lesquels un dictionnaire sino-latin. Petit a
petit, grace a une meilleure installation, I'atelier de Frdre Maes
put rivaliser avec les meilleures maisons d'Europe. Son imprimerie fut completement saccagee par les Boxeurs. Belle occasion pour recommencer en plus grand ! II s'en va chercher en
Europe des machines perfectionnees ; ses ateliers sont tripl6s,
il est le directeur d'une cinquantaine d'ouvriers. La production
de cette imprimerie rdnovee figure sous deux cent soixante titres
d'ouvrages en langues diverses. D'une pidtd solide, d'un abord
sympathique, doud d'un courage au travail qui lui venait de sa
Flaidre natale, F. Maes a edtd < Missionnaire par le livre > (3).
En 1942, A la Maison-Mere des Filles de la Charitd, sous
prttexte que certaines Soeurs sont trop charitables envers les
prisouniers de guerre francais, la Gestapo vient arr6ter la
T.HI. Mure Decq. EmmenCe en voiture cellulaire, puis d6pouillde
de tout, meme de son chapelet, elle sera dcrouee a la prison de
Sarrcbourg (4).
-q

1) Notice sur M. Durando, pp. 93-103. - (2)Annales, 1.75, pp. 398
:3)Bulletin de Pdkin, mars 1936. - (4) Annales. t. 108-109, p. 10.

-

218 -

12 FEVRIER
En 1800, i Rome, mort de M. Felix Cayla de la Garde,
dixiiýme Superieur geniral de la Congregation de la Mission. Ne
dans le llouergue, le 19 fevrier 1734, il entre, a seize ans, dans
la petite Compagnie. L'Assemblte gPnerale, tenue en I'an 1788
le choisit comine successeur de M. Jacquier. Le g6enralat de
M. Cayla fut marque par de douloureux evrnenments. Mais avant
qu'ils ne se declenchent, le neuvieme successeur de saint Vincent
est designe pour remplacer, aux Etats gewieraux de 1789, un des
six deputes du clerge de Paris. II fait face i ces responsabilites
d'un genre particulier, avec sa distinction innte, une belle hauteur de vues et surtout avec un courage que les dangers ne font
pas flechir. Sans hesiter, il s'eleve contre le serment schismatique demaude au clerg6. Liberd de son rOle de ddpute, il se
consacre tout entier aux ailaires de la Petite Compagnie, s'efforcant de donner a tous les directives que les circonstances
imposent. Le 13 juillet 1789, c'est le pillage de Saint-Lazare.
MIalgri tous les conseils contraires, M. Cayla reste A son poste
dans ia \laison-Mirre d\eastee. Cependant, les massacres de septenibre 1792 xvot l'obli-er i se cacher, et a sortir de France. Ace
moment, des sept provinces lazaristes francaises, et des soixantedix-huit maisons qui les composent, il ne reste a peu pros rien.
Acceptant I'invitation qui lui en est faite, M. Cayla va resider
quelque temps a la maison de Manheim. Un bref de Pie VI, en
date du 11 mars 1794, demande au Superieur g6neral de venir
habiter i llome. M. Cayla s'y rend. Installi dans la maison de
Saint-Andr6 du Quirinal, il va pouvoir, de lt, 6tre temoin de
nou\eaUux desastres : I'entrce de Bonaparte en Italie est fatale aux
deux provinces missionnaires de la P6ninsule. Et, pour complter sa croix. M. Cayla reqoit d'Alger, de Pologne et de Constantinople. de mauvaises nouvelles. Devant cette accumulation de
ruines materielles et morales, le Supdrieur general garde une
magnifique serenit6 d'ame et s'efforce de reconforter par see
lettres tous ceux de ses enfants qu'il peut atteindre. Ainsi, pendant ses douze ans de gendralat, par son inalterable confiance
en la Providence et par tout le martyre int6rieur qu'elle suppose et qui s'ajoute au courage de tous les fils de saint Vincent
qui, pour la plupart tinrent bon sous la tourmente r6volutionnaire, M. Cayla a entass6 les m6rites qui vaudront plus tard k
la Petite Compagnie un solide renouveau (i).
En 1931, i Kiukiang, dans le Kiangsi, apres quarante-quatre annees de sdjour ininterrompu en Chine. dont vingt d'episcopat, et apres avoir vu plusieurs fois de trbs pros le martyre,
Mgr Louis Fatiguet, vicaire apostolique de Nanchang, acheve sa
belle vie. Admirable propagateur de la foi, il a ouvert a I'Evangile dix sous-prefectures nouvelles. En meme temps qu'architecte des Ames. il a bAti d'apr.s ses propres plans, de nombreuses
4glises ; entr'autres, la residence et cathedrale de Kiukiang (2).
'1) Notices sur les Pretres. Clercs et Freres C.M.. 1910 t. V, p. 11-31.
.Amde
Allou, ..Procis de L'listoire de la C.M.-, 3e partie, 0hap. I. ..
2 4nnales,
t. 96, pp. 587 sq.
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D6funts de ce jour : en 1908, a Dax, M. Vincent Hourquet,
En 1929, a Paris, M. Emile Roug6.
En 1706, en Espayne, un decret du roi Charles III approuve
1'etablissement de la Congregation dans son royaume. DdjA, saint
Vincent avait songd & faire franchir les Pyrtnees h sa petite
famille, comme il en ecrivait & M. Jolly, le 22 avril 1657. Mais
le projet n'aboutit pas. Don Francois de Saint-Just, archidiacre
de Barcelone, lors d'un voyage & Rome, en 1704, fut vivement
,:dilie par Jes confreres de Monte-Citorio. II commenca aussitbt
des ddmarches pour qu'une maison de la .Mission s'ouvrit en sa
xille. Le Pape Cidment XI, lui-m&me intervint dans ce sens.
Trois confreres, deux italiens et un espagnol, furent alors envyes et s'etablirent sans difficultd a Barcelone (I).
En 1747, a Paris, ouverture de ia onzieme Assemblee gdn6rale. Trente-quatre d6putds sont presents, reprdsentant les provinces de France, de Pologne et de Rome. Celle de Lombardie
ne put y participer, a cause des complications credes en Italie
par la guerre de Succession d'Autriche (2).
En 1931, A Dessid, en Abyssinie, mort du Frere Alphonse
Blandeau. A vingt-quatre ans, ddlaissant sa charrue, sa famille
et sa Bretagne, il entrait dans la Compagnie. En 1903, le Pere
Fiat, qui semble avoir eu un faible pour la mission d'Ethiopie.
y envoie quatre pretres auxquels ii adjoint Frere Blandeau, qui
sera placc, au centre de la tribu des Irobs, A Alitiena. C'est pratiquement le ddsert. Dans la cellule de planches qui les accueille,
lui et ses confr6res, il trouve pour tout mobilier <, une bouteille
d'eau qui se'rvira successivement de verre, de broc, de cuvette
et de bougeoir ,. Sauf un sejour en France necessitd par son
Otat de santd, Frere Blandeau aura pour decor de son labeur quolidir•. le cadre rude d'Aliti6na. Il y fait une douzaine de mbtiers, mais surtout celui de menuisier : il va ainsi meubler A
peu pros toutes les rdsidences et toutes les dglises de la region.
Sa serviabilit6 fait de lui, au milieu des Irobs, un personnage
populaire, d'autant plus que cette serviabilit6 est gratuite. Tres
ponietuel et tres recueilli dans les exercices de communaut6,
def6rent envers ses compagnons pr6tres, Frbre Blandeau ddifie
tout le monde. La visite canonique de 1930 lui impose un dur
sacrifice : celui de quitter Alitidna pour aller & Dessid oh un
pr',re abyssin commencait clandestinement I semer la foi catli,.!ique. Mais FrBre Blandeau ne put travailler longtemps h
ce nouveau poste : une entdrite avec complications, eut raison
dp se.~ forces. Trouver une tombe pour lui en ce pays schismatique, fut le triste probleme qui angoissa M. Bringer pendant
Ial'.iie
du bon frere : apres ordres et contrordres, Frere Blandcai: put etre inhumd dans cette terre d'Ouello oýt avait repos6
Ghebrd Michael (3).
1 Annales, t. 40, p. 45. - (2) A. Allou, a Precis de I'histoire de la
C.J. Livre TI. chap. TX: in Annales, t. 89, p. 943. - (3) Annales, t. 97,
pp ?8-110.
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Defunt de ce jour : en 1945, h PNkin, M. Gustave Vanhersecke.
En 1651, A Paris, saint Vincent obtient de la Cour un acte
officiel par lequel il est reconunande b toutes les autoritis civiles
et militaires de prot6ger les missionnaires envoyds au secours
de la Picardie et de la Champagne: ces charitables ambassadeurs etaient, en effet, fort souvent victimes des pillards A1).
En 1660, a Plaris, Inort de M. Antoine Portail. II dtait nd
& Beaucaire le 22 no\embre 1590. Des sa venue A Paris, en 1610,
ii s'dtait mis sous la direction de Monsieur Vincent. 11 ful vraiment le premier compagnon du fondateur de la Mission. Pendant trente ans. it a pris part a toutes les ceuvres importantes
de la Compagnie naissante ; il fut, notaminent, le premier directeur des Filles de la Charit6. Saint Vincent regardait M. Portail
coinne un autre lui-•mnie. C'est h lui que notre bienheureux
pere recourait : en particulier quand il \oulait s'assurer que
l'ordre rcgnait dans les maisons de la Conpagnie. En M. Portail. le Fondateur a pu v\rilier la sagesse et la fkcondit6 des
principes qu'il a donnds a ses inissionnaires (2).
En 1911, ah Antoura, mort de M. Alphonse Saliege. C'est i
peine si, au cours de son dernier Itiver, ii a ralenti son activite,
que gtnaient pourtant des crises d'arthrite aigui. M. Saliege
est mort, counie il Ie dsirnait : sur la brBche. Son nom reste
attach6 au faineux college d'Antoura. Quand ii y arriva, le
30 avril 1879, M. Saliuge avail d6ja servi dans les petits seiinaires de Marseille et d'E\reux : il y avait ddvelopp6 sa solide
pietC et son dssir de doniner a tous ceux dont il avait la responsabilite une formation profonde. La Providence favorisa sea
trente-deux anaces de regne a Antoura, en les situant dans la
1914.
longue pdriode de paix dont jouit le Liban de 1860
M. Saliege mena de front une double tclhe : la culture intellectuelle des edlves et la construction du collbge. Dans le premier de ces domaines. it s'efforga d'harmoniser les programmes
pour une formation classique et mnme scientifique aussi complete que possible. Quant a l'tdification des bAtiments, ii la trouvait d6ja entreprise, a sun arrivee, sur le plan dd & M. Destino,
I'un de ses preddcesseurs. A\ec une patience et une tdnacitl
dignes de I'Auvergnat qu'il 6tait, puisque nd a Mauriac le 8 d(cembre 1843, M. Saliege reussit a faire du college d'Antoura
I'impressionnant ensemble que Fon admire encore aujourd'hui.
Certes, il y mit le temps; ii proceda morceau par morceau,
au grd de ses ressources ; mais ii acheva tout et sans laisser
de dettes. 1I fut admirablement aid6 par le Frere Leonard, architecte et entrepreneur. A la mort de ce grand superieur, le bel
etablissement lihanais comptait huit mille anciens l6eves. Le
buste que, le 7 juin 1914, ils ont inaugur &hla m6moire de
M: Saliege, est le si-'ne sensible de leur fiddlitd (3).
1) Coste, II, p. 633. - (2) Notices, 1" serie, pp. 1-94. - (3) , Association Amicale des Anciens d'Antoura ,, mai 1946, pp. 5-18.
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Defunts de ce jour : en 1904. A Da;, M. Nicolas Gillot. En
1948, aiFarafangana, M. Pierre-Joseph Leclerc. En 1950, A Paris,
M. Andrd Delpy.
En 1811, a Paris,Napoldon donne l'ordre & Savary, ministre
le la Police, d'arr6ter M. Hanon, vicaire general de la Congregation de la Mission. L'Empereur voulait enlever au superieur des
Lazaristes la direction des Filles de la Charitd. M. Hanon, qui
vit quel danger courait alors l'unit6 d'esprit dans leur conipagnie,
s'opposa nettement a la volonte imperiale. Sentant venir l'orage,
il avait obtenu du Pape des pouvoirs extraordinaires pour les
Visiteurs, afin que, lui manquant, l'administration de la Congr&gation pot cependant continuer r6gulierement. C'est dans le
Piemont, A Finestrelle, que M. Hanon fut incarc6rd. II le fut
d'ailleurs en fort bonne societe, puisque, dans cette meme prison,
se trouvaient le Cardinal Pacca et plusieurs prdlats de la Cour
romaine. A l'approche des Allies, M. Hanon fut intern6 h Bourges,
et, enfin liber le 13 avril 1814 (1).
En 1831, A Paris, ameutle, la veille, A l'occasion du service
(elebrd a Saint-Germain-l'Auxerrois pour l'anniversaire du due
de Berry, la populace pille 1'Archevech6. Avec bien d'autres
choses, disparut l'argent destine a payer la chAsse de saint
Vincent. A ce moment, l'ceuvre d'art se trouvait chez M. Odiot,
Forfivre qui la concut. Aux premieres heures de la revolution
de juillet 1830, les pillages se multipliant dans Paris, on avait
cu des inquidtudes pour la chasse et le corps de saint Vincent.
Le 27 aout, les reliques furent mises dans une caisse, et M. Nozo,
le futur Superieur gen6ral, fut charge de la transporter a Roye,
en Picardie. En cette ville, pres du college communal que les
.azaristes dirigeaient depuis 1826, une petite maison fut achetre par les soins du frere Charles Lef6vre, charg6 des d6penses
kiu college, et il y fit amdnager, par un magon dtranger a la
'ille. un caveau dissimuld sous un four. C'est la que le corps de
saint Vincent resta jusqu'en avril 1834, date a. laquelle ii fut
r•rnend a Paris. A cette occasion, la chapelle de la Maison-Mere,
cnrmuee depuis juillet 1830 au public, ouvrit a nouveau ses portes
a la foule des pelerins. Quant A la chAsse, pour le paiement de
laquelle l'orfŽvre provoqua un proces, elle sera definitivement
arquise par Mgr de Qudlen, grdce a I'appel qu'il lancera a la
zinerosit6 parisienne (2).
En 1928, A Rome, le Souverain Pontife drige en Prtfecture
apstolique la mission de Surabaja, dans 'ile de Java. Nos conr:'res hollandais l'ont prise en charge en 1923. Aujourd'hui,
Iie XI leur assigne un territoire d'environ six mille kilomitres
earr6s, peuple d'un million et demi d'habitants, dont dix mille
rinq cents catholiques. Mgr Thdophile de Backere, ancien sup6:ieur de Wernhout, en est le premier prdfet apostolique (3).

'1) Annales, t. 75, pp. 153 et 315. saint Vincent de Paul n, pp. 131-149. -

(2) Vandamme : « Le corps de
(3) Annales, t. 11, pp. 203 sq.
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En 1622, A Paris, c'est aux environs de ce jour que saint
Vincent inaugure ses fonctions de supirieur de la Visitation,
en faisant la visite canonique du mncnastlre de la rue du PetitMuse. II preside, A I'issue de cette visite, 1'6lection d'AnneCatherine de Beaumont design6e pour diriger I'dtablissement,
puisque sainte Chantal \a quitter Paris le 22 fevrier. (1)
En 1638, c'est aux environs de ce jour que les Filles de la
Charitd s'etablissent a Saint-Germain-en-Laye. C'est leur premiire fondation hors de Paris. Elle est due a Mlme de Chaumont,
sup6rieure des Dames de la Charitl, qui deriandait une fille de
Monsieur Vincent pour initier sa confrerie au service des pauvres. lieureux temps ! Mine de Chaumont voulait une Scour ;
eile en eut deux ! Barbe Angiboust etait de cette premiiere
equipe (2).
En 1747, A Paris, la onzieme Assemble fgen6rale qui a inaugure ses travaux le 13 fivrier. sous la presidence de M. Edine
Perriquet, vicaire gen6ral, procede A I'election du successeur
de M. Jean Couty. Le choix des deputes se porte sur M. Louis de
Bras. 11 a alors soixante-ueuf ans. Successivement professeur
dans les smiinaires de Sedan, Tout, Saint-Flour, il a Wti durant
trente ans superieur de celui de Tours ; et depuis quelques
ann6es, il est visiteur de Bretagne. Pour echapper A la lourde
charge qui lui dchoit aujourd'hui, M. de Bras fait valoir son
Age avancd. Mais la r6putation que lui ont acquise ses qualitds
est trop grande pour que 1'Assemble capitule. Elle lui donne,
comme assistants, MM. Jean Richon et Edme Perriquet, qui ont
dejh travaille avec M. Couty, et leur adjoint MM. Claude Brossi
et Jean-Baptiste Termine. Le g6ndralat de M. de Bras durera
quatorze ans '(3).
En 1836, A Paris, ouverture de l'enquete diocdsaine relative
di :u;riine et aux effets de la medaille de la Sainte Vierge,
dite Miiraculeuse ,. Devant l'etonnant succes de cette d6votion,
M. Aladel et M. Etienne oat sollicit6 l'intervention eanonique de
1'archev\que de Paris. M3gr de Quelen accede, avee empressement,
a leur denande. L'enquite comporta dix-neuf seances, du 16 fivrier an 13 juillet 1836. Fidele A son secret, sainte Catherine
Labour6 ne parut a aucune de ces seances. M. Aladel parla pour
elle. La maladie du chanoine Pierre Quentin, promoteur du
diocese. puis la mort de MIgr de Quelen emptch6rent de donner,
alors, a l'enquete sa conclusion definitive (4).
En 1955, A Dax, mort de M. Henri Enjalbert. A I'Equateur
oil il a passi trente-deux ans et ofs il fut sup6rieur des maisons
de Riobamba et d'Atocha;: A Montolieu dont il fut le discret
aumOnier pendant dix-neuf ans, partout M. Enjalbert a fait sans
bruit sa tAche quotidienne.
(I) Coste, 1, pp. 161-i62. -

pp. 523 sq. Paris, 1929, pp '1•0 E.sq.Crapez,

2) Coste, I, p. 461. -

(3) Girculaires I.

La Vndrable Gatherine Labourd ,
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Ddfunts de ce jour : en 1905, a Dax, M. Theodore
Verniere.
En 1931, & Nantchang, M. Francois Pistone : missionnaire
pendant trente-deux ans en Chine, il travailla aux
memes
endroits
que le Bienheureux Clet. I a excell dans I'art de
ddcouvrir des
catdchumnmes; ilfut aussi un grand recruteur de se6inaristes...
En 1948, a Dax, M Elie Calmet.
En 1694, A Romre, mort de Jean Martin. Revu dans
la Compagnie par saint Vincent lui-mdme, il dtablit la Mission
a Genes,
A Turin et A Perouse. Ses predications en
Corse et dans le
'iPemont connurent un plein succes (1).
En 1820, A Ou-tchang-fou, capitale de la
du Hou-Kouang, le Bienheureux Francois-R1gisprovince chinoise
Clet est tire de
sa prison. Conduit au lieu des ex 6cutions, ii
est attache a un
poleau en forme de croix. A deux reprises, pour
ajouter quelques
raffinements au supplice, les bourreaux serrent
toure le cou du missionnaire ; a deux reprises, la corde qui enils la relAchent ;
la troisiýje fois, enfin, c'est l'etranglement complet.
signe de I acceptation divine de cette mort pr6cieuse,Comme un
un reflet
lumineux vint transfigurer le visage du martyre.
Son corps resta
Lilis jours sur la croix, avant d'etre inhu l
m dans un endoit
reserve aux criminels (2).
En 1918, a Paris,mort de M. Alfred Louwyck, vicaire
general
tie la Congregation depuis le 8 novembre 1917.
Entr6 dans la
to:ipagniee e 16 octobre 1876, it fut successivement
aux grands seminaires de La Rochelle et d'Amiens. professeur
En 1892, ii
'tait directeur du s6minaire interne et des
Visiteur de la province de France en 1901, laetudes, A Paris.
vingt-septi4me
A-semnblde gdnerale le donna comme premier assistant
au T.H.P.
Villette. Homme d'un bel esprit surnaturel, M. Louwyck
fut aussi
un travallleur inlassable et mdthodique. 11 a 6crit
plusieurs livres
tris utiles h la Petite Compagnie, sur les regles,
sur les vceux,
sur les privileges, et m e nme une vie de saint
Joseph. Vicaire
niitnral, il profitait encore des moindres moments
dt. notes, et trois mois avant sa mort, il faisait pour prendre
imprimer le
'ruit de ses derniers travaux : a De conventibus
turn
generali
turn sexennali..., A I'annonce de la mort de
M. Louwyck, le
souvenir qui affleure a I'esprit de nombreux confreres,
c'est celui
du directeur de srminaire. Ils le revoient dans sa
petite
basse. chaude en t, glaciale en hiver, mais accueillantchambre
chaeun
aLec sa constante affabilitd. La froideur ext6rieure
de M. Louwyck cachait une grande bont6 qui s'ingeniait
a'ýý douceur les premiers jours de la vie au a faire traverser
pour les nouveaux venus. Par-dessus tout, M. seminaire, si durs
Louwyck sut appliquer A ses jeunes gens une m 6thode de direction
tout A fait
vincentienne (3).

1) Notices, 1, pp.
- (2) vie au Bz Clet. t..
s2 p. 20 et t. 83, pp.269-372.
359 sq. et 622 sq.

(3) Annales,
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Dtfunt de ce jour : en 1939, a Montpellier, M. Leopold
Roux.
En 1869, a Tchengtinyfu, la fi•re typhoide emporte lgr
Jean-Baptiste Anouilh, vicaire apostolique du Tchely occidental.
Originaire du diocese de Pamiers, ii s'etait embarqu6 pour la
Chine, en 18i4, avec les premieres Filles de la Charit6. Quatre
ans apres, - taut son zele intelligent 6tait vif - Mgr Mouly,
vicaire apostolique de 1'Pkin. ie pread comme coadjuteur et le
sacre dans uue chapelle de village. Rome ayant divisd en trois
sections le Vicariat de Petkin, lgr Anouilh, en 1858, regoit en
htritage le sud-ouest du Tchely : c'est-h-dire 250 kilometres de
long, 160 de large, une grande \ille : Tcheng-ting-fou, neuf pretres que la persbcution non sanglante, mais reelle, malgr6 les
accords de Tien-tsin, oblige a se cacler ; pas de residence, peu
de lieux de culte. Avec « un entrain et une 6nergie admirables a,
.Mgr Anouilh se tmet au travail. II prclhe lui-mime de village en
village, quelquefriis des journlesentieres jusqu'a extinction de
aint•i pius de cent villages, et sur ses
voix. 11 a "\an-glis'
registres trente nfille cat.licumiincs csront inscrits. .ais, pour
construire, il lui faut de I'argent alors il passe des nuits entieres
a ecrire des clttres destinces ia 'Europe. Frere Gdnin, A Paris,
sera son pourvoyeur. I.e 8 decembre 1867, sur 1'emplacement du
vieux palais impirial de Tcheng-ting-fou, NMgr Anouilh a la joie
de poser la premiere pierre de 1'egiise qu'il dedie a Marie
Inmaculde. Mais ii n'en verra pas I'achevement. II pouvait cpendant se presenter devant le Juge suprnme avec un beau bilan.
Sans compter les merites de ses continuelles visites pastorales,
les quarante 6glises ou chapelles dont it a WtI le constructeur,
les \ingt nouvelles chretientes dont il a etk le fondateur, toutes
ces ceuvres ont dCi lui valoir en la Mission du ciel un chaleureux
accueil. Sur la modeste tombe de Mgr Anouilh, on aurait pu
graver ces lignes qu'il adressait a l'un de ses nombreux correspondants d'Europe et qui sont l'hymne de son coeur d'ap6tre :
n La moisson est devenue si abondante que je dois ou mourir de
travail ou la laisser perir en partie, faute d'ouvriers pour la
recueillir. Je meurs de fatigue et de travail. mais aussi, pour
parler avec plus de v\rit6, je meurs de joie , (1).
En 1918, M. Francois Verdier devient vicaire g6n6ral de la
Congrtdgation de la Mission.
En 1937, Pie XI signe les Bulles nommant Mgr Georges
Deymier, ivCque titulaire de Diospolis, et vicaire apostolique
de Hangchow. 11 succide h un autre fils de saint Vincent,
Mgr Paul Faveau, qui, apres avoir pendant plus de vingt-six ans
regi le vicariat de Hangchow, va, en le sacrant lui-mdme, trans
mettre a Mgr Deymier la houlette pastorale qu'il ne se juge
plus capable de garder en ses mains vieillies (2).
'1) Annales. t. 75. pp. 61-69 : Morelli : .otes
N
d'histotre sur Ie
Vicariat de Tcheng-ting-fou -, pp. 25-60. '-2) Annles, I. 102,
pp. 760, 959-963.
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Defunts de ce jour: en 1911, a Isleworth, M. Henri Merlu.
En 1927, a Paris, M. Oscar Denant. En 1936, A Saint-Flour,
M. Pierre Theron.
En 1610, saint Vincent, qui, arrive a Paris depuis environ
un an, vil chichement, se voit, avec joie admis parmi les
conseillers et aunimniers de la reine Marguerite de Valois. II
habile alors rue de Seine, dans une maison proche le palais que
la reine s'etait fait construire en ce quartier de la capitale (1).
En 1944, A Kiu-kiang, mort de Mgr Paul Dumond. Lyon le
vit naitre en 1864 et dix-neuf ans plus tard, au jour m~me de l'anniversaire de sa naissance, Paul Dumond entrait dans la Compagnie. Situt son ordination, il part pour la Chine. Pekin le recoit, le
16 octobre 1880. Son zeie qui s'appuie sur de belles qualites, lui
vaut d'etre le premier vicaire apostolique de Tien-tsin. Sacr6
par Agr Jarlin, A PMkin (PNtang), le 30 juin 1912, ii fait, quelques
jours apres, dans sa ville dpiseopale, une entree triomphale qui
laisse croire qu'un Age d'or se l1ve pour t'Evangile. HIlas I
de terribles 6preuves venues de ceux qui auraient df etre ses
plus fideles collaborateurs, genent le ministere de Mgr Dumond.
En 1921, ii est nommn administrateur, puis en 1925, vicaire
apostolique de Kan-tcheou. I1 a a peine le temps de montrer ce
dont il est capable que, en 1931, il est transfer6 & Nanchang. Sa
\ie lourdement marquee par la Croix, s'acheve dans les difficult-s des invasions communistes et de la guerre (2).
En 1952, a Prime-Combe, apres une longue maladie, mort
ild 11. i.ouis Castamagne. Le cardinal de Vasconcellos, arche'-que de Sao-Paulo, qui fut son dirig4, a dit de ce confrere:
11. Castamagne etait prdtre avant tout, un des plus grands
parmni les enfants de saint Vincent, par l'6tendue de son savoir
-I la cl:rtd de son enseignement. que j'admirais au grand sdminaire de Mariana, et aussi par son humilite et sa simplicitd... "
C'est, exprimees en quelques lignes, toute l'affection et la vdn6ration que M. Castamagne a suscitees A Marseille, a Nice, au
I0r.sil, h Bernay, a Beauvais, a Angoul!me, A Montauban et a
.\li, par sa << volont6 ferme et rectiligne, par son intelligence
claire et fougueuse , et aussi par sa belle cordialitd heridionale qui ne se formalisait pas de voir tel ou tel confrere, dAlbi
!ar exemple, lui voler une de ces savoureuses histoires, surtout
irTcsiliennes, dont i! regalait les recrdations (3).
En 1953, A Rome, le Souverain Pontife nomme notre con'r.rcJ,
Jean Klooster, 6evque de Germanicopolis et vicaire aposilique de Surabaia, A Java. Le nouvel dveque, qui a quaranted'iux ans. sera sacr6 au mois de mai par Mgr de Jonghe d'ArI'yc (e4).
1I Coste. 1. pp. 64-65. -

(2) Annales. t. 77. pp. 507 sq. : t. 78,
(3) AnI. 117, pp. 42-45. - !4) Annales, t. 118, p. 246.

pp. 268 sq. : t. 86, p. 337 ; t. 96. p. 855 et t. 110-111, p. 196. 'r1.
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20 FEVRIER
Defunt de ce jour : en 1910, a Colombo, M. Antoine Boucter.
En 1618, saint Vincent, a accompagne de Jean Coqueret,
docteur en theologie, Berger et GontiBre, conseillers clercs au.
Parlement de Paris, et d'autres vertueux ecclhsiastiques ',
prnche la Mission a Villepreux, sur les terres des Gondi (1).
En 1736, a Rome, dans le quartier du Transtevere et au
foyer du domestique d'un cardinal, naissanee de Benoit Fenaja.
Apris avoir eu, un lioment, la tentation d'entrer chez les Jisuites, il prfelra la a ch6tive ,, Compagnie. Pendant quatorze ans,
ii fut 'un des plus brillants de nos pridicateurs de missions en
Italie. Sa reputation en ce domaine 6tait telle que, malgrd son
Age, - soixante ans - c'est a lui que Pie VI fera encore appel
pour donner la mission a Rome, place Navone, et son succes fut
si grand qu'on le considera a!ors t comme le pare des Romains
et le maitre de tous les cwurs ,. Dans l'intervalle, Benoit Fenaja avail elt superieur de Monte-Citorio, visiteur de Rome
et charg6 pendant trente ans de l'Academie de Nobles, en remplacement des Jisuites. Quand M. Cayla fut oblige de se cacher,
il remplit les fonctions de xicaire apostolique de la Compagnie,
sur le choix de Pie VI. En 1800, le Pape Pie VII nomma notre
confrere archeveque de Philippes et vice-gerant de Rome, et
plus tard patriarche de Constantinople. La persecution decienchee par Yapoleon contre le Pape et le clerg6 romain, obligea
1Mgr Fenaja A s'exiler en France. Loge a Paris. dans les balimenrts des Missions Etranqeres, il v mourut le 20 decembre
1812 (2).
En 1898, a l*Pkin, dans la cathldrale Saint-Sauveur, Mlgr
Bruguiere, eý\que lazarisle, confire la consecration 4piscopale a
Mgr Alphonse Favier, coadjuteur de Pikin. Aux premiers rangs
de la numbreuse assistance, on remarque le vice-roi, gouverneur de la vile, et douze princes mongrols de la famille impLriale 3).
En t138. a Isltawbul, M. Joseph Descuffi, prffet de discipline et professeur de philosoplie au collge Saint-Benoit, et
que le Saint-PIre a nomme archevuque d'lzmir, regoit, dans la
cathidrale .aint-Eslprit, la plenitude du sacerdoce. des mains de
Mgr lloncalli, deldgue apostolique, assistW de deux prelats de
rite oriental (4).
En 1940, a Bclletanche dont il 6tait I'Aumnuier depuis 1926,
mort de M. Alphonse Bernhard. Nd en Alsace, il ne s'est rapprochl de son pays natal, que, lorsqu'apres avoir tra\aillhe
Wernhout, au Petit Sneminaire d'E\reux, A Antoura. puis apris avoir
6td supurieur a Damas. il revint, par Constantinople et Salonique,
A Metz, o(- il fut vicaire a Saint-Simion. L, a\ec M. Halinger,
il fut en contact avec les tout premiers eleves de Belletanche,
en attendant que 1'ecole apostolique ffit definitivement installe
a Curry (5).
1) Coste, I, p. lil. -- :2 Circulaires II. pp. 238-i40. Nouvelle R,tue dc Science missionnaire, Beckenried, 1957,
pp. 58-59. - (3) Annales,
t. 63. p.
425. -

(i Annides, t. 103, pp. 536 sq.
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21 FEVRIER
En 1631, Jean-Francois de Gondi, archeveque de Paris, publie
.un mandement aux termes duquel tous les cleres qui voudraieut
recevoir les ordres sacr6s sont tenus de , se presenter quinze
jours auparavant pour ttre interroges et instruits gratuitement
de leur obligations et des fonctions de leurs ordres ,. Apres
quelques objections, saint Vincent accepta de recevoir les ordinands au seminaire des Bons Enfants et designa Jdr6mne Duchesne pour diriger cette premiere retraite parisienne (1).
En 1928, A Paris, mort de M. Augustin Veneziani. Originaire
du diocese de Plaisance, il commenca son ministere sacerdotal
par 'enseignement de la philosophie aux dtudiants de MonteCitorio. pendant onze ans. En 1900, il fut charge de remplacer
le Procureur gendral de la Congregation pros le Saint-Siege et
rut en mime temps le postulateur de nos causes de beatification.
Tous ces postes avaient mis en relief les qualitds de M. Veneziani.
Aussi, en 1909, le Phre Fiat le choisit comme substitut de 1'Assistant italien. Ce choix fut ratifid par 1'Assemblee gendrale de 1914.
A Saint-Lazare, M.. Veneziani a donnl
'exeinple, non seulement
de la parfaite r6gularitt, mais aussi du travail courageux, le
tout enrobe dans une didicieuse amabilite. En inmme temps que
les functions d'assistant, M. Veneziani assumait la charge d'au:iw
iier
des Italiens de Paris. Pendant quinze ans, il s'en est
(a:uiitte
avec un beau d6voueinent surnaturel qu'attestent de
Iiil)mreux tniioignages parvenus a la Maison-Mere, a I'annonce
de sa mort. Ainsi Mgr Claptal, auxiliaire de Paris, ecrivit :
1\.
Veneziani t arait bien I'esprit de saint Vincent de Paul ;
...il arait un ygot particulier pour les plus misvrables et pour
*•'.rqui araicnt fini, par lasser tout leimonde , (2).
En 1949, A Rome, le cardinal Canali, president de la commis-in1puontiticale pour I'Etat du Vatican, b6nit et inaugure le nou,ý;uI refectoire destind aux ouvriers de la citM papale. Ce sont
Irs 'ilies de la Clarit6 qui auront la responsabilite de cette ins';!l:ation tres inoderne et du bon fonctionnement de ce refecoitire qui comporte trois cent seize places assises. Les Filles de
:harit
l:
en question, ce sont nos Sceurs de I'hospice Sainte!:rithre que LUon XIII a foind en 1884 pour parer au danger
*iCic invasion de cholera dans la Ville Eternelle. Grace i Dieu,
I',~,;ildiie ne se produisit pas, et pendant un certain temps, les
I-ne n'eurent qu'h garder les clds de l'6tablissement. Depuis,
i!ri occupations se sont multiplides. Dans les annales de la
;t!i-tL. on garde le souvenir du pclerinage des ouvriers de 1887.
'i'l cent cinquante d'entre eux, des Francais, furent hdberges
:• elles, et c'est chez elles que Leon Harmel, h cette occasion,
::ý,ion! a un discours coup6 par toutes sortes d'acclamations
!'eine par le cri de :
Vivent les Soeurs de Saint-Vin. t
(3).
1) Coste, 1, pp. 298-299. -

(2) Annales, t. 93. pp. 306 sq. -

d -, 1. 11i-115, p. 56, ct t. 53, pp. 67-69.

'3)An-

-
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22 FEYRIlEII
J)efuis tit, c(c- jour : en 1906, h1Paris,N1. Georges R1veillore.
En 1912, il l auriv, 11. Eugine Couranditre. En 1927, A Lopmceiet,
Frire Etnile Facon.
En 1405, at Paris, mitort ie It. Claude de ]a Salle. N6 le
10 aofit 1629, a' Saint-Gerniain-en-].aye oiu son piore Rtait (c dcuver,
garde du corps de la reine nivlre et du roi ), c'est seulement dix
jours apre-s sa naissaiice tine Claude fut ondoye. et les cOeinionies du baj'tline ire furent. suppl6ees quc deux ans aprics. I1
itudia an cuhli~ge de I.isieux. puis A la Sorbonne qui, A \ingtu4maitre iý! arts n. D.'sireux de se domier a
qluatre aus. le reout
IDieu, ii vint trouxer Monsieur Vincent. Cejui-ci, devant la fragilil6ide couimplexion et surtunt la raibiesse \isuelle du candidat,
ltsita i Faccepier. 11 finit quand ta~hne par Fadmettre dans la
Coitipagitie. Ic 20 jaux iei* 1658, Inais i [a condition que Claude
de ia Salic res4at clere toute sa \ie. II fut d'abord eniployt6 4
la sacrisie. Cependant sa piBIt et ses tiualitts, ce aussi la p~uurie
do pratrvs. poussisrent M. Ahrneras t Il faire ordonncr, et. en
'esptace de trois semaitites Claude de la Salle reIut tous les ordtres,
en 1661. P'endant quarante-quatre amis, ii fut, le confesseur de laMaisuix-MWre. Alliant Ixistirivorde et s6 t.ritt3, douceur ct ferwete,
11. Claude oe la Salle Ipout 'ltre considtrd
science c0 cnscienicel.
commm Ie rmodlcl des corifcsscum's ; et sa notice, - qui inamrite
locturv. -- est (ottmiLele Ic traitý pratique dit parfait Dirceteur '11).
En 1762). 1I'ari, on' ertine de la ii'riziiume Assenxbitl& gtl&
e de trerite-six itemuenres. lle \,a tliive eoxtmmie
rale. Conlposi
Sulerleur g'enera. \IN.\ ntoiue .iat-quier et lui dtwmtner
neuxii'live
omnit, assxl;antls : NL. AlexiS I)vtuisot, Supt'irieUr te Caliormý et
Viiteileu de (;uiiveni : 11. Jean Aloliinier. si inperieur de Fi-cac ;
\ ,,. Antoine ioloik iMle,
I. Jeati-JosepuI i'e~t ni. l~jah As itaiL t
4irlieuvr di(l,
ui C Visiteiir
de
ine ýi.liuininpli
"xlard
:1 liennt

I

culrl'ige sai i al-I Atu.

P)u
citi

axcc uae quiiwdine

S.cst Ovaucou.ul.ý d clouppý sous lilkl
cflxel'4*tallit mimen('[t
[)elteil el die
I1c N1. (liil'Jautium
d~~e)ic
\12 stualai.
z~oisueýt-5
h:batelet. 1ialI4me Ics 'ucnmclrs citlis dfkcrets 0o11er.iside
Ai.
minnitecustaux. I[-: 1952, Ic coJ;i-,c Saint-IM.ouiý de 'rwICran doiiiiiit

A-inq cent Iricvltv 4l'x es. Ce iiiitre laisse de\xmer
insi
trurtin ;"A
c. les IPr1tres de la
i nfluenve (ue. ti'1 iii- "-c;IIi
Alissiun Out cue 0u1 la 11op1ulation. I.iir-ipcl.
xers ta fin de 1861,
11. Varilse et It. I'ainmard s installi-rcntl
"i 'FPiairan, tans mne
petite wiaisun de louage. dont ils transformmtrent l'une des chamhres en vglism' d&ditle i Marioie Ii llaruake, ils d'couvrirent damns
ia iiile it peu priýsi (qnatMe-\in1ts catllcl iques. tiout la plui-art
dajent tdailleurs Euriqpcui-4 :,
au~si Ia honnc

.\oti(-s II. pp.c
-de
tc;; d*'i. jiri
p'cn;Iii tmhs Circnji je
3) ArnItffs,
sape"rieurs W;114r0." C.M . tS79, (- It. rpr, 0; -;q. 'Ps
I. I-- pp. 200-201, .I..2.pp. 06( '99.
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23 FEVRIER
Defunts de ce jour : en 1902, a Orleans, M. Alcide Lancea.
En 1923, i Paris, M. Julien Dardans. En 1946, A Dax, M. Gaston
Bafcop.
En 1895, & Montolieu, mort de Soeur Apolline Andriveau
qui fut favorisee de la rd\ilation du Scapulaire de la Passion (1).
En 1926, A Paris, oh il dtait \enu representer la Chine
sexennale, mort de Mgr Paul-Marie
meridionale ia l'Assemblee
Reynaud, 6veque de Fusulan, vicaire apostolique de Ning-Po,
doyen des dv\ques de Chine. Le t6ldgramme annoncant son decks
6tait a peine parvenu a Ning-Po que les Chinois rCclaminrent
h tout prix le corps de leur pasteur ; les Messageries Maritimes
en assurerent gratuitement le transport, et ce fut un veritable
triomphe que le peuple de Ning-Po, chrdtiens et paiens, reserva
a la dtpouille de celui dont les quarante-quatre ans d'episcopat
n'ont etd qu'un actif tinoignage d'amour A toutes les Oames de
la Chine... Paul Reynaud n'avait que quatre ans de ministere
Chinois et pas m4me trente ans d'ige, lorsqu'il fut promu dveque.
Mais I'appel des Ames que, tout enfant, ii avail entendu dans son
petit village natal proche Notre-Dame-de-Valfleury, lui avait
confere une vibrante sensibilit, apostolique qui harnionisait
clhretiennement ses riches qualitds humaines : intelligence vive,
admirable rectitude de jugement, dons d'administrateur et mnme
de fondateur. La devise qu'il inscrivit A son blason dpiscopal :
, Da mihi animas ! ,, il allait la r6aliser. Au jour de son sacre,
Ir 29 juin 1884, il 6pousait un vicariat dont la superficie 6galait
le cinqui6me de la France et qui comptait, sur vingt ou vingtcinq millions de paiens, cinq mille chr6tiens et une quinzaine
de pritres. Or, en 1925, sur son territoire qui sera rdtreci par
suite de 1'erection du Vicariat de Hangchow, on comptera pres
de cinquante mille catholiques et cinquante-deux pretres, dont
trente-quatre indigenes. La reussite spirituelle de son dpiscopat,
co'iine I'unanime veneration dont I'entouraient les chretiens et
l.. paiens, s'explique par I'dmouvante charit6 de Mgr Reynaud :
\rai fils de saint Vincent, on 1'a vu secourir toutes les miseres :
1I- sinistr6s de I'incendie de Ning-Po, en 1898, les affam6s de
sihaohing, en 1912, et alors que le typhon fait, dans son vicariat,
cinquante mille dollars de dedgts, il sollicite des secours pour les
inindes du Nord de la Chine ; pour eux, il se fait mendiant,
inpndiant aupres de ses freres dans I'dpiscopat, mendiant aupres
luR ouverain Pontife et, quand il n'a plus rien, ii vend la chaine
d or de sa croix pectorale, il vend son manteau... Cet episcopat de
quarante-quatre annees, A lui seul, ddji, et dans tous ses ddtails,
" t la meilleure rdponse a toutes les calomnies qui ddfigurent
!' uvre missionnaire en Chine. Dans l'histoire de I'Eglise chinoise, le vicaire apostolique de Ning-Po a Wtd et restera le a grand
loeynaud , (2).
'1) Annales, t. 61, p. 315. - (2) Annales, t. 83, 84, 89, 90. 91, 96,
71,
101. - (3) Annales, t. 88, pp. 7 sq. et 510 sq.
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24 FEVRIER
D[funts de ce jour : en 1902, h Paris, M. Jean Vert. En
1908. it Lima, 1M.Ccme Mivielle..En 1911, it Dax, M. Emile Dumortier.
En 1933, a Paris, iiort de M. Guillaume Pouget. Ne dans le
diocese de Saint-Flour. le 14 octobre 1847, il est, apres son
ordination, le 25 ti:ai 1872, donne coume professeur de sciences
au Petit Sentinaire d'Evreux. En 1883, il prend la direction de
celui de Saint-Flour oi la situation n'est pas facile ; mais l'intelligence et la bonte de ce jeune superieur raminent la paix. De
1886 a 1888, M. Pouget enseigne les sciences A Dax, et il xient
a Paris : les sciences, 'hlistoire et l'Ecriture sainle lui echoient
on pairtage. Plus que ses divers placements, deux fails marquent
cette \ie par tesquels ia Pro\idence va l'acheminer vers son
veritable nininistl
e : c'est d'abord le glaucome qui, en 1895, lui
vaut d'avoir I'Fil crev par l'oculiste : a le houcher ! ,,dira. de
eet expert.. . Pouget. A partir de li, sa vue va baisser jusqu'ia la
cdcitW, au profit de i'extraordinaire puissance de son regard inthrieur. L'autre fail, c'est ce qu'il a appeld ( sa mise en disponibiliti ,. en 1905. A partir de ce moment. commence la vraie vie
de M. Plouet. 11 n'eut plus d'el•ees ; il eut des disciples, et quels
disciples ! Lt futur vicaire apostolique de Fort-Dauphin, M. Antoine Sxeat, conduit i M1.Pouget un de ses amis d'enfance : .
Jacques :hevalier. alors OIAve h I'Ecole Normale SupDrieure. Le
rioittalien et le Lazariste sympathisent ; du coup, la chambre
n'" n04 de la laison-'Alre (de ient 'or-atoire et le laboratoire de
la pensee, pour des jeunes gens dont les noms sont devenus illustre, : Jean Guitton. Emmianuel Mounier. Maurice Legendre et
lien tl'autrcs... Un beau jour, le 12 fevrier 1933, fut organisep une
reni'nitlr du P1re 'Pouget avec Bergson, o ev'nement historique
pour la hiijnraplie de la pensee humaine , (1). De cette conversation le crand phiiosophe sortit iemerveille. II devait dire, un
jour : ..
)Pouget sera connu apres sa mort : son influence
raindira plar ce qui sortira de lui., Le Pere Pouget a Wt r·v\1h
au grand public par le a Portrait, si vivant de Jean Guitton, et
par les , Loyjia ) prtsentes par Jacques Chevalier. Toute la prcsse,
grande et petite, parisienne et provinciale, francaise et etrangbre. s'intdresse depuis quelques annees aux idees de M. 'ouUet...
In .jour. - il faut le souhaiter, - un Maitre de la Pensde
'crira ia survie de M. Pouget. et l'on constatera mieux en.ore
Iinfluence de cet a dveilleur d'esprits ,. En Guillaume Pouget,
qui fut paysan. paysan solide dans la saintet6 de son sacerdoce,
paysai nmiune dans sa maniere de ereuser son sillon intellecluel,
en M1.Pouget c'est tout le peuple des champs dvangelise par
\lonsieur Vincent et ses fils qui, par un merveilleux retour, paye
sa dette de reconnaissance a 1'Evangile : car, par M. Pouget. la
Mission n'a pas 6t6 prechee aux gens des champs, mais c'est le
" paysan , qui a prech6 la Mission aux princes de la pensee. ces
Nrais pauvres du xx' sidcle en ses debuts.
1) Robert Kemp in , Nouvelles liwtraires , du i" sept. 1955.
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Dqfunts de ce jour : en 1918, A Paris, M. Pierre Meout qui,
de 1908 & 1914, fut assistant de la Congregation. En 1924, a Paris,
M1.Pierre Reynaud. En 1942, a Paris,Frere Pierre Sabatier : de
Saint-Lazare, il fut pendant de longues annees le portier vigilant, -- quelquefois un peu cerbere, mais toujours plein de
devouement. En 1943, a Lyon, M. Alphonse Aroud.
En 1621, le Superieur gineral des Minimes signe les lettres
d'agr6gation par lesquelles saint Vincent devient participant des
prieres, penitences et bonnes ouuvres de tous les membres de
IOrdre (1).
En 1906, a Naan-tclhauy, capitale du Kiangsi, la foule convoquce a un meeting par des tracts qui accusent les Francais de
la ville d'avoir assassind le sous-prcfet Kiang, brdle tous les
bktinients de la mission, le beau college des FrBres Maristes et
I'6tablissemient des Filles de la Charit6. Les cinq Freres Maristes
sont tues, ainsi que notre confrere, M. Jean-Marie Lacruche,
Agei de trente-cinq ans. Un autre Lazariste, XM.
Louis Salavert
sera icltime de ces tristes dvenements : atteint de typhoide, it
6taitl a I'h6pital. Un courageux confrire, -M. Rossignol, rcussit
a faire eclapper les Skeurs et le nialade ; mais les pdrip6ties de
la fuite firent empirer I'rtal de .M. Salavert qui mourut le 27 fevrier au soir ; ii n'avait que vingt-neuf ans. Nos deux confrires
6taient I'espoir de leur vicaire apostolique, Mgr Ferrant. Les
incendies, les massacres et les pillages de Nan-tcthang avaient
3ti" dkclenchlis par le sinistre sous-prefet de la ville. Voici com!lc(lt : acculd par des dettes criardes, deýu dans ses ambitions,
erilpi'-tre dans des d6nieles avec les autorites supdrieures. Kiang,
puir ,,saumer la face ,.et avec 1'espoir qu'il se vengerait ainsi
de la Mission catholique. Kiang tait venu tout simplement se
suicider. , 5 la chinoise ,, dans la residence de M. Lacruche (2).
En 1938, a Bhannis, sur les cretes du Liban, dans f'ample
saiattorium qui futToeuvre de sa hardiesse persd\vrante, M. Henri
Heudre, Visiteur de Syrie, ineurt, apris avoir gouvern6 pendant
dix-sept ans, sa province. Dix-sept ans de beau labeur. Sa vitalit6,
.•,n eloquence et son optimisme etaient en raison inverse de sa
petite taille. Outre le sanatorium de Bhannes, assez vaste pour
couitenir plus de trois cent vingt tuberculeux, M. Heudre a bAti
l'f'-ole d'Achraffi6 ofi sont form6s mille cinq cents enfants ;
Fu-n-el-Chebbak pour les apostoliques ; il a double les bitiinents de 1'6cole des filles de Ras-Beyrouth, qui compte plus de
iuit cents externes, et Le Caire lui doit une 6cole contenant
huit cents enfants. La Legion d'honneur, le MWrite pontifical, le
\lerite libanais, toutes ces d6corations sont venues dire : M. Heudre a bien merit6 de 1'Eglise, de la France et du Liban (3).

et

I1) Coste, I, p. 137. -

(2) Annales, t. 71, pp. 129, 392-410, 516 sq.
(3) Annales, t. 103, pp. 468 sq.

1. 72, pp. 45 sq. 202 sq., 368 sq. -
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DIfunts de ce jour : en 1900, A La Teppe, M. Benoit Collanges.
En 1902, h Dax, Frere Claude Leschbres. En 1931, A Dax, Frbre
Jean-Pierre Fises.
En 1857, a Paris, Antoine Fiat, diacre du diocese de SaintFlour, est admis au Seminaire Interne (1).
En 1896, A Marseille, le , Peito ,,bateau des Messageries
Maritimes, quitte la France, a quatre heures de l'apres-midi. It
a a son bord : .1Mgr Crouzet, Joseph Castan et les Frbres Joseph
Collard, Jean Gazeau, Pierre Renaudin. Ils vont h Madagascar
prendre la relbee des quinze fils de saint Vincent qui. an
xvir siecle, s'epuisirent sur Ie sol de 'File Rouge (2).
En 1920, A Paris, mort de M. Antoine Gibiard. N6 en Auvingt-cinq ans dans la Congrea
vergue, le 23 avril 181l, il entra
gation. Apres Carcassonne, Tours et Cambrai, c'est la MaisonMere qui. en 1902, l'accueille comme professeur de morale.
Homme remiarquable par sa franchise, la d6licatesse de ses proc6d6s, I'Pnergie de sa volonte, M. Gibiard a laissd a ses nombreux
loeves un suuvenir inefapable, tellement ii infusa de vie a ses
classes 3).
En 1944. h Blianies, mort de M. Ernest Sarloutte. Toute sa
vie sacerdotale s'est derould dans le cadre d'Antoura oa ii arrivait. sit6t son ordination sacerdotale en juin 1903. Envoyd conmme
professeur de rhetorique, ii devint, en 1911, Sup6rieur du c61ebre
collige et le gouverna pendant trente-trois ans. En M. Sarloutte,
ne a I'ont-h-Mousson. le 6 septenibre 1878, la gravitd lorraine s'inclina dcvant 1'enchantement libanais ; aussi se donna-t-il, par
amour de Dieu, de la France et du Liban, tout entier a sa thche
d'educateur. Conlaincu que l'idal en matiere de formation, c'est
cet hunianisme classique en qui se rtalise ala synthese harmonieuse de l'ideal paien et de 1'ideal chritien ,,le Pere Sarloutte
voulut, par la culture de leur esprit, de ses enfants qu'il appelait
,,bbs , et qu'il traitait en homnies, faire des dtres humains
dans toute la force du terme. Devenu homme public A partir du
jour oh, en 1916, il fut aumonier de la marine a I'ile de Rouad,
ii a vraimnent servi le Lihan : d'abord dans son rdle de u ravitailleur , de la region nord et bientbt de toute la a montagne ',
pendant la terrible famine de 1918-1919 .; puis en donnant aux
postes officiels du gouvernement ses meilleurs anciens B16ves. II
P'a servi aussi en facilitant le contact de 1'Ame libanaise a nombre
d'ecrivains illustres, fiers de l'avoir pour ami et meme comme
confident de leur pensee ; tels Maurice Barres, Henri Bordeaux,
Paul Bourget, Georges Lecomte, les frbres Tharaud, Pierre Benoit, etc... Le 28 mai 1950, l'inauguration du monument a la
memoire du Pere Sarloutte, monument qui se dresse face a celui
de M. SaliEge, son prdddcesseur, fut l'occasion d'une belle manifestation d'amitid franco-libanaise (4).
Ai) Annales, t. 114-115, pp. 8-9. - (2) Annales, t. 81, pp. 529-530,
et Canitrot : , Au Sud de l'lle Rouge -, p. 96. - (3) Annales, t. 85.
pp. 112 sq. - (4) Emile Joppin : ~ Le REverend P&re Sarloutte ',
6ditions du Vieux Co'ombier, Paris 1956.
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27 FEVRIER
Defunts de ce jour : en 1906, A Kioukiang, M. Louis Sala-

vert. En 1908, A Constantinople, M. Joseph Colliette.

En 1859, & Montpellier, of ii est professeur d'ecriture sainte,
depuis le mois de juillet pr6ecdent, M. Antoine Fiat prononce
les voeux (1).
En 1916, A Paris,mort de M. Joseph-Marie Angdli. C'est dans
un petit village de Corse au joli nom d'Aiti qu'il naquit. le
15 janvier 1840. Sa pieuse enfance et son desir d'etre pretre le
conduisirent au Petit Seminaire d'Ajaccio. La, un jour, ii vit
et entendit un dveque missionnaire ; ii se declara pret & le suivre.
II passe deux ans chez les Oblats de Marie, A Marseille ; mais
la mort, coup sur coup, de son pere, de sa mere, de son oncle
cure et de sa soeur ainde, semblent affecter sa santd ; on le
renvoie dans sa Corse natale. Ordonne pretre a Ajaccio, il professe au Petit Seminaire, pendant cinq ans. A ce moment son
Supdrieur, pronu devque d'Ajaccio, prend MI. Angdli commne
secretaire, et, vers 1877, le fait chanoine tituiaire. Notre futur
confrere jouit de la consideration de tous, tant et si bien qu'un
beau jour ses compatriotes, sans I'en avertir, I'dlisent Conseiller
gindral. II en remplit d'ailleurs les fonctions avec conscience.
Ayant toujours au fond du coeur son idee missionnaire, et par-dessus le iarchd - se voyant menace de devenir d\eque
d'Ajaccio, il vient frapper a la porte de Saint-Lazare. Ce qui
1'attire chez saint Vincent, c'est son attrait pour les missions,
,:;ais aussi le fait que !a Vierge Marie nous .it confie a diffusion de la M6daille Miraculeuse. M. Angdli a quarante-quatre ans
quand ii entre au Siminaire. Apres son annde de probation, il
va enseigner I'Ecriture sainte i Cambrai oh il prononce ses vceux,
1, ?7 novembre 1886. Mais la Maison-Mere convoite ce confrere
aux riches qualitds, et le voila, en 1894, sous-assistant de SaintLazare. Ses journdes vont ctre partagees d6sormais entre le
coiufessionnal et sa table de travail. Son confessionial attire une
clientele varide, depuis les pauvres jusqu'aux tres grandes dames.
Dans leur esprit, sa direction grave des sentences au style personnel : « La peine de vivre sons plaisir vaut bien le plaisir de
miourir sans peine. u Ou encore : a Le ciel est bien, haul ! Mais
i'enfer est si chaud ! , A sa table de travail, M. Angeli occupe
ses loisirs A composer la multitude d'opuscules qui font de lui
1'Icrivain le plus fdcond de la Petite Compagnie jusqu' ce jour.
Non pas qu'il ait dteddmang! par une banale vocation de a plumitif ), maais parce qu'il dtait convaincu que par sa plume, ii
pourrait atteindre davantage d'ames. II a ecrit ainsi au moins
ciet cinquante opuscules sur des sujets de pidtd. C'est une euvre
de vulgarisation religieuse que, par souci d'apostolat, M. Angdli
a \oulu faire. G'est a ce point de vue qu'il faut se placer pour
apprecier son immense travail. A la mort du Frere Gdnin, en
1894, M. Angdli avail pris en main I'oeuvre de ce charitable
pourvoyeur des Missions ; c'est l'(Euvre du Bx Perboyre (2).
1) Annales, t. 114-115, p. 9. 575 cq. ; t. 59, p. 499.

(2) Annales, t. 81, pp. 320-334 et
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28 FEVRIER
Dt'-unts de ce jour : en 1909. & Alger, ..
Francois Fritsch.
En 1949, i Montevideo, M. Firnin Bascoul.
En 1608, de Home ( oh il etait vraisemblablement arrive
dans le courant de I'annee precedente ), saint Vincent ecrit i
11.de Comnet, son bienfaiteur, sa deuxiime lettre. II y declare que
a .Ngr le vice-1glat qui etait d'Avignon , ne veut plus se sdparer
de lui, A cause c de forces belles choses curieuses . que, lui,
Vincent, a apprises du a vieillard ture , auquel il fut vendu en
Barbarie (1)...
En 1633, h Paris, cest aux environs de ce jour que mourut
Marguerite Naseau. Cette tille de Suresnes cut le seul pan!gyriste
digne d'elle, Monsieur Vincent. Elie fut, en effet, la prenmiere
Fille de la Clharit6. Apres avoir appris a lire en gardant les
vaches, elle voulut dispenser les bienfaits de t'instruction a des
jeunes lilies : c'est le desir qu'elle exprima h saint Vincent qui
prechai la lission dans la r3gion. Elle s'installa a Villepreux.
Sa charit la poussait a se priver mnTme du necessaire pour
payer leurs etudes aux futurs prCtres. Des qu'elle sut I'existence
d'une Cunfrdrie de la Charitlc a Paris, Marguerite Naseau vint
se mettre au service des pauvres malades. Les paroisses SaintSauveur. Saint-Benoit et surtout Saint-Nicolas-du-Chardonnet
out heiid-lici de sa charite. larguerite mourut de la peste, quelle
axait cruvtractee cn partageant son lit a\ec une pauvre fille
atteinte de ce mal (2).
En 1681, par lettres patentes. Louis XIV confirnne aux
pritrcs de la Mlission la direction du Sminiaire d'Auxerre (3,.
]Hi 1684, a la denande d'Edmne Jolly, Suptrieur g6nvral,
Louis XIV dicide que desormais pour eviter toute perte de temps
prejudiciable aux traxaux de la Congregation de la Mission, le
Grand Coinseil royal sera seul habilit6 a juger des proces et
affaires de ladite Congrdgation (4).
En 1806, A Paris, au Palais des Tuileries, Napoleon sine
le deeret conlirmiant le collbge Albdroni, a Plaisance, dirig6 par
les Pretres de la Mission. Dans le rapport qu'il adressait i I'Einpereur pour oblenir cette signature, Portalis, ministre des Cultes,
ecrivait : " Cet etablissement... fond6 par le fameux cardinal
Alberoni... est la p(piniere heureuse de laquelle sortent journellement les pretres, les instituteurs et mrme les docteurs en droit
les plus distingues ,. Et le rapporteur poursuivait en moralisant comme it suit : " C'est d'ailleurs en respectant les londations utiles et pieuses qu'on les multiplie, et I'on doit un religieux respect a la volont6 patriotique d'un homme fameux qui
a laissý en mourant un monument de sa fortune extraordinaire
et de sa bienfaisance 6clair6e. , ...L'histoire ne dit pas si ce
petit ton sermonneur fut du gout de Napoleon (5).

i() Coste I, pp. 54-55. - (2)
, pp. 260-263. - (3) Actes dir
Gouvernement, p. 53. - (4) Ibid., Coste
pp. 182-183. - (5) Ibid. p. 88.
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29 FEVRIER
En 1655, a Aberdeen, en Ecosse, c'est dans le courant de
rlvrier que M. Francois White est mis en prison. La Propagande,
en fdvrier 1645, aait demand6 A saint Vincent d'envoyer des
missionnaires en Irlande et en Ecosse. On etait au temps de
Cromwell. La mission d'lrlande dut etre abandonnee en 1652.
Mais Dermot Duggan et Francois White, deguisds en marchands,
purent, par la Hollande, arriver en Ecosse. White Lra\ailla dans
les Highlands, au milieu d'une population de pecheurs qui avaient
grande contiance en ses prieres. Un jour de mauvais temps,
comme ils le suppliaient d'interceder pour eux, White jeta de
I'eau benite sur la mer : le beau temps reparut et la peche fut
abondante. C'est dans le chateau du marquis de Huntley que
noire confrere, a\ec un jdsuite et un autre pretre fut surpris et
arritM en 1655. Relichd au bout de cinq ou six mois, parce qu'on
n'axait pu prouver qu'il avait dit la messe, M. White entendit le
magistrat iui dire : a Pour cette fois, nous vous rendons la
libertý ; mais si i'on vous surprend h pr-cher, instruire, baptiser
uuadministrer d'autres sacrements, vous serez pendu sans autre
forie .de proces.
Mlalgrd cette perspective, White continua A
porter I'Evangile aux rudes Ecossais des montagnes. II mourut
en 1679, et , avec lui finit la Mission d'Ecosse , (1).
En 1904, quatre Filles de la Charitd arrivent & Elseneur,
en plein Danemark lutherien. Leur costume fait sensation:
coniie on ne leur voit pas de voile, on les prend pour des a sueurs
converses >. Mais I'amidon ne rdsista pas a 1'humiditd du climat
et 'curs cornettes pendirent bientot sur leurs 6paules. Par contre,
nion seulement leur clarit6 resista au climat, mais elle provoqua
tout de suite I'admiration. Les Sceurs 6taient accompagnies d'un
Lazariste, M. Wattiez. Notre' confrere, en attendant un compag-ion et son titre officiel de curd des cent catholiques dissdminds
parmi les quatorze mille habitants de la ville, construit la maison
de la Mission; sur sa charpente terminde, le drapeau danois
flollera le 19 juillet 1907. Avant d'aller porter son bon sourire
an Sdminaire Acaddmique de Lille, et de venir finir ses jours
a la Maison-MBre en 1942, M. Auguste Wattiez donnera vingt.ciil ans de sa vie a la mission d'Elseneur. C'est ainsi qu'il aura
i'occasion d'evangeliser Paul Claudel, ambassadeur A Copenlih-e. Des compagnons, M. Paul Barbet et M. Francois Flynn,
viendront aider notre premier cure d'Elseneur... Apres avoir appartenu h la Province de France, puis A-celle de Picardie, notre
m.aison dd Danemark, sous son nom d'Helsingor, est actuellement confi6e aux confreres hollandais. Ils y sont au nombre de
quatre : ce qui prouve la croissance de la petite semence jetde
su,' les bords du Sund, par M. Wattiez et ses premiers compag-n7:ns (2).

(1) Cost., II, pp. 195 et 205-207. - (2) Annales, 1. 72, pp. 486 sq.
S77, pp. 179 sq.. t. 106-107, pp. 475-477.'

-

236 -

1"' MARS
DIfunts de ce jour : en 1903, A Paris, M. Alphonse Marion.
En 191i7, A Kiou-Kiang, M. Emile Lefebvre : originaire de Tourcoing, il vint du seminaire de Cambrai a Saint-Lazare, et partit
pour la Chine, en 1872; ii a travailld pendant quarante-cinq ans
dans le Kiangsi qui ne forunait alors qu'un seul vicariat. MalgrO
une petite dose d'originalite qui pimentait sa vie, la regularite
de M. Lefebvre itait telle qu'I elle seule elle convertit des
paiens (1). En 1955, a Guyaquil, M. Andrd Farget. En 1955, i
San Salvador, M. Jean Thaureaud. Connu nc Amerique Centrale
sous le nom de <, Bon Ptre Jean a, ce solide Auvergnat, pendant
cinquante et un ans de sacerdoce, a magnifiquement travaill.
Pour la joie de ses confreres, il fut chasseur habile et mnme
astronone. Et pour la gloire de Dieu, ii fut predicateur reput,
constructeur de deux maisons et fondateur d'une Ecole apostolique '2). En 1956, i Dax, M. Ayinard Duvigneau.
En 1624. A Paris, sont signees les lettres qui nomment saint
Vincent Principal du College des Bons-Enfants. Tout proche de
f'eglise Saint-Nicolas du Chardonnet, cette maison quasi-inliabilte,
ttait it la dispositionde Jean-Francois de Gondi, archevoque de
Paris. 11 le titaueune difficulte quand son frere, le g6ndral des
galer-s, et f1'pouse de celui-ci, iui suggerbrent d'offrir ce logemnent i Monsieur Vincent. Pour M1me de Gondi, qui, depuis sept
ans, - depuis le sermon de Folleville, - n'avait pu trouver
aucuie coumnunautd
reiigieuse ddcidee a donner periodiquement
des Missions sur ses terres. et qui avail, d'accord avec son mari,
deliandd itMonsieur Vincent d'accepter cette fondation, la premiere question 6tait resolue : principal du College des BonsEnfants. Vincent avait ddsormais un logement assez vaste pour
y grouper des prdtres (3).
En 1639, le due de Savoie, par lettres patentes, confirme
I'etablizsement du stiinaire d'Annecy et son union & la Congr&gation de la Mission (4).
En 1899, a Dax, le T.H. Pcre Fiat bdnit la nouvelle chapelle de Notre-Dame du Pouy. La T.H. Mere Lamartinie, Suprieure g6udrale des Filles de la Charit6, et insigne bienfaitrice
de la maison est presente. Dans 1'6legance de ses lignes romanes et la pure envolde de sa nef, la chapelle, dedide h. a Vierge
de la M1daille Miraculeuse, est le digne monument de la gratitude de la double famille pour l'inappriciable don de la Mddaille que jui fit 1'Immacul6e (5).
En 1934, A Paris, en 1'dglise Saint-Laurent, premiere journee du triduum destind b marquer la canonisation de sainte
Louise de Marillac. Les cdermonies des deux autres journ6es se
ddrouleront en l'dglise m6tropolitaine de Notre-Dame, sous la
presidence respective de Mgr Maglione, nonce apostolique, et du
cardinal Verdier (6).
n
) 4nnales, t. 88 pp 584 sq. - (2) AAn
les . 119-120, pp. 395 aq.
- :)
.- Coste, I, pp. 17-i73. - (4) Actes du Gouvernement
p. 49. - 'a)Annafes. t. 64, pp. 307 sq. - (6) Annales, t. 100, pp.Fr0anais,
570 sq.
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2 MARS
Defunts de ce jour : en 1913, a ChAteau-l'EvEque, M. Pierre
Blot. En 1936, a Paris, M. Joseph Kieffer.
En 1796, A Yannes, A 8 heures du matin, le bienheureux
Pierre-Rene Rogue est conduit devant le tribunal revolutionnaire
du Morbihan. La seance se deroule dans ce qui fut la chapelle
du Mene, Il ou, quatorze ans auparavant, M. Rogue avait Mte
ordonne pretre et avail celdbrd sa premiere messe, et c'est dans
ce m1me lieu aussi qu'il avait rempli les fonctions d'aumOnier
et de vicaire. A l'interrogatoire qu'on lui fait subir, le bienheureux repond calmement et avec une franchise qui ne cherche
pas i diminuer les faits risquant de l'accabler devant le jury.
mort, comme it pretre rifractaire aux lois ,
II est condamnde
et la sentence doit etre executde dans les vingt-quatre heures.
A I'audition de ce verdict, le condamni se met tout simplement
a genoux : i Je vous rends grAce, 6 mon Dieu, dit-il, de ce que
vous me jugez digne de mourir pour la foi et d'entendre proinncer ma sentence de mort dans un lieu oh si souvent j'ai
preclh votre parole et exercd les fonctions d'un ministere auguste. EtL la more de Pierre-Rend Rogue dtait 1i. Elle obtint
de pouvoir embrasser son fils une derniere fois, avant qu'il ne
fit ramene dans sa prison pour ses dernieres heures sur
terre (1).
En 1907, a Quito, mort de M. Jean Claverie, premier directour des Filles de la Charitd de 1'Equateur, et premier visiteur
de la i•une province. 11 est ne, en 1830, dans la Chalosse, pros
dir sanctuaire de Notre-Dame de Maylis. Vicaire a la cathedrale
de Dax, puis professeur au petit sdminaire d'Aire-sur-Adour, i!
e(itre a Saint-Lazare en 1859. Neuf ans plus tard, il est charge
du grand sdminaire de Nice, et IA, sa bonne diplomatie triomphe
de l'lostilite des vdndrables chanoines. Sur ces entrefaitcs,
Garcia Moreno, president de 1'Equateur, veut des Filles de la Charii,' dans sa republique sud-americaine. C'est M. Claverie qui
est charg, d'aller les y installer. En leur prdsentant ce directour, le Pere Etienne dit a ses filles ce mot flatteur : a Je vous
dlurlle un autre moi-meme. ) Avec tout 1'entrain de ses quarante ans, M. Claverie commence done, en 1870, ses nouvelles
lowrlions : ii est directeur, oui, mais aussi architecte, surveillant de travaux, agriculteur el puisatier. De 1870 a 1907, il
oumre environ vingt-deux maisons de Soeurs. Par ailleurs, iI inst;a!l la Mission h Quito et aide une des plus belles gloires vin-ri:tic emes de l'Equateur, Pierre Schumacher, it fonder ses s6minaires. Enfin, A travers le regime des persecutions qui a succidd
au gouvernement de Garcia Moreno, M. Claverie a le merite
d'ncipOcher la fermeture de nonbreux Mtablissements de formaticln religieuse. Cette vie prodigieuse d'activitd lucide dans la
b(inile humeur la plus constante sexplique par la vie int.rieure
(u"1M. Claverie alimenta au regime rdgulier de ses exercices
SpiOt :2).
'1) . Le Btenheureux Pierre-Ren•

Rogue -, par L. Misermont,

J.8
1_9 sq. - i2) Annales, t. 73, pp. 117-145.
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3 MARS
Defunts de ce jour : en 1918, h DaA FrBre Charles Lingemann. En 1920, a Kiou-kiang, M. Joachim Thieres. En 1928, &
Lisbowoe, M. Desird Caullet.
En 1796, h Vannes, apres avoir passd ses dernieres heures
de prison a ecrire A sa mere et A ses confreres, puis & encourager ses compagnons de detention et particulibrement un pretre,
Alain Robin, qui dolt mourir avec lui, Pierre-Rend Rogue est
tird de sa prison, A 3 heures de 1'aprds-midi et conduit sur
factuelle place de 1'HOtel-de-Ville. Une grande foule 6mue et
priante est 18. Le visage radieux, le martyr gravit les marches
de l'dchafaud, murmiure : ( Seigneur, je remets mon ame entre
et, comnne le bourreau qui le connalt bien, h6site,
vos mains ,,,
le Bienheureux lui dit : i Mon ami, faites votre devoir. ',El
le couperet trancha la tote du prbtre breton fiddle A sa foi (1).
En 1926, B Paris, mort de M. Alfred Milon, ancien secretaire
general de la Congregation. La vocation de fils de saint Vincent
lui vint par la grace de Dieu, certes, mais aussi par la lecture
des Annales, qui se faisait alors au grand seminaire de La Rochelle, diocse ou M. Milon vit le jour, le 9 mai 1844. Aprbs
divers pos t es dans les s6minaires, notre confrrer trouva, en
1892, sa vraie \vie : il fut ddsignd pour remplacer eomme secrtaire g6neral, M. Terrasson atteint de cdcitd. Et jusqu'en 1914,
c'est-h-dire pendant vingt-deux ans, M. Milon allait remplir
magistralement cet office. Des comptes rendus qu'il devait rediger au sortir du Grand Conseil, il sut att6nuer la stcheresse en
laquelle ses prddecesseurs semblaient se complaire ; et, - chose
appreciable i une 6poque qui n'dtait pas encore celle du triornphe de la machine h dcrire, - 1l'criture de M. Milon dtait lisible.
A titre de secretaire gdenral, il mit de l'ordre dans les Archives,
et surtout ii transforma les Annales, dont son office lui valait la
redaction. II leur a donnd cette allure, non plus seulement idifiante, mais historique, qui en fait une mine prdcieuse pour
1'dtude du pass6 de ia Compagnie. II leur a m6me donn6 une
allure sociale, par l'intdrit qu'il portait aux ceuvres, et spdcialemnent aux Syndicats de I'Abbaye, dont il fut le parfait o conseiller moral ,.M. Milon a de plus, laissd de nombreux ouvrages
dont 'ensemble constitue une belle documentation historique
vincentienne et qui disent son amour de sa famille religieuse.
M. Milon fut aussi bibliothdcaire : , Je suis, dcrivait-il, de la
catf.'orie des heureux bibliothCcaires qui ont fmi leur catalogue. , Et, de fait, il a recensd les vingt-sept mille volumes que
corl.ptait alors la bibliotlihque de la Maison-Mbre. Les livres
et les documents ne l'ont jamais retenu prisonnier : prddicatcur
tres goWt6, M. Milon donnait chaque annie des retraites aux
so'urs, aux ordinands et aux pr6tres. A la courtoisie de ce fils
de saint Vincent, de nombreuses Ames doivent neaucoup. A ce
secretaire gendrai laborieux, la Congrdgation doil une reconnalssance durable (2).
1)L. Misermont, . Le Binheureux Pierre-Rend Rogue o, pp. 202

sq. -- ;2) Annales, t. 91. pp. 359-382.
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Defunts de ce jour : en 1907, a Montdidier, M. Joseph Delarozibre. En 1921, h Salonique, Frere Leon Broutin. En 1924, t
Kanchow, M. Henri Lecaille.
En 1664, a Madagascar,M. Nicolas Etienne est massacre. Saint
Vincent, le 8 aott 1653, avait admis ce Parisien de dix-neuf
ans parmi ses clercs, a condition qu'il ne pretendit pas au Sacerdoce : Nicolas Etienne avait, en effet, la main gauche difforme.
II demanda A dtre du moins envoyd comme catechiste a Madagascar. II fut cependant ordonnd pr6tre en 1659 ; mais ii n'arriva
a Fort-Dauphin que le 29 septembre 1663 et tout de suite ii se
mit au travail. L'ouvrage abondait : depuis six ans et
demi le pays 6tait sans pritre... Or, un chef indigene,
Dian-Manangue, revait d'arriver par la ruse a dominer les rivaux
du voisinage et a se debarrasser des FranCais dont il avait pourtant captd la confiance. Sous pritexte de se faire baptiser, il
invita M. Etienne A venir chez lui. Le missionnaire s'y rendit
avec le Frere Patte et le Malgache Nicolas. Dans les plats qu'avec
force amabilit6s, il leur servit, Dian-Manangue fit mettre du
poison. Et sur le chemin du retour, le Frere Patte succomba.
Xlais M. Etienne et Nicolas resistaient. Alors Dian-Manangue fit
un signe A ses esclaves qui les achev6rent a coups de baton (1).
En 1819, a Paris, mort de M. Marie-Charles-Emmanuel Verbert, vicaire g4ndral de la Congr6gation. C'est au s6minaire interne de Lyon, son diocese d'origine, qu'il fit ses vceux, le 10 dccoibre 1771. La Rdvolution le surprit professeur au seminaire
de Marseille. Aprbs quelques ann6es pass6es en Italie, il put revcnir en France vers 1800. Plusieurs eveques de Provence le
chargrent alors d'administrer leur diocese en leur nom. Le
5 !lai 1802, M. Verbert fut nomnie cure des i Rlformis ahMarsiille et il v fonda la paroisse Saint-Vincent de Paul. En 1810,
i! est proviseur au lyc6e de Marseille. Au bout de trois ans,
sir les instances de M. de Fontanes, ministre de 'Instruction
]uilique, il occupe la chaire de thdologie morale a la Facultd
d'Aix. AprBs la mort de M. Hanon, M. Verbert fut Olu vicaire
g' neral. La confirmation papale ne vint qu'en 1817, un an apres
Ilefction, et encore elle limitait I'autorit4 du vicaire gEutral aux seuls missionnaires de France. mais 1'6tendait
i iuutes les Filles de la Charitd. II ne restait a cette dpoque
q' une centaine de Lazaristes en France, la plupart survivants
2-lorieux, mais fatiguds de la Rdvolution. Avec une delicate dis'rLetion baske sUr une foi vive et une pietd sincere, M. Verbert
entreprit cependant de faire d'eux les fondements du nouvel
ddifice vincentien. II a r6alis6 pleinement le mot qu'il disait a
I!. Boujard, son ami intime et successeur : it Un missionnaire
plui ne salt pas mourir pour la Congr6gation, n'est pas digne
dAlle. n C'est M. Verbert qui, le 9 novembre 1817, a installc la
'Iaison-M•lre dans I'hotel dt duc de Lorge, achetd aux frais du
Guvernement francais (2).
,1)Notices, III, pp. 350-369. -

(2) Circulaires, II, pp. 294 sq.
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5 MARS
DIfunts de cc jour: en 1914, A Tchengtingfou, M. Emile
Roussez. En 1920, a Rio de Janeiro, Frere Xavier Pages. En
1922, a Paris, Fr6re Henri Forbras.
En 1762, I Paris, cliture de la 13" Assemblie gnedrale. Ses
trente-six membres tinrent neuf sessions. Apres avoir dlu
M. Jacquier conune Superieur geixnral, par trente et une voix
contre trois, I'Assemnble tit peu de decrets. Elle demanda au
nouveau successeur de saint Vincent de rappeler A la Compagnie
les moyens de garder l'esprit primitif, a savoir : la separation
d'avec le ionde et i'exacte observance des Rbgles et des Voeux (1).
LEn 1900, a laMaison-MArc, reconnaissance des reliques de
Franqois-Regis Clet, en vue de sa beatification. M. Fages, vicaire g6neral de Paris, IM. Lon Forestier, vice-postulateur de
la Cause, M. I'abbe Peuportier, procureur fiscal, avec le concours
de deux medecins, procedent, en la salle des reliques, A la vMriiceation d'authielticit6. Une partie des restes, peu considerables,
du futur bienheureux. a 6tcrtservee pour le Souverain Pontife.
Une vertebre du cou, celle qui fut brisee par la strangulation,
sera exposce apres la bealification. Les autres ossements sont de
nouveau scells dans un coffre de cuivre dore pour etre places
plus tard sous l'autel dedid au bientleureux (2).
En 1934, ia Paris, mort de M. Martin Meut. On est tenth
de dire le , pittoresque ,, M. Meut. 11 le fut en effet, comme
professeur : ses anciens 5616es d'Angoulerne, de La Rochelle
et e IDax ont garde le souxenir de ses classes ddridantes et des
bous inots que M. Meut aimait A rpetter, comme par exemple,
en droil canon : , 11 est interdit aux clercs de chasser avee
imute. n Pittoresque aussi dans les services, que, une fois placd
i la Mlaison-M1re en 1898, M. Mleut a rendus, et en particulier
aux (euvres de la Saijite-Trinit5 et de la Sainte-Agonie. Pittoresque enlin, il I'a etdijuque dans sa candide saintete ; c'est sans
doute ce qui permit i ul confrbre exprimant la pensee de tous,
au lendemain de la mort de M. Meut de dire : a II est mort
hier soir h 9 heures et deinie : it est parti au ciel dan- un
train de luxe et y est arriv; ii 9 heures et demie exacteiiient,
car it n'a\ait rien t expier au puraatoire , (3).
En 1956, a Alier, inort de M. .Albert Brulant. Ne h Avesnesle-Sec. pres Valencieinnes. il (tait diacre, quand il entra dani la
petite Compagnie, le 18 mars 1903. L'amide suivante, i! partait
pour la Chine, et. pendant pros d'un demi-siecle, ii travailla au
Kiangsi. Dans I'autobiographie qu'il crivit a la requete des
autorites comniunistes, VI. Brulant a resumti ainsi sa cariire
minssionnaire :
Ma vie en Chine a Rtd fort simple, travaillant
surtout dans I'einseiienleitlt et parnli les livres. Je ne regrette
pas ies quarante-sept ans que j'y ai pa-ses. J'en remercie I)ie
de tout cuur en le priant de rendre heureux ce grand pays et ce
hon peuple que j'ai taut aim6.
(4,.
1, C•rcutaires, II. p1 .';-15
3, Anndales, t. 99, pp. 51o sq. -

. I,lt
's, 1. 65. pp. 145-146. (4, .lIwtles, t. 121. pp. 25-35.
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LE TRES HONORS PARE SLATTERY
& MADAGASCAR
(1" octobre-8 d4cembre 1956)

Ecrivant le 22 mars 1648 i M. Nacquart pour lui annoncer
que la Compagnie l'avait choisi pour la fondation de la mission
de Madagascar et qu'il aurait pour compagnon de voyage M. Gondree, saint Vincent terminait sa lettre par ces mots : < II n'y a
condition que je souhaitasse plus sur la terre, s'il m'dtait loisible, que celle de vous aller servir de compagnon a la place
de M. Gondrde. ) Ce ddsir d'aller & Madagascar, sinon pour. y
demeurer, du nioins pour y encourager ses vaillants missionnaires, voir sur place leurs conditions de vie, les difficultes
de leur apostolat et leurs ndcessitis de toute sorte, que de fois
notre saint fondateur le sentit revivre en son coeur, quand il
recevait quelque lettre venant de I'ile Saint-Laurent ! Mais
un tel voyage 6tait des plus perilleux. Surtout il elt retenu
Monsieur Vincent de longs mois, et peut-4tre des annies loin de
France. Ce n'etait pas possible, en ces debuts de la petite Compagnie. Aujourd'hui Tananarive n'est plus qu'h vingt-quatre
heures de Paris. Aussi l'on comprend que missionnaires et Filles
de la Charit4 de Madagascar aient pens6 qu'il serait possible
au successeur de saint Vincent de realiser le reve du saint fondateur. Le Visiteur de la province, M. Cassan, s'etait, A maintes reprises, fait l'interprete de cet ardent ddsir. L'intronisation
de .lgr Fresnel comme dveque A Fort-Dauphin of il 6tait seuienent jusqu'alors vicaire apostolique, parut une excellente
occasion pour ce voyage. 11 fut done ddcide que M. le Superieur
general partirait pour Madagascar le 1" octobre 1956, en compagnie de M. Dulau, secretaire gDneral. Et comme I'avion devait
faire escale i Djibouti d'oi quelques heures de vol permettent
de gagner Addis-Abeba, it fut rdsolu que ce voyage commencerait par un sdjour d'une semaine en Ethiopie.
I" octobre. - Le car qui doit nous conduire &iOrly part
de la rue de la Paix a 5 h. 30 du matin. II faut done que nous
,ettlbrions la sainte messe a 3 h. 30. En descendant i la sacristie, nous appreuons que M. Emile Joppin vient de mourir i
I'liiiital Saint-Michel, d'une terrible maladie qui l'a emport6
en quelques semaines, la inydlite ascendante, A laquelle on ne
coiinait pas encore de reniede. Nous aurons i la messe un sou\enir tout special pour ce cher confrBre, qui a fait preuve d'un
;tllaindon admirable 4 la volontd de Dieu.
Nous arrivons h Orly vers 6 h. 30. A 7 h. 30, nous sommes
dalis l'avion, un confortable quadrimoteur. Les hdlices tournent a toute vitesse, puis s'arretent ; nous apprenons que le
d(part de l'avion est diffdr6. Un intense brouillard couvre, en
16
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effet, I'aerodrome, et il s'epaissit de plus en plus. Dans ces conditions, ii serait imprudent de s'envoler. La situation demeure
longtemps inchangee, et nous nous demandons s'il ne va pas
falloir rentrer A la Maison-lbre apres un faux depart. Mais le
brouillard se dissipe quelque peu, et vers 10 h. 30, notre avion
decolle. Nous devious Ctre a Marignane, aerodrome de Marseille,
a 9 h. 20. M. Neveut, superieur de Toursainte, et son confrere,
M. Louis Gimalac, frere de M. Paul Gimalac, missionnaire a
Addis-Abeba, dtaient venus nous y attendre, ainsi que la Visitatrice des Filles de la Charite, Sceur Courbaud, et quelquesunes de ses compagnes. Mais, avertis du long retard de notre
avion, its ont, a regret, repris le chemin de Marseille. II y aura,
dans la soiree, une autre deception de ce genre. Avant de quitter
Paris, nous avons appris que notre deuxieme escale serait non
pas Le Caire, nais Athenes. Les Seeurs du Caire, et sans doute
quelques confreres d'Alexandrie, se proposaient probablement
d'aller otfrir leurs hommages au TrBs Honord Pere a l'adrodrome
de la capitale de I'Egypte ; la crise politique actuelle les privera de cette joie.
Au depart d'Orly, en quelques minutes notre avion s'el6\e
au-dessus des nuages et nous voyageons sous un soleil dtincelant. Le brouillard s'effiloche peu h peu au-dessous de nous et
nous apercevons par les hublots les regions que nous survolons.
A l'aerodrome de Marseille, nous trouvons ddja la tempdrature
d'un jour d'etd et le beau temps continuera toute la journee.
Nous arrivons & 1'aerodrome d'Athenes & 18 h. 30. On nous y
sert un excellent et abondant souper ; mais ii nous est difficile d'y faire honneur, car le diner nous a etA servi bien tard
dans L'avion. Vers 19 h. 30 nous reprenons notre vol. II s'agit
maintenant de faire une longue dtape de trois mille kilometres, que nous couvrirons en huit heures. Nous arrivons, en
effet, a Djibouti, vers 4 h. 30 de notre heure, soit 6 h. 30 de
I'heure locale. Nous dtions attendus A l'aerodrome par Mgr Hofman, capucin, vicaire apostolique de la Somalie francaise, et
un de ses confreres. Les autorit6s de I'a6rodrome de Djibouti
n'ayant pas ete averties de notre retard, Monseigneur et son
compagnon etaient venus nous attendre des 2 heures du matin.
En ddpit de ce contretemps, leur accueil est tres cordial. Le
Vicaire apostolique se met lui-meme au volant de sa voiture,
et en un quart d'heure nous sommes en ville. Nous celebrons
aussitOt la sainte messe, pendant laquelle il nous faut a chaque
instant essuyer notre visage qui ruisselle de sueur: 1I fait h
Djibouti, des le debut de la matinee, une tempdrature d'dtuve.
Dans la salle a manger des Capucins, un puissant ventilateur
fonctionne en permanence, et tout ce que nous mangeons et
buvons sort du frigidaire ; chaque chambre se double d'une
salle de douches. Nous trouvons & l'evech6 les religieux qui font
du ministbre k Djibouti, et trois de leurs jeunes confreres, arrives il y a quelques jours de Paris, et qui attendent I'autorisation d'entrer en Ethiopie.
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Dans la matinee, Monseigneur nous reprend dans sa voiture
et nous fail visiter diff6rents quartiers de Djibouti. Nous allons
jusqu'au port, dont les quais s'6tendent sur plusieurs kilomntres, mais sont presque deserts depuis le debut de l'affaire du
Canal de Suez. Nous parcourons le quartier residentiel, le quartier des affaires. Partout de jolies villas entourees d'arbres. Le
tem•ps est loin, s'il ne s'agit pas d'une simple legende, ou it
n'y avait h Djibouti qu'un seul arbre ; encore s'agissait-il d'un
arbre de zinc peint en vert I Notre visite se termine par le quartier somali. 11 y a ia, en bordure de la ville, une population
de trente a quarante mille ames. Pour la loger, le Gouverneimeat a entrepris la construction de maisonnettes convenables
que les Somalis peuvent louer ou acheter A des prix trbs raisuonables. Mais ii s'dcoulera bien du temps avant que tous ces
gens-la soient decemment loges. D'autant qu'ils ne semblent
pas trs
ardents au travail. Nombreux sont ceux que nous
\ovons accroupis sur les trottoirs et se livrant L des palabres
sans lin. Aussi leur alimentation est-elle des plus rudimentaires :
un Ieu de riz et des fruits ; et ils passent la nuit dans des
yourbis plus primitifs encore que ceux des bidonvilles. Quelques
tiges de roseau, des pans d'dtoffe, des morceaux de tole ondulie, la maison est terminde. Et cela s'6tend sur des centaines
de metres. Les PBres capucins, aides par des religieuses franuaises du m6me ordre, se sont vouds au relkvement religieux et
social de ces pauvres gens. Ils ne comptent encore parmi eux
qu'environ quatre cents fideles ; mais par l'instruction 4l4mentaire et par la formation technique ils pinktrent peu & peu
la masse. Monseigneur nous a fait visiter notamment une dcole
professionnelle oh de jeunes Somalis se forment & la menuiserie. a l'iniprimerie, a la reliure. Ces jeunes ouvriers me font
une excellente impression. AprBs une annde d'apprentissage, ils
sunt payds comme ouvriers et peuvent se faire un petit ptcule
qui les aide a s'etablir et h fonder un foyer. I!s sont tres attaches aux PBres et ils aiment leur metier. DerniBrement une
grxve a eclatd i Djibouti. Comme ils continuaient leur travail,
des grevistes sont venus leur demander de se joindre a eux.
Ils ont repondu : , Notre situation n'est pas la v6tre. Nous tra-ailluns ici en famille. On ne nous exploite pas, et nous sommes
tris contents de notre sort. n II n'y a li encore qu'un grain
de siinex,
nais tout permet d'espdrer qu'il deviendra un grand
arlre.
Les classes ont repris hier dans les 6coles de Djibouti,
noimiie dans celles de France. 11 fait encore bien chaud pour
-, miettre au travail. Mais les enfants sont en vacances depuis
Ic inois de juin et on ne peut attendre, pour rouvrir les &coles,
que le mois de novembre ramene une temperature plus cld,neinte. Comme les enfants timoignent beaucoup de goit pour
'iinsruction et qu'on supprime les vacances de Noel et de PAiul•.s, on peut, malgr6 ces quatre mois de grandes vacances, voir
t.,ut le programme et subir les memes examens qu'en France.
Nous revenons t l'adrodrome de Djibouti, vers une heure
de I'aprbs-midi. Grande est notre surprise d'y retrouver l'avion
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qui ious a mends ici ce matin. L'un de ses moteurs a eu
des avaries, et les mecaniciens travaillent h le rdparer. Les
voyageurs a destination de Tananarive doivent 6tre bien ennuyes; mais mieux vaut un retard qu'un accident. A l'heure
prevue, le petit bimoteur abyssin qui dolt nous conduire a
Addis-Abeba quitte f'arodronie. Nous faisons escale & Dir&Daoua. Mgr Urbain Person, vicaire apostolique de Harrar, vient
dans l'avion saluer le Tres IHonor6 Pere. 1 a obtenu que notre
Congregation accepte la mission de Ginmia, jadis confiee aux
Peres de la Consolata, et la province hollandaise I'a prise en
charge. Montseigneur nous dit qu'il sera saniedi prochain A AddisAbBba et parlera plus longuement de cette affaire a M. le Superieur ge6inral. Notre avion repart, et \ers quatre heures nous
atterrissonis a 'aerodrome de la capitale de I'Ethiopie. M. Bringer et son confrere, M. Brillet, nous attendaient, en compagnie
du \icaire general de Mgr Monnens, le d6lgu6 apostolique, et
du vicaire g6neral de 1'exarque, chef spirituel des Abyssins
catholiques. Mgr Monnens a mis h la disposition du TrBs Honor6 Pere sa belle voiture. dans laquelle nous gagnons la \ille
toute proche. 11 y a un demi-million d'habitants A Addis-Abtba,
et la ville ne cesse de s'6tendre. On construit de tous c0Sts des
Ccoles. des banques, des nmagasins et des maisons d'habitation.
Nous nous rendons tout d'abord chez les Filles de la Charite. I.eurs internis', \•tue-s de rose, nous accueillent en battant
des mains. Nous entrous dans la chapelle pour le chant du Meynificat, puis nous alions i la salle de coimmiunaut6. Sour Bibard et ses cinq compagnes ne peuvent coutenir leur joie de
cette visite inesl6ree du successeur de saint Vincent. On cause
de la laison-Mere, de la rue du Bac. duarerructenent de son eminaire. de la Chine, d'oCul iennent plusieris Siours, et des
oeuvres d'Addis-Abeba. Nous gagnons ensuite la residence Loute
proche de nocs confreres. A eux s'cst joi;.t M. Teta, superieur
de la maison de lhebo. II \oudrait icin e•niienier le Tres Honore
Pere chez lui, et ce nous serait une grainde consolation d'aller
prier sur la tombe du Bienlivureux Justin de Jacobis. Mais en
aurons-nous Ie temps ? II y a beaucoup de visites h faire b
Addis-Alhba, et les quelques jours que nous devons y passer
s'dcouleront hien xite. Peut-e.tre. au retour de Madagascar, sera-til possible d'aller de Djibouti it Asmara en avion et de gagner
ensuite Hebo on voiture ? Nius feriins pour le mieux.
La residence des conifrures d'Addlis-..biba est ronstitude
par plusieurs bhtiinents sans rtage, ipridds d'une vaste cour.
sur fond d'eucalyptus. Le silence n'est trouble que par les ebats
des enfants qui frequentrnt la petite ecole de la Mission, et,
la nuit, par les cris des ihybnes qlui s'appr'ochent assez pres des
bAtiments. Les confrercs i',nt hbnficier de leur ministere les
Sceurs et leurs enfants. M. Brilet fait 'intdrim A la paroisse
Saint-Saureur d'Addis-Ab6ba. M1. Limousin a la charge d'une
paroisse rurale, a quelque distance de la capitale. M. Laureyssen exerce son ministire aupri's des Hollandais. ses compatriotes. qui travaillent dans unc sucrerie aux environs d'Addis-
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Abeba. Cette activitd de nos confreres en Ethiopie parait bien
rdduite quand on dvoque le temps des Coulbeaux, des Gruson
et des Bateman. Il est vrai que Rome nous a demandd de pren-

MECITA (ouest dAddis-Abeba). -

Colonie de vucances (1956)

dre en charge la formation du clergd indigene d'Ethiopie. Mais
nous manquons de personnel pour cette ceuvre oh des prAtres
6trangers au pays se heurteraient a des difficultds presque insolubles. Nos confreres hollandais qui vont s'installer A Gimnia

r
us~
ADDIS-ABEBA.

-

Dispensaire

out demandd a ceux d'Addis-Abdba de venir A leur aide pour
quelque temps en les faisant bendflcier de la connaissance qu'ils
ont de la langue et des gens. Peut-6tre est-ce de ce c6tL que
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s'orientera dJsorinais le travail des confreres d'Addis-Abtba
et de ceux que les provinces de France en\erront en Ethiopie
pour les aider. Les PNres de la Consolata a\aient en effet cree
dans la rdgion de Girmma une chrdtient6 florissante qu'il s'agit
de r6tablir. Le travail apostolique offre dans cette region des
conditions plus favorables parce qu'il s'agit de conquerir k la
foi chrdtienne des 6elments palens qui seront de rite latin.
Endin, il y a Ia une ceuvre urgente A faire si on veut contrecarrer l'envahissement de l'islamisme dans cette region.
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4DDIS-ABEBA. -

Jardini denfaIts

ADDIS-ABEBA. - Dispensaine.
Consultations

3 octobre. - Le Tres Honor6 Pere celebre la sainte messe
dans la chapelle des Filles de la CharitW. Elle est remplie par
les internes. Les plus grandes d'entre elles chantent tres bien
le cantique moderne. Le Seigneur est mon berger, et un motet
latin. A midi, tous les confreres sont les hotes des Saeurs. Puis,
enfants et jeunes filles nous donnent une sdance de chants, de
recitations et de danses ofu le frangais et I'anglais se joignent h
r'amarinha. Les danses locales sont scandees par le battement
de mains des spectatrices et le son d'un grand tambour. Certaines s'accompagnent aussi de paroles dites alternativement
par la meneuse de jeu et par l'assistance. Les mouvements des
danseuses consistent surtout en contractions des 6paules et du
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busle qui r6clament une souplesse tres grande des muscles. Le
tout est, d'ailleurs, tres modeste. L'hymne national ethiopien
termine la seance. Apres quoi, le Tres Honore Pbre adresse
ses f1licitations et ses remerciements aux jeunes filles et aux
enfants, et pour etre plus str de se faire comprendre, il demande A notre confr6re M. Abba Atsbaha, de traduire ses paroles. Les Scurs font la une ceuvre bien belle et de grande
importance. Celles memes de leurs internes qui ne sout pas
catholiques subissent ici une profonde et bienfaisante influence,
et on peut en dire autant, proportions gard6es, des 61eves qui
affluent de plus en plus A leur ecole. L'activitd des Soeurs est
:,ussi tres bienfaisante au dispensaire ou nous avons vu ce
matin se presser leurs clients, et dans la visite des pauvres a
domicile. La midaille miraculeuse et le scapulaire vert, ici
aussi, font des merveilles. 11 arrive notamment que des orthodoxes. qui n'etaient guere chretiens que de par leur bapteme,
deniandent A etre requs dans l'Eglise catholique, attirds par la
charitt dont its sont les t(moins et les b6neficiaires. Leur conversion est parfois facilitee par la sev\rit6 excessive de leurs chefs
religieux. Tel est le cas de ce pauvre homme qui fut excommunie par son curd orthodoxe pour avoir bu du lait un jour de
jeine. On sait que cette question du jetne a une importance
capitale dans la religion de l'Eglise ethiopienne.
Parmi les enfants des Sceurs, il y a des vocations en perspective. L'une d'entre elles est mmne ddcidte A entrer dans leur
communautd. Alais elle est nineure, et son tuteur ne lui accordera jamais, tant qu'elle sera sous son autorit , la permission
de partir pour la France. Pour des cas comme celui-ci, et parce
qu'il est souhaitable que les futures Filles de la Charitd6 thiopiennes soient formies h la vie religieuse dans leur propre pays,
Seur Bibard r&ve d'avoir a Addis-Abeba un seminaire. Elle nous
a montr6 ses plans et le terrain of s'elevera la future construction. Les bAtiments actuellement occupes par la communaut&,
seront utilis6s pour les enfants. On bitira un grand edifice avec
cour int6rieure. Tout y est pr6vu, y compris le bureau de
Soeur visitatrice. Souhaitons que la Providence envoie le personnel et les fonds necessaires a la rdalisation de ce grand
projet !
Les Jesuites canadiens se sont vu confier par I'empereur
Ilaild Sdlassi la formation supdrieure de la jeunesse 6thiopienne. Ils ont h Addis-Abeba un beau groupe scolaire, I'dcole
Ras Makohnen, auquel s'ajoutent peu k peu les bitiments d'une
betle Universit6. Le recteur vient saluer le TrBs Honord Pare et
il nous emmine avec lui dans sa voiture. Nous visitons quelques-uns des locaux de 1'Universitd, tres bien aminagds. On y
donne actuellement des cours de lettres, de sciences, de droit
et de philosophie. Chose curieuse, et dont des catholiques ne
peuvent que se rdjouir, dans cette Universite d'Etat d'un pays
grec orthodoxe, la philosophie que l'on enseigne est la philosophie scolastique, et le professeur charge de ce cours m'assure que ses elBves s'y intdressent passionn6ment. Nous prenons

-

248 -

notre repas du soir avec les Peres Jdsuites. La soiree se passe
dans une atmosphere de cordialitd charmante, et I'un des professeurs nous ramnne en voiture a la rdsidence de nos confreres.
4 octobre. - Dans la matinde, nous allons saluer l'exarque des catholiques dthiopiens de rite ghez. C'est un ancien
delve de nos missionnaires, et it nous parle avec une vdndration
Originaire du Tigrd, il voudrait voir les Lazaristes reprendre
reconnaissante de 1MM. Coulbeaux, G(ruson. Granier et Baeteman.
dans le nord de 1'Ethiopie leur activite de formateurs du clergd.
II nous dit avec quelle ferveur nos confreres seraient accueillis
par un peuple qui emploie toujours I'expression a nos pores ,
pour designer les enfants de saint Vincent. Monseigneur est
tout A la joie d'avoir obtenu pour Addis-Abeba des religieuses
franciscaines frangaises qui viennent d'arriver et qui dans quelques jours ouvriront une ecole A laquelle affluent ddja les
inscriptions. II a, pour la formation des garqons, des Freres des
Ecoles chretiennes. Nous allons visiter avec I'exarque sa cath6drale construite par Mgr Jarosseau. Dimanche prochain on y
cel~brera la fete de Ghebr6 Michael, solennisee dans le rite ghez,
le jour de sa bBatification. Monseigneur serait tres heureux que
le Tres Honord Pere assistAt ce jour-l h la messe pontificale
qu'il doit celebrer en cette date et acceptit de partager le repas
qui suivra. Le Tres Honord Pere lui promet de satisfaire ce
ddsir si nous sommes encore A Addis-Abeba dimanche prochain,
ce qui n'est pas sir.
Nous allons ensuite presenter nos hommages a Mgr Monnens, delegud apostolique. II habite tout pres de 1'6glise SaintSauveur, dont il a la charge et qui est 1'dglise des etrangers.
JRsuite beige, ancien professeur a l'Universite Grrgorienne A
Rome, puis charge par le Saint-Siege de visiter nombre de missions de 1'Afrique centrale, Mgr Monnens repr6sente le SaintPere en Ethiopie, depuis une dizaine d'annees. II a le titre d'envoye spdcial du Saint-Siege, mais n'a pas de situation officielle
aupres de l'Empereur d'Ethiopie. Son role dtait de prdparer
l'Ptablissement de relations diplomatiques normales entre les
deux pouvoirs, et il pense que cette normalisation interviendra
prochainement (1). II nous retient A diner avec M. Brillet qui,
depuis quelques mois le supplie a Saint-Sauveur A cause notamment de ses conmaissances linguistiques qui lui permettent de
precher successivement -en amarinha, en italien et en anglais.
La conversation avec Monseigneur est tres interessante et
nous apprenons par lui des ddtails suggestifs sur la situation
de l'Ethiopie A tous les points de vue. II n'a jamais quitte le
pays depuis qu'il y est arrive et h plusieurs reprises il nous
dit sa joie de penser que sa mission s'acheve et qu'il va rentrer en Europe. On le sent cependant un peu preoccup6 par
1'dtat de ses jambes qui ne lui permettent que difficilement de
(1) Les journaux du 21 mars 1957 annoncent que le Saint-SiBge
et I'Ethiopie ont decid6 d'dtablir entre eux des relations diplomatiques.
I1 y aura un Internonce a Addis-Abeba.
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marcher. Helas ! nous dtions encore i Madagascar, lorsque, quelques semaines plus tard, nous apprimes qu'il avait td6emporte par une embolie !
Dans la soiree, nous sommes les h6tes des 'Peres Jesuites
qui dirigent I'Ecole Ras Taffari Makonnen. Leur accueil n'est
pas moins cordial que celui de leurs collegues de l'Universitd.
Les dbtails qu'ils nous donnent sur leur ceuvre sont trrs i"'dressants. Ils ont ddj& douze cents 6elves et ne peuvent satisfaire
toutes les demandes d'admission.

METCHA (80 kilometres & I'ouest d'Addis-Abeba). - Seur Bibard
et Seur Marie (Ethiopienne). - Cours de tricotage
a des jeunes filles gallas i1956)
5 octobre. - Sa Majestd 1'Empereur d'Ethiopie a bien voulu
accorder une audience & M. le Superieur gendral ; cette audience
est fixde A 9 heures du matin. AprBs avoir vainement essaye
de franchir I'une apres I'autre les trois portes qui donnent
accs dans le jardin du palais, notre chauffeur bindvole, un
Pere jdsuite canadien, revient i celle par laquelle ii avait d'abord
\oulu entrer. C'Btait la bonne. Cette fois, la sentinelle, mieux
renseignde, nous laisse passer. Heureusement, inalgrd ce va-etvient, nous arrivons au palais avec quelques minutes d'avance.
A neuf heures prdcises, un aide de camp nous introduit dans
la salle du trdne. Sa Majestd I'Empereur Haild Sdlassid est debout, revetu de l'uniforme militaire. Apres les trois inclina-
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lions profondes prescrites par le protocole, nous prenons la
main que 'Empereur nous tend, et il nous invite A nous asseoir
a ses cutes. 11 nous parle en franuais et s'exprime avec une
certaine lenteur, mais tres correctement. 11 s'informe du but
de notre \oyage et de 'etal de nos ceuvres. II nous demande
quelle impression nous a faite l'Ethiopie, et il est visiblement
salisfait d'apprendre qu'elle est excellente. Nous prenons conge
de I'Empereur apres un quart d'heure d'entretien, charmes de
la bonne grace avec laquelle il nous a regus.
En sortant de I'audience de ['Empereur, nous allons saluer
l'Abouna, chef religieux des chretiens monophysites. II est
absent. Mais nous trouvons dans son palais trois evdques, visiblement contents de notre \isite. L'un d'eutre eux, le plus
cultive. et qui est le bras droit de l'Abouna, parle un peu F'anglais. Avec les autres, MM. Bringer et Brillet conversent en amarinha. Laissant de cotd les questions qui nous divisent, les prlats nous par'ent des doctrines des protestants et de leurs pratiques religieuses. La conversation se poursuit autour des lasses
de cral que nos hOtes font apporter. Nous sommes loin, evidemiment, des procedds dunt les autorites de l'eglise officielle faisaient preuve envers Abba Ghebre Michael et Justin de Jacobis.
7 octobre. - Nous assistons "i la messe chant6e en presence
de l'exarque dans sa cathddrale. C'est la messe en I'honneur
de notre eonfrbre, le bienheureux Ghebre Michael. Nous arrivons
i la cathedra:e pendant les chants qui precedent la messe et qui
sont scandds par le son du tambour et le cliquetis des sistres.
La messe, en v comprenant le sermon qui, aujourd'hui est
eonsacrd i gloritier Ghebre Michael, dure un peu plus de deux
heures. Cela peut paraitre long quand on ne connait pas le ghez,
langue liturgique des Abyssins. Mais I'attention est soutenue
par les mouveinents et les gestes des officiants, et I'on est Odifie
par ['union des tideles au chant de la messe. C'est un dialogue
presque continuel, et I'assistance v met visiblement toute son
nime. Une autre preuve, plus significative encore, de la piýtW
des fid"les, est le grand nombre des communions. Les hommnes
s'approchent les premiers de la sainte table, puis viennent les
femmes. Les communiants recoivent d'abord le pain consarre,
puis ils s'approchent d'un pr6tre assistant qui, avec une cuiller.
met sur leur langue quelques gouttes de pricieux sang.
A midi, l'exarque nous regoit A sa table. 11 vient d'abandonner aux Soeurs franciscames d'Angers la maison o( nous 4tions
alles le saluer, et il logera dans I'ancien monastere des Capuvins, attenant a la cathidrale, en attendant que son palais episcopal ait 6te construit. Monseigneur a invit6 au repas les princilaux minbhres de son clerge d'Addis-Abdba qui tous parlent
le francais on l'italien. L'atmosphEre est tres cordiale. Parri
Its convives il y a Mgr Urbain Person qui, comme il nous
I'axait dit A Dir6-Daoua, est arrive bier chez nos confrrres.
II avait mis en dep6t dans la residence de l'exarque pas mal de
choses qu'il ne peut plus y laisser maintenant que les Scours
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en prennent possession. II les confie done B notre residence
d'Addis-Abeba. C'est un missionnaire charmant de simplicitd
et de cordialite, toujours de bonne et plaisante humeur, tres
apprecid et tres ainm de nos confreres. Dans la soiree, nous
allons faire une visite d'adieux A Mlgr Monnens, dont rien ne
faisait prdvoir la mort si proche.
8 octobre. - Un peu avant cinq heures du matin, le TrBs
Honord Pere va celebrer la sainte messe dans la chapelle des
Filles de la Charite. Nous allons le rejoindre pour le petit d&
jeuner. On sent les Socurs emues h cette heure des adieux. Une
derniere fois elles recoivent la benediction du successeur de
saint Vincent, et dans 1'auto des Peres Jesuites nous nous rendons a l'aerodrome d'Addis-Abiba. A 6 h. 30, notre avion s'envole en direction de Djibouti. Comme a I'aller il-y a une escale
aiDire Daoua. Nous pensions y trouver Sceur Lenoir et sa compagne. Elles n'ont pu venir voir le TrBs Honord Pore h AddisAbeba ; et retenus dans la capitale par la messe d'hier, nous
avons et6 nous-mPmes dans l'impossibilitd d'aller les voir dans
leur maison d'Asba Tafari. Nous avions esp6er qu'elles pourraient venir saluer le TrBs Honor, Pere pendant notre escale
ai Dire Daoua; nais nous ne les y trouvons pas. N'etant que
deux. il ne leur aura pas etd possible de laisser pour deux
jours leur ecole et leur dispensaire. Le sacrifice aura etU penible pour elles, et nous partageons leur peine.
A l'aerodrome d'Addis-Abeba, on nous a dit que l'avion
que nous devons prendre pour aller A Tananarive arrivera aujourd'hui & 2 heures de l'apres-midi h Djibouti pour en repartir
h 'I heures. Heureusement, la voiture de 1'agence qui a organise
notre voyage nous attendait a l'adrodrome de Djibouti. Nous
nous faisons conduire d'abord aux bureaux de l'Agence. Un charmant jeune homme, indigene, parlant fort bien le franiais et
plein d'egards pour nous, dement l'information inexacte qui nous
a etd donnae. C'est bien la nuit prochaine qu'arrive, A 2 heures
du matin, I'avion qui deux heures plus tard repart pour Tananarive. Tres aimablement, un employ6 nous pr6vient qu'il viendra nous prendre chez les Peres Capucins vers une heure du
matin. Nous n'aurons done pas A deranger ces bons Peres pour
nous rendre A I'a6rodrome. II reste que notre arrivie a Tananarive aura lieu un jour avant la date d'abord prdvue et annoncee a M. Cassan, visiteur de la province de Madagascar. Nous
en serons quittes pour ne pas le trouver Ah'adrodrome de Tananarive et h nous rendre seuls chez les Peres J6suites de qui
nous serons les h6tes pendant notre sejour dans cette ville.
9 octobre. - A une heure du matin, le car de I'agence vient
nous prendre chez les PBres Capucins, pour nous ramener h
I'a6rodrome. L'avion venant de Paris arrive exactement, comme
il etait pr6vu, a 2 h. 10. Et c'est avec la mdme exactitude qu'il
11ih. 15 sur le principal des deux a6rodromes de
se pose
Tananarive. Personne, naturellement, ne nous attendait. Pour
franchir les cinquante kilometres qui nous s6parent de la ville,
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nous avons heureusement le car de I'agence. Nous traversons
plusieurs villages, dont certains assez importants, possedent deux
4glises, I'une catholique et I'autre protestante. Nous sonmmes
tout de suite frappes par la couleur rouge fonc6 du sol, qui a
valu & Madagascar, son nom d' i lie rouge ,. Aux approches de
Tananarive, nous voyons des deux c6tBs de la route des rizieres
qui s'etendent jusqu'aux premieres maisons de la ville. Des
zdbus ou bceufs a bosse charnue y paissent. Sur le dos de plusieurs d'entre eux nous apercevons des oiseaux blancs, des aigrettes, qu'on nomme couramment des pique-bceufs. Is donnent,
en effet, la chasse aux tiques dont est couvert le corps des
zebus et c'est tout profit pour les uns et les autres.
Au voyageur qui vient de l'aerodrome, Tauanarive offre un
coup d'oeil impressionnant. Unc partie de la ville s'6tale dans
la plaine. lais les maisons gravissent ensuite les pentes de la
colline a laquelle aboutit cette plaine. C'est au sommet de la
colline que l'on apergoit le palais de la derniire reine de Madagascar, Ranavalo 11. A quelque distance du palais se trouve le
palais du Premier Ministre, et un peu plus bas la cathedrale
et la demeure de I'archeveque. Partout, A Madagascar, les chefs
construisaient leur habitation sur une hauteur dominant la rgion, et les autorit6s civiles et religieuses les ont imit6s sur ce
point.
Nous ne savons pas exactement ou nous devons loger &
Tananarive. Mais il nous semble avoir compris que M. Cassan
a demande pour nous I'hospitalitd aux Peres Jesuites chez qui
il descend quand il passe par cette ville. Nous demandons & un
chauffeur de taxi de nous conduire h leur residence. En ouvrant
la porte, nous apercevons dans la cour interieure de cette grande
maison de nombreux pretres, indigenes et europ6ens. C'est en
effet, jour de rdunion des missionnaires du diocese de Tananarive. Des qu'il nous apercoit, le R.P. Supdrieur s'avance cordialement a notre rencontre. C'est bien ici que l'on nous attendait,
mais seulement pour demain. M. Cassan est sorti de bonne heure
en ville, mais il sera de retour pour le diner. On nous conduit
au rdfectoire pour nous rafraichir. M. Cassan arrive bientot,
tout Rtonn6 de nous voir ici, car on vient de lui dire aux
bureaux de I'agence que nous ne figurons pas sur la liste des
voyageurs arrivds ce matin par l'avion de Paris. II nous dit
que le Haut-Commissaire, M. Soucadaux, met obligeamment a
notre disposition pour tout le temps du s6jour du Tres Honord
Pore a Madagascar, une auto (une 403 Peugeot), avec un chauffeur et I'essence dont nous aurons besoin ; il croit devoir cela au
successeur de Monsieur Vincent.
10 octobre. - C'est aujourd'hui la fete de saint Francois
de Borgia, et nous sommes heureux de la cle~brer dans une chapelle des Peres Jesuites. D'autant qu'ils ont le propre de leur
missel, une belle messe pour la fete de ce saint que les dernitres reformes du br6viaire ont rdduit pour l'Eglise universelle au rite simple. Notre premiere visite d'aujourd'hui est
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pour les Freres canadiens du Sacrd-'cieur. Outre la grande ecole
primaire dont la cour se trouve sous la fenetre de ma chambre,
et qui compte un millier d'eleves, ils dirigent ici un beau collige, tout voisin de la residence des Peres JBsuites et que frdquentent quatre cents ele~es environ. On travaille actuellement
a I'agrandissement du college, niais cela ne permeltra pas encore
de donner satisfaction A toutes les demandes. d'admission. La
faveur dont il jouit s'explique par le serieux des 6tudes que
I'on v fait et qu'attestent les succes aux examens. Derniýrement,
il a presentd A l'examen du brevet trente le6ves dont vingt-sept
out ite regus. Le college ne se distingue pas moins dans les
comipetitions sporti\es, conmne le prouvent les nombreuses coupes que nous avons vues au parloir de 1'6tablissement. Nous
allons saluer le secretaire gendral de l'ile, le personnage le plus
elev6 en dignit6 dans I'lle Rouge, apris le tlaut Commissaire
de la lepublique. M. Bail!y nous fait un accueil tres gracieux.
M1.Cassan lui dit son intention d'inviter le haut commissaire
a honorer de sa presence les fetes de l'intronisation de Mgr Fresnel a Fort-Dauphin. M. Bailly r6pond qu'il lui fera la commission dBs son retour, ce soir ou demain. Cependant il ne nous
laisse guere d'espoir. Car deux ou trois jours avant la date de
F'intronisation, l'Assemblee de Madagascar doit ouvrir sa session
qui durera un mois environ. Lui-meme, d'ailleurs ne peut pas
davantage s'absenter de Tananarive a cette date pour remplacer
le haul commissaire h Fort-Dauphin, comme le lui suggdrait
.t. Cassan.
A midi, nous sowunes les hutes de Mgr Sartre, archeveque
de Tananarive. Les convives sont particulierement nombreux.
C'est que Aoiiseigneur recoil a sa table les prktres s6culiers
du dioctse venus a la recollection mensuelle. De la galerie de
'arrlhevchE, donnant au midi, on a une vue splendide sur
une partie de la ville de Tananarive. Au delh de la ville, la
Il!aine s'6tend jusqu'aux montagnes qui barrent l'horizon A
une cinquantaine de kilometres. AprBs le repas, nous prenons
conge de Mgr Sartre, que nous reverrons & Fort-Dauphin, et
nous gagnons " pied le sommet de la colline oh se trouve le
palais de la reine Ranavalo III. II est fermd aujourd'hui, et
lous le visiterons demain. Entre ce palais et celui du premier
ministre, on voit un portique a colonnes oi la reine rendait
la justice. Des qu'on l'a franchi, on apergoit a une centaine de
iintres en contre-bas, une vaste plaine qu'envahissent de plus
en plus les constructions. II y a la le petit et le grand s6minaires, ainsi que le Carmel. Sur une hauteur dominant la plaine,
iin apercoit l'observatoire de Tananarive.
11 octobre. - Nous allons visiter I'Observatoire. 11 a etd
I'nid et est toujours dirige par les Phres Jdsuites. Son directour. depuis de tongues ann6es, est le R.P. Poisson, ancien offi* ier de marine. 11 nous fait les honneurs de 1'Observatoire dont
il nous rdsume l'histoire et nous fait connaitre I'utilit&. Outre
les ktudes de science pure auxquelles il fournit de prdcieuses
contributions, il communique tous les jours de tres utiles indi-
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cations nmeteorologiques aux marins et aux aviateurs, notamment pour ce qui concerne les cyclones. De ['observatoire nous
allons au petit seminaire, dirige, lui aussi, par les Peres J&suites. Les eleves, au nombre d'une centaine environ, sunt
absents. En ce jour de conge qu'est le jeudi, it sont alles la\er
leur linge et prendre leurs 6bats dans Ja rivibre. Le bAtiment
est tris bien compris. La chapelle, en forme de nef renversde,
rappelle celle des Benedictines de Vanves.
Dans l'apres-midi, nous re\enons au palais de la reine pour
le visiter. L'edifice est assez i:nposant. Construit en bois par
des Francais, il fut ensuite double d'un encadrement de pierre
par les Anglais. Ce qu'il offre de plus interessant est le mus6e
qu'il renierme et ou l'on peut voir de beaux specimens empaill6s de la faune malgache, notamment de tres beaux oiseaux.
Cette \isite trouve son complement tout indiqud dans celle du
jardin botanique oh I'on a rassemble toutes les varidt6s de la
flore du pays.
Notre soiree s'acheve par la visite que nous faisons a un
Francais, directeur du College moderne et classique de Tananarive. Directeur a Shanghai, d'un grand dtablissement d'instruction, ii a et6 expulso par les Communistes. II est I'ami de notre
confrere, M. Moulis, dont il parle avec beaucoup d'estime, comme
I'avait fait A Addis-Abeba le directeur de I'Institut Pasteur, lui
aussi un Francais expulsd de Chine. L'action de ce directeur de
collge donne A sa maison une importance croissante. On a
plaisir A 1'entendre parler de ia Chine et de Madagascar. C'est
I'homme judicieux, cultivd, doubl6 d'un fervent chritien.
Comme nous rentrons A la rdsidence des PBres Jdsuites,
nous voyons ddfiler un cortege de mi-careme. Ce sont les etudiants qui fetent la rentrde des classes. Ils s'amusent sagement,
escort6s par des agents debonnaires. En arrivant chez les Peres
nous apprenons que le haut-commissaire nous recevra demain
A 16 h. 30.
12 octobre. - C'est vendredi, ( zoma n, jour de march6 &
Tananarive. Il y a I1 un coup d'ceil des plus pittoresques. Tout
au long de la place de la Liberation et sur une place triangulaire qui la prolonge, s'offrent aux acheteurs les divers produits
de Madagascar et des objets importds d'Occident. On y volt des
nattes, des poteries, des chaussures, des vetements, du linge,
les fleurs et les fruits de f'ile, du poisson, de la volaille, des
ltgumes, des articles de quincaillerie, des images d'Epinal, dont
la plupart sont des images religieuses. Vendeurs et vendeuses
sont affables, souriants. Tout se passe dans le calme, et on
n'entend nulle part les cris qui caractdrisent nos marchbs d'Occident.
Nous nous rendons A la clinique des Sceurs Franciscaines
de Marie. Le docteur n'est pas tres rassurd par l'etat du furoncle dont le TrBs Honord Pore souffre depuis son arrivee A Madagascar, et il parle de retarder notre depart pour Fianarantsoa. II adresse le malade a un radiologue qui se prononcera.

-

255 -

A midi, nous dlnons au grand seminaire de Tananarive. C'est
un bitiment d'allure classique, construit il y a une vingtaine
d'annues et que dirigent les Plres Jesuites. Its ont une cinquantaine d'ele'es venus de tous les dioceses de Madagascar auxquels s'ajoutent quelques-uns de leurs scolastiques. Le repas se
prend dans une atmosphere charmante de charitd fraternelle.
Je suis heureux de trouver dans le professeur de philosophic,
mon voisin de table, un thomiste fervent, grand admirateur de
mon cher et venB6r professeur de jadis A I'Angedique, le Pere
Garrigou-Lagrange.
Nous allons voir le radiologue t qui le medecin de la clinique a confie le TrBs Honore Pere. Ce praticien lui fait une
premiere application de rayons et nous dit qu'il en fera deux
autres, ce qui 6quivaut a renvoyer a lundi matin notre d6part
pour Fianarantsoa. Ce sera une deception pour les Seurs qui
nous y attendent. Mais peut-6tre que demain matin le m6decin
de la clinique trouvera I'6tat du Tres Honord Pere assez satisfaisant pour permettre son d6part de Tananarive.
A 16 h. 30, comme il dtait prdvu, nous sommes regus par
M. Soucadaux, Haut-Commissaire de la R6publique a Madagascar. Son accueil est tres aimable, sa conversation tres intdressaute. II a le sens tres vif du peril qui menace la civilisation
chretienne. DIsireux de voir I'indigene acceder i un standard
de vie qui le rapproche de nous, il connait les difficultds d'une
evolution qu'on ne saurait prdcipiter sans courir & la catastrophe. Il stigmatise une presse sans scrupules qui pousse a la
haine et it la revolte, ne connaissant de justice qu'a sens unique.
M. le Haut-Commissaire garde un excellent souvenir de la Journee des LUpreux i Farafangana. Aussi, quand M. Cassan I'invite h la fete de l'intronisation de Mgr Fresnel, qui est pour
le haut commissaire un ami personnel, M. Soucadaux promet
de faire l'impossible pour y assister.

14 octobre. - Nous aurions dO quitter Tananarive hier matin pour diner I Antsirabe et arriver le soir i Fianarantsoa.
Mais le medecin n'a pas cru pouvoir le permettre. Et ce matin
ii a resolu d'inciser et de cautbriser l'anthrax malencontreux ;
moyennant quoi nous pourrons probablement partir demain.
1. Cassan va chanter la grand'messe dans l'6glise paroissiale de
Mahamasima. C'est 1'dglise la plus ancienne de Tananarive. Les
fideles la remplissent. Avec vigueur et ensemble ils chantent
l'ordinaire de Dumont, soutenus par le jeu de l'orgue. On se
croirait dans une petite ville d'une region bien chretienne de
France.
Dans i'apres-midi, nous faisons une excursion h Ambohimanya, village qui fut le siege de la royautd, avant la conquete
de Tananarive (on pense h David r6gnant AtHbron puis s'installant A J6rusalem qu'il a conquise). L'endroit est un haut
lieu pour les indigenes. On y vient beaucoup en excursion,
notamment le dimanche. Mais c'est aussi un centre religieux.
On y procede parfois A des sacrifices d'animaux destinds & se
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rendre les dieux propices et a 6carter les sorts facheux. Le
Millage se trouve au has de la colline qui est couronnie par
ce qui reste de I'labitation royale et par des tombeaux. C'est
d'ici que viennent hon niotbre des objets que nous avons \us au
musce instaild dans le palais de la reine i Tananarive.
15 octobre. - Le mndecin permet enfin au Tris Honor6
Pere de quitter Tanaaarice.Mais il est dtj, 9 h. 15 lorsque nous
partons pour ce qui sera la plus longue etape de notre voyage.
Nous deuons, en effet, arriver ce soir a Fianarantsoa. Apr6s
avoir parcouru en auto quatre cent vingts kilom6tres. Nous
prenons done la direction du sud. Tout le long du chemin nous
\oyons dans les champs des paysans qui pr6parent la terre
pour la plantation du riz. La pluie, si ardemment souhait6e,
n'est pas encore tombtee. Profitant du peu d'eau dont on dispose
encore, on a deja fait les semis de riz dans de petites parcelles
de champ qui tranchent par leur vert pouss6 jusqu'au jaune
sur la terre enmironnante rougeAtre et toute en mottes sbches
que les paysans bechent et retournent. La pluie, une fois tombee, cette terre sera inalaxee et rtduite en une boue liquide
dans laquelle on plantera les tiges de riz, arrachees dans les
semis. Ce n'est pas seulement dans la plaine que se cultive le
riz. Sur les collines qui enserrent d'ttroites vallies, de petites
terrasses s'6tagent, telles les marches d'un monumental escalier,
rapjelant :es paysages de Provence et de certaines regions
d'ltalie. Assez nomibreuses sont les rivieres que nous traversons.
En cette saison elles n'ont pas beaucoup d'eau, mais je suis
frappd par leur nombre et leurs dimensions. En captait ces
caux et eni les distribuant judicieusenient. ii sera possible
d'amniliorer les cultures des \allees et des plateaux que nous
traversons.
Notre premiere halte est A Autsirabd, a cent soixante-iix
kilombtres de Tananarive, oh nous arrivons A une heure de
I'aprs-iiiidi. Nous y sonillies les h6tes des Peres de la Saletle.
Mgr Rolland, e\'ique d'Antsirahb, nous accueille avec beaucoup
de bonne grice. Nous prenons notre repas avec une bonne partie
des prctres du diocese, car leur recollection mensuelle commence ce soir. Ilonseigneur nous fait visiter sa cath6drale atteiante a I'dt chh. C'est une des plus belles 6glises de Madagascar. Elle est aussi I'une des deux t1;lises paroissiales d'Antsirabd. La paroisse de la cathedrale compte environ sept iille
catholiques, et Monseigneur nous dit que le dimanche on distribue plus d'un millier de communions.
Antsirabd possede des sources thermales reputees qui lui
ont fait donner le nomn de . Vichy de Madagascar ). Elle a
noins de clients que jadis, parce que beaucoup de fonctionnaires vont se soigner en France. A l'occasion de leur cong6. Mais
c!le dcmcure une petite ville tris agreable, pleine de verdure
et de fleurs. On nous iontre au pasag e le splendide h6tel qui
servit de residence a I actuel Sultan du Maroc, pendant son exi!
Mgr Rolland voudrait nous retenir. Mais nous sommes dcja
en retard sur notre programme. Puisque nous devons repasser
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par Antsirab6 quand nous reviendrons a Tananarive, nous
proiettons
Mlgr Rolland de profiter alors un jour ou deux
de son hospitalitd.
Nouvelle etape de cent kilomttres, et nous voici a Ambositra, qui fait partie du diocese de Fianarantsoa el oui les Peres
Jrsuites nous font un accueil tres aimable. Nous ne pouvons
ilus arriter que quelques instants, le temps de prendre un rafraichisisenient. Ici encore nous espdrons passer quelques heures
lors de notre retour h Tananarive. Nous pourrons visiter la
belle iglise qui, de l'autre cute de la route, fait face A la residence des 1Pres Jesuites, et alter voir le monastBre de Benedictines franeaises qui se trouve a quelques minutes d'ici.
Nous avons encore cent cinquante kilometres A faire avant
d'arri\er i Fianarantsoa.Les cultures occupent moins de place,
et nous traversons des forets dont les arbres sont le plus sou%ent autres que ceux de nos fordts frangaises. Malheureusement
les M\aigaches ont bien rdduit 1'importance de leurs forets en
mettant le feu aux arbres pour avoir a peu de frais du terrain
de culture, ce qu'on nomme en malgache le (< tavy ,. L'administration se sent impuissante a empecher ce vandalisine. Elle
essaic du moins de reparer un peu le mat et nous apercevons
des zones de reboisement oiu poussent de magnifiques sapins.
La nuit tombe un peu avant notre arrivie a Fianarantsoa.La
route est hordee parfois de pr6cipices qui furent temoins de
gra\es accidents. Heureusement M. Cassan la connait bien. Assis
pres du chauffeur qui d'ailleurs est prudent, il lui signale les
passages difficiles, les virages dangereux. Aussi, arrivons-nous
sans a:cident i Fianarantsoa,vers 19 h. 30. Les Filles de la
Gharit sont au service des malades a I'hopital de cette ville
depuis quelques annees. Mais la maisonnette qu'elles y habitent ie peut nous recevoir. Nous allons done profiter de I'hospitalitl que nous offrent Mgr Thoyer, ev'que de Fianarantsoa,
et s-, confreres J6suites, dans leur vaste r6sidence. L'un des
P're-s st aumonier militaire. Par lui nous apprenons que Iun
de in,, itudiants de Paris qui a demandt
de faire son service
militaire A Madagascar pour prendre dedj contact aver la mission 1le ses rHves, vient d'arriver i Fianarantsoa.
17 octobre. - Nous allons saluer chez lui Mgr Thoyer qui
nous re'(oit avec une simplicitt charmante. Nous parlons de
son ileau diocese, qui compte une centaine de missionnaires,
dent ~,ixante-dix Francais. 1 y a environ deux cent cinquante
mille blaptisds et un millier de postes. Quand la messe ne peut
y ktcr rtdeibr6e le dimanche, un office pr6side par le catkchiste,
et q:i comnprend prieres, chants, lectures et meme instruction
du cait&hisme, groupe en moyenne cinquante pour cent des fidiles. (.'cst magnifique. Monseigneur souligne, il est vrai, que dans
la rid2'in des plateaux, oh se trouve son diocese, la tenue morale
n'est ;is toujours et partout aussi edifiante que 'assiduit4 aux
offi.c'. Mlais le temps fait peu A peu son oeuvre. La conscience
s'affiC~:a dans ce domaine comme dans les autres, et 1'opinion
pub!iqu:: sera moins indulgente A certains d6sordres.
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Visite aux Filles de la Charit4. Elles ne sout encore que
quatre a I'hopital, Scur Ducher et ses trois compagnes, avec
qui nous trouvous la Sour Visitatrice, Soeur Roy, qui a voulu se
trouver i Fianarantsoapour la premiere visite de .M. le Superieur general a ses Filles de Madagascar. Mais les ameliorations
sensibles resultant de la presence et de L'action des Soeurs ia
Ilthpital font que t'adtninistration souhait qe
qu leur iiolbre
augmente et qu'on puisse leur confier de nouveaux services.
C'est ce que nous disent le medecin-chef de l'hOpital et le colonel
directeur du service medical de la province. Tous deux se declarent trcs saUiifaits de l'activite des Soeurs et ils desirent vivement qu'elles s'occupent du service des tuberculeux, qui sera
inaugur6 prochainement. Ils reconnaisseut volontiers que la maison dans laquelle logent les Soeurs est trop etroite et bien
vieille, et its promettent d'user de toute leur autorite pour qu'on
leur construise une habitation plus convenable.
L'hopital de Fianarantsoaest fort bien situ6, dans un tres
agreable paysage. II s'organise et comporte un bon nombre de
pavilions. Naturellement, ii faut encore comnpter avec les habitudes des autochtones. C'est ainsi que lorsqu'un ialade arrive
a I'hopital ii y est accompagne par ses parents, qui s'installent
pros de lui jusqu'a sa guerison... ou son trepas. Ils pourvoiront
conune is le pourront a leur nourriture ft a celle du nalade.
Sous un hangar j'ai pu xoir allumn',s tun rand nombre de.
foyers sur lesquels cuisait dans unc marmite le souper d'une
quarantaine de personnes qui coucheront lit ou sur les pelouses
de I'hopital.
18 octobre. - AprBs avoir cielbrd la sainte inesse dans la
petite chapelle des Soeurs, nous accompaunons lMgr Thoyer A
une leproserie dirigee par. les reliiieuses ide Saint-Joseph de
Cluny. C'est un bonheur et une edilication de \oir epanoui le
visage de ces pauvres malades. On sent I wuvre de la grace en
ces anes. Leur condition a d'ailleurs bien chang6 ces dernieres
annees. Le traitement par les sulfones a dona6 des resultats
merveilleux ; et sachant qu'ils ny viennent pas comme des
condamnds & mort, mais comme des malades, les 1epreux se rendent plus volontiers a la liproserie.
Apres le repas de midi, avant de nous rendre a la gare,
nous faisons avec Monseigneur une visite au College SaintFrancois-Xavier, dirigi par les PBres J6suites, et une rapide
apparition au parloir du monastire des Soeurs de Marie-Reparatrice. A 15 heures, nous prenons Ic train pour Mlanakara. On
avait d'abord voulu mettre A notre disposition une draisinne,
sorte d'auto sur rails qui nous e0t permis de nous arreter oui
nous aurions voulu. Mais prdcistment cette aprus-midi. un haut
personnage fait par la voie ferrie le trajet inverse du n6tre :
lanakara-Fianarantsoa ; et il est naturel qu'on lui cede la draisinne. Je ne le regrette pas trop. La voie ferrie est toute en
virages et en tunnels (une cinquantaine). On est sdrieusement
secou6 dans la micheline que nous prenons & Fianarantsoa. Que
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serait-ce dans la draisiine ? Le temps qu'it fait diminue d'ailleurs de beaucoup l'int&ret du voyage. Le ciel se couvre de
nuages, et il manque la lumiere pour mettre en valeur les
paysages que nous avons sous les yeux ; les photos en couleurs
ne donneraient pas grand' chose.
Peu de temps avant d'arriver & Manakara nous pni6trons
daus le diocese de Fort-Dauphin, dont Manakara est la pointe
septentrionale extreme. II fait deja nuit quand nous y arrivons.
Sur le quai de la gare nous sommes accueillis par M. Devisse
et par ses confreres, MM. Willemet et de Klerk. Nous avons
aussi la joie de rencontrer ici Mgr Fresnel, eveque de Fort-Dauphin qui, pour recevoir le Tres Honord Pere, a renvoyd a demain son depart pour Vohip6no. Le Chef de District est !a,lui
aussi, et ii presente tres cordialement ses souhaits de bienvenue a M. le Superieur general. Malgre I'heure tardive, les enfants de la paroisse nous attendent devant la maison des confreres et ils acclament joyeusement le Tres Honor6 Pere. Au debut
du repas, M. Devisse lui adresse un mot de bienvenue charmant. 11 rappelle I'amour de predilection qu'avait saint Vincent
pour Madagascar et le d6sir souvent exprim6 par lui d'aller
voir cette mission lointaine et pbrilleuse. Ce d6sir, c'est son
sucresseur qui le realise aujourd'hui. M. Devisse nous confie
qu'il avait un instant esper6 que la relique insigne du coeur de
saint Vincent serait aussi du voyage. Mais c'est bien le coeur,
I'afection paternelle de notre saint fondateur que son successeur apporte aux missionnaires de Madagascar.
19 octobre. - Des 5 h. 30, le TrBs Honord Pere c6lbbre la
sainte messe dans la chapelle de la mission. Elle est pleine d'enfants, de jeunes gens et de jeunes filles, d'hommes et de femmes.
Tous chantent a pleine voix. Aprds la messe, ces bons chretiens
offrent au successeur de saint Vincent leurs hommages, leurs
v\aux et leurs presents. Dans tous les postes que nous allons
visiter au cours de notre voyage, la c6rdmonie se renouvellera.
Le discours sera fait par un notable chr6tien, instituteur, catchiste, chef de village, ou mdme mddecin. Parfois c'est un fonctionnaire, civil ou militaire, qui prendra la parole. Le discours
est hlabituellement fait en malgache et traduit par le missionnaire. Quelquefois l'orateur s'exprime d'abord en frangais, un
francais souvent approximatif mais 6mailld d'expressions pittoresques. Tous ces porte-parole des chr6tiens temoignent leur
joie et leur fiertd de recevoir chez eux le successeur de saint
Vincent. Ils disent leur admiration et leur reconnaissance pour
le :nissionnaire qui se d6voue au bien de leurs Ames. Quand il
s'agit d'un poste qui n'a pas de pr6tre A demeure et oii le missiolonaire ne peut passer que tous les mois ou moins souvent
encore, c'est un cri qui jaillit des lvres et du coeur de tous ces
bons l••erdtiens : donnez-nous un missionnaire h nous. Bien souvent une autre demande se joint. a celle-lM. On voudrait des
Fille~ de la Charit6 ou les Petites Seours indigenes de 'Immaculte,-C(onception, communaut6 fond6e par Mgr Sdvat, et dont le
d•v•uement est si apprecie des missionnaires. On veut des
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Scaurs pour le soin des malades, niais aussi et surtout peut-*tre
pour la formation des fillettes. Beaucoup demandent qu'il y ait.
pas trop loin de leur village, un internat oh elles puissent
passer quelques annies et se prtiparer ainsi & leurs devoirs
d'dpuuse et de mere. Quelle tristesse on tprouve de ne pouvoir
satisfaire ces demandes si 16gitimes !
Vient ensuite l'offrande des presents. Cadeaux alimentaires d'abord. La formule variait peu et revenait 4 ceci : a Nous
voudrions tous vous recevoir chacun dans notre maison. Mais
nous sommes trop nombreux, et vous avez peu de temps A passer
parmi nous. Nous vous offrons done tous ensemble de quoi
faire un bon a sakafo , (repas). Sur quoi on nous presentait un
sac de riz, de la volaille, des fruits et du cafe. On y ajoutait
une enveloppe contenant le produit d'une quete faite parmi les
chritiens. Le plus souvent des chants terminaient la r6ception
et des danses locales s'y ajoutaient parfois. On voyait ces braves
gens tout heureux de la visite du successeur de saint Vincent,
du grand chef des missionnaires.
Dans la matinee, nous faisons un tour en ville. Manakara
n'dtait, ii y a quelques annees qu'un petit port de peche. C'est
maintenant une petite ville d'environ sept mille ames. Son port
sera bientSt le second de la C6te Est de Madagascar pour le
tonnage des marchandises qu'il exporte. Au premier rang de ces
marchandises figure le cafe, produit dans la region en grande
abondance. Le long de la mer ii y a plusieurs rues de maisons
A l'europeenne. Sur le bord de la plage une belle route goudronnie est ombragee par de grands arbres. Le joli sable fin
inviterait les baigneurs & prendre leurs dbats dans la mer. Mais
on s'en garde bien. La plage est infestee par les requins. II '
a quelques mois un jeune homme qui ne s'4tait pas aventurf
bien loin, puisqu'il n'avait de Feau que jusqu'i la ceinture, a
Wte happd par un squale. Voilk pourquoi, & quelques metres de
la plage, on a amenag6 une piscine pour les fervents de la
natation.
Dans l'apres-midi nous allons visiter la chretiente de Tanambao, village situd dans la banlieue de Manakara. II n'y a
encore 19 que des huttes. Mais c'est dans cette direction que
Manakara se ddveloppe. M. de Klerk, qui a la charge de ce
poste, comple deux cent quarante 61eves dans ses deux dcoles,
contre cent quarante a Manakara. Sa petite chapelle en bois
est bien 6troite pour les deux mille chrdtiens de Tanambao et
le deviendra de plus en plus. Apr&s y avoir prie, nous nous
rendons A l'ecole toute proche oii s'entassent les enfants qui
chantent pour nous des cantiques et ex6cutent des danses
locales.
20 octobre. - Nous retournons a Tanambao, ohi M. le Superieur g6neral celbre la sainte messe. A la sortie de la chapelle, un chrdtien offre au TrBs Honord PBre les hommages
de la paroisse et lui demande de favoriser de tout son pouvoir
l'essor de l'oeuvre ddej commencee, surtout en procurant A Tanambao des Filles de la Charite.
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Uni peu pius lard, dalns la miatine, c'est le tour de M. Willelinet de nous presenter ses chrdtiens d'Ambila. Une \ingtaine
ice kilometres separent ce village de Manakara. Nous traversonA
de \astes plaines marecageuses que l'on est en train de drainer
pour les transformer en rizieres. Plus loin ce sont de belles
Le village est situe sur une hauteur. Les
pldantations de cafe.
habitailas des luttes grcupies autour de la chapelle sont tous
calluhhques et it y a en tout, dans le secteur, un millier de
fiddles. Le poste a det foude il y a une trentaine d'anntes et
il ne possede encore qu'une grande case en bois cornine clapelle. 11 faut. d'urgence, la reniplacer par une construction en
dur. Le toit de feuilles fait eau de toutes parts a la saison
des pluies, le bois de la charpente s'effrite, et la case menace
ruine. Les bous chretiens d'Ambila font tout ce qu'ils peuvent,
et plus qu'ils ne peuvent, pour preparer la construction de la
future eglise. On voit sur l'endroit oh elle doit s'elever des
blocs de ciment qui s'ajoutent les uns aux autres au fur et k
u,.elure que les fidiles disposent de quelques ressources. Mais
il fauidrait plus d'un million de francs pour executer le plan,
pourtant modeste, que nous montre M. Willemet. Et on ne peut
d&,ctriinent le laisser plus longtemps lui-mcme dans la ease
brailante qu'il habite lorsqu'il vient exercer son ministere t
Anibila. Aussi les bons catholiques rassembl6s a la chapelle
pour accueillir.le successeur de saint Vincent, lui font-ils deli.ander. par celui qui interprlte leurs sentiments, de venir en
aide. miat6riellement et spirituellement, a leur detresse. Devant
des siluations comme celle-la on pense avec tristesse a tant d'argent iqu se gaspille dans le monde, et dont une petite partie
nous
.
ferail tant pour le ialut des Aines. Ce matlin, M.assan
racointait prcistement qu'il recut, ii y a quelque temps, A FortDauhiiin, la visite d'un monsieur et'de sa dame, grands conmunr,;atls du Sud-Ouest de la France. Ayant laissp A leurs enfants. la gestion de l'entreprise, ils consacrent leurs loisirs et
leur fortune A faire d'interessants voyages. Its avaient deja
parinouru I'Amirique du Sud et de l'Afrique, et se proposaient
de passer en Extreme-Orient. Naturellement, ils voyageaient
dan; les conditions les plus confortables et descendaient dans
les hi',tels les plus luxueux. M. Cassan leur montra la residence
dcý iiiissionnaires, composde de quelques pavilions de bois. Ils
trouirx rent cela tres pittoresque et tres amusant ; apres quoi
ils ; rirent cong6 sans donner un sou a cette mission si pauvre.
IDans l'apres-imidi, \ers 15 heures, nous prenons cong6 de
no' Ioknfrires de Manakara et nous partons pour Vohipeno. Une
heur'c et demie plus tard, nous rencontrons sur la route une
aut, arrEtee, qu'entourent une dizaine de jeunes cyclistes portant en sautoir une 6charpe tricolore. Les deux vicaires de
1I. Jourdan, M. Nastorg et un pretre malgache, le PBre BojB,
sont ainsi venus a notre rencontre avec quelques-uns de leurs
.juni.r gens. Ils nous pr&ecdent en cortege jusque sur la place
de IFglise. Une bonne partie de la population de Vohipeno s'y
es' nuass6e, et avec les indigenes on apercoit des Europ6ens.
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Les prdsentations faites, nous pendtrons dans 1'eglise. C'est la
plus vaste du diocese, et elle peut contenir deux mille personnes. Mais elle aussi est en bois et On devine la somme qu'exigerait son reniplacement par un edifice en pierres de mbmes
dimensions. Apr~s la rdcitation du chapelet a lieu la bdnddiction
du Saint-Saerement. DirigBs par M. Jourdan, chanteurs et chanteuses exdcutent fort bien des motets a plusieurs voix. A la fin
du salut, le cantique de M. Praneuf, Humble Vincent de Paul,
me reporte A cinquante ans en arriere, a l'dpoque oi j'6tais, au
Berceau de Saint-Vincent de Paul, le condisciple du cher cure
de Vohipeno. Au repas qui suivit, ces souvenirs alimenterent la

conversation, et M. Jourdan nous donna avec sa bonhomie coutumire les renseignements que nous lui demandames sur sa
paroisse. J'allais oublier de dire que la paroisse de Vohipino
a le bonheur de possdder une maison de Filles de la Charite.
On devine leur joie d'accueillir le Tres Honord PNre. Mais leur
entretien avec lui fut assez court a cause de I'heure avancde.
Puisque nous devons rester plusieurs jours A Vohipdno, nous
aurons tout le temps d'aller les voir chez elles et d'assister a la
seance recreative qu'elles ont prdparde.
21 octobre. - II y a une belle assistance aux trois messes
qui se celebrent en cette journ6e de dimanche dans l'dglise de
Vohipeno, et toutes les trois comportent de nombreuses communions. Mais 1'dglise regorge de fideles a la grand'messe que
le Tres Honord PNre chante k 8 h. 30 et trois pretres y distribuent la sainte communion a huit cents personnes environ. A la
sortie de la grand'messe, la foule, massde devant le presbytere, offre ses voeux a M. le SupBrieur general par l'entremise
de deux chrdtiens, anciens instituteurs. Le texte lu en malgache par 1'un des deux est traduit par I'autre, phrase apres
phrase. Le texte de cette adresse est saisissant par I'ee6vation
de la pens6e et la ddlicatesse du sentiment. Instinctivement, on
pense a ce qu'dtaient les parents de ces deux hommes ii y a
quelque soixante ans. Quel magnifique travail l'Eglise a fait
dans ces ames en si peu de temps I J'y pensais d6ib hier au
soir tandis que M. Jourdan nous racontait un fait qui s'est passe
recemment. Des jeunes filles, inconnues de lui, sont venues lui
demander de les baptiser, affirmant qu'elles savaient le catchisme. II leur pose quelques questions, et elles y repondent fort
bien. II se fait plus exigeant ; meme precision dans les rdponses. II s'apergoit bientBt qu'en effet ces jeunes filles connaissent
par coeur tout leur cat6chisme et le comprennent bien. II s'informe de leur catdchiste, et ii apprend avec emotion qu'elles
ont 6t0 instruites par un jeune homme tout recemment baptisd !
, Ces gens-li seront nos juges n, aurait dit saint Vincent.
Parmi les chretiens qui prdsentent leurs hommages au TrBs
Honord Pire, ii en est qui out fait deux jours de marche dans
la foret pour' venir a Vohipdno. Leur compliment est plein de
ddlicatesse et tout impr6gn d'un profond esprit chretien. Dans
la foule on distingue des costumes de femmes aux couleurs
multiples et voyantes. Ce sont les habits de fete de la tribu
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des Antaimoro. Ces dames executent devant nous des danses
au rythme lent et aux mouvements gracieux et nobles.
Apres le repas de midi, nous allons saluer les Sceurs. C'est
une premiere prise de contact. Demain matin, le TrBs Honord
Pere dira la messe dans leur chapelle, et dans l'apres-midi les
enfants de leur dcole nous donneront une seance recrdative. A la
rdecitation du chapelet et A la benediction du Saint-Sacrement,
nous retrouvons presque la foule de la grand'messe. Je suis
6merveill des chants du salut, empruntes au Cantuale de la
Maison-Mere et que toute 1'assistance execute avec justesse et
Spuissance. Nous le remarquerons tout au long de notre voyage,
les Malgaches ont la passion du chant. Ils passeraient des heures
A chanter. Les missionnaires ont su tirer parti de cette disposition pour leur oeuvre d'apostolat. Ils l'utilisent pour I'instruction religieuse de leurs chrdtiens. A cOte des cantiques de devotion il en est d'ordre didactique, notamment ceux qui racontent certains episodes de I'histoire de l'Ancien Testament ou
tels details de la vie de Jesus.
AprBs 1'office, devant le presbytere, le TrBs Honord PAre
reooit les hommages des Enfants de Marie de Vohip6no. Nous
allons ensuite saluer le medecin de I'hopital, un malgache, et
le chef de district. Tous deux nous font un accueil tres cordial
et le chef de district nous invite h souper chez lui aprAs-demain
soir.
22 octobre. - Tandis que le Tres Honord PBre celebre la
messe dans la chapelle des Sceurs, je la dis dans I'eglise paroissiale. Un tres grand nombre d'enfants et quelques adultes y
communient. Dans la matinde, nous allons visiter le village
d'Andemaka, confid A M. Nastorg. II nous faut pour cela traverser la Matitanana, la riviere qui coule au bas de la hauteur
sur laquelle se trouve 1'dglise. Quand une riviere n'est pas bien
large on la traverse sur un pont de bois. Ce n'est pas toujours
sans danger. Pres de ces ponts, on volt le plus souvent un disque
avec un chiffre : trois, quatre, cinq. Cela veut dire que le pont
supporte normalement un poids de trois, quatre ou cinq tonnes.
S'il s'dcroule sous un vdhicule dont le poids ddpassait la charge
maximum, c'est au propridtaire de la voiture qu'incombent les
rdparations. Si le pont n'a pas tenu sa promesse, 1'Etat paiera
les ddgats. Quand la riviere est plus importante on recourt parfois au radier, magonnerie perode d'ouvertures qui laissent
passer l'eau. Mais le moyen le plus frequent de passer les rivieres est le bac. Sur quelques pirogues de bois ou de for accoupies on 6tablit un plancher. Les voitures y accedent par un plan
inclind constitud par deux groupes de trois planches sur lesquelles avancent les roues. II s'agit pour le chauffeur de bien
Oiser et de tenir la ligne droite pour ne pas piquer une tete
dans le fleuve. Le maniement des planches est fait souvent
iar des prisonniers que surveille un soldat, baionnette au
canon, et qui ne semblent pas m6contents de leur sort. Le travail n'est pas tres fatigant et on leur assure la nourriture. Ces
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hommes sont la plupart du temps des voleurs de beeufs, car le
vol des beaufs est le ddlit le plus frtquent ici et ii est tres bien
porte. Le bac est propulse soit par les barquiers qui se servent
de longues perches ou tirent sur un filin qui va d'une rive A
l'autre, soit par un moteur. C'est sur un bac h moteur que nous
passons la Matitanana.
Une partie des catholiques d'Andemaka nous attendent devant leur petite eglise. II y en aurait beaucoup plus si ce
n'etait un jour sur semaine. Un catechiste bien meritant at tres
z616 offre au Tres Honor6 Pere les veux des fideles et leurs pr&
sents. En leur nom ii demande la grande faveur d'un prdtre a
demeure. Et, certes, ce pretre ne manquerait pas de travail.
Hdlas I c operarii pauci ). On garde dans cette region le souvenir reconnaissant d'une femme, epouse d'un Francais, qui dirigeait une grande plantation de cafeiers. Assumant le rOle de
catdchiste volontaire, elle apprit le malgache, qu'elle parlait
A la perfection, et eut le bonheur de presenter un grand nombre
d'indigenes au bapteme. Rentrde en France avec son mari,
Mme PuyferrA s'interesse toujours & la mission de Vohip6no.
Dans I'apres-midi, nous assistons a la seance donn6e en
plein air chez les Filles de la Charitd. De nombreux habitants
de Vohip6no sont lA. Ils suivent avec un interet visible les diff6rents num6ros du programme et quelquefois manifestent leurs
sentiments de facon un pen bruyante. Le programme comporte
quelques pieces qui pourraient figurer dans une s6ance rdcrative de nos patronages de France, et qui sont executes A la
perfection. Mais nous goftons plus particulirement certains
numeros de couleur plus locale, telle la presentation des diff&
rentes tribus de Madagascar que distinguent certains ddtails
vestimentaires, mais surtout la fagon dont les cheveux sont
tresses. L'apparition de ces divers groupes ethniques a un tres
grand succs, bien meritd.
23 octobre. - Dans la matinde, nous allons visiter deux
postes, dont le service est assure par le PBre Bojd : Ivato et
Savana. Dans le premier, c'est une eglise provisoire qui nous
accueille. L'ancienne 4glise, qui se trouvait un peu plus haul,
a 6te brilee lors de la rdvolte, et les chretiens ont resolu de la
rebltir. Tout aupres du terrain qu'elle occupera s'el1ve d6j& la
charpente de la case destinde au missionnaire qui sera charge
d'lvato. Un pretre A demeure n'y manquerait pas de travail.
Actuellement, le Pere Boj6 ne peut y venir qu'une fois par mois.
Le spectacle que nous offre Savana est parliculierement
6mouvant. II y a deux semaines, l'imprudence d'une femme a
cause un terrible incendie. Tout le village, cent soixante cases
environ, a Wte la proie des flammes qui oat ddvore aussi 1'4glise
et I'6cole. On se demande, il est vrai, comment ces sinistres ne
sont pas plus frequents. Les mdnageres, en effet, font leur cuisine a I'intdrieur de ces cases de bois oh le feu est allume sur
des briques reposant sur le plancher. II est facile d'imaginer la
consternation des pauvres gens de Savana, qui ont perdu tout
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leur petit axoir dans cet incendie et ne sont, naturellement, cou\erts par aucune assurance. .Mais la preoccupation majeure des
chretiens du village est la construction, aussi prompte que
possible, de t'dglise et de I'ecole. aalgrd leur ddnuement, its
veulent demeurer tiddles aux traditions de I'hospitalit6 malgache et nous obligent I accepter leurs petits presents.
Dans I'apris-midi, nous allons visiter trois autres postes.
Pour s'y rendre, it faui A nouveau passer la Matitanana. Comime
nous arrivons au bac, nous y trou\ons I'auto du gouverneur de
la province. MI.Ber. accomipagne du chef de district de Vohipeno et du directeur des services agricoles de la region. Le bac
passd. la voiture de M. Ber prend la droite tandis que nous
allons sur notre gauche. A l'entree du premier poste que nous
allons visiter. on attendait d'abord les officiels. On nous oblige
a prendre les teufs qui leur 6taient destines et qui seront sans
doute reimplaces par d'autres. Dans ce village d'lohilany, on
nous lit un compliment fort bien tournd, dans lequel s'insbre
un cantique a saint Vincent. On y souligne I'amour de notre
saint fondateur pour Madagascar. L'orateur dit ensuite la reconnaissance de ses concitoyens pour les Lazaristes h qui ils
doivent tant dans le domaine spirituel. II rappelle les ruines
causdes par les rebelles et affirme que les catholiques malgaches
sont rCsolus A garder une fiddlit6 indbranlable A leur religion, k
I'exemple des chr6tiens du Vietnam.
Nous visitons ensuite les chrdtientis d'Oconyatsy et Andranocolo. Dans cette dernibre localitd, apres le compliment lu au
nom de la population catholique de l'endroit, une jeune fille
s'a\ance. Elle parle au nom des fiddles de Vohitondry, village
voisin qu'habite une tribu. de condition sociale infdrieure. Le
francais de sa courte allocution est sans doute tres approximatif. Elle a, du moins, le m6rite d'une dvidente originalitd
nul ne la lui a dict6e. Cela se termine en termes savoureux
((Bref, pour marquer notre joie et que nous vous aimons, nous
\ous apportons un present, si pauvre soit-il, mais offert avec
respect et du fond du ceur, selon le proverbe malgache : < Par
respect, le coq appelle ses poules, mkme pour un seul grain. ,
Au retour, nous allons chez le chef de district qui nous reooit
a sa table avec l'administrateur de la region de Fianarantsoa.
Nous avons plaisir a entendre le chef de district 6changer ses
idees avec M. Jourdan. Ces chefs de district et de poste aiment
leur metier. Ils s'y donnent de tout coeur et savent payer de
leur personne quand fe hien commun est en jeu. L'un d'eux
voulait faire rdparer I'appontement d'un bac. Mais il fallait
\vrifier I'1tat de l'infrastructure, et pour cela plonger dans le
fleuve. Les ouvriers hisitaient A le faire, sachant que des caimans
se trouvaient dans ces parages. Ce que voyant, le jeune chef
de poste se ddvltit et piqua une tWte dans l'eau ; tous aussit6t
I'imiterent.
24 octobre. - Nous visitons la maison des Filles de la
lCharite de Vohip6no. Elle se trouve a quelques minutes et un
peu en contrebas de la residence des missionnaires. On tra-
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verse, pour s'y rendre, un groupement de maisons indigenes qui
a brld6 trois fois en quelques anndes. C'est pour eviter un sort
semblable et les dangers qu'il comporte que les Swuurs de Vohipeno se sont decidees h construire en dur. C'est fail en grande
partie. Mais certains de leurs pavilions sont encore totalement
ou partiellement en bois et en lianes re\vtues de crepi. Et ii
efneet,
dans la maison une cenfaut agrandir. II y a dej'h,
taine d'internes, et les classes sont fr6quentees par pros de six
cents 4leves, la presque totalitd des fillettes de Vohiptijo d'Age
scolaire. On leur donne l'enseignement du certiticat d'etudes,
et I'on se propose de poursuivre plus loin dans la mesure des
possibilit6s. Les enfants recoivent aussi un enseignement menager adapt6 au milieu qui leur permettra de bien tenir lemr
interieur quand elles seront marides. Elles contractent ici des
habitudes d'ordre et d'hygirne qui leur etaient jadis totalement etrangeres. Tout cela, naturellement, eat tres apprecie
des indigenes et vaut un grand crtdit h la maison des Filles de
la Charitd. Sceur Grasso et ses sept compagnes out vraiment ici
un beau champ d'action et l'on comprend leur attachement a
cette aeuvre.
Dans I'apres-midi, nous partons pour Farafanyana. A quelques kilometres de la ville nous devons franchir sur un bac
la rivibrc Manampatra. Sur la rive opposee, nous apercevons
notre jeune confrere, M. Tolu, entoure de clhrtiens qui sunt
venus d'eux-m6mes, dans piusieurs camionnettes, pour saluer
le TrBs Honord PBre, et lui faire une belle escorte jusqu'A Farafangana. M. Tolu, sur sa motocyclette, ouvre le cortege. IJ est
suivi d'un peloton de cyclistes qui portent en sautoir une
dcharpe tricolore. Parmi eux, un instituteur joue inlassablement et trbs bien du clairon. Il y a foule devant 1'dglise de
Farafanyana, la plus belle du diocese de Fort-Dauphin. Nous
y entrons pour adorer le Saint-Sacrement et dcouter un cantique
en malgache h saint Vincent. Puis, pres de la residence des
confreres, le Tres Honord Pere regoit les hommages et les
cadeaux traditionnels. Les Filles de la Charitd sont, comme il
convient, au premier rang. Nous allons leur faire une courte
visite avant le souper. Nous aurons tout loisir de revenir chez
elles, puisque nous resterons plusieurs jours A Farafangana.
25 octobre. - Notre preiniere visite sera pour le cher et
venedr Mlgr Sevat. Vicaire apostolique deiissionnaire de FortDauphin, it a voulu rester 4 Madagascar et consacrer ses dernitres ann6es aux ldpreux de Farafangan. La leproserie n'est
pas trbs dloignde de la residence des confreres. IMais pour s'y
rendre il faut franchir sur un bac la riviere Manambato, en
attendant la construction prdvue d'un pont. Monseigneur est tres
touchd de la demarche du Trbs Honort PBre. II aurait voulu
aller lui-meme le saluer hier soir a son arrivee ; mais il aurait
fallu pour cela priver ses chers lepreux de la bdendiction du
Saint-Sacrement. Nous ne faisons qu'une rapide apparition & la
leproserie ofi nous saluons Seur Gourlay et ses neuf compagnes. Le Trbs Honord Pere doit, en effet, y revenir pour cd16brer
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!a sainte messe dans la chapelle de la 16proserie apr6s-demain
samedi. Nous emmenons a\ec nous Mgr Sdvat qui est tout heureux de partager nos agapes fraternelles. Mais nous avous encore le temps, avant le diner, de pousser jusqu'au beau college
en construction qui s'4leve sur le terrain jadis acquis par
Mgr Sevat. La premiiire moitit du college qui, une fois acheve,
formera un immense C majuscule, est en voic d'ach6vement.
Le gros oeuvre est termin6. Restent a faire les travaux de menuiserie, de plomberie, etc... On espere que le collige pourra
etre inaugure dans quelques mois. N'ayant pas le personnel suffisant pour fournir nous-mtmes le corps professoral, nous avons
pens6 le contier aux excellents maitres que sont les Freres canadiens du Sacr-Ctoeur. Tel qu'il est actuellement, le college pourra
recevoir dans les deux cents internes et accueillir six cents
cil4ves. C'est une (euvre de tres grande importance pour l'avenir
chretien de la, region. Le Tres Honord Pere offre ses chaleureuses f6licitations a M. Chilouet, supdrieur de la mission de
Farafangana, et au cher Frere Pujol (pour tous iti a Frere
Henri ,) qui a fait les plans du college et dirige de tres pres
les travaux de sa construction.
A midi, le repas est presid& par M. le Superieur g6neral et
par Mgr Sevat. II y regne une atmosphere deiicieuse de simplicitW et de charite \incentienne. Avant de partir pour Madagascar en 1908 (bientbt cinquante ans de mission, ddja !)
Mgr Sdvat fut pendant deux ans professeur au Berceau de
Saint-Vincent de Paul et it aime d\oquer le Berceau de cette
6poque avec lleSecrdtaire general.
26 octobre. -

Nous visitons la maison de Soeur Getz, toute

voisine de-la residence de nos confreres. Elle et ses huit compagnes ont de quoi s'occuper dans I'internat, aux dcoles et au
dispensaire. Elles recoivent, il est vrai, une aide tres apprdcide
d'un groupe de Petites Soeurs de l'Immacul6e Conception. Dans
l'aprds-midi, M. Chilouet nous emmtnne voir une petite dglise
que nous avons apereue a quelque distance de la route avant
d'arriver a Farafangana. Cette gracieuse chapelle, en dur, est
un centre de culte pour les chretiens des environs. Ceux qui
habitent pres de la chapelle sont heureux et fiers de recevoir
la visite inesptrie du Superieur gendral, et nous faisons le
bonheur du catechiste en acceptant d'entrer dans sa case et
d'y prendre une tasse de cafe.

27 octobre. - Le Tres Honori Pere celebre la messe dans
la chapelle de la liproserie. Apres le petit dejeuner nous parcourons quelques-uns des villages dont la l6proserie se compose. Les malades y sont groupes par famille et par clan. Chaque village possetde son dispensaire. Hdlas ! faute de ressources,
I'installation en est encore rudimentaire, et bien des remedes
y font ddfaut, ou s'y trouvent en quantit6 insuffisante. C'est
encore le manque d'argent qui oblige h n'admettre qu'un nombre
limit 4 de malades et force parfois A renvoyer les moins atteints.
Grande peine pour les 16preux et pour les Soeurs I Jadis, on

-

271 -

amenait ici de i\te force crux qui 6taieit atteints de la lerrible
maladie, et ii fallait les y maintenir par la contirainte. Maintenant. c'est pour eux une faveur tres appreciee d'y entrer. On
est frapp6 par le visage epanoui des malades et par la bonne
humeur dont font preuve mrme ceux dont les mains et les
pieds sont deformis par la lipre. Ils tWmoignent, d'ailleurs,
d'une etonnante habilete dans la maniire de se servir de leurs
moignons. On nous prcsente deux jeunes filles aux mains toutes
deformees, qui font d'excellent travail de confection.
Les nialades n'ont rien a payer pour leur hospitalisation.
Bien mieux, ceux d'entre eux qui peuvent travailler regoivent
du terrain qu'ils mettent en valeur B leur profit; its gardent
de rnime l'argent qu'ils peu\ent gagner par 1'dlevage du b6tail
et de la volaille. La plupart des ldpreux viennent du paganisnie. Certains denieurent pa'ens, tel ce sorcier i la figure
etrange que nous voyons s'avancer dans le sable sur ses genoux.
Mais le plus grand nombre deniandent A recevoir le bapteme.
Et parmi eux, il y a de fervents chrltiens dont la vertu fait
I'admiration des Soeurs, par exemple celui qui passe des heure.
en prieres it 1'6glise et qui obtient du Ciel de vrais miracles.
On comprend I'attachement de Soeur Gourlay et de ses neuf
compagnes A une ceuvre si belle, surtout quand on sait voir le
Christ dans le lipreux. Plusieurs Filles de la Charit, sont deja
mortes i la tAshe. Nous allons prier sur leur tombe dans le petit
cinietiere de la leproserie oi reposent aussi un certain nombre
de missionnaires, dont Mgr Lasne, l'auxiliaire si devou6 de
Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Fort-Dauphin. On se sent
rniu et fier, dans ce petit cimetiere, d'appartenir A la famille spirituelle de ces grandes ames.
Vers 9 heures, les lepreux nous donnent en plein air une
sCance recreative. Les femmes rythment les danses par les
hattements de leurs mains. Les danseurs sont merveilleux de
souplesse et d'agilitd. AprBs la seance, distribution tres appreci6e de petits pains aux lepreux. La Sceur qui fait la distribution doit veiller pour ddpister certains enfants qui, avec une
randieur d6concertante, se presentent deux et peut-Utre trois fois.
fois.
l1proserie, nous repassons
Apres le repas de midi pris h la
la riviere pour assister i une autre sdance recreative, celle
que les fillettes de I'ecole des Filles de la Charitd et les garcons
de l'ecole libre nous offrent dans une salle publique de Farafan•ana. L'assistance est moins calme qu'a la 1proserie. Des
jeunes gens traduisent bruyamment leurs impressions tout au
long de la seance recreative. Je ne sais ce qu'en pensent acteurs
et actrices qui n'arrivent pas toujours a se faire entendre, mais
e'est bien desagrdable pour les spectateurs, d'autant que le programme est trWs intdressant et fort bien rendu.
28 octobre. - Grande journde pour Farafangana! Les chr&
tiens des postes de brousse viendront offrir leurs hommages a
MI. le Supdrieur general. Ils sont arrives deja nombreux dans
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la soirie d'hier. On les a vus \enir en groupes A la residence
des missionnaires oh ils ont touch6 leur provision de riz et
ie bois pour le faire cuire. En des temps meillcurs on tuait un
beuf pour ajouter au riz un morceau de viande. Ces bons chrtiens ont trouv. A se loger dans les divers quartiers de Farafangana oi ils recoivent des fideles une hospitalitA fraternelle.
En cette fete du Christ-Roi, Ie Tres Honor6 Pere e6lbre
la nesse de 6 heures A laquelle conmmunient de noinbreux paroissiens et chrttiens des environs. II v a aussi une belle assistance a ia messe de 8 heures, celle A laquelle viennent de pref6rence les Europeens, parce qu'on y prtche en francais. lais
quelle affluence i la grand'messe, chant, e a 9 Ieures ! Nous
avons I'heureuse surprise d'y entendre chanter le propre de la
fete. La foule y fait retentir, avec la puissance qu'on devine,
l'Ordinaire du premier ton de Dumont. Ce sont bien les u grandes eaux , dont parle le psalmiste. Meme h cette messe assez
tardive, les communions sont nombreuses. M. Chilouet qui la
c6lebre, y preehe avec flamme sur Ja royaute du Christ.
Mgr S~vat, qui assistait a la grand'messe, demeure avec nous
pour le repas de midi. C'est une joie de lui voir I'Ame toujours
si Jeune. Il rit de bon coeur aux histoires qu'il entend raconter et
i! y ajoute les siennes que nous ecoutons avec tant de plaisir. En
quelques mots oil passe tout son ccur, Monseigneur, au dessert,
dit au TrBs Honor6 Pere sa joie et sa gratitude pour le bonheur
que cette visite du successeur de saint Vincent apporte h ses fils
et see filles de Madagascar. Provoqud par lui, M. Chilouet reprend
le meme theme avec beaucoup de coeur et d'a-propos. Notre confrere malgache, M. Thomas Zafimasina termine la seance par la
lecture d'une charmante composition oh il interprete, de faun
tres ingdnieuse, le cri des animaux de Madagascar.
A 2 heures 30, salut solennel. En fermant les yeux on pourrait se croire dans quelque grande dglise de France. Formde par
M. Chilouet, la chorale execute de beaux morceaux du r6pertoire
classique, notamment le Tantum ergo sur un puissant choral de
Bach en fa mineur, et un beau Sub tuum de Guy Ropartz. Tout
cela eit merit6 d'etre radiodiffus6.
AprBs le salut, en plein air, les chretiens se groupent pour
offrir leurs vaeux et leurs presents au TrBs Honord Pere. Celui qui
est leur porte-parole fait allusion A la creation pochaine d'un
evkch6 A Farafangana, et il en augure avec raison un nouvel Blan
pour le travail de conqu~te religieuse de la r6gion. De petits
gymnastes, au son de I'accorddon joud avec brio par l'un des
maitres d'ecole, ex6cutent des mouvements rythmds avec beaucoup
de precision et d'ensemble, A la grande joie de la nombreuse
assistance.
Cette journde s'est d6roulee dans une atmosphere vraiment
familiale, toute pnedtr~e d'esprit .chr6tien qui fait du bien h
I'Ame.
29 octobre. - Nous allons visiter M. Ducasse, missionnaire
isol6 dans sa residence de Tangainony, a deux heures d'auto de
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i ;;i'afan.ana. L'accueil des chretiens est enthousiaste. Notre voi::ir s'arrite au pied de la colline sur le sommet de laquelle se
::iu\e 1'dglise. Les fiddles nous font escorte en chantant pendant
:ii nous montons le cheinin qui aboutit a une vaste esplanade.
\ Iti extremitd se trouve l'eglise oft nous allons d'abord saluer
Vt re-Seigneur. A I'autre bout de 1'esplanade, pres de la residence
i imissionnaire, jes chrdtiens presentent au TrBs Honord Pere
111*hommages et les cadeaux traditionnels. Les fillettes miment
* clhauntant les diverses phases de la culture du riz jusqu'a sa
uiisomnation. Les plus grandes executent avec beaucoup d'expri,'.sion un chant bien rythmd, avec accompagnement en bouches
:lomeies, qui evoque les nuances diverses du souffle du vent, du
',,r murmure de la brise aux violences de la tempEte. Tout cela
:a ette fort bien pr6par6 par les Petites Soeurs de l'Immaculee
.nception
i
qui ont une maison h Tangainony. C'est, je crois, jusa,; prssent, le seul poste dont elles aient la direction, car
I;rlaiuony n'a pas de Filles de la Charitd. Elles y sont trbs
*.ipilciees par la population, et M. Ducasse est heureux de I'aide
!el!es lui apportent, d'autant qu'il lui faut souxent quitter
IT;anainony pour aller visiter les postes dont il a aussi la charge.
\ 2 heures 30 de l'apres-midi, un salut du Tres Saint Sacrement
.:-sembleencore un grand nombre de fideles. Tous redescendent
;;, e nous la colline et nous escortent jusqu'a l'embarcadere. Une
i casion s'offre, en effet, de regagner Farafangana par un canot &
inoteur, et nous en profitons. Cela nous epargne les cahots et la
poussiere de la route, et cette descente de la riviere pendant deux
heures est charmante et trbs reposante. Mais il faut mettre ses
lunettes de conserve ; car le reflet des rayons de soleil sur I'eau
p"urrait bien, sans cette precaution, provoquer un acces de fiUvre.
30 octobre. - Nous partons i 8 heures pour aller visiter
.1. Andrds dans son poste d'Ankarana qui se trouve h une cinquantaine de kilometres au sud-ouest de Farafangana. Nous traversons une region tres boisde mais qui a Mt4 bien touchde par le
cyclone de mars dernier. Ce cyclone, comme on n'en avait pas
vu depuis soixante ans, s'est dechaind inopinement sur la region.
iLtecignant t certains moments une vitesse de 200 kilometres a
i cure. II a renvers6 un grand nombre de beaux arbres, et, natu'i lement, il n'a pas 6pargn. les cases des villages, de ceux surtout
i;:i sont situes sur la hauteur. Dans le secteur confid A M. Andrds,
ule douzaine de chapelles furent 'ibattues. A I'entree meme
,i'.lnkarana,nous apercevons un monceau de planches ; c'est tout
:e qui reste de la maternit6 du village. Heureusement, 1'dglise, !a
,ase du Pere et celle qu'il a fait bAtir pour les Petites Sceurs
qu'on iui a promises tinrent bon sous la tempBte. Le village d'Ankarana est essentiellement constitud par une longue avenue bordee
sur les deux c6tes de cases qui se touchent presque et donuent
I'impression d'une rue de nos villages. Presque toutes les maisons
ont arbor6 un drapeau tricolore ; et h I'extr6mitk de l'avenue,
pris de l'eglise, un arc de triomphe en feuillage porte une banderolle souhaitant la bienvenue i M. le SupBrieur g6enral. Nous
petntrons dans 1'eglise of les chrCtiens chantent le Magnificat.
IS
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Puis ils se retirent apres avoir requ la benediction du Tres Honore PNre. Ils lui offriront leurs hommages plus tonguement demnain matin apres avoir assistd A sa messe.
C'est un chr6tien de la r6gion de Vohipdno qui fit connaitre
la religion catholique dans ce pays, ii y a quelque trente ans. II
etait venu recruter de la main-d'oeuvre pour une soci6tW du nord
de Madagascar. Chritien z016, il enseigna aux gens des cantiquecatholiques. Quelques-uns d'entre eux, touchds par la grace, all;rent trouver M. Jourdan, alors curd de Farafangana, et lui demnaidtrent d'6riger un centre de culte A Ankarana. II y a actuellement
A Aukarana environ mille cinq cents catholiques. M. Andres v

4g

VANGAINDRANO. - Maison et cours de recreation
Les agglomerds, les a parpaings ) des futures constructions escomplee.
rdside depuis quelques annees. Le travail ne lui manque pas. It
doit visiter une quinzaine de postes. Car la rdgion a une densit6
de population tres forte, et pros de cinq mille cat6chumenes se
pr6parent au bapteme. M. Andr6s compte sur I'arrivde prochaine
de quelques Petites Seurs de 1'Immaculde Conception qui ne
manqueront pas, elles non plus, de travail. Dans l'apres-midi.
M. le Superieur general 6tant fatigue, le Secretaire general accompagne M. Andres au village d'Efatsy, distant de six h sept kilomBtres. Ici aussi le cyclone a fait son ouvre. De l'dglise il no
reste plus que le sol ciment.. A son extremith, un abri protege
l'autel quand le missionnaire est de passage et y c6lebre la
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,iesse. C'est I• que les chretiens d'Efatsy nous presentent leurs
l•xouagcs et nous offrent leurs presents, partni lesquels figure
une uie portant au cou un ruban tricolore. Le porte-parole des
clhrtiezns demande avant tout qu'un aide soit donn6 a M. Andrds
piaur que les lidbles puissent recevoir plus souvent les sacrements.
l.4-deux instituteurs nous emmnnent vers leur ecole. En fait,
la classe se fait actuellement dans une case en bois recouverte
de chaumie. Car la belle ecole d'Efatsy a etW victinie, elle aussi,
du (yulonue. D6molie de m6me la maison qui abritait la bibliothbque et la plarmacie. Mais on se remet courageusement a l'ouvrage
puur Ieur reconstruction. Les notables du pays nous invitent &
eintrer chez un commergant chinois et ils nous offrent le champagne. II y a parmi eux deux anciens adjudants dont I'un arbore
sur sa poitrine un nombre imlposant de mindailles. Le jeune chef
i1,canton et les deux instituteurs sont bien sympathiques. Nous
ss;i-s.-ls
quelques instants a causer avec eux. II est bien souhai;I.iqu'Efatsy ait bientct un missionnaire i demeure; son
tr;\ail n'y sera pas sans resultats.
:i3octobre. - Le Tres Honore PNre c6lebre la messe de
h7oures. Aux chrdtiens d'Ankarana sont venus s'en joindre un
,.ltain nombre des localites voisines. Il y a de trWs nombreuses
',oininunions. Apris la messe, ces braves gens presentent leurs
',,Ainages au successeur de saint Vincent. Le discours de leur
p,,rte-parole est tres personnel et s'niaille de proverbes malgalies savoureux. Le Tres Honord Pere les remercie et leur souhaite d'abondantes beindictions du Ciel. Peu avant la messe, une
,undee est tomb6e, assez abondante. Elle n'a pas dur6. Mais on
peut y voir I'annonce de pliuies plus importantes. Elles seront les
bienvenues. Car la s6cheresse qui se prolonge prend des allures
de catastrophe. Les provisions de bouche s'ppuisent, et M. Andres
nous dit que bon nombre de ses paroissiens n'ont plus de quoi
manger. Cette situation est malheureusement exploitde par les
usuiiers. Les pauvres empruntent a un taux tres 6lev6, ou ils
\vendent d'avance leur prochaine recolte et la cedent, naturellernent. A un prix bien inferieur A sa valeur reelle. Et malgrd leur
situation difficile les chrdtiens d'Ankarana ont voulu nous offrir
les presents habituels que nous n'aurions pu refuser sans les
peilier et les humilier.
Nous prenons congd de M. Andres au debut de I'apres-midi.
Nous regagnons la route qui va de Farafangana Vangaindraao ; mais cette fois nous obliquons sur notre droite, dans la direction de cette derniere localit6. Un pen avant 5 heures nous
•ililnes sur les bords de la Mananara.Le bac est sur I'autre rive,
et tarde a repasser le fleuve. Son moteur a sans doute quelque
avarie. II arrive enfin. TrBs aimablement, comme toujours, les
canions qui 6taient arrives avant nous sur la rive nous eddent
leur tour de passage. Un bataillon de cyclistes nous attendait sur
!'autre rive sous la conduite de M. Humbert en moto. Les cyclistes
pI•dalent vigoureusement sur le chemin qui nous conduit A
Vangaindrano. Nous voici bientOt A l'dglise. Sur la belle esplanade
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qui s'Gtend entre l'tglise et la rIsidence des missionnaires, la
foule des chreliens s'est mass6e autour des deux missionnaires,
MM1. Robert et Humbert. Les Filles de la Charite sunt tI au.si
avec leur Supdrieure, Swur Morin. On applaudit chaleureusement
M1.le Superieur ;dcieral. Apris le discours et les presents d'usage,
nous pentlrons dans la vaste eglise pour le chant d'un fervent
Magnificat suivi de la benediction du Tres Honort P'ire. Nt~u4
retraversons l'esplanade et entrons dans la niaison de nos c;.nfrbres. Elle est bien amtnuagce et comporte un ttage, entour6
d'une g-lerie sur laquelle donnent les chambres des nissioiinir es
et celles des htoes de passage. Au rez-de-chaussee se tro':vent
bureaux et salles coinniunes. Les Filles de la Charite de Vanuaindrano que nous avons entrevues dans la foule viennent salucr ie
Tres Honored P're et leur dire la joie qu'elles eprou'.ctit oe sa
presence. Soeur Morin lui presente ses cinq compagnes ct la
petite comnunuaute des Steurs de I'lImnatulee Conception.
En attendant I'heure du souper, nous prenons connaissunce
de la petite notice que le Suptricur, M. Robert, a rediga-e pour le
Tres Honord Pere, Elle est fort instructive. Nous y trou\oll- des
details inttressants et curieux sur la trihu des Aitnkisakas a
laquelle appartiennent presque tous les liabitants de Van3.aindrano. La fondation du poste date de 1903 et I'emiplacetwielt de
l'dglise et de la rtsidence des missionnaires fut tris judicieusement choisi par Mgr Lasne. Di\erses conditions expliquent les
resultats relativement modestes du travail intense fait h Vanyaindrano par les missionnaires et par les Filles de la Charite qui
s'y sont insta!lees ii v a une trentaine d'annies. Mais M. Robert
souligne les motifs d'esp6rer un avenir ieilleur. Les Antaisakas
imigrent beaucoup pour trou\er un travail rdtinunrateur. et
cela est une cause d'instabilitW pour les wouvres. Mais, chose
6tonnante, ce d&racinement est plutbt faxorah.e h ]a vie religieus& des Antaisakas. Il leur permet de s" d.irober a des conditions de vie tribale qui leur rendaient trbs ditficile, dans leur
pays d'origine, la pratique de leur religion. Au contact des catholiques plus kelair6s. plus convaincus, plus fervents, ils sentent
souvent s'eveiiler en eux le ddsir d'une \ie chr6tienne plus profonde et deviennent parfois de veritables apotres. C'est depuis
peu que le poste de Vanyaindrano a deux missionnaires. lis vont
pouvoir travailler davantage les chrltiens de cette localit6 et
reprendre en mains les postes de brousse environnants d'oI le
christianisme implante un peu haitivement avait disparu.
1" noecmbre. - Le Trs Honore Pire ceiebre a 7 heures la
niesse de communion A laqueile assistent, avec !es chritiens malgaches, des Europdens, des creoles et des mntis. Primitivement
en bois. t'eglise de Vanyaindrano a Wtc rcemnment rdparde et
entouree d'une ceinture de ciment. Cette transformation a Wte
rendue possible par la gendrosit6 d'une catholique franvaise de
Vangaindrano.
Dans I'apres-midi, les enfants de l'ecole souhaitent la bienvenue au Tres fono:r Pe1re et nous donnent une s6ance recreative courte mais tres reussie. Les fillttes executent des mou-
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vements rythmiques accoimpagnes de chants. Les grandes nous
olfrent une danse curieuse. Une partie d'entre elles defilent en
dansant, portant sur leur htte une houteiile vide symbolisant la
population de Vangaindrano encore plongde dans les td6nbres du
paganismie. D'autres leur succedent, ayant sur la tite une lampe
aliumne, figurant la lumiere de 1'Evangile que les inissionnaires
sont \cnus lui apporter. C'est merxville de les voir danser sans
laisser tomber leur lampe.
2 novembre. - AprBs la grand'nesse nous allons visiter la
maison des Seurs, ou plutot 1'ensemble des pavillons qui occupent trois cotes d'une vaste esplanade. Le premier pavilion a gauche est le petit oratoire des Filles de la Charit6. En face, le dis-
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pensaire oil afflue deja une clientele qui ne cessera pas de la
malinte. Les malades aiment mieux se faire soigner ici qu'h
l'hopital. Is y sont accueillis avec bontt et traites sans rudesse.
Nous parcourons les diverses salles de classe et I'ouvroir. Les
enfaints sont assez assidues, ce qui n'est pas sans m6rite en raison
de la liberte A peu prbs totale que leur laissent les parents. Ils
regardent comme superflues l'instruction et I'dducation donnees h
leurs filles. Celles-ci grandissent avec la libert6 a peu pres absolue
de leurs mouvements. On les marie des l'Age de douze ou treize
an.s : et la seule capacit6 qu'on exige d'elles est qu'elles sachent
cuire le riz. travailler a la riziere et faire quelques travaux d'intIricur. Les Sceurs essaient d'inculquer a leurs ile\es le senti-
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nient de leurs futures iresponsabilitds d'6pouse et de nmre. Elles
leur enseignent la couture, un peu de broderie et la maniere de
tenir leur inaison. C'est un travail de longue haleine ; d'autres
moissonneront oil les pionniers out defricht et seni6. Les resultats oblenus en trente ans sont dtjh appreciables. Outre les classes, il y a le catchisnie qui groupe quelques femmes cattrhiuinnes, deux cents baptistees, cent cinquante paiennes et quelques
protestantes. Le dispcnsaire donne des soins chaque jour a deux
cent cinquante bebes, et six cents nourrissons y sont suivis.
Nous allons visiter (et c'est bien le jour, en ce 2 novembrej,
le cimetiire des Europeens, oi reposent un confrere et quelques
Filles de la Charitd. De retour a la residence, nous recevons la
xisite de l'administrateur du district de Vanyaindrano. C'est un
hoImne jeune, intelligent, qui prend sa tache ai e(ur, iaiis qui
ne se fail pas illusion sur ses administr6s. Ceux-ci ne sont pas
tres vaillants a la besogne, et ils rusent pour se derober A la
charge, pourtant bien lgitre, de I'imp6t. Ils ne croient pas facilement au ddsintdressement de qui veut leur faire du bien. Tel
barrage n'a pas etL construit parce que des meneurs out persuade ceux qui devaient en etre les bbenficiaires que le profit
de l'entreprise irait tout entier aux Europeens. Les Antaisakas
ne se preoccupent pas assez du lendemain, sachant que dans le
cas d'une famine on leur fournira le riz ndcessaire. Recemment
ils ont refuse des haricots de semence parce que manger des
haricots est bon pour des demi-sauvages, comme les Antandroys,
mais pas pour les Antaisakas. II faut, 6videmment, beaucoup de
bont6 et de patience, dans ces conditions, pour ne pas se laisser
decourager dans sa rdsolution de faire du bien.
3 noccmbre. - Nous partons de bon matin pour aller visiter
notre confrere, M. Gay. II reside a Midongy du Sud, h quelque
cent kilometres de Vangaindrano. Mais a mi-hemin de Midongy
il y a le village de Ranonena, dont M. Gay est aussi charge. II
s'y trouve depuis quelques jours, et c'est IA qu'il nous attend.
Le porte-parole des chretiens de Ranomena expose au TrBs Honore Pere l'ardent desir de ses compatriotes d'avoir un pr4tre i
demeure chez eux. C'est 6videmment plus de deux pretres qu'il
faudrait pour evangeliser cette region qui compte environ cinquante-cinq mille habitants, disperses sur sept mille kilometres
carrus, et appartenant i cinq tribus diff6rentes. Parmi eux, mille
quatre cents catholiques. La proportion est encore faible, mais
le chiffre est assez consolant, car la chretient6 n'a que quarante
ans d'existence. Cependant, le coeur du pasteur se serre en voyant
tant de brebis qui sont hors du bercail et qu'il ne peut atteindre.
En attendant I'arriv6e d'autres missionnaires de France et la promotion au sacerdoce d'enfants du terroir, il faudrait que des
ressources plus abondantes permissent de former et de rdtribuer
convenablement un plus grand nombre de catechistes.
A midi, nous sommes les h6tes du chef de canton, un Malgache, fervent catholique, pEre de quatre enfants, et qui en attend
un cinqui6mc. II a fait un voyage en France, en 1951, et n'a pas
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,Joulite de \isiter Lourdes et les sanctuaires de Paris, dont ceux
de la rue de Sývres et de [a rue du Bac. C'est un bonheur de
I'entendre s'exprimier en termies tout pinetres d'esprit chr6tien.
Quelle influence son exemple dolt exercer sur ses administres !
.Nous remontons en auto, accompagnes de M. Gay. La route
est trIs pittoresque. Nous traversons une region couverte de belles
forfts. M1ais le chemin est parfois abrupt, a\ec des virages difficiles. On comprend que les accidents y soient frequents et qu'on
ne puisse l'utiliser a la saison des pluies. D'autant qu'il faut passer sur de nombreux ponts de bois qui sont bien endommag6s
ou minbe emportes par les inondations. En cours de route, un
poteau indicateur nous previent que nous allons franchir le Tropique du Capricorne.Et cela nous remet en memoire la lettre de
saint Vincent en date du 22 mars 1648, adressee A M. Nacquart.
Apres l'avoir prevenu qu'il a 6td choisi pour aller fonder la mission de Madagascar, saint Vincent lui donne quelques indications
re pays, et il note que , cette lie est sous le Capricorne".
cur
Entin, nous \oiei a Midongy du Sud. Un bon nombre de
chretiens sont masses devant I'eglise. Celle-ci nous cause une
agr, able surprise. Ce n'est pas l'habituelle case en bois couverte
de chauine, nais un bel tdifice en briques construit par M3.Deguise, qui fut cure de Midongy de mars 1937 a fevrier 1938. Elle
est actuellement trop vaste pour le " pusillus grex ) qu'est la
chrlt'tient6 locale. Mais on a bien fait de voir grand, et il y a
lieu d'esperer que le jour viendra bientlt oi elle ne sera plus
sulTisante. Sa charpente 6tait de bois couvert de chaume. Un
iiiccndie 1'a d6truite dans la nuit du 24 au 25 decembre dernier.
Mlais le bon Frere Dubuis est venu de Manakara pour la remplacer par un toit de t6le ondulde peinte en rouge brun, et nous
a\ins la joie de le trouver A Midonyy.
I nocembre. Apres la grand'messe, les chretiens de
Midouigy offrent leurs voeux et leurs cadeaux au Trbs Honor6
Pire. Parmni ces cadeaux il y a une sagaie d'honneur tres finenient travaillee et ciselee. C'est merveille que des indigenes
aientt pu rdaliser cette pikce de ferronnerie avec les instruments
assez primitifs dont ils disposent. On nous fail entendre de
jolis chants. Les voix des chr6tiens de Midongy sont agreables
et justes. A la grand'messe, ils ont chant6 l'ordinaire de la messe
des Anges. L'organiste l'a joude telle quelle, sans la baisser
d'un ton ou d'un ton et demi, comme il est d'usage. Malgrd cela,
les jeunes filles et les hommes eux-memes lont chantde sans
crier. II y avait parmi les hommes de jolies voix de barytons et
de basses. On rdussirait facilement & faire chanter par cet ensenmble vocal de beaux morceaux de polyphonie.
Dans I'apres-midi, les chrdtiens se r6unissent de nouveau A
I'oVlise pour la recitation du chapelet et la binddiction du
Saint-Sacrement. Pendant la eerdmonie, dclate un orage qui menaeait depuis quelques heures. La pluie tombe A torrents, martelant avec violence les t6les onduldes de la toiture de 1'6glise.
L''rage se calme bient6t, mais la pluie continuera A tomber
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toute la soirde. C'est une benediction pour le pays ddsold par
la sBcheresse ; les rizi6res vont verdoyer. Retenus a Nglise par
la pluie, et heureux de nous donner queiques morceaux de leur
rdpertoire, les chrdtiens chantent plusieurs cantiques, notainment de jolis Noels. J'admire une fois de plus A quelle hauteur
peuvent atteindre les \oix, celles des soprani en particulier. J'ai
peur pour .es cordes vocales de ces dames et demoiselles. Mais
M. Gay m'assure qu'elles seraient capables de continuer ainsi
toute la soirde sans fatigue.
5 novembre. - Nous quittons Midonyy de bonne heure dans
la matinee. Car nous devons retourner a Vangaindrano et repartir aussitut apres le repas de midi pour Farafanyana. Le
passage du bac voisin de la leproserie ne se fait pas sans difficult6. A la suite de la pluie torrentielle d'hier, la riviere Manambato a d6bord6. Pour atteindre le bae, notre voiture doit
s'avancer dans l'eau. Mais Gilbert, notre chauffeur, se tire fort
bien de cette dpreuve, et \ers cinq heures de l'aprbs-midi nous
sonunes de nouveau cher nos confreres de Farafanyana. On
avait prbeu pour ce moment la bdnudiction de la premiere pierre
de la future residence dpiscopale; mais pour diverses raisons.
cette cdreinonie est renvoyde a demain matin.
6 novemnbre. - Nous allons maintenant nous engager pour
trois seinaines dans 'interieur du pays oii nous n'avons fait
jusqu'i present que de courtes incursions. Devant arriver A
Ivohibd pour diner, nous avions rdsolu de quitter Farafangana
d&s 7 heures du matin. Mais la cdrdmonie prdvue pour hier et
renvoyie i ce matin nous retient jusqu'a 8 heures ; nous n'arriverons a destination que vers deux heures de I'apres-midi.
Car 1'dtape est longue et le trajet comporte quelques arrets.
Nous grimpons sur les hauls plateaux. Au sommet d'une iongue
rcte, un arret s'impose pour contempler le vaste panorama qui
s' tend sous nos yeux. Puis, M. Fromentin, ancien curd d'Ivohibe,
actuellement h la Maison-MWre, m'avait demand6 d'aller saluer
de sa part au village de Bemandresy un fervent chritien, Joseph.
qui malgr6 la paralysie qui le fait se trainer sur ses mainý
et ses genoux. instruit et catechise ceux qui vont le voir. Nous
rdussissons sans difficult6, grAce aux indications de M. Benoit,
de Farafanyana, a trouver la case de Joseph qui est tout heureux de notre visite et du billet que nous lui remettons de la
part de M. Fromentin. On assied le pauvre paralytique sur une
chaise pour une photographie qui attestera que la commission
a dtd faite.
Au moment oii notre voiture s'arrete devant P1'glise d'lvohibd, l'orage dclate. Une pluie torrentielle I'accompagne. Les
chrltiens se prdcipitent dans 1'dglise, et leurs cantiques ont
peine A couvrir le crepitement de l'eau sur la toiture de tWle
ondulbe de 1'6difice. M. Mdaux, le nouveau cur4 d'lvohib, vient
d'arriver, it y a quelques semaines. I! ne manquera pas de travail. Car, en plus de la localite oh ii reside ii doit s'occuper
d'un bon nombre d'autres postes. Mais, avec raison, it veut
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d'abord bien connaitre Ivohibe. Du bon travail y a Wt6 fait par
ses priddcesseurs, notanuient par M. Joseph Coudroy, qui fut
lassacre dans sa residence le 4 novembre 1946. Ce drame d\oque le martyre de Jean-Baptiste Etienne, car notre vaillant
confrere perit lui aussi pour avoir rappel6 les droits de la chastete. Le sang qu'ij a genereusement verse pour la defense de la
morale, et dont on voit des traces brunies sur le pave et sur
les inontants d'une porte ne peut qu'attirer les benedictions de
Dieu sur la paroisse d'lvohibd.
Dans I'apres-midi, le TrBs Honord Pere reqoit la visite du
chef de poste, un Malgache cultiv4, protestant, mais tris bienveillant pour nos confrbres.
7 novembre. -- II y a de l'assistance aux quatre messes qui
se celebrent dans la belie eglise en briques d'lcohibW, et les communions sont nombreuses a la messe du Tris Honore Pere.
Apres cette messe, les chrdtiens offrent leurs v'eux et leurs pr6sents au successeur de saint Vincent. Dans son allocution, leur
representant dit I'affection qu'ils 6prouvent dedj pour leur nouveau cure dont ils apprecient le z~le. Nous faisons un tour de
promenade dans Ivohib6, dont la rue centrale et la place sont
bordes de flamboyants aux magnifiques fleurs d'un rouge cerise. Nous allons rendre sa visite au chef de poste. I1 s'exprime
en francais avec beaucoup d'aisance, et nous apprenons par lui
bien des d6tails intlressants sur !a situation et 1'dtat d'esprit
de ses administres. Les vols de boeufs 6taient jadis le grand
dklit des Malgaches ; on y procddait souvent A main armne et
avec mort d'hommes. Ces meurtres out pris fin, et les vols euxmemes deviennent de plus en plus rares. Le chef de poste nous
dit compter beaucoup, pour I'dducation nmorale de ses administrd;. sur Faction conjugude de l'6cole et de la mission.
Nous quittons Ivohib6 vers 2 heures de I'apres-inidi. Le long
de la route qui nous conduit i Ihosy, notre attention est attirie
par une multitude de cones ayant en moyenne une cinquantaine
ou une soixantaine de centimetres de hauteur, et qui parsement
le terrain. De loin on les prendrait pour des tas de fumier destinds a fertiliser un champ. Ce sont des termiticres, qu'habitent
des colonies de fourmis blanches. Ici, dans la campagne, loin
de toute habitation, elles ne peuvent faire grand dommage.
Mais quand ces bestioles pdnetrent dans une habitation, elles
y d&vorent tout : bois, linge, et mnme livres. On ne leur connait
qu'une utilisation. Les dleveurs de dindons, quand ils veulent
re;aler et engraisser ces volatiles, s'arment d'une pioche, pour
ouvrir une ouverture dans les termitibres dures comme du
cinient et y 1chent leurs dindons.
Vers le milieu du trajet, aussitOt apres avoir traverse la
riviere Manarah, nous rencontrons quelques Malgaches. C'est le
village d'Analavaka. Sur le seuil d'une maison, nous voyons un
holmne s'agenouiller A notre passage. Un peu plus loin ce geste
se renouvelle devant une maison sur laquelle sont arbords un
drapeau francais et un drapeau pontifical. Pas de doute possible;
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nous a\ous ite awmoutcs, et on nous attendait. Notre auto s'arrote done quelques instants pour la joie de ces bons chrdtiens,
qui sollicitent la benddiction de M. le Superieur g6ndral. C'est,
M. Chagot, d'lhosy, qui les visite, nous disent-ils, trop raremnent, au gr6 de leur pietd.
Deux kiloinmres avant d'arriver A Ihosy, nous apercevons
sur la route un peloton de cyclistes et la jeep de M. Chagot.
Le cortege s'organise. A l'entree d'lhosy, ce sont des ovations

TULEAR. -

L'eglise Saint-Vincent de Paul

sans fin. II v a foule devant 1'dglise, o( nous sommes accueillis
par M1.Swiadek, sup6rieur, Frere Norbert, clerc et un pretre
malgache. Dans 1'rglise, les enfants chantent fort bien le Benedictus de Darros. Le Magnificat est suivi du cantique A saint
Vincent en malgache. II y a seulement quelques mois que les
Filles de la Charit6 sont ici. Elles venaient de la mission de
Tuliar. Elles travaillent actuellement a la construction des
bAtiments qui abriteront leurs ceuvres.
8 novembre. - Le TrEs Honor6 Phre c6lbre la sainte messe
A 6 h. 30. L'dglise est pleine, les communions sont trfs nom-

breuses. C'est dans la soiree que les catholiques d'lhosy offriront leurs voeux au successeur de saint Vincent. Mais ii reooit
apres la messe ceux des cat6chistes des environs venus a Ihosy
pour leur reunion mensuelle. Cette reunion mensuelle est pour
le directeur de la mission une occasion de les voir, de compld-

ter leur formation cat6chistique et liturgique, de s'enqudrir de
l'etat des diverses chretientds. Et c'est alors que les catdchistes
touchent leur modeste retribution. Oui, modeste, assurdment,
surtout si on la compare A ce que les protestants donnent a
leurs catechistes. Et quand on apprend que certains d'entre eux
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renoncent A tout traitement, on est p6ndtrd d'admiration devant
cette generosite et la puissance de la grace qu'elle atteste.
Dans la matinde, nous allons faire visite A Sweur Planchamp
et A ses trois compagues. Sur la propriWt6 d'environ deux hectares qui leur a ett concedee, il n'y a que leur habitation provisoire et deux maisons en chantier. Elles font construire actuellenient des dcoles et un dispensaire. Plus tard viendra la maison des Soeurs et un internat. Pour la realisation de ce programme ii faudra du temps et des ressources. Les Sceurs comptent sur la Providence. Elles ont fait un grand sacrifice en quittant Tuliar. Elles y avaient de tres belles ceuvres parfaitement

WF
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THOSY. -

La traditionnelle offrande de bienvenue

.quip6es, qu'elles ont purement et simplement remises aux religieuses qui prenaient leur place. Dieu b6nira ce ddsinteressement, si conforme A I'esprit de saint Vincent. Elles font bien de
voir grand. Ihosy est, en effet, appeld A prendre un developpement considerable ; A cause, notamment de sa position gdographique qui en fait un nceud routier fort important, comme le
revele un simple coup d'coil jet6 sur la carte. Mgr Lasne, qui en
fit un centre d'6vangdlisation, avait vu juste. On voit encore pres
de 1'dglise actuelle la modeste chapelle de jadis qui sert presentement de salle de reunion. L'6glise qui l'a remplacee suffit A
peine aux besoins des catholiques d'lhosy, car ils sont un millier
sur une population de trois mille habitants. Le district d'Ihosy
a quelque six mille catholiques. Autour de la petite ville, on
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coumple une quarantaine de chapelles. En temps normal dej,
la \isite de ces chretientls fort distantes souvent les unes des
autres, est trbs difficile. 11 faut y renoncer de d6cembre A f6vrier, 6puque de la saison des pluies. Les routes sont defoncees
et les rivi\res infranchissables. N'6tant pas assez suivis, les
chrlliens de la campagne sont tentls de retourner i certains
usages paiens, surtout en imaliere matrimoniale. La mission posside i Ihosy llmene plusieurs parcelles de terrain d'une etendue
d'environ trois hectares. A quelques kilometres dans la campagne, elle a une assez vaste pruprie6t dont la pleine mise en
\aleur demanderait la presence d'un frere coadjuteur exp6rimienlt. Dans la soirte, les catholiques d'lhosy se reunissent pour
olfrir leurs \oeux au Tres Honor6 Pere. Leur porte-parole, un
venerable vieillard, exprime le soultait que bientOt Jesus-Christ
rlgne dans I'Ame de tous les habitants de la region et I'assistance s'associe avec ferveur A ce voeu. Viennent ensuite les presents. L'un des plus notables est un (t lamba n de grande valeur,
fait d'une soie tres r6sistante. C'est dans une piece de cette
6toffe que l'on ensevelit les dbfunts de marque, parce qu'elle a
la r6putation de se conserver ind6finiment. Les fillettes ex6cutent avec beaucoup de grace une farandole qui nous transporte
en Provence, et des danses locales variees. Nous voyons aussi
des nains, pareils a ceux de Blanche Neige, prendre charitablement sur eux de faire les travaux des humains. Les garcons de
l'ecole dirigee par Frere Norbert, nous font la meilleure impression. Ces deux cents enfants promettent de devenir de solides et fervents chr6tiens. Plaise A Dieu qu'une florissante 6cole
de filles dirigee par les Sceurs vienne completer bientot cette
belle ceuvre
9 novembre. - Dans l'apres-midi, nous allons visiter la propriete des confrbres. On y cultive la vigne et les arbres fruitiers,
et on y fait '6levage des bceufs. II y a aussi plusieurs hectares
d'eucalyptus. Le g6rant habite un village tout voisin oui se
recrute aussi la main-d'euvre qu'exige la mise en valeur de la
propritt6. Mais la presence d'un de nos freres apporterait ici le
contr6le et le stimulant n6cessaires pour le plein rendement
de cette ferme. Nous nous rendons ensuite au petit village
d'Ankily qui compte une centaine de catholiques particulierement fervents. Ils voudraient acquirir un harmonium pour leur
chapelle, et ils ont fait recemment entre eux une collecte qui a
rapporte quinze mille francs malgaches soit trente mille francs
de notre monnaie. Les femmes sont group6es en une association mise sous le patronage de sainte Thdrese de I'EnfantJ6sus. Elles ont achete une statue de leur sainte patronne qui
domine un autel bien ornd. Pour terminer la journee, nous
allons saluer le chef de district. C'est un homme d'une trentaine
d'ann6es. AprBs avoir d6but6 dans les bureaux de 'Administration centrale a Tananarive, il a fait un stage en Afrique continentale et il est revenu a Madagascar pour prendre la tete d'un
district. Son m6tier le passionne. D'autant, qu'ancien scout, il no
l'envisage pas seulement en homme mais en chretien. Lui aussi,
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sans se dissimuler les defauts de ses administres, sait reconnaitre leurs qualitds et les aimer. Ils 1'ont trouvd bien exigeant
parfois. Mais ils lui rendent maintenant justice et reconnaissent que ces inesures un peu s6veres tendaient a protdger leur
sante et A procurer leur bien-etre.
10 novembre. - Au debut de I'apres-midi, nous quittons les
confreres et les Soeurs de Ihosy pour prendre la direction de
Betroka. Une route de huit kilometres, aux nombreux virages,
nous conduit sur le plateau de I'Horombe. C'est une region d'elevage de bceufs. L'herbe qui couvre le plateau est actuellement
seche comme un paillasson. Mais quand viendra la saison des
pluies, I'herbe verte poussera, cette herbe qu'un dcrivain de
renom, traversant le plateau de l'Horombe, prenait pour des
, blds ondulants ». Nous passous pres d'un de ces centres d'elevage des bceufs. La viande d'un grand nombre de ces animaux
est expddide en France, soit encore fratche, dans des caisses frigorifiques, soit en conserve. Nous roulons a vive allure sur une
route large et droite qui traverse File dans toute sa longueur.
A quelque cinquante kilombtres de Betroka, nous apercevons
un camion en panne. Nous nous arretons. Lc chauffeur nous dit
que parti la veille d'Ihosy, it a eu. quatre crevaisons et que L'etat
d'une de ses chambres a air ne lui permet pas de continuer. II
s'agit d'un taxi-brousse, bonde de passagers qui n'ont done rien
mangd depuis vingt-quatre heures. Nous n'avons aucune nourriture a leur donner ; mais nous prenons avec nous le chauffeur qui, dans une heure sera a Betroka et pourra y trouver
une roue de rechange.
A deux kilometres de Betroka, nous rencontrons M. Lamaze
pros de sa jeep pavois6e aux couleurs frangaises et pontificales.
II est accompagne par des Cceurs Vaillants. AprBs avoir salud
le TrBs Honord PBre, il repart en vitesse pour nous annoncer.
Plus loin, nous attendent les cyclistes qui nous feront cortege
jusqu'A I'dglise. La foule des chrdtiens est mass6e devant l'ddifice. On y distingue nettement un groupe de chefs de la tribu
des Baras, drapes dans de riches lambas et armes de sagaies.
M. Dumas, supdrieur de la mission, souhaite la bienvenue au
Tres Honor6 PBre, et nous p6n&trons dans l'dglise ofi la foule
chante avec enthousiasme le cantique malgache A saint Vincent.
Puis nous gagnons la rdsidence des missionnaires toute proche
de P'dglise, ou nous attend le cher M. Briant, un vail!ant missionnaire que son 6tat de santd condamne a ne plus quitter la
maison. C'est sous la varangue de la rdsidence que nous prenons notre repas, dans une atmosphere de charmante simplicitd.
11 novembre. - Le TrBs Honor6 PBre ced8bre la messe de
communion, au cours de laquelle de tres nombreux fiddles s'approchent de la sainte table ; et il y a encore beaucoup de communions a la grand'messe, chantde par M. le Secrdtaire gdndral.
Apres la grand'messe, on se rend en procession au petit hospice
qui vient d'etre construit et que bdnit le Tres Honor6 Pere. On
pourra y recevoir une dizaine de vieux mdnages. C'est la der-
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niere wuvre entreprise par les Filles de la Charite de Betroka.
Et. bien que Skeur Lapchin et ses quatre compagnes. aidtes par
quelques petites Stwurs de 'Inimmaculde-Conception, ne manquent
pas de travail, on reve d'6tendre encore son champ d'activite.
Au-dessus du rez-de-chaussee qu'occupent les petites Sceurs, on
projette de construire un internat pour les fillettes et jeunes
filles qui suivront les cours de l'ecole mniiagtre. II y a deja
un grand nombre d'enfants dans les classes des Steurs. L'internat completera heureuseineut cet ensemble de batiments qui
s'appelle Maison de Bdthanie. Dans la cour, devant la niaison des
Savurs, des flamboyants en fleurs achlvent de mettre une note
de jeunesse.
A trois heures de I'aprZs-midi, salut du Saint-Sacrement.
Je ne suis pas peu 6tonnd d'y entendre executer avec 'allure
et ie rythme voulus, le gracieux motet a la Sainte Vierge u Flos
viriginum ,. AprBs le salut, les chrdtiens se massent devant la
residence des missionnaires. Sous la vaste tonnelle, impermeable aux rayons du soleil, qui longe la varangue, les differents
groupes de fideles offrent successivement leurs vceux et leurs
prdsents & M1.le SupBrieur g6ndral. Nous gottons tout particulierement le beau rapport lu par un m6decin malgache. Fervent
catholique, communiant tous les jours, et pere d'une nombreuse
famille, son exemple est une grace prdcieuse pour la chretient6
de Betroka. Et comment n'dtre pas touch6 aussi par le discours
du cat6chiste Daniel ? Les services qu'il a rendus B la mission
meritaient bien la decoration papale qui orne sa poitrine. II
y a quelques annees encore, il n'h6sitait pas a faire A pied un
voyage de cent kilometres pour visiter une chretient6 dont il
avait la charge. Mgr Fresnel, qui fut cure de Betroka, a pour
Daniel une estime et une amitid toutes sp6ciales, aussi le verrons-nous i Fort-Dauphin pour la fete de l'intronisation. De tres
jolies danses malgaches sont executdes par la Jeunesse Catholique, par les Cceurs Vaillants et les Enfants de Marie. La colonie europdenne de Betroka, qui assiste h la fete se declare ravie.
On se sent au milieu d'une chretientW fervente et tres attachee a ses pires spirituels. Le soir, nous sonuimes les h6tes du
chef de district et de son 6pouse ; et c'est plaisir de voir la
cordialit6 de leurs rapports avec les missionnaires.
12 novembre. - Dans la matinee, nous allons visiter les
6coles de gargons et celles des filles. On y aime bien le travail.
Mais I'annonce d'un jour de conge y est accueillie comme partout
avee enthousiasme, et les bonbons sont tres appricids.
Dans la soir6e, visite au village du cat6chiste Daniel, qui
demeure A une quinzaine de kilometres de Betroka. La cinquantaine de chrdtiens qui s'y trouve n'avait jusqu'ici A sa
disposition comme lieu de culte qu'une petite case. On a done
construit les murs d'une chapelle plus spacieuse, dont M3.Dumas
a offert la charpente et la couverture. C'est pour la benediction
de ce modeste sanctuaire que le Tr6s Honord PBre est la ce soir.
Aprbs la cer6monie, nous entrons dans la case de Daniel qui
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est tout heureux de nous offrir le caf6. Puis les chretiens nious
ftint adeau de deux beaux dindons avec quelques douzaines
d'eul's et du riz. Ces braves gens solt fiers de lhonneur qui
leur est fait ; cette soiree comptera dans l'histoire du hanicau.
Avant le souper, nous allons saluer le juge et son dpouse. C'est
un charmant tenage, bien cllrdtien, qui eleve admirablemient
ses enfants.
13 novembre. - Nous partons au debut de l'apres-midi pour
ilekily. Mais one halte est prevue itIsoanala a une cinquantaine
de kilometres de Betroka. 11 y a la uue petite chr6tiente bien
fervente. Elle ne possede pas de niissionnaire a demeure, et
c'est M. Dumias qui en a la charge, conlle de tous les postes
qui se trou\ent au sud de Betroka. Mais ces bons chrdtiens out
obltenu le privilege de garder la sainte reserve dans leur modeste
chapelle, et ils \out souvent y visiter Notre-Seigneur. Des cyclistes viennent ii notre rencontre, et nous ne sommes pas peu
surpris de voir sur leur brassard les initiales de la J.O.C. Ce
sent, en effet, de jeunes ouvriers, qui travaillent dans une exploitation de mica. Nous sonunes recus par un Alsacien qui exploite
pour son compte le gisement dans lequel travaillent ces jocistes.
Mais, il y a, non loin de Bekily, une exploitation bien plus inportante, la plus considerable de Madagascar. Elle est connue
aussi pour ses realisations sociales et on nous recommande
d'aller la visiter si nous en avons le temps.
L'orage menace quand nous arrivons A Bekily. Mais la pluie
ne tombe pas encore, et les chretiens peuvent nous recevoir
masses devant leur eglise que coille curieusement une sorte de
couronne merovingienne. M. Gauthier apparlenait a la mission
de Tuldar. II n'habite Bekily que depuis un an, et il en est le
premier curd rdsidant. Pres de 1'Pglise, il a ddjh construit une
petite habitation, toute en rez-de-chaussde, qu'entoure une galerie gracieuse et bien pratique. Sur une population d'environ
un millier d'ames, il y a deux cents catholiques a Bekily. L'oeuvre
du missionnaire y a edl de\ancee par celle des protestants qui
ont ici une belle 6glise. M. Gauthier est peind de voir des parents catholiques confier leurs enfants a une garderie tenue
par une miss protestante trds active. Il souhaite vivement pouvoir installer h Bekily des Filles de la Charitd qui s'occuperont
des enfants et de la jeunesse fdminine. Un autre de ses soucis
est 1'6tat de son eglise, dont les murs s'6cartent de la verticale ;
il faudra la consolider ou en construire une autre. Bekily possede un chceur de chant magnifique. Sans effort, les voix des
femmes y atteignent les notes les plus hautes, et celles des
hommes sont pleines et bien timbrdes. De plus, les chants sont
bien soutenus par le jeu d'un organiste qui allie les nuances
a la pr6cision.
14 novembre. - A la messe paroissiale de 6 heures, cd1dbrde par le TrBs Honord Pdre, les communions sont nombreuses
et les chants parfaitement ex6cutes. A la sortie de I'dglise, le
chef des catholiques du village offre les vceux et les prdsents
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de6 lideles. Son discours en mialgache est traduit par un fonctionnaire, aucien professeur au college de Fianarantsoa. L'orateur
recuinait que M. Gauthier n'a pas que des consolations dans
sa paroisse. La population est mouvante et tres minie, ce qui
ne facilite pas le ministere du pratre. Mais le missionnaire est
appricie et aimn des fiddles. Ceux-ci sont pour la plupart etrangers au pays. Les autochtones commenceut a venir A l'dglise.
A Bekily sont rattach6s sept posies de brousse, distants du
centre de vingt-sept a soixaute-deux kilometres et comprenant
chacun de vingtcinq a soixante-dix fiddles. Deux seulemenut de
ces postes possedent un catichiste. Le grand besoin de cette
mission est done d'avoir des catdchistes nombreux et bien formes. 11 faudrait aussi au Pore un moyen de transport lui permettant de visiter plus souvent ses chretiens.
15,novembre. - Nous partons de Bekily pour aller a Tsicory. L'etape est longue. Nous nous arretons pour diner & Beraketa, et M. Gauthier nous accompagne jusque 1a ; car il y a k
Beraketa un petit groupe de chr6tiens en train de construire
une chapelle, et le missionnaire veut se rendre compte de l'etat
des travaux. En route nous rencontrons des troupeaux de bceufs
efflanquds, A la bosse ballante. Nous sommes a la fin de la p6riode seche, et ces pauvres betes n'ont pas grand'chose & manger.
.\.Gauthier nous conte qu'il y a quelques anuees, I'Administration avait eu l'idde de faire faucher en temps voulu une grande
quantite d'herbe et de ceder ce foin aux indigenes, la saison
secle venue, a un prix tres raisonnable. Comme il n'y avait pas
d'acquereurs, I'administration se decida & donner ce foin gratuiteiment. Mmie insucces. Les Baras ne comprennent pas qu'on
donne aux boeufs de I'herbe coupde et s6ch6e. Is trouvent normeal que leurs betes maigrissent en temps de secheresse.
A Beraketa, les chr6tiens sent heureux et fiers de la visite
que leur fait le TrBs Honord Pere. Ils ont achev6 la construction
des parois de leur petite dglise. Le procddd est d'ailleurs assez
simple. On ddlaie I'argile qui se trouve sur place. Puis on la
modýle en blocs que l'on fait s6cher et qu'on superpose. Plus
tard on crepira et on peindra le mur ainsi obtenu. II ne restera
plus qu'a couvrir le tout d'une ferme destinde h porter le toit
de chiaume. Si la chrdtientd de Beraketa se ddveloppe et qu'on
ait des ressources, on construira quelque chose en dur de plus
grandes dimensions. Nous ddjeunons dans un petit restaurant,
aI le Relais ,, tenu par une Francaise, dont le mari pilote un
avion destind i la chasse aux sauterelles. Ces acridiens exercent d6j& de sdrieux ravages, et la region que nous venons de
parcourir 6tait couverte de criquets. S'ajoutant aux mdfaits de
la s6cheresse, ce fldau, s'il n'dtait dnergiquement combattu,
acliheerait de faire rggner la famine dans le pays.
Nous prenons conge de M. Gauthier, que nous retrouverons
d ailleurs dans deux jours a Ambovombe, et qui sera a la fete de
Fort-Dauphin. Nous continuous pendant quelques kilometres .
suivre la grand'route. Puis, nous prenons un chemin beaucoup
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moins carrossable. M. Cassan avait envoyd a M. Kiefer le teldgramme suivant : , Si route normale, possibilitd arrivee vers
17 h. 30. , Cette reserve et cette approximation devaient s'avrer
prudentes. 1I a plu beaucoup dans cette region. Les chemins ont
Ctd ravinds par 1'eau et la terre est fortement detrempde. Des
flaques d'eau couvrent la route. Voulant dviter l'une d'entre
elles, notre chauffeur prend sur sa gauche, et la voiture s'enlise dans une boue epaisse. Tout le nonde s'6gaille h la recherche de branches et de broussailles pour en former des fascines
sur lesquelles auront prise les roues de notre auto. AprBs quelques essais infructueux, Gilbert, notre chauffeur, revient sur
la terre ferine. Une vingtaine de kilometres avant d'arriver A
Tsivory, nous apercevons la camionnette de M. Kiefer, qui vient
a notre rencontre. Notre confrere veut nous laisser passer sur
le chemin assez etroit, et c'est A son tour de s'enliser. Heureusement il libere assez vite sa voiture et nous repartons. Mais
il nous faut traverser une petite riviere qui n'a ni pont ni
radier. L'eau, heureusement, n'est pas trbs profonde, et on peut
s'y engager sans crainte d'etre submerge. Mais notre Peugeot
est assez basse. Elle heurte une grosse pierre cachde par 1'eau,
et une piece de 1'embrayage se casse. Par bonheur, M. Kiefer
est un mdcanicien ingdnieux. Un pen de fil de fer lui suffit
pour une rdparation provisoire a notre auto, et nous repartons.
11 est 19 heures quand nous arrivons a Tsivory. Nous trouvons
cependant pres de I'eglise quelques chrltiens qui ont voulu d&s
ce soir saluer le TrBs Honord Pere. C'est chez le chef de poste
que nous souperons ce soir. Et comme M. Kiefer est assez etroitement logd, le Supdrieur gdndral et le secrdtaire gdndral passeront les deux nuits de leur sejour & Tsivory dans un pavilion
de la residence destine aux h6tes de passage.
16 novembre. - Aprbs la messe du Trbs Honord PBre, les
chr6tiens de Tsivory lui offrent leurs vceux et leurs cadeaux.
Leur porte-parole rappelle les origines de la paroisse. Celle-ci,
privee de prdtre a demeure pendant quelque temps, est actuellement dirigde par M. Joseph Kiefer. Ses paroissiens demandent
qu'on lui donne un aide pour la visite des posies dont il a la
charge et que son activitd soit secondde par le ministere charitable des Soeurs. La population catholique de la region a dtd
jadis plus nombreuse que maintenant. Cette diminution a diverses causes. Elle est due notamment h 1'esprit migrateur des
habitants. L'dglise actuelle peut largement suffire aux besoins
religieux des fidles. Mais ii y a quelques ann6es on pouvait
croire qu'elle serait bientOt trop petite. C'est pourquoi les chr6tiens prirent l'initiative de I'agrandir. Ils construisirent en briques le mur d'enceinte d'une nouvelle dglise englobant I'autre
dont elle augmenterait sensiblement la surface. Mais il restait
A couvrir le nouvel 6difice. Les fonds manquerent, et ii apparut
que les depenses necessaires pour l'achevement de I'dglise projetde, m4me si on avait pu les faire, eussent constitud un luxe
inutile, puisque la population catholique de Tsivory ne s'ac'croissait pas au rythme pr6vu.
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Coiune le temps est assez mauvais, nous nie quittons pas le
prelsbytlre de la journee, ce qui nous laisse un peu de loisir
pliir la correspondance. D'ailleurs, la conversation de M. Kiefor nous interesse beaucoup par les details qu'il nous donne sur
le caractere et les coutumes de ses paroissiens. Its sent surtout
ile\curs de beoufs, et le bceuf occupe dans leur vie une place
capitale. La boisson fait beaucoup de ravages parmi les patens,
qui ne savent pas boire avec moderation. Les catholiques subisscnit. blilas ! dans une certaine mesure, l'intluence de l'ambiance. II y a quelque temps, de sa rdsidence qui domine la
place du Aarchd, M. Kiefer apereut un mouvement inaccoutumrt sur cette place. II s'informa et apprit qu'on y faisait un
sacrifice de bceuf et que des chr6tiens prenaient part ala fete.
Au tlcyen de jumelles ii se rendit compte de 1'exactitude du
renseignement. II alla doln sur le champ leur faire honte de
leur conduite et les menara de quitter la paroisse. Ces pauvres
gens le supplierent a genoux de ne pas les abandonner. II faut
croire qu'on ne les y reprendra plus.
17 nocembre. - Nous partons d'assez bonne heure de Tsivory. M. Kiefer nous accompagne pendant les premiers kilombires. II pourra constater 1'etat des tra\aux de construction d'une
petite eglise a Miihinjo oh existe un groupement de catholiques.
Ces braves gens sont heureux et fiers d'avoir la visite du Tres
Houiore Pere. Leur lieu de culte 6tait jusqu'ici une cabane bien
miserable. Ils auront bientOt une chapelle modeste encore mais
con\enable. Ce n'est qu'un au revoir que nous disons A M. Kiefer, car nous aurons le plaisir de le trouver dans quelques jours
.a Frwt-Dauphin. Le reste de 1'6tape s'effectue sans incident
notaile. Nouvel arret A Imanombe, pour saluer un groupe de
catliiiliques dont M. Kiefer est aussi charge. Leur lieu de culte
aurait hesoin de r6parations, et les travaux ne se font pas, faute
d'citlente entre eux.. M. Kiefer leur a dit qu'il ne reviendrait
clthz
:
eux que lorsque les travaux seraient terninies. Nous constatlns avec plaisir que ces travaux sont en bonne voie, et les
cathliliques d'Imanombd assurent le Tres Honore Pire de leur
etlire ltonne volont6. Vers une heure de 1'apres-midi, nous
arri\ o:s a Antanimora. Nous pensions aller prendre notre repas
a 'l',tel. mais on nous apprend que nous sommes attendus chez
!e 'nirtlionnaire des Eaux et ForCts. Lui et sa jeune femme
nu111 f'oint l'accueil le plus cordial. Apres le repas, nous allons
salihur les chretiens group6s devant leur belle eglise en pierre.
-Leur porte-parole est un jeune instituteur, excellent chretien.
II n.ius dit I'ardent ddsir des chretiens d'Antanimora d'avoir un
pr't-ie iI demeure, au lieu d'etre reduits A la visite mensuelle
(dn Iniisionnaire d'Ambovombe, M. Blanchard, et de posseder
uoi
maison de Soeurs. Cela est d'autant plus souhaitable que
Ic' protestants sonl nombreux et agissants dans la region et
Squils dlisposent de ressources considerables.
Nous partons pour Ambovombe. Le pays que nous traversons
pls--'de une flore tout a fait exceptionnelle. Nous sommes,
-en fllet, dans Je pays des, Antandroys, les a hommes des ron-
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cees ,. Les arbres des forits qui encadrent la route sont blus
niunis d'epines. Le plus caractlristique d'entre eux est celui
que sa conformation a fait nomnuer 1' ( arbre-cierge '. Le pays
est aussi celui de la soif. 11 y pleut rarement, et la secheresse
oblige soument les Antandroys a euigrer pour un temps plus
ou moins long.
Peu avant d'arriver a Ambocombe, nous rencontrons un
peloton de cyclistes \enus pour nous faire escorte. Ils out du
meirite, car la route est tracde dans le sable que la pluie rend
tres difficile pour les bicyclettes. La population d'Ambovombe
est massde de\ant son 4glise. La reception officielle aura lieu
demain aprbs la grand'inesse. Mais ddja ces braves gens, apres
avoir reVu la benediction du Tres Honord PBre a l'tglise, executent quelques chants et des danses locales en notre honneur
sur la place qui separe 1'eglise du presbytere. Nous allons ensuite saluer chez elles les Filles de la Charitd. Elles viennent
de Tuldar et ne sont t Ambo\ombe que depuis quatre mois. On
leur a confie la direction d'un hopital en formation. Elles
s'adonnent avec joic a cette ueuvre. Mais il leur faut consentir 4 une penible privation. M. Blanchard, cure d'Ambocombe,
doit s'absenter asscz souvent pour la visite des postes dont
il a la charge. Les Soeurs sont alors priv6es de messe pendant
plusieurs jours, mdme le dimnanche. Elles esperent. il est vrai,
pouvoir disposer bient6t d'une voiture qui leur permettra de
se rendre au poste de Tsihombe ou a celui d'Ambosary, quand
leur curd de\ra s'absenter.
18 novembre. - Aprbs la grand'messe, le Tres Honore PIre
recoit les hommnages, les \veux et les cadeaux des catholiques
d'Ambovombe. La chrdtientd de cette localitd date de 1919-1920.
L'eglise fut achevee en 1933. Mais il fal ut attendre jusqu'en
1941 I'arrivie du premier missionnaire rmsidant. En plus d'Ambocombe, il assure le service religieux de cinq autres postes
dont le dernier en date est celui de Jafaro ouvert en nmai dernier,
et qui ne compte encore qu'une iingtaine de catdchumines. La
reception a lieu pros du presbytire. Elle comprend, comme
d'habitude, des compliments, des chants, des danses et des cadeaux. Parmi ces derniers, on compte des lambas et des sagaies.
Mais on y voit aussi une gentille petite chbvre toute blanche.
L'assistance rdagit avec une joie expansive aux chants et aux
danses. Les Antandroys sont gais et meme un peu turbulents.
Leur gaietA est d'autant plus remarquable que les conditions de
vie dans le pays sont plut6t difficiles, a cause de la sdcheresse.
Ambovombe jouit, ii est vrai, d'une situation privilegi6e. Le
nom de ce village signifie, en effet, v 1h oi ii y a beaucoup
de puits ,. La nappe d'eau qui alimente ces puits n'est pas trbs
importante ; mais, elle suffil pour que des villages distants de
quinze et vingt kilometres viennent s'approvisionner b Ambovombe. A la saison seche, la grande occupation des enfants, des
femmes et des vieillards de ces villages est la corvee d'eau.
Pour se procurer le precieux liquide, ils font la queue, quelquefois pendant des heures, aux abords des puits.

-

293 -

Dans 1'apres-midi, apris le salut du Saint-Sacrement, nous
allous voir la chapelle d'Ambanisarika, a douze kilometres
d'Ambo\ombe. 1I n'y a encore IA que quatre chr6tiens. Mais
on y comple soixante catechumrnes et il a fallu crder 1• une
chapelle pour de\ancer les protestants et fixer autour d'un centre de culte les Antandroys. migrateurs. Chrdtiens et catcchumbnes sont groupds devant la chapelle. et ils nous font un accueil
chaleureux. Ils peuvent ,tre tiers de leur gracieuse petite eglise
toute blanche construite grAce a la gendrosite des fideles qui
Irmquentent la chapelle de la rue du Bac. et qui sera benite
par Mgr Fresnel, le 16 dtcembre prochain. Mais. ne sera-t-elle
pas bientut trop petite ? Deux Filles de la Ciarit6 nous ont
accompagne i Ambanisarika. Elles nous conduisent devant une
cabane isolde voisine de la clapelle. Un homme s'y meurt, seul.
C'est uni lepreux que sa femme a abandonn6 et dont les deux
fillettes out ete prises en charge par leur grand'inmre. On attend
la mort du malheureux pour briller la case qu'il habite. I.a porte
qui y doune aces n'a pas plus de soixante centimetres sur quarante. La plus jeune-des Steurs attache les ailes de sa cornette,
se recroqueville sur elle-m0me et pinetre aupres du inalheureux
qu'elle a fait baptiser r6ceminent. Nous entendons sa \oix. Elle
r~conforte le pauvre Joseph, qui lui repond quelques mots. Et
la revoici. toute emue du spectacle qu'elle a eu sous les yeux,
mais si heureuse d'avoir tcmoigne son amour a Jesus soulTrant
dans la personne de ce pauvre lepreux.
19) noccabre. - Dans !a matinee, nous faisons un petit tour
C'est le spectacle habituel, mais je note une nouau marchrl.
veaute : une vieille femme fait cuire du sang dans une narmite
et vend des portions de ce que dans mon enfance on nonmmait
de l a, 'sauquctte a. Du marche, on apercoit le temple protestant. II a des allures de cathedrale. Les protestants sont tres
actifs et trs influents dans le pays. Ambovombe a mutine un
s6minaire de pasteurs malgaches indigenes. On conduisait les
6B1ves a l'hilpital pour les qxercer au ministere pastoral, et les
protestants auraient bien voulu prendre la direction de cet etablissement. Mais cela ne s'est pas fait, et les apprentis-pasteurs
ne parai-s.nt plus A l'h6pital.
Dans I'apres-midi, nous partons pour Tsihombe. M. Blanchard nous y conduit dans sa camionnette, parce que la dynamo
de notre voiture est hors d'usage. M. Gauthier, de Bekily, qui
vient de passer la journee avec nous et se rend a Fort-Dauphin,
essaiera de nous y trouver une dynamo de rechange. A quelque
distance de Tsihombe, une croix de pierre dominant une pierre
tombale inous arrete. C'est ici qu'en janvier 1931, M. Leon Lerouge est mort, dans la force de l'Age, d'un accident de motocyclette. Sa mort fut un coup bien penible pour ses confreres, et
Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Fort-Dauphin, 6crivait a
ce sujet : , Nous sommes Lous comme desempares.,
Le corps
du vaillanit missionnaire repose au cimetiere de Fort-Dauphin,
nmais on a voulu avec raison perpdtuer son souvenir par le monument devant lequel nous nous recueillons quelques instants.
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A I'entrle de Tsihombe, M. Dehlinger, qui est le curd de
la paroisse, nous attend avec le chef de district. Mais ii comptait
sur une vuiture de tourisme, et notre caniionnette n'attire pas
son attention. C'est M. Blanchard qui l'apergoit et qui stoppe.
Apres une fraternelie accolade, on repart pour Tsihomnbe. Nous
soinmes tout de suite frappds par la belle allure de I'eglise construite jadis par M. Canitrot. Sa facade A deux tours rappelle
nos cathedrales de France. La foule qui nous attend y pdnetre
a la suite de M1. le Supdrieur g6neral. Apris le chant d'un
cantique, les fidiles regoivent la bdnediction du successeur de
saint Vincent et se retirent ; c'est demain qu'aura lieu la rdeeption olIicielle.
20 nocemibre. - A 6 heures, messe du Tres Honore Pire,
a laquelle assistent notamment le chef de district et son 6pouse.
Apres la niesse on se rend a 1'ecole. Un discours en nalgache
est d'abord prononce. Puis un jeune docteur malgache lit une
adresse en francais, qu'on voudrait pouvoir reproduire en entier
car elle est vraiment remarquable par l'616vation des pensdes,
la ddlicatesse du sentiment et la tenue littdraire. On sent que
ce jeune docteur, ag- seulement d'une trentaine d'annees, pdre
de quatre enfants et qui en aura bientot cinq, est un fervent
chrdtien. Les chretiens de Tsihombe offrent a MI. le Superieur
gendral un tres beau tapis en poil de ch6vre, et la sdance se
termine par quelques danses locales.
La chrdtienti
de Tsihombe date de 1920. Les premiers
chretiens furent tous des militaires hovas et betsileos. Elle
coinpte actuelleient environ quatre cents fideles. Une centaine
d'enfants sont inscrits au catdchisme. 11 y a tous les jours
de cinquante a soixante communions. Divers groupeIents reunissent les femmes et les filles. A noter un noinbre imposant
de sacristines.
En tin de matinde, nous partons pour Beloha, un des postes
confids h M1.Dehlinger, et qui se trouye a l'extr6mitd occidentale du diocese de Fort-Dauphin. Les chrdtiens nous attendent
sur la place. L'un d'eux, un sergent qui cominande la force
publique A Beloha, nous dit leur vif ddsir d'avoir un pretre A
denieure et rend un hommage senti A M.. Dehlinger. qui vient
les voir une fois par mois. Comme preuve de leur bonne volontd,
les chrdtiens nous montrent la case qu'ils sont en train de
construire et d'amdnager pour le Pere, N I'extrdmit de I'dglise.
Le chef du district, M. Moyen, etait 1li a notre arrivde, et c'est
chez lui que nous prenons notre r.epas de midi. Lui et sa femme
sont d'excellents chrdtiens, et ils souhaitent vivement, pour
eux et pour leurs enfants, la prdsence permanente d'un pretre
a Beloha.
Apres le repas, nous allons saluer un autre Francais. II
a installt ici une petite usine de tissage oi I'on fabrique des
tapis avec de la laine de mouton. Ele a son pendant A Ampanihy,
localitd situde a une cinquantaine de kilometres de Beloha ;
on y tisse le poil des chevres mohairs. Ces deux installations
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fournissent aux indigenes un gagne-pain tres appreciable dans
une region desheritde. Notre derniere \isite est pour un nonuient funeraire d'architecture assez bizare, niais qui ne manque
pus d'allure. La croix qui le douiine rappelle qu'il fut 6lev6
par un notable paien converti. Sa famille n'est pas toute entibre
passse au christianisme ; ceux de ses membres demeures. palens
out done leur sdpulture A part.
Nous reprenons le chemin de Tsihombe. Souvent nous aperce\ons sur la route des poules faisanes et des tortues de grande
taille. Bonne aubaine pour ceux qui peuvent les prendre. Les
poules faisanes sont, evidemment, un mets plus recherche, mais
la tortue n'a pas inauvais gout, nous en avons fait I'experience.
21 noveiubre. - Dans la matinee, nous allons a Faux-Cap.
Ce hamieau est situe au sud de Tsihombe, sur le bord de la
mer, et a quelques kilomitres du Cap Sainte-Marie, en fonction
duquel, vraisemblablement, son noin lui a 6t6 donn6. II y avait
Ia jadis une agglomeration de quelque importance dont les habitants vivaient de la pkche et de la culture du ricin. Celle-ci
a peu a peu disparu, et Faux-Cap ne compte plus que quelques
cases en bois. Seuls, les touristes viennent parfois y mettre un
peu d'animation. Ils s'installent pour quelques heures au gite
d'etape sur une petite e16vation au bord de la mer. Ils y trouvent une piscine agrdable et slre dans la rade formee par un
bane rocheux parallele a la c6te et qui ne commnunique avec
la nier que par un etroit chenal ; on y est done a l'abri des requins. Faux-Cap possede une centaine de catholiques; dont l'actuel chef de poste, qui est en meme temps instituteur. Leur lieu
de culte est une pauvre case de bois'dont la Loiture aurait grand
besoin de reparations. C'est bien la chapelle la plus pauvre que
nous ayons rencontree jusqu'ici. Les chretiens de Faux-Cap n'en
sont que plus touches de l'honneur que leur fait .. le Sup&rieur general. C'est de tout cceur qu'ils lui offrent leurs voeux
et leurs petits presents.
A nmidi, nous sommes les hotes du chef de district de
Tsilhmbe et de son epouse. Ici aussi i'accueil est tres cordial.
Nous rcpartons ensuite pour Ambovombe. Nous n'y restons que
que!ques instants, pour prendre cong6 des Filles de la Charite. Ce n'est qu'un a au revoir , que nous disons h M. Blanchard,
puisque nous le reverrons dans quelques jours i Fort-Dauphin.
Nous continuons vers I'est en direction d'Amboasary. Nous n'y
trou\urons pas un confrere, mais un pretre francais du clerg6
seculier, M. Defos du Rau, origintire de Dax. Il est aide dans
son iinistere par les Filles de la Charitoet les Petites Soeurs
de MAarie Immaculee. Le poste d'Amboasary date seulement de
queiques ann6es. Il n'y avait 1 qu'une bourgade insignifiante
sur les bords du fleuve Mandrare. Le merveilleux essor actuel
de la localite lui vient de la culture du sisal. Quelques kilombtre- a\ant d'arriver A Amboasary, la route traverse les plantatin1s de cette agave qui s'echelonnent sur les rives du Mandraif. pendant une soixantaine de kilometres. Le sisal fournit
uric fibre dont on fait toutes sortes de cordes, mais particulib-
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remient une excellente ticelle-lieuse. La France consomme chaque
annee environ quarante mille tonnes de ticelle-lieuse, dont elle
devait acheter les trois quarts t& '1tranger. Or, les bords du
Mandrare semblaient tout particulirement favorables a la
culture du sisal. Quelques families francaises l'ont done entreprise, et leurs plantations couvrent quelque trois cents kilomtres carrCs, et fournissent du travail A environ trente mille indigbnes. Apres avoir connu quelques temps d'exceptionnelle prosperitd qui porta le prix de la fibre du sisal a plus de deux cent
cinquante francs le kilo, cette culture traversa une crise s6rieuse. Mlais le sisal connait de nouveau un prix r6mun6rateur,
et le village d'Amboasary ne cesse de s'agrandir. Aux cases priiitives en bois, serrees les unes contre les autres, sur la rive
yauche du Mandrare, se sont ajoutdes des constructions en
, dur , : hupital, ecole, locaux administratifs, etc.., Une dglise
a et6 bitie. Puis une belie ecole libre, dont les Filles de la
Charit6 out la direction. On projette d'ouvrir aussi un internat
pour les filllettes, et les Petites Seurs travaillent au dispensaire.
Ce qui contribuera beaucoup . donner k Amboasary une grande
importance est la construction en cours d'un magnifique pont
mdtallique. Pour franchir le Mandrare on utilise actuellement
un radier. Mais il est regulibrement recouvert et endommag6
par les eaux a la saison des pluies. II faut alors se rabattre sur
le bac, d'usage difficile et assez pdrilleux en temps de crue.
Aussi, A cause de l'importance grandissante d'Amboasary et de
sa situation sur une des routes les plus importantes de F'ile, on
a decide de construire un pont metallique, dont le tablier surmontera de haut les niveaux les plus dleves du Mandrare. Avec
ses quatre cent quatorze metres de longueur, ce pont sera le
plus important de Madagascar, et on calcule qu'il cottera plus
d'un milliard.
22 novembre. - Dans l'apres-midi, nous allons visiter une
des usines oi se prepare la fibre du sisal, celle de M. de Heaulme.
Comme elle se trouve sur la rive droite du Mandrare, nous devons franchir de nouveau ce fleuve. En approchant du radier
nous apercevons un attroupement exceptionnel, dont nous aurons vite l'explication. Un car de la Compagnie Sud-Express,
venant de Fianarantsoa, est a moitid couch6 sur un c6td du
radier. Le conducteur n'a pas ralenti comme il aurait df le
faire. I! a Wte ddport6 sur sa droite, et sans le remblai et les
fascines qui Font retenu dans sa chute, il aurait culbutd dans
le fleuve, ce qui eilt entraine sans doute la mort de plusieurs
personnes. L'accident vient d'avoir lieu. Les passagers sont lh.
encore tout dmus. Parmi eux il y a deux Filles de la CharitB,
l'une d'Ihosy, I'autre d'Ambovombe, qui se rendent h Fort-Dauphin. Dieu soit beni ! I'accident n'a pas eu de suites graves,
mAme matdrielles.
Pour nous rendre a l'usine de M. de Heaulme, nous traver
sons pendant une quinzaine de kilometres des plantations de
sisal. Nous voici enfin A Berenty, oi se trouve cette usine. M. de
Heaulme nous sert de guide, tres interessant et tres aimable.
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Nous apere\eons de grands camions chargds de feuilles de sisal:
Ces feuilles passent sous nos yeux dans des detibreuses, qui
en dtgagent la fibre sans I'abimier. Cette fibre est lavee, puis
siechle. On la met ensuite, aprbs f'avoir bien peignde, en paquets
qui passent sous la presse hydraulique, et y perdent sensiblenjent de leur volume. Enfin, cercles de fer, les paquets sont prets
a partir pour la corderie. Les d6chets de fibre sont convertis en
6toupe pour la fabrication de matelas ou le rembourrage de
siieges. Rien n'est perdu. L'usine fabrique journelleinent six
tonres environ de fibre de sisal, et donne du travail a quelque
huit cents ouvriers et ouvrieres. Leur salaire est convenable,
uais ils n'en vivent pas le plus souvent. La culture et 1'l6evage
des boeufs suffisent a leurs besoins courants, d'ailleurs assez
modestes. S'ils s'embauchent i lusine, c'est pour avoir de quoi
payer l'imput, et surtout le moyen d'aclieter encore quelques
boeufs. Cet 6tat d'esprit, s'ajoutant au caractlre inconstant des
Tandroys, grands migrateurs, explique le caractere-assez Ilottant de la main-d'oeuvre dans les usines, Mais les ceuvres sociales
cre&es par les usines, auront sans doute pour resultat de stabiliser peu A peu cette population ouvriere.
11 y a h Berenty un petit groupe de catholiques. A i'extremite du dispensaire, M. de Heaulme a mis a leur disposition
une piwTe bien convenable oh ils peuvent se r6unir pour leurs
exercices de pi6tq. Ils sont tout heureux d'y accueillir le successeur de saint Vincent.
A son retour, le Tres Honior Pere va bdnir une case oh
se fera le cat6chisme dans un quartier d'Amboasary destine A
devxenir une seconde paroisse. Les fideles qui nous attendaient
prient et chantent avec ferveur, et les paiens nous regardent
avec sympathie.
Dans la matinee, nous nous rendons t
'3 novembre. la concession de M. de Guitaut. L'un des directeurs, M. Sixte,
nous prend successivement, le Tres Honord Pere et moi, dans
un de ces petits avions biplaces, poss6des en commun par ies
proprietaires de sisaleraies, et qui leur pernettent de se do'placer rapidement et sans cahots dans leurs domaines. Apris que
M. Ie ."uperieur gendral a survold pendant une vingtaine de minutes la region du nord, je suis, dans la direction du sud le
cours du Mandrare jusqu'A son embouchure. Comme des caimans
se prclassent au soleil sur un bane de sable, le pilote les survole de tres pres pour que je puisse bien les voir. On ne xoudrait pas 6tre en tte a t6te avec ces hydro-sauriens aux redoutables niichoires.
Vers trois heures de I'apres-midi, nous partons pour Fortsur un bon nombre de kiloDauphin. La route est goudronnee
nmltres. Mais il faut tres souvent prendre des chemins de d6viatiouL. i:ar cette route, surtout aux approches de Fort-Dauphin,
est u! veritable chantier. On en rectifie le trac6, on l'6largit, ce
qui rdelame la construction de nombreux ponts. Dans quelques
ainlii.
la route de Tananarive a Fort-Dauphin sera une veri-
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table autoroute oh les automobilistes pourront s'en donner h
caeur joie. Aux approches de Fort-Dauphin, nous nous arritons
quelques instants pour que le Tres Honore Pbre recoive les
houinniages de chretiens qui nous attendaient sur le bord de la
route. Ce sont des paroissiens de notre confrere de Fort-Dauphin, MI. Dupont. Quelques fillettes, avec une touchante ddvotion. nous jettent des pdtales de roses, comme au Saint-Sacrement le jour de la F4te-Dieu. Entin, nous voici aux portes de
la xille, dans un quartier qui se peuple de plus en plus et oi
sera bientot drigee une seconde paroisse de Fort-Dauphin. Une
foule de chreriens nous y attendent, ainsi qu'un peloton de
nonubreux cyclistes, qui nous font cortege jusqu'A la rathidrale.
Quand nous passons devant 1'eglise protestante, les clameurs
dts cyclistes redoublent d'intensit6. Ce crescendo a sa raison
historique. 11 y a lieu de croire, en elfet, que c'st ici que \ecurent nos premiers niissionnaires de Madagascar. 11 y a foule
devant la cathddrale. Sur les degres de l'edifice, M. Fender, suprieur de la maison de Fort-Dauphin et cure de la cathldrale,
prononce quelques ioots de bienvenue tres sentis, et nous pdnd
trons dans I'eglise deja presque pleine de fidAles. II est urgent
de remplacer par une construction plus solide et plus vaste
I'edifice de bois qui date de Mgr Crouzet.
Au sortir de l'eglise, nous nous rendons a la residence de
nios confrrers. Conmme la cathiedrale qui lui fait face sur le
sonimet oppose d'un petit vallon, elle aussi est en bois. En bois
l'oratoire, en bois le palais episcopal qui comprend tout juste
deux pieces exiguis en rez-de-chaussee. En bois les divers pavilions oit logent nos confr-res et les hotes de passage. L'installation'de I'electricit6 a, il est vrai, rdduit les chances d'incendie. Aais quelques semuaines apres notre depart, le feu prenait
dans un pavillon attenant a I'oratoire. Ici encore, on espere que
la Providence procurera le moyen de remplacer les cases de bois
par des constructions en %dur ,.Tel qu'il est, l'ensemble de
la residence ne manque pas de eharme a cause des beaux arbres
qu'on y a plantds. Nous saluons avec une affectueuse veneration le doyen des missionnaires, le cher M. Brunel, qui a travailli cinquante-deux ans A Manombo-Sud, dans le district de
TulBar avant d'aller prendre A Fort-Dauphin un repos bien mdritd. Plusieurs des missionnaires que nous avons rencontres au
cours de notre voyage, sont ddjit d'ici ; d'autres arriveront demain. On est tout heureux de leur joie visible de se retrouver
pour quelques jours, et en pareille circonstance.
24 novembre. - Le Tres Honore PAre va cilebrer la sainte
messe dans la chapelle de la maison des Filles de la Charitd,
A quelques metres en contrebas de la cathddrale. C'est i FortDauphin naturellement que s'installArent les premieres Filles
de la Charitd, arrivies & Madagascar, le 9 mai 1897. Elles 6taient
au nombre de trois, et la maison centrale de Fort-Dauphin a
le bonheur de posseder encore I'une d'elles qui, 4 quatre-vingttrois ans, peut encore suivre sans exception les exercices de
la vie commune. Elles dtaient accompagnees de quatre demoi-
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t
-elles qui a\aieikt gatdre
lIteennl
t rsuolu de conlsacrer cur vie
h la Mission de Mladagascar. L'installation des nouvelles venues
Mtait plus que sonimaire : trois cases de bois. dont F'une.abrita
les Sceurs, la seconde recut les demoiselles, et ia troisimine ser\it de residence a des tillettes internes dont le noimbre passa
vite de cinquante A la centaine. A i'internat s'ajouterent bientot
les classes. Puis l'activite des Sceurs s'dtendit aux villages que
I'on visitait en charretles a Ane, dans un rayon d'une quarantaine de kilometres.
En juillet 1904 fut erigee la province de Madagascar. Des
renforts dtaient, en effet, venus peu A peu de France. et on
avait mIme recu dans la Communaut6 quelques jeunes filles du
pays. Mais on se rendit bientOt compte que, dans la plupart des
cas, il \alait mieux couper le moins possible de leur milieu
les personnes desireuses d'embrasser la vie religieuse. Voil&
pourquoi Mgr Sevat fonda la conmmunaute indigene des P'ctites
Swurs de Marie Immaculde, dont la formation est encore contide
aux Filles de la Charit6, mais qui, peu A peu, de\iendront un
groupement tout a fait autonome. Elles sont maintenant vingtsept, et dix-sept d'entre elles ont fait leurs v<eux le 15 aoOt
dernier. On leur construit actuellement une maison en dur, tandis que les Filles de la Charitd habitent encore, comme les missionnaires, une maison en bois.
Les vieux et vieilles ainsi que les gens sans ressources sont
accueillis dans des cases en contre-bas de la cathedrale, dont
I'ensemble porte le nom de Petit Saint-Lazare. On a construit en
dur un magasin-ddpense que surmonte un dortoir pour les
Sowurs passantes. Une case d'oeuvres, en dur 6galement, abrite
I[s catechismes quotidiens dans les deux langues, les rdunions
des divers groupements paroissiaux et les retraitantes. Pendant
longtemps, la maison n'eut pour chapelle qu'une chambre de
six metres de ctd. Aujourd'hui, grace a I'aide fraternelle des
Filles de la Charitd du monde entier, on a pu construire une
jolie et vaste chapelle toute blanche oui I'on se sent tout de suite
porte au reeueillement et A la priere.
II faut encore mentionner comme oeuvres intdrieures : un
dipensaire, ofi passent tous les jours une centaine de clients,
la visite des nourrissons, et des cours techniques tres apprdcids.
Tout cela fait de la maison centrale une ruche bourdonnante
oi I'activit6 matdrielle, intellectuelle et spirituelle se poursuit
du matin au soir. C'est deja beaucoup de travail pour Soeur Roy
ct ses compagnes. Et a ce travail du dedans elles trouvent encore le moyen d'ajouter la visite quotidienne des villages environnants. Vraiment, ces filles de saint Vincent aiment Dieu
,T la force de leurs bras et d la sueur de leur visage ,.comme
In demande le saint fondateur.
Vers 9 heures, nous nous rendons A 1'adrodrome de FortDJauphin, pour y accueillir Mgr Sartre, archeveque de Tananarive, et Mgr Sdvat, ancien vicaire apostojique de Fort-Dau/phin. Avec eux, il y a dans I'avion M. Chilouet, de Farafangana,
et M. Jourdan, de Vohipeno. Le d6fild d'autos et de bicyclettes
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qui font cortege aux eveques, attire l'attention sympathique de
la population. Vers la fin de la matinee, visite 1M. Jean Not,
chef de la circonscription autonome de Fort-Dauphin, qui nous
a gracicusement invites A dejeuner chez lui lundi prochain.
Conmme il nous reste une demi-heure avant le repas, nous faisons
un tour de corniche. La baie de Fort-Dauphin a belle allure.
Elle se continue par plusieurs petites plages que separent des
proinontoires disposes cotmme les doigts d'une main. L'une de
ces plages plaisait tout particulibrement & Mgr Crouzet, qui
ainiait a s'y rendre, aussi l'a-t-on nomiee plage de Monseigneur.
Une joie fraternelle preside au repas qui groupe autour des
trois evuques et du Tres Honord Pere une douzaine de misMlgr Fresnel une lettre du Haut-Comsionnaires. On apporte
missaire, M. A. Soucadaux. Rappelant qu'il avait promis a
M. le Sup6rieur g6enral de faire l'impossible pour ktre a FortDauphin le jour de !'intronisation de Mgr Fresnel, it dit combien
it regrette d'avoir e6t oblige par des circonstances imprevues
de reporter au 27 novembre l'ouverture de I'Assembl6e representative. a Je suis vraiment narrd, ajoute-t-il, dans ces conditions, de ne pouvoir assister d cette crdemonie du 25 novembre. Je vous en exprime tous mes regrets et vous prie de bien
vouloir en faire part au Rdavrendissimle Pere Slattery, dont, je
l'espere, la sante est completement rdtablie. Je serai entiBrement de caur avec vous ce jour-ld. En meme temps que j'adresse
& Votre Excellence, d l'occasion de son intronisation solennelle,
mes tris vives felicitations et les voux les plus cordiaux que je
forme pour Elle-meme, pour ses missionnaires et tout son diocese, ainsi que, en ce soizantieme anniversaire de leur action,
pour le succks de l'euvre de toutes ess issions Lazaristes, je
La prie de bien vouloir transmettre au Rdverendissimle PBre
Slattery, et agreer pour Elle-mime, les assurances de ma tres
haute considdration., Mgr Fresnel nous lit cette lettre que ponctuent des applaudissements bien meritds, par sa cordialit! et
la delicatesse des sentiments qu'elle exprime.
Dans l'apres-midi, accompagnd de Mgr Sdvat, le Tres Honord
Pere va visiter les Soeurs. L'une d'entre elles lit un long poeme
racontant un rtve fait par saint Vincent. Dieu lui montre l'avenir de la mission de Madagascar, objet de ses inquidtudes paternelles. Ii lui fait voir notarnment 1'un de ses successeurs rdalisant enfin le rve qu'il avait fait lui-mdme d'aller dans la grande
Ile Saint-Laurent pour encourager ses valeureux missionnaires.
25 novembre. - A 8 h. 30, messe pontificale cdl8brde par
Mgr Fresnel. C'est la messe de la solennitd anticipee de la fete
de la Medaille Miraculeuse. Les chants sont executes d'un maniere digne d'une cathedrale : propre en gr6gorien, ordinaire et
motet a I'offertoire en polyphonie. D6jA bien exigue les dimanches ordinaires, la cath6drale 1'est encore plus aujourd'hui. Aux
premiers rangs de l'assistance, on voit les autoritds civiles,
parmi lesquelles le chef de la region de Tuldar, repr6sentant le
Haut-Commissaire, emp~ehb, le chef de la circonscription auto-

-

303 -

nome de Fort-Dauphin, les autres notables et les membres de
la colonie europeenne. Heureusement, par les fenetres grandes
ouvertes, la foule qui stationne au dehors peut suivre les cerdmonies et entendre les chants. Apres la messe, M. Fender lit
en francais puis en malgache le texte de la Constitution pontificale 6tablissant la hiurarchie episcopale en Afiique francaise et a Madagascar. Puis Mgr Sartre, archeveque de Tananarive et m6tropolitain de tous les 6vques de Madagascar, procede a I'installation officielle de Mgr Fresnel conune d~vque
de Fort-Dauphin. Apres quoi, en que!ques mots du coeur, it
dit sa joie de se trouver ici en une telle circonstance. II dtait
\enu h Fort-Dauphin, it y a quelques ann6es, pour celebrer
le troisibme centenaire de l'arrivee des premiers fils de saint
Vincent, a Madagascar, du vivant de leur Pere. II a saisi avec
bonheur cette nouvelle occasion de dire sa sympathie pour les
Prktres de la Mission, dont it fut jadis l'el\e a l'dcole apostolique de Marvejols, et de rendre hommage aux travaux des missiounaires du sud de la grande ile. Reprenant un mot du document pontifical dont ils viennent d'entendre la lecture, Mgr Sartre rappeile aux fid(les que le Souverain Pontife compte sur leur
collaboration avec les missionnaires pour que s'acc6lere la conquete de leur pays B la foi de Jesus-Christ. A son tour, Mgr Fresnel souligne le sens de la c6remonie qui vient d'avoir lieu. II
rappelle avec emotion les travaux de ceux qui I'ont precedde
la tate de la mission de Fort-Dauphin. II dit sa reconnaissance
a Mlr Sartre et au Tres Honord PBre, et adjure ses dioc6sains
de vivre toujours plus leur christianisme.
Peu apres la grand'messe, a lieu la b6nediction du college
de Fort-Dauphin, construit dans le vallon, entre la cath6drale
et la residence des missionnaires, et qui a ouvert ses portes
il v a seulement quelques semaines. II a et6 confic aux Freres
canadiens du Sacr-Cceur et compte ddjh deux cents eleves. Le
Frkre Directeur salue les autorites prdsentes. Il rappelle comment a Rtd construit le college et rend un hommage tout special au Frere Henri Pujol, qui en fut I'architecte, et a M. Hertz,
qui en dirigea la construction. II remercie les parents qui font
contiance k sa Communautd, et dit son espoir dans l'avenir du
Collige. Celui-ci commencera par conduire ses 616ves jusqu'au
certificat d'6tudes, puis jusqu'au brevet. L'avenir dira s'il faut
aller plus loin. On entend ensuite un beau discours de M. Charles Emile, conseiller de I'Union francaise, fort-dauphinois, et
1~6t\ reconnaissant des missionnaires. II dit son bonheur de
voir s'ouvrir une Bcole qui permettra la formation d'une elite
dans ce sud de Madagascar, jusqu'ici un peu ndgligd. Puis,
aM'lgFresnel b6nit le college, et I'on termine par une coupe de
champagne.
Au repas chez les confreres, il n'y a que les convives de
ces jours-ci, et pas de laiques. On sera davantage en famille.
M. Cassan, visiteur de la province de Madagascar, prononce un
toa-t 6inu et prenant dans lequel il dit sa reconnaissance aux
ev'!Aues presents et au TrBs Honor6 Pere. Mgr Sartre redit sa
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joie d'etre h Fort-Dauphin en cette circonstance et rappelle A
nuuxeau ce qu'il doit aux fils de saint Vincent.
A 15 heures, salut du Tres-Saint Sacrement. Puis, sance
recreative en plein air dans la cour du coliDge. Tour a tour lea
Bleves du college, les fillettes des Soiurs, les groupements d'Action catholique executent chants et danses. Aux saluts et aux
souliaits qui leur sont adresses, NN. SS. Sartre, Sdvat et Fresnel
repundent en malgache de\ant une foule considerable qui les
ecoute avec une religieuse attention.
26 ntoembre. - Dans !a matinee nous allons xisiter, non
loin de Fort-Dauphin. une corderie inportante. La corde y est
fahriqu6e a partir de la fibre de sisal telle que nous t'avons
vue a Amboasary. Cette fibre est tissee ici de facon a donner
la plus grande variete de cordes. depuis la ficelle lieuse jusqu'aux
plus gros cables de la marine. Elle sert encore a fabriquer des
tapis aux couleurs variees. Tout le travail est fait par des
machines perfectionndes. Le directeur-de la corderie est satisfait de ses ouvriers. II leur donne d'ailleurs une prime dis qu'ils
depassent le rendement journalier minimum, et il prend 4 sa
charge les ilupots de tous ceux qui ont un an au moins de pr-sence A l'usine.
A mnidi, nous sommes les h6tes de M. Jean Not, chef du
district autonome de Fort-Dauphin, et de son 6pouse. 11 y a
une douzaine de convives, et la conversation, qui porte sur I'actualite. notamment sur Madagascar, est tres intdressante a
ecouter, et tres instructive.
27 novembre. - Les confreres commencent a se disperser.
Deux d'entre eux partent des 4 heures du matin pour assurer
la nmesse a une maison de Soeurs, en ce jour du 27 novembre.
Dans quel etat vont-ils trouver la route et les bacs apres la
pluie diluvienne qui est tomb6e hier au soir pendant plusieurs
heures ? Si un peu de cette eau pouvait tomber dans I'Androy
oii nous 6tions ii y a quelques jours, quelle benediction ce serait ! Mais les montagnes qui se trouvent a l'ouest de FortDauphin forment dcran et arretent les nuages qui se rdsolvent
en liluie avant d'avoir pu gagner l'interieur du pays.
IDans I'aprs-midi, les Soeurs nous offrent une seance tres
reu.,sie. Depuis les bdbes jusqu'aux grandes jeunes filles, toutes
les caltgories de leurs enfants executent dans la cour de la maison, devant la galerie qui sert de tribune d'honneur, chants,
mouvemnents rythmes et danses locales. Autour des actrices, et
derricre elles, sur les pentes qui montent vers la cathddrale,
les spectateurs sont masses. Comme le programme touche a sa
fin, on \oit s'ouvrir quelques parapluies. Et soudain, la sdance
a peine terminde, c'est le meme deluge que dans 1'apres-midi
d'hior. Plusieurs voyages d'autos emmenent les eccldsiastiques
a Ia cathedrale, heureusement toute proche, pour le salut du
Tri's Saint-Sacrement. Les autres personnes utilisent parapluies
et i'm;permeables et se lancent bravement sous l'averse. Beaucoup \ont pieds nus, et une fois de plus je suis emerveill6 en
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peasant que cela ne leur vaudra ni congestion, ni mume le moindre rlume. Le corps hunaain s'habitue & tout.
29 novembre. - Le TrBs Honore Pere va cel6brer la sainte
messe a la leproserie d'Ampas-y, a huit kilomjtres de Fort-Dauphin. Sceur Beauchesue et ses deux compagues y soigaent une
quarantaine de lepreux et font la classe aux enfants des environs. II y a eu plus de inalades, jadis a la leproserie. Mais depuis
quelque temps, I'administration soigne les lepreux & domicile
au moyen de divers comprimies de sulfones. Ce traitement n'est
pas sans danger ; il exige une surveillance constante des nalades qui parfois y reagissent de fagon violente. La vie matirielle
de la maison est assez precaire ; les secours donnes par I'adiiinistration, deja bien modiques, out etd encore diminues recemment. Quant aux fruits spirituels du devouement des Soeurs,
ils ne sout pas spectaculaires. Depuis dix-huit ans qu'elles sout
chargees de la liproserie, elles ont pu, il est vrai, baptiser la
plupart de ceux qui y sont decidds. Mais assez souvent leurs
parents emminent chez eux pour y mourir ceux qu'ils savent
condamnns. Vingt-six malades seulement out demandd le baptmne etant encore en santd. II y a actuellement parnli les ldpreux
deux menages chretiens. La grande difficulte ici comme a peu
pres partout & Madagascar, est I'instabilitO de la famille. Si les
enfants et les vieillards friquenteut volontiers les sacrements,
beaucoup d'adultes ne peuvent le faire parce qu'ils sont dans
une situation irregulibre. Les parents, le clan font souvent pression sur un homme marid pour qu'il renvoie son epouse qui,
pour une raison ou pour une autre, n'a pas I'heur de leur plaire.
Et ies catholiques n'ont pas toujours assez de force de caractere et d'independance de volontA pour respecter I'indissolubilit6 du mariage. Sans se justifier, cela s'explique, dans un pays
oii la famille et la tribu reduisent notablement la libertd de
mouvements de 1'individu. Cependant, les Filles de la Charit6
d'Ampasy se d6vouent joyeusement a !eur t&che assez ingrate.
Elles savent que leur ministere charitable atteint J4sus dans
ses membres souffrants, et elles esperent que d'autres moissonneront ou elles auront semi.
30 novembre. - Les dernibres visites que nous ayons encore A faire sont celles de la residence de Manantenina et des
postes qui se trouvent sur le chemin a r'aller et au retour. Manantenina est A une centaine de kilometres au nord de FortDauphin, sur le bord de la mer. Le Trbs Honord PBre dtant
encore un peu fatigue, le secr6taire gdenral fera seul ce voyage
en compagnie de M. le Visiteur et d'un prdtre seculier malgache attache i la rdsidence de Fort-Dauphin, M. Robson. Nous
longeons la c6te orientale de Madagascar, ayant la mer h notre
droite et la montagne sur notre gauche. De cette montagne descendent vers la mer un assez grand nombre de rivibres. Quelques-unes peuvent 4tre franchies sur des ponts de bois ou des
radiers. Mais d'autres, plus larges, surtout vers leur embouchure, exigent I'emploi du bac, ce qui allonge notablement la
dur6e de notre voyage.
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Nous nous arrntons pour le repas de inidi i Mahabalaty,
village desservi par le Pere Robson. II se trouve a la hauteur
de la baie de Sainte-Luce, lieu de la premiere installation des
Francais A Madagascar au xvnr sibcle. Apres voir recu les hoimnmaes de la communaut6 chrdtienne, nous sommes les h6tes
d'une excellente chr6tienne, ancienne 6live des Filles de la Charit., et qui a fait ensuite ses 6tudes de sage-femme. Sa demeure
est attenante A une maisonnette qui sert de maternit6 et oil
nous allons saluer une dizaine de jeunes mamans. Gette sagefeinle a beaucoup de travail a cause de la confiance que lui
vaut sa competence professionnelle. Et le prestige dont elle
jouit ne peut que servir la cause de sa religion.
I.'Ltape de l'aprbs-midi est plus longue que celle de la matinee. et sa durde est allongee par les nombreux passages de
ri\vieres. Le temps est passe A l'orage, et ii pleut quand nous
arrixous a Manantenina. Nous y sommes accueillis fraternellement par M. Hertz que nous avons vu ces jours-ci & Fort-Dauphin. Le rdconfort de cette visite lui 6tait particulierement dia.
A son retour de France oh il venait de prendre son congd,
M. Hertz fut envoye, il y a quelques mois, a Manantenina, poste
qui n'avait plus de missionnaire resident depuis une cinquantaine d'anndes. La gdn6rosit6 des fiddles de France lui avait permis d'emporter A Madagascar un certain nombre de choses qui
'aideraient a s'installer dans sa nouvelle residence et faciliteraient son ministere. Or, quelques jours apres son arrivee le feu
a pris i sa case et tout ce qu'elle contenait a Wetla proie des
flanmmes. Provisoirement, M. Hertz loge dans une petite case
.qui ser\ait de hall d'information. Tandis que M. Cassan et 1'abbd
Robson trouveront un abri au gite d'etape, je passerai la nuit
au pavillon des hotes chez M. Jacquelin, chef de poste de Manaiienina. Cet administrateur est sur le point de rentrer ddfinitiveinent en France. II quittera Maanantenina la semaine prochaine, et il n'y laisse que des regrets. Pendant les trois ans
qu'il -ient de passer ici, il a fait un magnifique travail. II a dot6
notaniunent la petite localit6 d'une tres belle dcole de garcons
et de lilles, ainsi que d'autres idifices publics, et il a construit
dans les environs un petit hopital bien 6quipe. Au repas, nous
soimtes tous les quatre les hOtes de M. et Mme Jacquelin. Ils
sent heureux de parler avec M. Cassan de l'Indochine, oh its
ont passd plusieurs annies pendant la derniere guerre. AprBs
le s.ouper, nous revenons au village pour une seance recrdative que nous donne la Jeunesse catholique de Manantenina.
Elle a lieu dans I'ancienne ecole, devenue salle de rdunions publiquos. Apres quelques chants frangais, nous assistons a la
representation d'une saynkte en malgache. Un des acteurs a la
bonne ided de nous donner au ddbut de chaque scene son resumd
en franýais. Jeunes gens et jeunes filles jouent avec un naturel
et une aisance remarquables. II n'y a pas que des catholiques
dans Ilauditoire, qui suit avec un plaisir visible la piece jouee
devant lui. 11 y a la une miss protestante qui va rentrer aux
Etats-Unis apres s'dtre devoude aux malades et aux pauvres
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pendant une trentaine d'annies. Le pasteur a ietempeche par
son etat de sante de passer ce soir avec nous.
De douloureux dtenements expliquent le petit nombre des
catholiques dans cette rtgion. Elle fut. il y a une cinquantaine
d'annees agilte par un mouvement de xenophobie dont le catholicisme fit les frais. A Ampasimena, oih nous passerons deinain,
il y avait deux confr&res. L'un d'eux, M. Cotta, dchappa de justesse au massacre lors d'un soul\eement des indiigenes en noem-bre 1904. et cut bien du mial a regagner Fort-Dauphin. Par prudence, et A titre de sanction, il fut d6cide qu'il n'y aurait plus
de missionnaire a demeure dans la region. Cette mesure pouvait se justifier. Elle cut de fielheux r6sultats. La plupart des
catholiques passirent au protestantisme ou retournerent au paganisme. Un bon nombre des catholiques actuellement presents
dans le pays n'en sont pas originaires ; ils sont venus d'ailleurs. lais il y a lieu d'esperer que peu i peu leur exeiple
et leur esprit de proselytisme gagneront au moins les paicns
au catholicisme.
I" decembre. Au lieu de revenir A Fort-Dauphin par
le u•eine chemin, nous allons faire une boucle et passer dans
la vallee qui se trouve a l'ouest de la chaine de montagiies
dont nous a\mns long6 hier l'autre versant. Notre premiere etape
est it Ampasimicna. Cinq ans avant la rtvolte qui faillit cotier
la vie a M. Cotta, son conipagnon, M. Danjou y trouvait la nwrt
a trente-quatre ans, en se baignant dans le Mamnampany, 4 une
centaine de metres au has de la residence. C'est avec 6motion
que nous prions devant sa tombe qu'entoure une barriere de
bois. L'accueil que nous font les catholiques de la localitw nous
laisse esp6rer que cette chretient6 retrouvera bientot sa prosperite de jadis. Elle n'est distante de .Maitnntninaque d'une
xingtaine de kilometres, et M1.Hertz pouira la suivre d'assez
pres. A l'extrnemiti de la petite eglise en hois, voisine de la
tombe de M. Danjou, nous \oyons la charpente de ce qui sera
la case provisoire du missionnaire lors de son passage i Ampasimena.
Nous repartons en direction de Fort-Dauphin. M. Hertz nous
accompagne jusqu'A Ranomafana, autre poste a lui confid, ou
nous prendrons notre repas de midi. Sur la place oi s'arrete
notre voiture, une allee de branches de palmiers fixies en terre
nous conduit a la petite &glise en terre couverte de crdpi qui
a fort bonne facon. Nous sommes salu6s a notre arrivee par
le chef de gouvernement, un malgache catholique tout souriant.
Ancien soldat en France, ii fit preuve a l'6gard de notre pays,
lors des derniers troubles, d'un sinceire attachement. Cela lui
a valu d'entrer dans I'administration sans Rtre passe par les
6coles. Fervent chr6tien et ignorant tout respect humain, ii
bat la mesure tandis que les catholiques exdcutent des chants
devant la porte de 1'dglise, au beau milieu de la place. II se
fait un honneur et une joie de nous recevoir a sa table. Sa maison occupe l'angle de la vaste cour appartenant a I'ancienne resi-
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dence de nos confreres. Nous summes recus magniliquement,
et notre hlte a inmne tape le menu a la machine. La conversation est empreinte de cordialite et de simplicit6.
des chrt•iens de Itanoiwmaana, nous
ApUrs avoir pris cougt
repartons \ers le sud. M. Hertz et le chef de Gou\ernement nous
accoimpagnent jusqu'au prochain bac. A quelques centaines de
metres du village, nous nous arretons quelques minutes pris
d'une -ource chaude sulfureuse. Elle n'est plus utilisee ; la
petite maison pourvue de trois ou quatre baignoires oi les malades \enaient faire leur cure, tombe en ruines. Le bac passe,
nous prenons conge de -1. Hertz et de notre h6te. Bientot, la
vallee se resserre de plus en plus, et nous de\ons faire l'ascension de la nontagne pendant uue dizaine de kilometres pour
redescendre dans une autre belle vallee. La route zigzague
dans une magnifique fort oil heureusement le feu n'a pas fait
de ra\ages. La vallde dans laquelle nous d6bouchons porte le
nom d'Ifarance, qui est le nom a peine defornie de la France.
Elle est tres fertile. Les Francais de Fort-Dauphin l'auront sans
doute culti\ve, et les premiers missionnaires y seront passes
bien souvent. Nous traversons le village d'Ifar. Le lieu du culte
catholique y est une pauvre case, guere plus grande qu'une
maison d'habitation ordinaire. Mais it y a lieu d'esptrer que
le ztel avec !equel M1.Dupont s'occupe de cette petite chrie
tienti distante de Fort-Dauphin d'environ vingt-cinq kilomitres fera refleurir la foi dans ce pays. Nous voici entin a FortDauphin vers 19 heures ; ces deux journees auront itý bien
remplies.
i d(:ccmbre. - Voici venu le jour ofi nous devons quitter
la chere mission de Fort-Dauphin. A 5 h. 45, nous sonmmes a
l'arodrnme. Mgr Fresnel nous y accompagne avec plusieurs
confreres, ainsi que Soeur Roy, la plupart de ses compagnes
et quelques Petites SePurs de l'lmmaculde-Conception. On cause
encore quelques instants. Le Tries Honord Pere remercie de
leur arrueil les confreres et les Sceurs qui, de leur c6te, se recomniandent A ses pribres. M. Cassan n'est pas la., it a quitte
Fort-Dlaupjliin, dans l'aprcs-midi d'avant-hier pour ramener notre auto a Tananarive, ot il nous fera ses adieux. L'avion ddcolle ptu apris six heures. Par le hublot nous apercevons les
mouchoirs qui s'agitent pour un dernier ( Veloma n (au revoir !) I.e ciel est gris. Pourtant, le ddhut de notre voyage se
passe tri' bien. BientOt, nous survolons Bekily. Nous apercevons
tres disiincetement 1'eglise protestante, I'dglise catholique et
I'habitation de MI.Gauthier. Gelui-ci nous attend ih 'aerodrome de
Bekily oýu a lieu notre premiere escale. Son emotion est visible
et it est tout heureux de passer quelques minutes encore avec
le Tris Honor6 Pere. L'avion reprend son vol, se dirigeant vers
le sud, dans la direction d'Ampanihy, qui sera notre seconde
escale. Mais notre arret A ce dernier aerodrome se prolonge.
Notre a' ion aurait-il quelque avarie ? I.e pilote nous pr6vient
que les renseignements mdtiorologiques ne sont pas trbs rassurants. S-Nus devious faire une troisibme escale L Tulear ; or, la
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tempte menace dans cette region, comme le laisse pr6sager
le ciel charg6 d'orage. Le plus sage est done de retourner a
Fort-Dauphin oil. apres avoir fait le plein d'essence, on attendra la suite. Nous revenons h 1'aerodrome de Fort-Dauphin deux
heures apres l'avoir quittd. Si le temps ne s'amiliore pas, nous
aurons la ressource de gagner Tananarive par la c6te orientale.
Ce serait t•idennment la meilleure solution pour les passaners
qui, comme nous, se rendent a Tananarive. Mlais cela ne ferait
pas 1'affaire de ceux que nous devons pretdre ou laisser sur
le parcours prevu pour aujourd'hui. Comme les indications nmtforologiques se font plus rassurantes, le pilote reprend la direction de Tulear. Les escales sent longues a cause des nombreux
colis qu'embarque notre avion. Vers midi on mangerait volontiers quelque chose. Mais pensant arriver h Tananarive au d&but
de I'apres-iiidi, nous n'a\ons pas pris de provisions et aucun
service de ravitaillement n'est pr6vu dans notre avion. Aux
escales, nul iarchand ne nous fait d'offres. Nous nous posons
assez loin de l'aerogare (si I'on peut employer ce terme), oui
il y aurait peul-5tre quelque chose A achetcr. Nous vivrons
douic sur notre petit dejeuner jusqu'a notre arrivee a Tananarive oil notre avion se pose vers 17 h. 30. Les bons Peres Jesuites s'empressent de nous faire prendre quelque chose avant le
souper. Un t0lhgramme envoys par M. Cassan, nous fait savoir
que le mauvais 6tat de la route a retard6 un peu sa marche
et qu'il n'arrivera que demain a Tananarive.
5 dicembre. - Un nouveau tUlhgramme de M. Cassan nous
annonce qu'il est i Fianarantsoa,et qu'il arrivera aujourd'hui
vers miidi ia Taananarive. Mais il n'est pas encore 1lquand t'auto
de !lgr Sartre vient nous prendre pour nous conduire a I'arche\vichi. ob nous sommes invit6s A d6jeuner. Une fois de plus,
de la galerie sup6rieure de I'archevdche nous admirons le nmanifique panorama de Tananarive et de la rdgion qui la relie aux
montagnes barrant I'horizon. A notre retour chez les Peres JOsuites, nous y trouvons M. Cassan. Son voyage de Fort-Dauphin
i Tananarive a etd assez difficile A cause de i'6tat des routes
ravindes par les pluies de ces derniers jours. Par endroits, ii
fallait se contenter de faire dix kilometres A Pheure. Enfin, le
voila au bout de ses ennuis. Il tel6phone au Haut-Commissaire
pour !ui demander un rendez-vous avant le depart du Trcs Honore PNre. M. Soucadaux nous recevra demain matin des 8 h. 30.
Nous pourrons done facilement Wtre h I'adrodome a it h. 45
pour le repas qui prdcedera le d6part de I'avion. Dans l'apresmidi, M. Cassan nous fait faire une derniere et bien agreable
promenade en ville.
6 d6cembre. - A 8 heures, comme iil tait convenu, nouw
allons saluer M. le Haul Commissaire et le remercier de nous
avoir bien facilite notre voyage. Le TrBs Honord PBre lui offre
un volume richement relid qui raconte I'histoire du royaume
hova. M. Soucadaux, qui ne connaissait pas cet ouvrage, se d6clare tres touche de ce geste et de la dddicace que porte le
livre. II nous redit son regret de n'avoir pu assister aux fetes
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de Fort-Dauphin. Nous lui disons combien nous axons apprecid
sa lettre i Mgr Fresnel. II repond en riant : << Monseigneur m'a
kcrit une lettre charmante, et il me dit que la mienne L'a fait
rougir jusque derriere les oreilles. II a toujours des expressions imagoes !
1 . Soucadaux est tres content de la bonne
impression que nous a faite le sud de Madagascar. II nous dit
qu'il y a encore beaucoup h faire. Il voudrait construire de
nombreux ponts et pouvoir 6mettre un emprunt dans ce but,
un emprunt ,,pontonnier ,. Malgrd le vif intiret de cet entretien. nous ne voulons pas le prolonger, par discretion, et nous
prenons conge de M. le Haut Commissaire, dont nous garderous un souvenir charmi et reconnaissant.
Nous rentrons . la rdsidence des PNres Jdsuites et les remercions de tout coeur de la si cordiale hospitalite qu'ils nous ont
accordce au debut et B la fin de notre sejour A Madagascar. Et
nous partons pour I'adrodrome, utilisant pour une derniere fois,
la \oiture mise A notre disposition par le Haut-Commissaire.
Nous prenons aussi cong6 de Gilbert, notre brave chauffeur.
II est tout emu, car il nous dit avoir pass6 avec nous deux mois
bien agreables. Deux mois bien instructifs aussi, car ii faisait
connaissance pour la premiere fois avec le sud de son pays.
Et dans bien des circonstances, sur bien des questions, il nous
a dit que la comparaison etait A l'avantage du sud, notamment
pour la facilite et la cordialite des relations.
Le voyage de Tananarive a Djibouti se fait sans incident.
Mais nous nous etonnons de la longueur de 1'escale. On nous
apprend que les r6servoirs d'huile de notre quadrimoteur ont
des fuites, et il faut consacrer quatre heures h une reparation
qui s'impose. Nouvelle escale i Athenes. Nous voici avec quelques heures de retard sur le littoral de la Provence, pensant
bien arriver le soir-meme a Paris. Mais, au lieu de continuer
vers le nord, notre avion oblique vers l'ouest. Nous apprenons
que le brouiilard couvre les a6rodromes de Paris et de Lyon.
Force est done de se poser t Marignane, l'aerodrone de Marsstlle.
C'est une surprise d6sagreable, car cela nous promet une nuit
h passer en chemin de fer pour aller de Marseille A Paris. lais,
en arrivant aux bureaux de la Compagnie & Marseille, nous avons
le plaisir bien inattendu d'y trouver M. Piet, directeur des Filles
de 'a Charit6 de la province, et quelques Soeurs de la Maison
centrale. C'est que la Tres Honoree Mere. inform6e par I'agence
de 'ari,. de notre escale force
Marseille, avait tout de suite
teldfpiiond la nouvelle A la maison de la visitati-ice. Celle-ci dtait
absi7nte ;et l'on devine quel dit 6tre son regret), mais son assista~it tit hien les choses. On t•idphona aux confreres de Toursain'e, et nous eimes la joie de souper chez les Sceurs avec
eux. La compagnie d'a\iation nous ayant procurd des couchettes
dai Icltrain qui nous ramenait A Paris, le trajet nous parut
moilis long. Le 8 decembre au matin, nous arrivions dans la
capitale, et M. le Supdrieur general pouvait donner aux Seurs
de ia rue du Bac, la conference traditionnelle en cette fete de
1'1'niaculke-Conception.
Pierre DCLAU.
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ACTES DU SAINT-SIEGE
Dans Vincentiana \voir supra, p. 23), on trouve, normalement le texte de quelques rdcents Actes des Congrdgations romaines, intiressant la famille de saint Vincent. II suffit de s'y
reporter pour lire ces pieces ; par souci de restrictions, donnons-en ici s"ulement le relev\ et I'analyse sommaire.
- 12 avril 1956 : Lettre du Pape a M1. Francois Meade,
C.M., recteur, h I'occasion du Centenaire de 1'Universite de Niagara-Falls (Vinc.. pp. 1-2).
- 25 avril 1956 : Lettre papale remerciant du Trdsor spirituel, offert A 1'occasion des quatre-vingts ans du Pape Pie XII
(cf. Annales. t. 121, p. 229 ; Vine., pp. 2-3).
- 26 avril 1956 : Lettre du cardinal Pizzardo, prdfet de la
Conyrdyation des Siminaires et Etudes, h M. Francois Meade,
recteur de 1'Universitl de Niayara-Falls (Vine.. pp. 25-26).
- 29 mai 1956 : Mgr Bernard Botero-Alvarez, C.M., eveque
de Santa Marta, en Colombie, est promu A l'archev\ch6 de Nueca
Pamplona, rcemment 6rig6 (Vine., p. 3).
- 31 mai 1956 : La Congregation des Religieux publie la
Constitution apostolique Sedes sapientiae, et y annexe des Statuta generalia, pour la formation religieuse, clericale, apostolique des Instituts religieux (Vinc., p. 13).
- 21 juin 1956 : Decret de la Congrteation des Smiinaires
et Etudes, drigeant canoniquement I'Universitd de Niagara-Falls
(Vine., pp. 24-25).
8 avril 1957. - MJldayascar. Erection d'devchIs. - Daus pl
dioci"se de Fort-Dauphilin. un decret apostolique prileve deux
nouveaux diocises : Tulear, Farafanyana.Tuldar est remis auw
soins des Assomptionnistes ,province de Paris'. qui s'y trouvent ddji depuis quelques mois. Farafangana reste confid
i:
Coniirdg~ition de la Mission.
- 10 janvier 1957 : Pinitencerie apostolique.
Prorogation pour sept ans d'une Indulgence pleniere d6ja
concedee (cf. Annales, t. 114-115, p. 236) aux families vincentiennes (Congregation de la Mission. Filles de la Charitd, Dames
de la Charite), pour le 15 mars de chaque annte (fete de SainteLouise de AMarillac). (Le texte est aussi reproduit dans Vinc.,
p. 33.)
Pr. N 198/57.
Sacra Paenitentiaria apostolifa Ufficium de Indulgentiis
Beatissime Pater,
II Superiore generate della Congregazione della Missione e
delle Figlie della Caritd, e Direttore delle Dame della Carit-.
prostrato ai piedi della Santitd Vestra, umilmente domanda ch,'
sia prorogata alle suddette Famiglie Vincenziane la grazia dell'
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Indulyenza plenaria da lucrarsi nella festa di S. Luisa de Marillac, concessa a loro ad septennium con Rescritto della S. Penitenzieria apostolica in data 21 nocembre 1949. E che della
grazia, etc...
Die 10 januarii 1957.
Sacra Paenitentiaria apostolica vi facultatum a SSmo Domino nostro Pio pp. XII sibi tributarum, benigne annuit pro
petita proroyatione ad aliud septennium servato tenore conce'ssiunis in supplici libello maemoratae. Contrariis quibuslibet
non obstantibus.
S. Luzio, regens.
S. DE ANGELIS,

subst.

BIBLIOGRAPHIE
Son Exc. Mgr Clement MIATHIEU, evýque d'Aire et de Dax. Vinyt-cinq ans d'dpiscopat. CEuvres choisies (edition jubilaire). Evech6 de Dax, MCAILVI, x-486 pages (16x25 cm.).
Le 28 octobre 1931, en la cath6drale de Bayonne, Mgr Gieure
sacrait, comme 6v6que d'Aire et de Dax, un de ses vicaires
generaux, M. Clement Mathieu. Depuis lors, le zble et les qualites apostoliques de Monseigneur de Dax se sont d6penses sans
conipter, pour le bien de ce diocese qui. en 1581, vit naitre
Vincent de Paul.
Sur la fin de 1956, pour marquer ce jubild episcopal et en
prolunger 'efficace rayonnement, le secretariat de I'dv\che dacquois a mis sur pied un choix, une anthologie des 6crits et des
innolibrables mots et paroles de l'c\vque. Coumme nombre de
chelf de diocese, Mgr Mathieu a do et doit parler. A longueur
d'arnie, multipliant ses interventions, mots, conclusions, lors de
reuniions quasi quotidiennes ; mais ici avec un savoir et un
i-pIropos inaintes fois remarquis.
D'autre part, 1'*veque s'est fait un imp6ratif devoir d'aller,
chaque dimanche, en quelqucs-unes de ses paroisses pour adresser aux fidbles des consignes et directives de chef.
Veillant concrtement et d'une facon rdaliste 5 !'extension
et : l'approfondissement de la foi, Monseigneur s'est donnd au
recrutenment du clergd. Ces efforts et de telles semailles ont fait
lex\e la moisson, comme le traduisent deux statistiques parlankl--. En 1931, a l'arrivee de Mgr Mathieu en ce pays landais,
le :lerre diocesain comprenait au total, trois cent trente et un
pr.'tres : cent au-dessus de soixante ails, cent soixante-deux entre quarante et soixante ails, et soixante-neuf de moins de quarante ans. En 1956, Ie chiffre total s'lev\e a trois cent quatrevin'mts pretres : quatre-vingt-dix sont au-dessus de soixante ans,
ccrI 'ingt-neuf entre quarante et soixante ans, cent soixante et
u '. iii ooins de quarante ans. Incontestable rajeunissement et
vitaiilt manifeste I
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De faction et de la parole conquerante de Mgr Mathieu, le
present volume, en ses quatre cent quatre-vingts pages, donie
quelques extraits et specimens. Tout d'abord, pp. 3-287, un choix
dans les enseignements de vingt lettres pastorales, ecrites personnellement par 1'6veque : ii y aborde vingt themes vivants
et concrets, pris dans la vie diocesaine. Une selection de discours publids fournit, pp. 291-385, dix extraits d'une parole,
heureuse et vivante dans sa forme, et longuement mndit6e.
Puis, pp. 389-482, s'alignent huit specimens parmi travaux
et etudes. IUs denotent la qualit6 de I'ancieu B6lve et laureat de
Louvain (doctoral en philosophie). Ils sont un echo des breves
annees que le professeur de thdologie dogmatique consacra
au grand s6minaire de Bayonne.
Parmia re choix remarquable, relisons ici dans nos Annales,
les cinq derniires pages de ce tome. Elles sont extraites de la
brochure, du tract consacrd en 1941 au grand et genial landais,
saint Vincent de Paul.
Apres les lignes 6vocatrices du portrait, aprbs l'homme, le
Conscil de Conscience, c'est le fondateur des Filles de la Chariti
(le plus beau chef-d'oeuvre de Monsieur Vincent).
Voici done le pere de famille :
Chacun de nous connait le portrait physique de saint Vincent que l'imuyerie religieuse a rendu si populaire. On n'oublie pas aislment celte lonyue figure de paysan mal rasi qu'allonge encore un long menton volontaire. Menton de dictateuu
religieux, indiquant l'un de ces dons, et, par consequent, l'un
de ces forts que Dieu mit au monde pour possider la terre. Ce
menton s'incurce commie pour rejoindre un nez puissant aux
larges narines. Entre le nez et le menton, un sourire a creusd
un sillon dont on sent qu'aucune vilenie ne peut ddfaire le pli,
aucune ingratitude ddcourager la bienveillance. En haut, de
grands yeux, profonds et tranquilles, mais que l'on devine observateurs et scrutateurs, illuminent la physionomie et rendent la
laideur de l'ensemble plus sympathique : seduisante.
Parmi 1'omuvre toujours vivante de Vincent de Paul, voici son
plus beau chef-d'oeuvre, les Filles de la Charite.
Dans cet assaut de toutes les ddtresses conjurees (enfants
abandonnds, plaie de la mendicitd, fldaux de la guerre, peste et
famine) oi it s'agissait d'elever la ddfensive d la hauteur de
I'offensive et d'egaler a l'immensitU de la misere 'irmmensit de
la misdricorde, Monsieur Vincent concut et rdalisa un chefd'euvvre, le plus beau qui soit sorti d'un ceur humain au xvii'
sicle, et peut-etre dans tous les sikcles, un chef-d'auvre qui
depasse ce que Pascal appelle toutes les grandeurs de la chair
ct toutes les grandeurs de l'esprit, puisqu'il est une grandeur de
la Charite. Ce chef-d'wuvre, on I'a devine, c'est la Compagnie
des Filles de la Charitt.
Sa rdalisation exiegait la collaboration d'un cerur d'homme
et d'un cwur de femme. Sur les chemins de la Charite ouiallait
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et cenait si soucent Monsieur Vincent, la Providence fit passer
une hdroine de l'amour maternel.
Elle s'appelait Louise de Marillae. Mariee d vinyt et un ans,
elle avait Wit pendant treize ans beaucoup plus l'infirmiere que
d'dpouse de son mari mnalade. Quelle etait sa maladie ? L'inmprdcision technique du laUyage chez ses biographes ne nous permet
pas de le savoir. Les historiens nous disent que le patient nee
sortait de ses crises mortelles que pour tomber dans les acces
d'une humeur sombre et fAcheuse ,. Les mddecins de Moliire
eussent sans doute rendu responsable de cette maladie la prdvalence de la melancolie, I'une des quatre humeurs cardinales
qui, avec le flegme, le sany et la bile jaune, constituaient le corps
humain.
Les deceptions de la vie conjugale ne irouverent pas dans la
maternitd des joies compensatrices, et cette 6preuve retentit
d'autant plus douloureusement en son dine qu'elle etait, au tdmoignage de Monsieur Vincent, mere passionndment et presque
poiut femme en autre chose. C'est dire qu'elle n'avait conserve
de la sensibilitd fdminine que ce qu'elle a de plus affin6, de
plus spiritualise. Quelle 'preuve pour eUe de prodiguer a son
enfant mou et inconsistant, un amour qu'il ne comprenait pas
totujours, qui parfois l'agagait et que jamais il ne rendait i
Non pas qu'il fit un fils scandaleuz - son insignifiance
mmeI le mettait'd l'abri des grands igarements. N'ayant jamais
suscile de grandes espdrances, il ne donna pas d sa mnre de
grandes deceptions. II restait dans son corps un valdtudinaire,qui
ne parvint jamais a la santd et, dans son dme, un vellditaire, qui
int s'ileva jamais jusqu'd la volontd.
Aviditd spirituelle
Veuve a trente-quatre ans, Louise de Marillac avait dans
son emur des riserves de tendresse maternelle, qui ne demandaient qu'd s'employer. Elle dtait toute disposie a chercher dans
la maternitd spirituelle les joies que lui avait refusdes sa maternitd charnelle.
Monsieur Vincent n'eut pas e exciter son desir de divouement, sa passion de se donner. Au contraire i II savait qu'il y
avait en elle , une aviditd spirituelle qui avail besoin de reteo. cette aviditd spirituelle, Monsieur Vincent fut un
nue , Pour
frein et un guide ; il contint son ardeur sans l'dteindre et canalisa sans lui enlever son elan naturel et surnaturel, sa tendresse maternelle pour les pauvres. Voici comment il dcrivait
en avril 1631 : J'espBre que vous honorez la tranquillit6 de 1'me
de Notre-Seigneur par un parfait acquiescement de sa sainte
vo!ount en toutes choses ,.
En 1631 : g N'est-ce pas assez que votre coeur honore la
tranquillit6 de celui de Notre-Seigneur ?... Tachez sur toutes
choses de ne pas vous empresser, mais faites tout doucement,
comme vous pouvez vous representer que faisait le bon monsieur de GenEve. ,
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Si l'on veut comprendre pourquoi ii y a en 1942, dispersecs
sous toutes les latitudes, plus de quarante mille Filles de la
Charitd qui etendent sur toutes les formes de la misere humaite, I'apaisement de leurs yrandes ailes blanches,

louettes qu'entraine 'azur,
L'dlan de leurs ailes montantes,
ii faut se reporter juaqu'au 29 nocembre 1633, date metorable
dans les annales de la charitl chretienne. Ce jour-l, Louise de
Marillac requt chez elle, pour y mener la cie commune, trois on
quatre filles choisies par Vincent de Paul et rayonnant autour
d'elle son amour pour le Christ ; elle les forma a (c honorer
la charite de Notre-Seigneur en le servant dans ia persomne de
ses pauvres ,.
En 1660, c'cst-a-dire apres cinyt-sept ans, apres 1'annae uii
mourut saint Vincent, cette minuscule communautd de quatre
personnes etait decenue la Comtpagnie des Filles de la Chariti,
qui s'dtendait :
Au Midi, jusqu'd Narbonne,
A

'Est, jusqu'd Met:,

A l'Ouest, jusyqu '

Belle-lle-en-Mer,

Au Nord, jusqu'd Arras,
puis dCbordait les frontieres et ddpensait son ddcouement jusqu'en Pologne. En dehors des h6pitaux de Paris, les Filles de la
Charite servaient les pauvres dans les h6pitaux d'Angers, Nantes, Saint-Denis, Ussel, Belle-lie, Bernay, Chileaudun, Heunebount

Originalite de i'CLEure
La Compaynie des Filles de la Charitd, euvre de pited d
des pauvres,
I'eyard du Verbe incarnd, ruvre de pidte d 1'gard
est une wuvre de hardiesse, dont il nous est aujourd'hui difficile de rdaliser toute l'audacieuse originalitd et la singularitt
inouie.
Saint Vincent de Paul a fait sur quelques-uns de ses contemporains une impression dont l'expression la plus pittoresque
nous a cdt livrde par un homme trbs pittoresque lui-mdme, je
veux dire, M. Bourdoise. Quand Monsieur Vincent recevait une
lettre de M. Bourdoise, il la baisait : Voici, disait-il, la lettre
du saint.
Un saint ! II gtait peut-dtre tailli dans une etoffe humaine
un pew courte pour mnriter ce qualificatif. Philosophe, thdologien, il ne I'etait guere. Liturgiste ? peut-edre. En tout cas, it
exerCait sur les cerdmonies de I'Eglise une police vigilante.
C'dtait queique chose comme an sacristain, un suisse supdrieur,
qui avait un gout excessif pour le maniement de la hallebarde.
II s'appelait lui-mdme ac le marguillier universel ,.
Le marguillier fut un jour en difficultt avec Mmne de Viynerod, marquise de Combalet, duchesse d'Aiguillon, et, qui plus
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slt,niece de RIichelieu. Elle pe'nsa que sans doute ce dernier
titre 'autoriseruait sidyer dans le chtwur de 'cylis, et, un jour,
s'arisa d'y faire porter par son valet son carreau, c'cst-d-dire
sUn coussin.
Elle avail cumpte sans M. Bourdoise qui chassa sans inenay'mncunt laquais et carreau. L'on decine que I'affaire monta jusqu'aux marches da truue ofil 'ontcle [oudroyuit les humains. Mais
11.Bourdoise resta inflexible, inmme decant la foudre du yrand
miniiistre. Comment le flichiir ?
On pensa qu'un homme pourrait flechir celui que n'avait
pas intimiidd Richelieu. Monsieur Vincent fut charge d'aller avertir son rcdoutable ami. Apres maintes hdsitations, ii accepta.
On decine de quel pas feutre ii dut lIapprocher, quels mots
prudents, circonspects, circonvenants, ouates d'humilitd, it dut
choisir pour apprivoiser son monstre d'ami. Finalement, it se
risqua et supplia M. Bourdoise de pardonner au plus mistrable
des hommes, s'il doit lui parler en toute franchise. - Parlez
cite, allez-y hardiment.
Monsieur Vincent commence : a Vos amis pensent que vous
seriez plus utile d votre cleryd et d votre peuple... si vous apportiez dans vos relations plus de douceur et d'honnetete... , Monsieur Vincent ne peut aller plus loin. La tempdte eclate : a Vous
n'ftes que des poules mouilldes et des politiques.,
Poule mouillee
Une poule mouillee ! Monsieur Vincent dut donner cette
impression d des temperaments comme M. Bourdoise, qui peusent qu'entre deux points donnds la ligne droite est le plus court
chemin. Cet axiome n'est vrai que pour deux points gdometriqu"s ; il n'est plus vrai pour deux points psychologiques. Entre
deucx dimes, le plus court chemin n'est pas toujours la liyne droite,
et Mlonsieur Vincent, par ces cheminements souples et sinueux
a tracers des pistes semblables d celles qui reliaient Pouy et
Da.r. aboutissait plus vite qu'en imitant les fouldes rectiliynes
de M1.Bourdoise.
En tout cas, jamais poule mouillde n'eut rdussi une entreprise aussi difficile que la foadation des Filles de la Charitd.
Cel-ci avait contre elle une tradition toujours viendre, sinon
crinrable, indiscut6e, sinon indiscutable, une tradition plus de
dii fois seculaire. II se pent mdme que cette tradition ne fut
plus qu'une routine. Mais qui ne sait qu'une routine possede aussi
sn piissance, sa redoutable force d'inertie !
Cette tradition ou cette routine exigeaient que toute relifi-:usei f[it une cloitree. Et Vincent de Paul voulait abattre cette
cl',ure et donner aux Filles de la Charit6 4 pour chapelle l'dglise
pi,,rissiale, pour grille la seule crainte de Dieu, pour voile la
m!i"os'lie ).

Si1,:

La rdforme 0tait tellement inddite que saint Franeois de
I'ayant tentee, 4choua dans son projet. En fondant les Visi-
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tandines, il n'avait en vue qu'une confrdrie de Dames se vouant
a la visite 'd'oi son nom de Visitation) des malades. Mais 'archeveque de Lyon exigea l'6tablissement d'une cl6ture, ce qui
empfcha les Visitandines de 2.isiter leurs malades.
Aussi Frangois de Sales confiait-il d son ami, l'dedque de
Belley : a Je ne sais pourquoi on m'appelle le fondateur des
Visitandines. J'ai fait ce que je voulais defaire, et defait ce que
je voulais faire. a
Quand Monsieur Vincent soumis au Procureur du Roi 'approbation des statuts de la Compagnie, Blaise Mliand s'dcria :
a C'est sans exemple !' Et Monsieur Vincent sentait tellement
que son initiative etait sans exemple qu'il 4prouvait le besoin
de repeter a ses filles : t Vous n'Wtes pas des religieuses ! ,
a S'il se presentait parmi vous quelque esprit brouillon,
idolAtre, qui dit : 11 faudrait atre religieuse, cela serait bien
plus beau. - Ah ! mes Sceurs, Ja Compagnie serait A I'ExtrenieOnction ; si vous etes encore en vie, empechez cela ; pleurez,
g6niissez, representez-le au superieur. Car qui dit religieuse dit
cloltree, et les Filles de la Charite doivent aller partout.
Monsieur Vincent voulait des religieuses allant partout, qui
n'eussent qu'une cloture interieure. C'est pour cette raison qu'il
exigeait plus de vertu de ses filles : S'il y a, disait-il, un degrd
de perfection pour )es religieuses, il en faut deux aux Filles
de la Charitd. ,
Napoleon
L'on a racont6 qu'un soir, au chdteau des Tuileries, des philosophes et des dconomistes, reunis autour du Premier Consul,
devisaient ensemble sur les bienfaits de la philosophie et la
mereeilleuse fdconditd des enseignements du dix-huitibme sikcle.
Ce qui dtait ddja d'une belle audace, apres les legons de fraternit6 qu'avait donndes le couteau de la guillotine. Le Premier
Consul, qui professait pour les iddologues un mdpris hautain, se
contenta de leur dire : , Messieurs, tout cela est boa et bien.
Mais faites-nous simplement une Fille de la Charitd. ' Le Premier Consul sentait bien que cette merveille ddpassait le pouvoir
createur des iddologues.
Qu'est-ce, en effet, qu'une Fille de la Charitd ?
C'est une synthese de la contemplation et de l'action, lalliance vivante de la vie monastique et de la vie pratique. Une
Fille de la Charitd, c'est une fragilitd et une ddbilitd humaine
qui, chaque matin, renouvelle ses forces de ddvouement, en s'absorbant dans la contemplation du Verbe incarnd, et absorbe le
Verbe incarnd lui-meme, dans la communion quotidienne, puis,
ainsi refaite par ce ravitaillement spirituel, affronte tous les
contacts, se risque d toutes les promiscuitds, promiscuitd des
filles, promiscuitd des criminels et des forgats, avec la certitude
morale de pouvoir obdir d ce Conseil de son saint fondateur :
Soyez comme la lumiere du soleil, qui passe sur les ordures.
sans pourtant se salir tant soit peu! In
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N'est-ce pas ld une belle ddfinition de la Fille de la Charite ? Elle est un rayon de lumikre qui passe sur les ordures, non
seulement sans se salir, mais encore en les disinfectant et les
purifiant... Voild certes une ddfinition ou podsie et veritd s'ajustent exactement dans le respect de la vdritd historique.
Apres cela, je n'ai plus qu'd me taire. C'est ce que je fais, et
pourtant je n'ai rien dit, rien dit de 'Auminier des GalBres, du
fondateur des Missions d l'intdrieuret d l'extrieur, rien dit de
l'animateur des Confdrences du mardi, des retraites d'ordinands,
rien dit de sa lutte contre le jans'nisme, de ses relations avec
M. de Saint-Cyran, que Richelieu enferma d Vincennes : a Que
voulez-vous, disait-il, c'est un basque, il a les entrailles chaudes
et ardentes par temp6rament ! ,
Aussi bien ai-je choisi un sujet trop ambitieux. Un si grand
siecle ' Un si grand saint ! II etait fatal que mon tract plidt sous
le double poids de tant de grandeur.
Je serais largement paye de ma peine, si ces lignes pouvaient donner & quelques-uns de mes lecteurs le goat de mieux
connaitre, pour mieux l'aimer, le grand saint du grand siecie,
comme l'appelle le plus consciencieux de ses biographes,
M. Coste.
En ces jours oil les forces de la France doivent se tendre
vers le redressement national, it est indispensable que nous pensions d nos richesses spirituelles encore si vivantes.
Quel renouveau pour notre Eglise et notre France, si rdjouissant chez nous !
Le 19 juillet 1955, au lendemain de I'Assemblde gdndrale.
Mgr Mathieu donnait A Paris le pandgyrique de saint Vincent.
II fut dcrit de cette encre... sympathique et vivante. A ddfaut
de ce texte, il est loisible et recommand6 de relire dans les
Annales de 1932, t. 97, pp. 443-452, un precedent pandgyrique
de notre bienheureux Pere que Mgr Mathieu ddlivrait a Paris
dgalement, le 10 avril 1932, pour la translation des reliques de
saint Vincent de Paul. Une page parmi tant d'autres, de cette
heureuse veine !
Fernand COMBALUZIER.
A. BuGNINI, C.M., C. BRAGA, C.M. - Cerimoniale della Settimana
Santa. Roma. Bibliotheca Ephemerides liturgicae, 132 pages
S11.5x 18,5 cm.), 500 lires.
Ce e6remonial pratique des fonctions liturgiques de la Semaine Sainte se divise e!airement en trois sections : le rit solenne! 'ce16bration avec !es ministres sacrds), pp. 17-87 ; le rit
diaconal (relativement nouveau, il r6clame la seule aide d'un
diacre., pp. 91-98 ; le rit simple (le ce6dbrant seul. aide de ministr"s on enfants de choeur), pp. 101-129.
Au cours de ces pages precises, le texte italien suit le dbroulement et les rubriques des cer6monies que precedent des
listes d'objets A preparer. Ici et la des croquis schematiques in-
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diquent ies positionu des olliciers en tel moment de la liturLie. En outre. des notes eclairent le sens, I'histoire et quelques
d&tails du tvxte... Au total, ridaction oi s'unissent competence
et sens pratique.
Ritus simpler Ordinis hcbdomadne sanltae inslaurati Edztio
typica. - Typis poliglottis \aticanis MCMLVI. . xx-80 p.
17 cm.).
(11
Pour la Seimaine Sainte, le rite simple celui qu'accomplit
un pretre seul, sans ministres sacris), vient d'etre modifi6 par
un decret \5 fNvrier 1957) de la Congregation des Rites. Cette
instruction officielle detaille et applique ce que doit faire tout
cure ou cdlebrant. aide de quelques ministres ou enfants de
chliur. Au total, on trouve ici modifins les chapitres III-VI du
Memoriale Rituum : ce guide officiel que, pour les petites tglises paroissiales de Rome, publia Benoit XIII. en 1725. Etendu &
l'Eglise entiere, ce livret a ete 16gerement rnodifie et r6edit6
maintes fois. La partie de la Semaine Sainte est ici adaptie aux
nouvelles prescriptions liturgiques.
N.-B. - A ces publications officielles interviennent entre
autres les soins de nos confreres : Carlo Braga, Annibal Bu-nini, Gaetano Braghieri (cf. Annales
121 (1956), p. 229).
Plaisance (Collegio Alberoni). philosophiqtue.

Vie, histoire et enseignement

Dans le Divus Thomas ;jan\ier-inars 1957, p. 346), inlassable et implacable, M. Giovanni-Felice Rossi fournit que!ques
dates et donnees prtcises sur la vie intellectuelle du College,
et specialenient sur I'enseignement thomiste qui s'y trouve depuis longlemps assurd.
Ou\ert en 1751, le sympathique Collegio demeure toujours
vivant. A tra\ers d'int\itables vicissitudes. il reste depuis iors
sous la direction des tils de Monsieur Vincent, qui y peu\ent
admettre gratuitenient une dizaine de leurs etudiants.
Les elives se rdpartissent en trois bandes de clercs boursiers. Tous les trois ans, en effet, les 6preuves d'un concours
determinent le choix d'une camcrata : une promotion d'une vingtaine de clercs. Les ressources et fondations de I'illustre cardinal Julio Alberoni prennent en charge les heureux vainqueurs
pour neuf annees de strict internal (situation assez exceptiunnelle, a notre 4poque surtout). Les elýves sont ainsi defrayes
de Lout ; ils sont gratuitement nourris, vetus, blanchis, eclairss, etc... Successivement, ils poursuivent trois cycles de truis
ann6es : philosophie, dogme, morale. En fait, c'est un ensemble
de serieuses et completes etudes eccldsiastiques. A preuve, depuis l'origine, dix-neuf anciens l66ves ont Ct6 sacrds dveques...,
d'autres auraient pu I'4tre. La maison est equipee d'une bibliotheque soigneusement spdcialisee, de plus de cent mille volumes,
se r6fdrant aux matieres d'enseignement. Pourvu de cabinet de
physique et d'histoire naturelle, le College possede dgalement
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un bbservatoire. De la, depuis quelques annees, les donnees miteurologiques sont, heure par heure, recueillies et transinises
phlioiquenvent au Centre regional de Milan. Des stagiaires de
I'Etal sont officielleiient charges de cette besogne et de ees
relexcs : ncbulositW, regime des vents, chutes d'eau, ensoleilleimcnt, etc... D'autre part, deux radiophares fonctionnent continuellement : pour la navigation adrienne, ils font partie du
risau d'dquipement au sol, en cette fertile vall6e du PO.
A cutd d'archives albCroniennes, le College est embelli par
un ueisemble de tableaux dont quelques-uns tirent partie des
bicri du cardinal fondateur : avisd collectionneur conlne nomLre de grands seigneurs ou lulmnles d'Etat d'autrefois ,cf. Annalels t. 117 ;1952;. pp. 268-280 : 294-295 ; 329-330).
Les batisses de cette vaste et solide maison, jadis isolies
dans la banlieue canpagnarde de Plaisauce, au bourg San Lazzaro,
sont actuellement rejointes a la ville par les tentacules de Piacenza, dont les constructions s'alignent et se pressent sur les
burds de la Via Emilia.
Daus ee cadre, depuis la fin du xvine siecle, l'enseignement
de la philosophie professe ou\ertement le thomisme... Ce point
est cuntest6 hativeinent par certains. Aussi les reeherches et les
deductions de 31. Giovanni-Felice Rossi, retablissent la veritd,
rencontre de quelques d6tracteurs du Collegio : Masnovo, Fermi,
De.zza... De la, ces presentes notations et discussions techniques.
Le Lazariste Francesco Grassi (•ji janvier 1773) fut thoInitle. Le premier, depuis 1751, il assura 1'enseigenemnt de la
philosophie ; et en dLho de ses lecons, enrichit de notes et compleuients d'inspiration thomiste le Manuel de Saigner (1) ; ii
en lit imprimer A Plaisance I'edition de 1767-1768, execut6e partielllmient aux frais du College Alberoni. Get esprit et cette
tradition se sont depuis lors maintenus.
Thomiste aussi, parmi nombre d'autres, Alberto Barberis ;2),
ie loudateur du Dicus Thomas. lnpregnee de cet esprit, la revue,
prdparee et annoncee, vit, peu avant ses debuts, le Bref papal
1J Ed Rossel dans zis Notes bibliogruphiques sur les derirait, de la Congreigalion de la Mission ;Angoul6me, 1878) signale eet
ecrivain et ses publications. Ces pages d'ordre bibliographique, sont
un , cellent travail qu'on ne pent assez louer, vu les oonditions de
temp- et de lieu dans lesquelles elles oat et6 composees.
2) Linscription funeraire dans l'nmouvant caveau au cimetiUre,
proclhe le Collegio, redit tn ce sens ihommage rendu par le neveu &
I'oncie regrettd :
Alberto Barberis
di Dolceacqua Ligure
sacerdote pissimo della Missione
morto a 49 anni di eth li 2 luglio 1896
per quattro lustri
la filosofia dell' Aquinate
nel Collegio Alberoni
datla cattedra e nella Effemeride Divus Thomas
insegno e difese
spirito eletto preclaro ingegno
universalmente ammiralo lodato pianto
R. I. P.
Guylienui Francesco allo zio desideratlssimo
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(15 octobre 1879), proclainer i'erection de l'Academie romaine de
Saint-Thomas. Trois mois apres, le motu proprio du 18 janvier
1880, signale et promet I'edition leoiine des oeuvres de saint
Thomas, 6 laquelle depuis lors travaille une dquipe de clercheurs, pour realiser entin cet ample labeur scientifique... Entin,
le 7 mars 1880, Le Dicus Thomas parait et commence sa laborieuse carriere... Pour des motifs, d'ordre financier surtout, la
Revue ne parait pas de 1905 a 1923. Alors, le titre suggestif
parut en desherence, et en 1914, a Fribourg-en-Suisse, parait ua
autre Dirus Thomas. En 1924, lors du supiriorat hardi de
M. Alcide Marina, la Revue put enfin reprendre et relever le
titre-programme : Divus Thomas. Allgrement et patiemment,
it a reconquis sa place parmi les doctes p6riodiques philosophicothuologiques 3). Les contributions de M. Rossi en sont une
preuve et en re-tent une vi\ante manifestation.
F. COMBALUZIER.
.5rur Rosalie.
Dans la Chronique du Bulletin d'Histoire et '.Archeoloyie du 1diocese de Belley... avril 1957), p. 28-31. :'abb6 Georges Renoud analyse
la biographie de Saeur Rosalie, prkcieux et alerte volume 'Annales,
t. 119, p. 186), de notre confrnre Henri Desmet (Annales, t. 121, p. 2i1255). De ces pages, 1'abbe extrait le portrait suivant de Seur Rosalie,
medail:on qui fait le pendant de celui dejh dounn dans les Annuies,
t. 117, p. 24-26 ; 26-30 ; t. 121, p. 21-24.

Jeanne-Marie Rendu, en religion S~ur Rosalie, naquit a
Confort, hameau de Lancrans, au pays de Gex, le 8 septembre
1786, de Jean-Antoine Rendu et de Marie-Anne Laracine. L'enfant fut baptisee le mrne jour par messire Jean-Francois Genolin, curd de Lancrans. Les jeux et la priere se partagbrent
les heures de sa petite enfance, bientot ensoleilide par le sourire de deux soeurs, Marie-Claudine et Antoinette. Mais se leverent les jours sombres de la Revolution. Les enfants virent passer sur la grande route qui conduisait en Suisse des gens qui.
venant du Bugey ou des Dombes, fuyaient la terre de France
devenue une terre de proscription et de sang. Quelques-unes
s'arretaient chez les Rendu. L'abb6 Colliex v avait memie un
pied-a-terre ; 1'dv4que d'Annecy s'y refugia cache sous le nom
de Pierre le jardinier. Un jour, Jeanne-Marie, qui avait sept
ans, osa dire au jardinier : ( Vous avez ddjh fini votre ouvrage ?
Qu'est-ce que maman vous a command6 ? n Le soi-disant jardinier fixa ses yeux tout charges de mystere et de bont6, sans
rien rdpondre, sur les yeux de l'enfant, et, intimidde sous ce
regard, Jeanne-Marie s'en alla, puis s'enfuit en courant. Mais
quelle surprise I Une nuit, elle entendit marcher dans le corridor, on se rendait, a n'en pas douter, dans une piece voisine ;
Jeanne-Marie se l6ve, se glisse a pas de loup, et voit Pierre le
jardinier c6l6brer la messe. Elle retourne se coucher, mais s'endort-elle ? Quel dtait done ce mystere ? Pourquoi la tenait-on
(3) Depuis 1922, La Revue est 6pau6le, compldtde par les vingt-deux
monographies des professeurs du College. En 1957, neuf sont dues k
la plume et au labeur de M. Giovanni-Felice Rossi... Proficiat...
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a Iecart dans son lit ? Elle etait droite : que se passa-t-il un
jour entre elle et sa mere ? Dans la discussion, Jeanne-Marie
s'icria : , Si vous me punissez, je dirai que Pierre n'est pas
Pierre! , Terrifide A la pens6e des suites que pouvait avoir
celte parole d'enfant, la mere rdv6la a sa fille les crimes de la
Re\olution et les dangers mortels que couraient ceux qui restaient fideles a Dieu. La petite comprit; aussit6t sa resolution
fut prise : elle se tairait et n'en serait que plus alachee A cette
religion que des mdchants voulaient detruire.
Tout I'hdroisme que devait montrer plus tard en face des
Omeutiers de 1830 et 1848, Soeur Rosalie, est en germe dans son
ceur d'enfant ; sa charit6 et son caractlre de religieuse ne feront que le ddveloppr et le rendre plus evident.
Je ne m'attarde pas daxantage h suivre Jeanne-Marie dans
son adolescence. C'est a Gex, o~, a l'hupital, se devouaient des
S'eurs de Saint-Vincent de Paul, au service des malades, que
Jeanne-Marie sentit naitre sa vocation.
En 1802, avec une compagne, Mile Jacquinot, elle disait
adieu a Confort, A sa menre qu'elle ne devait plus revoir ; la
diligence de Paris les emnportait vers la capitale h la MaisonMEre des filles de Saint-Vincent, sise alors, rue du Vieux-Colombier. Elles s'y presenterent le 25 mai ; Jeanne-Marie a\ait seize
ans.
La separation avait cofit6 sans doute plus d'une larme a la
minre et i sa fille; niais la Providence a\ait minage h Paris,
pour rette deruiere, une rare consolation : son parrain, I'abbd
Eiiiery, I'attendait, prevenu de son arri\ve. Jeanne-Marie fut
admise au no\iciat. Sous la direction de Soeur Julienne Ricourt,
une Bretonne, avec les avis pricieux de M. Emery, elle s'y priparait a devenir selon la proph6tique expression de son parrain,
a de\enir 4 une borne sur laquelle les passants fatiguds ont
le droit de deposer leur fardeau ,,, lorsque la santi de la novice
dui;na tout a coup, des inqui6tudes. On pensa que I'air .de Paris
ne Ini valait rien. Ob I'envoyer ? L'abbR
Emery suggdra le quartier \chufTetard. II avait devine que ce n'6tait pas I'air des camIpai-ii's gessiennes qui manquait A sa filleule, mais une activitd
du i')rips au service d'une grande cause : , C'est bien cela qu'il
\n,- Iaut. lui dit-il, vous serez la servante de tous ces pauvres
geZii. , C'etaient les desseins de la Providence qu'il fixait ainsi
pour relle qui, durant cinquante ans, devait apparaitre aux
deslierites du monde parisien comme I'ange de la charitd sous
Ie iioi de Soeur Rosalie.
I.e quartier Mouffetard ! C'etait au faubourg Saint-Marceau
SleI type le plus achev6 de la souffrance et comme la patrie de
la mnisere ,. Au , bureau de charite qui devenait sa maison, la
S-ur n'y parut point d'abord sous Je costume religieux prohibc. Mais un jour, Sceur Tardy, superieure de la maison, dit
A la Tris Honorde MBre de la Congregation : a Donnez-lui I'habit
et iaissez-la moi. , On lui donna le nom de Soeur Rosalie ; sa
jeulcisse ne justifiait-elle pas ce nom ? N'6tait-elle point par son
caractire enjouO, son zele infatigable dictd par un esprit surna-
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turel, n'ctait-elle point en effet dans la maison une rose de
cliarite ? Djh, cite y operait des ner\eilles, surtout en visitaut les pauvres. Un jour, Soeur Tardy qui avait la gou\erne
du Bureau, F'enmena avec elle, chez une pretre de la paruisse
que le demon, par une permission de Dieu, torturait physiquement. No:us allons porter des provisions A un pritre malade,
lui dit-elle sans ajouter autre chose. Apries aoir balaye la piece
ou se tenait le possed6, et y avoir mis un peu d'ordre, le tout
en silence, comme elles allaient se retirer, la superieure ordonna A Sweur Rosalie : , Faites la rv\rrence A t. I'ablM. et
irectuolnmalldez-vous A ses prieres. n La jeune Sieur qui avait
ob'serv\ s.ur le visage du ptrtre les marques 6\identes d'une tristesse dtsesperee, s'inclina, mais ne put que balbutier quelques
sylabes. Soudain, le possede fut souleve au plafond de la chanmbre et cria par trois fois : u Rosalie, Rosalie, que d'ines tu
i'arvaclhes ! . Eperdue et comme poursui\ie par cette \oix terrible, la jeune Seur ful dehors en un clin d'oeil et bientut au
bout de la rue. Remise de sa frayeur A la mnaison. ne s'y sou\intelle pas de la nuit on elle avait decouvert le mystere du jardinier. quel mystilre plus redoutable et bienfaisant devait-elle
maintenant affronter ? Comme plus tard. le Curd d'Ars, en
pareille circonstance. elle fit un acte de loi I la Providellce de
Dieu. et. simplement, s'efforta d'oublier la rtfv"lation du dmnion
sur ses futurs succes aussi bien que sa presente populariti,
ear cddj elle etait chore aux pauvres gens.
En 1815, Sueur Tardy quittait la mai-sou du Bureau de charite ; Seur Rosalie, bien qu'agee seulcment de \ingt-huit ans,
fut choisie pour lui succder. La popularite de S'eur IR.oalie
en fut accrue, inais A a Maison-M1re on s'inquieta, et Sceur
Rosalie y fut mnandre et gardde. Les pauxtes \inrent reclamer
axec tant d'insistance leur bienfatrice que ia Superieure gkinrate finit par dire A Sour Rosalie : a letour.iez iI \itre naison,
Yous nous g-iIez ici ! , Et toute souriante, semblant n'avoir pas
entendu ces dures paroles. Soeur Rosalie regagna le quartier
Mouffetard.
Je renvoie au li\re du Pere Desmnet pour I'exquise et sainte
maniere par oi Soeur Rosalie marqua son suptriorat ; elle fut
I'inage ravissante de la 4 Seur Servante >, ainsi qu'on noiiunne
chez les Filles de la CharitL, celle qui est mise A la tte des
autres. Je m'en tiens A quelques-unes de ses aouvres.
Sweur Rosalie, qui a\ait dibutl au Bureau de charilt, en
faisant la classe aux nombreuses filles du fauhourg Saint-Marceau, s'en souvenait trop fidelement pour oublier Ie bien que
procure f'ecole. Elle tint fernie A ce que dans sa maison les
classes fussent des plus excellentes et. pour le savoir dldmentaire
et pour 1'dducation. Chaque jour, elle les visitait, encourag';ant
les petites ou les reprimant, elle inspectait les petits paniers
suspendus dans le vestibule, et, si elle les trouvait trop maigres,
alourdissait les provisions. Les petites 6coles de Soeur Rosalie
firent. flords dans le quartier si bien qu'il fallut ouvrir de nouvelles classes auxquelles sub\int la Ville de Paris. L'oeuvre de
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I'education se completait par une cr.eche et un patronage. Cependant les vieillards n'etaient point negliges. Pour eux, a sa teldresse, pour les petits, et la joie maternelle qu'elle eprouxail
aupres d'eux, se muait en compassion picuse pour ces epaves
de la vie,, ; son grand esprit de foi lui faisait envisager conune
autant de " postulants du Paradis i>. Entin, elle devint I'active
collaboratrice d'Ozanam dans 'ceuvre des Conferences de SaintVincent de Paul. Qui, inieux qu'elle qui a\ait si sou\ent frdquentes les pauvres, pou\ait dunner aux jeunes gens du Quartier
Latins groupes autour de leur maitre. de ineilleures et de plus
pritiques leqons de charit6 sociale ? Par une sorte de miracle,
laut d'occupations et de si diverses n'entravaient nullement les
visites des pauvres et des malades qu'elle ramenait it Dieu. Elle
redoubla d'intrdpiditW et de devouement intelligent quand. en
1852. le cholra vint desoler Paris.
Faul-il s'etonner qu'a cause d'elle, les eiiiutiers de 1830
aient laisse assez tranquille Ie quartier Moulfetard, et que, devant elle ceux de 1848 aient abaisse leurs fusils ? Certes, le
ctIur scnsilile de Sieur Rosalie battait d'angoi~ses i la \ue des
blessdis et des iorts qu'on apportait dains sa maisoii. mais, plus
forte que la crainte, elle s'en aliait dans les rues prIclher la paix,
inviter au calme les plus fturieux, et on I'eioutait. En 1830. elle
appreild qu'un ami de sa famille, un bienfaiteur de la maison.
M. Baxculle de Montmiahant. ancien ollicier, est e( danuger ail
I:ilieu des insurgis. Une cornette blanche apparait, elle s'a\ance,
ses ailes frdmissantes volent au-dessus des barricades, 'i travers
les balles et la fumde des coups de feu : elles se penctent sur
les bI-s.cet sur les morts, se rclkvent, enlin S eur Iosalie. xerl
la place de 1'H6tel-de-Ville. decouvre I'otficier oil on I'a xu
tuniber : il est bless6. parait sans vie: elle le reconnait, le ranine. ie rainnie clhez elle, rue de i'Epedede-Bos. et, gueri, le
rend ih 'a famille. Elle ne imontra pas moins di coura;e it ddfendre it-s insurges que sa clarite inconfusibie y avait recueillis. Pliur avoir ainsi contrevecnu aux lois. un imaiidat d'arrxt fut
lance runtre elle par le Prefet de police. Mais, arriter Swcur
Rosali.. ,'etait iminanquablement provoquer la rebellion de tout
le quariier de Mouffetard. On le fit observer au 1Prefet qui voulut coilri;itre celle qu'on disait plus que lui puissante. , La charite n"a point de drapeau ,, dtclara-t-elle simplement : et avec
un souriiro In1n
de quelque malice : « Si jamais. lui dit-elle,
vous etiez poursuivi vous-menme et que vous me demandiez secours, il rne vous serait pas refuse.

La charite avait vainru la

justice 1(hs hommes.
En juin 1848, cette charit6 va de nouteau triolmplier. In
officier ie la garde mobile, poursuivi par les eiteutiers jusque
vers la iiiaison des Filles de Saint-Vincent, se precipite dans la
cour. D[ji; ies insurges le mettent en joue, quand, Steur Rosalie : (.
On ne tue pas ici. , C'est entendu. on le tuera delors.
Mais. :i
la Sceur implore : a Au nom de ce que j'ai fail
]noux,
pour xous, pour vos femmes et vos enfants, je vous demande
la vie il. cet homme.
Elle lui est accordie. Alors. I'ofTicier :

-

326 -

, Qui donertes-vuus, ma Steur ? - Rien, une simple Fille de
la Charite. , La peinture a consacre le souvenir de ce sauvetage hero'ique.
Strur Rosalie mourut le 7 fevrier 1856. <, Manifester les in&
rites d'une vie each6, c'est servir les desseins de Dieu, et les
homnages du peuple prdparent le culte des saints ). Ces mots,
le vicomte de Melun, un ami de Sceur Rosalie, les dcrivait au
lendeniain des funerailles triomphales de I'humble Fille de la
Charite. Apri s bien d'autres livres, celui du P6re Desmet n'a
pas d'autre raison que de preparer, - deja le ProcBs de I'Ordinaire est clos. - la beatification de Soeur Rosalie. II reste a
prier beaucoup afin que la Cause aboutisse, c'est le vceu de l'auteur et je m'y associe en 6crivant ces lignes. Si, un jour, atu
ciel de la Saintelt, rayonnaient ensemble ces trois 6toiles de
chez nous : le Cur6 d'Ars, Pierre-Louis Chanel et Seur Rosalie !
Ce jour, je ne le verrai pas se lever, du moins, il me restera
doux de I'avoir souhaitd.
Frank DurF. - Bautismo de Fuego. Donde y como nacio la
Leyion de Maria. Traduccion espanola de Manuel A. Gracia,
C.M.. Bilbao. Desclde de Brouwer. MCMI.VI, 312 pages
S12-19 cm.).
Le tome 12 de la Biblioteca de estudios pastoralespresente
la traduction espagnole de I'ouvrage de Frank Duff, fondateur
de la Legion de Marie. Les vingt-six chapitres racontent, avec
feu et humour irlandais, les origines (7 septembre 1921) et les
premiers cheminements de ce mouvement marial. Association
catholique de sanctification personnelle, la Legion de Marie,
sous la direction de la Hidrarchie. veut collaborer activement a
l'extension du regne du Christ. N6e h Dublin, dans une salle des
Conferences de Saint-Vincent de Paul, cette ceuvre reste dans
le rayonnenent de la MIdaille miraculeuse : avec Marie, lutte
contre le serpent...
Pour sa part, notre confriere, M. Manuel Gracia, professeur
aux Philippines, est un enthousiaste et un fervent de la Legion
de Marie. Dans cet esprit apostolique, il vient d'enrichir la Collection Estudios pastorales : nourriture d'un apostolat moderne
et courageux : pas de lamentations... au travail...
La lituryia della setimana santa. - Roma, Edizioni Liturgiche,
188 pages et 310 pages (8,5x13,5 cm.). (Testo a cura di
Bugnini e Braga.)
Sous le minme titre, deux volumes pr4sentent, avec une traduction italienne. les textes et offices liturgiques de la Semaine
Sainte. Eclairant les ceremonies de ces jours saints, de brefs
commentaires degagent quelques legons depuis le mystere pascal en son ensemble jusqu' la b6endiction des maisons. Pratiques et populaires, ces opuscules avenants utilisent pour leur
reliure la souplesse et le charme des actuelles matieres plastiques. La premiere presentation omet seulement les textes concernant les lundi, mardi et merrredi saints. Travail apostolique et liturgique I
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iidr.r uaualyticus Constitutinuim

et Rleyularum

Conyregyutiotis Missionis
I'uou son usage personnel et en vue d'utiliser aisdmwint liegles< el Constitutions de la Mission (19 juillet 1953), M. Fl-'ix
Contassot en avait rapidement etabli une table analytice-alphabetique. Pour l'utilit6 commune, ce travail, fut, des 1954, usi4-r!
dans la traduction frangaise desdites Constitutions, que nous deruns au labeur consciencieux de feu Henri Desmet. Cet index
alphabetique fut a son tour successivement adopte dans les traductions italienne et espagnole, qui parurent bientOt apres
(Annales, t. 119-120, pp. 409 et 691). Enfin, en ce debut de
1937, grace aux soins conjuguds de MM. Verwoerd et van Ruijven,
voici que nous tenons a votre disposition la presentation latine
de cet Index (22 pages : 7,5 sur 13 cm.) que nous doune la modeste et soigneuse hypographie vincentienne de Panningen. Enchaineient de travaux et services comnmunautaires !
F. COMBALUZInR.
I'. S. - Aux traductions des Constitutions ci-dessus enumnerc:es, ajoutons la traduction polonaise : Konstytucje i Reguly
Zgromadzenia Misji. Nakladem. Zgromadzenia Ksiezy Misjoiarzy. 1956, 323 pages (8,5 sur 14 cm.). Drukiem Skarbu Rodziny
St. John Kanty Prep, Erie, Pa. U.S.A.
Signalons que sont en cours d'impression, une nouvelle traduction anylaise, due aux soins de M. Taggart, visiteur des EtatsUnis orientaux, et l'allemande, travail de M. Josef Kahlen.

Encore M. Colsen, CM., et sa biographie de Poels
Durant des annees et avec attention, notre Confrlere M. Colsen a consacr6 son talent a ecrire la vie de Mgr Poels (prononcer : Poulss). Dans les Annales de 1956, la page 230 pr6sente, resume et caracterise cette oeuvre courageuse. Maints recenseurs ont soulignd la valeur de ce travail.
Apr6s ces lignes confraternelles, il est profitable et instruetif de lire ici les notations et r6flexions que lui consacre M. Joseph Coppens, professeur a 1'Universit4 de Louvain, dans la
docte revue technique : Ephemerides theologicae lovanienses
1t56, pp. 109-110.
Avec I'bloge de M. Colsen ne manquent pas de saveur les
notations suivantes dudit professeur. Elles supposent connue
la biographie du hdros, rdsumee dans la susdite page des Annales de 1956.
,<Le R. P. J[oseph] Colsen, qui fut un des collaborateurs
du r'grette Mgr Poels, nous donne une biographie de son mattre
preque au lendemain de son deces. Les catholiques nkerlandais, ct non moins ceux de Belgique, lui en seront profonddntIntt reconnaissants. Poels appartient d la lignee des grands
chefs catholiques. Le R.P. J[oseph] Colsen qui l'a approchd de
pr' mxau jours hcureux (ti I'hcure de l'epreuve, posscdait sur
son hdros des renseignements que personne d'autre ne pouvait
fo,'inir. S'il s'dtait tu, s'il avait briSe sa plume, le portrait
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vicant de l'apotre limbourgeois n'aurait jamais dt0 fait avec
tant de ditails pris sur le vif, avec tant de donnies precises qu'4
Vordinaire les papiers officiels et les archices ne conserrnut
pas.
La bioyraphie comporte deuz sections. La prenmidre utilise
largement nos propres contributions d 'histoire de V'exese.
Elle raconte avec beaucoup de ditails les difficultes faits an
Dr Poels, par les catholiques int.yristes, par les services dr',.pionnage de Mgr Benigni, travaillant ou prdtendant traraciler
au sercice de la Curie romaine. Ce ne fut pas seulement '.r;gete qui cut i souffrir dans sa science et sa rdputation, mais encore t'apotre social. Dans ces luttes oil les supp6ts d'une pr;t-Irdue urthodoxic entamuerent une lutte sans merci contre un tiCant
- Poels dtait d'une taille imposante - de la science catholiique
et des w'ucres sociales, ii y aut plus d'une fois, de la part des
autoritts responsables, un manque de courage ou de clairvoyance.
On a ddja reyrettd, et on regrettera encore, que l'historien ait
fait connaitre des demeles penibles o& l'attitude des supericurs
et de certains agents de la Curie romaine est de nature a scandaliser les croyants, et risque d'etre exploitie contre la foi par
ceuxr qui ne partagcnt pas nos croyances. Mais, faut-il done renoncer a derire t'histoire ? Ou la fausser ? Ou se contenter d'an
album d'ouvraces d'Epinal ? Ou ne plus tenir compte des consells que le.s
Souverains Pontifes prodiguent aux savants qu'irl
ont l'ocasion d',aranguer : le vrito, toute la edritd, rien qu,' In
verite ? L'Eylise prendrait-elle peur de son histoire ? Et puis
s'il y a risque de scandale, il y a aussi certitude d'ddification.
Les autoritis peucent apprcudre beaucoup a lire les faules
commises dans Ie passe, et les subordonnas, de leur c6te, se
formeront. a nmediter c's paqes, un meilleur esprit de dis'ernoient.
La deuxiimie section nous fait coonaitre l'ascension roydle
de Poels upris qu'il eait terrassd - de sa voix, de son courate
- ecux qui s'*taient jurd d'entracer le saces de son wni'uri
apostolique. Un quart de siecle de labeurs sociaux recit .•swu
nos yeu-r.
L'khistoire se termine - et ces chapitrcs contiennenl Ibu,coup d'inddit par la narration des derniires 4preues A;
Mgr Poels. Gibier de choix, recherchi par les nazis, it dut an
19o0. fair son pays. II reussit, se relevant d peine d'une gran.'
'nfiriniti, iýatteindre le sud de la France, puis la Suiss,. /I.
guerre terminde, il revint aux Pay.s-Bas. La maladie avail rnvayg ses traits et sa forte constitution. II put encore lancer qu'-l
ques directives, acertir ses compatriotes de quelques dangrs
noacmaux, jouir aussi de quelques grandes manifestations de
gralitude 6 son eyard. Et puis ce fut la derniere maladie, uvn
agonie prolongde, la montie vers le Seigneur, accompagnde di's
prieres de toute une province et mdme de tout un pays.
A lire cette belle biographie, on ne peat maanquer de contater combien nos amis hollandais I'emportent sur nous (Belges,
en matiere d'histoire et de biographie...

EL
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sur cette constatation et quelques exemples. apres une
de lignes, M. Cuppens ternine son comupte rendu par de
suggestions qui affirnment it nouveau la \aleur du r.os
de notre confrere, Joseph Colsen.
F.

GUoMBALUZIEH.

P.-M. GiviY. Le liere au-iliaire indispensable de la foi. Rdflexions et suygestions i I'fadresse des responsubles et des
mnembres de la Campayne du Licre J110 p., 13 .5X21 cm.,
"50 fr. Acheve d'imprimier le 31 mai 1957. Imprinmerie Dumas, Saint-Etieune (Loire). S'adresser ia 'auteur, Lazariste,
!35, rue de S\vres. Paris.
Sympathique brociure d'aposto:at ! Les troi.s priieirces paen
nvs,guise de table, eciairent le chemiuneientl des retlexions
qui out orientd et souteuu 'Fauteur.Missioimaire en Chine durant
\in-t-deux ans, puis expulse,IM. Givry, aprbs tant d'autres. a
rellichi sur la puissance de I'impriiun. D'oi les deux parties du
prt-seut recueil : a) La cause du iivre : b I.e livre au service de
la foi.
la pensde de I'aputre, decouple en brel's paragraphtes. se preMt·idn aisdilent sous les couleurs vovanltes d'ilia-es. cuillies c'i'
et !a :
1'i-norance, cette plati au fluir dfe i'Eylise ; le livre
P
tn illustre inconnu ; nous avons des ri.sercoirs, tais uac a.s.ez
dr robinets ; verit6 et charit6, deux Swurs Siamoises, etc... )
Daans cet effort d'apostolat par la brochure, MI. Givry dit
prcidlre la suite de son counfrre lazariste. Joseph Baeteniau.
N'ur sa part, tout cleur cleirtien ne peut qu'epauler cette
caiiipa~ne liodernie de toujours nlitux cionnaitre ;a foi... et condui-re au bou livre... F. C.
GtI.
.iia CARY-EL\\ES, O.S.H. - Chita iind (Cr,.s IdiNe in Ii.t,ionar4y history. LoLidon. I.nni•aiiS. G(reen and Co, 1957.
xtl-324 p.

IDans son monaastre an-lais d'AmpleIorth, et durant quelliU' \ingt-ciluq aUnnes, la ,pent.'e, ia priire de doun Columba se
sen reportees vers ia Chine et i'hdroique ueuvre missionnaire
qii. depuis plusieurs siLcles, s'est depensee pour cet iinneuse
blo.Ihumain. Survolant H'listoire, cinq clupitres retracent ce
patchrtelien : la legnndl e e 'aputre saint Thomas ; la prddikation nestorienne : les plres fraiciscain ; jI'poique jtsuite ;
t.:li;. les tenrps modernes : missions catholiques et protestantuc. :'dvolte des Boxers, arriere plan lolitique, idees actuelles de
i';ipisto!at Aquestion
.ebbe. les Rites reconsiddres, etc.). Les
trhi cent vingt-quatre pages de cette vue d:ensemble, basees
su:.une littrature selective, se montrent un brillant essai &
l'eudroit de cette e6popde cliinoise, pour le grand iIublic. pour
ce!ii qui reil6chlit devant la courbe du labeur missŽioinnaire auqile! les recents 6vdnements viennent d'entr'ouxrir lne nouvelle
pr'-'iioe. debouchant sur I'avenir inconnu de ce grand pays.
F. C.
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I'orl-Royal vntre le miracle et 'obdissan'r :
de Saint-Jean Arnauld d'AnFlarie Passur t t Anldiquel
dilly. Brt.uges. Iesclee de Brouwer (1957), 200 p., 11,5x 19.
Les querelles janusnistes ont eu leur retentissenient dane
la Congregation de la Mission, aussi celui qui s'interesse A l'hittuire de la Compagnie ne peut-il rester indiff6rent devant le re.ain d'inttrct dont bentdicient actuellement chez les historiena:
I'albe de Saint-Iyran, les Arnauld. Port-Royal, etc... C'est pourquoi on lira avec profit le dernier ouvrage de M. J. Orcibal,
professeur i l'Ecole pratique des Hautes Etudes : Port-Royal.
, de Porlresistance
r<
On y pourra voir au moins cela, que la
Royal aux decisions pontificales. tpiscopales et royales etait anIre chose que I'ent1tetent oraueilleux de filles d&votes et inal
;clairees.
R. C.
. Jeani.. Iwm.wtl

Jean GuY. - Vincent de Paul, un saint d'avant-garde. Collection
nos anis les Saints. Lyon, Eise (1957), p. 76.
Texte et illustrations de la souriante brochurette presentent
aux comurs tout neuls des jeunes : un saint dynamique, un bitisseur, un prdcurseur, un vrai saint d'acant-yarde... Vincent lie
Faul :1581-16610).
F. C.

.ETTIIE DU PAPE A MONSEIGNEUR
16 mai 1957
F:licitations et caeux

MONTAIGNE

Le samedi de la Trinite ,25 nai 1907), l'ordination generale chez les
Lazaristes, & Paris, tut conferee par Mgr de Courmont, Spiritain.
Y prirent part sept tonsurds, sept minords (Quatre-Mineurs). neuf
sous-diacres, neuf prdtres. Parni ces derniers se trouvaient Henri Artis, Hieronimo de Castro (t-i'
mai 1950), Lucien Bouclet it5 juin 1928;,
Paul Montaigne, Charles Gounot jarcheveque de Carthage 20 juin
1953), Lucien Charny (fmassacre a Tchentingfou, 10 octobre 1937).
A r'occasion de cet anniversaire sacerdotal, voied avec la traduclion Jean Gonthier) la lettre de f6licitations, signee par le Pape Pie XII.
Mgr Montaigne a detsacre dveque de Sidyma a Paotingfou le 19
arrit 1925, par Mgr Costanlini qu'assistaient Mgr Fabregues coadjvteur t Pckin, et Mgr de Vienne, vicaire apostolique de Tiensin.
A Notre Vdndrable Frere
Paul-Leon Cornil Montaigne, evdque tit. de Sidyma
Assistant & Notre Trdne Pontifical
Pie XII, Pape
Venerable Frere, Salut et Bdnddiction Apostolique !
Rdeemment, Nous avons dtd informd que vous alliez achever heureusement votre cinquantitme annee de sacerdoce. La cdldbration de
cet dvdnement Nous fournit une magnifique occasion de vous affirmer
publiquement et de bon cceur Notre bienveillance. En effet, enrold dans
la Congregation de la Mission, Vous avez, aussitOt aprbs votre ordination, pratiqud I'apostolat en Chine, inlassablement, pendant plus de
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trente uns, et mdme en suppJortuni de lourdes charges. Revetu de la
dignite episcopale, vous aVez d'abord youverng le Vicariat apostolique
tie Paotingfu, puis vous tore etC nwatueii Coadjuieur du Vicaire Apostolique de Pckin ; vous rous etes montre son successeur en consacrant
au mtinistre apostolique toutes cos pensecs, tous cos soins et toute
,,tre sollicitude pendant prpis de quuine ans, jusqu'au jour ofu, &
bout de forces, vous Nous avez demandd d'dtre dicharge des fonctions
que rous aviez remplies avec un si yrand :tle des dimes et aver une
urdeur si courageuse. Aussi, tout en vous accordant volontiers ce que
vous demandlez, Nous avons voulu vous donner une marque evidente
de \otre estime, en vous mettant au nombre des Eveques Assistants
& Notre TrOne. Et maintenant que l'occasion favorable toute proche
inos en est donnee, Nous vous felicitons, du fond du coaur, d'avoir
rempli la sainte charge du pastorat si longtemps, si actirement et si
utilement, et en mdme temps, Nous prions Dieu de reparer cos forces
physiques et morales por le don dle s's rc,,soltitions spirituelles. Pour
les presuger et vous timnoig ner Note yirticulibre affection, t vous,
Venrable Frere, et i vos frires en religion, Sous vous donnons de
tout cteur dans le Seigneur la Benediction Apostolique.
Donn6 4 Rome, proche Saint-Pierre, le 16 mai de l'annde 1957,
de \otre Pontificat, la dix-neuvieme.
PIE XII, Pape.
Venerabili Fratri
Paulo Leoni Cornelio Montaigne, Episcopo Tit. Sidymemsi
Nostro Solio adstanti
Pius P.P. XII
Venerabilis Frater, saiutem et Apostolicamn Benedictionem.
Certioreis nuper facti sumus, temet proxime quinquagesimum ab
inito sacerdotio annum fauste esse peracturum. Cujus quldem eventus
celebratio praeelaram Nobis praebet occasionem tibi Nostram benevolentiam publice libenterque conflrmandi. Ipse enimvero, Congregationi
Missionum adscriptus. posiquam sacerdotio initiatus es, per amplius
triginta annos indefessum apostolatum in Sinis exercuisti, gravia etiam
munera sustinendo. Episcopali profecto dignitate exornatus, primo
Apostolico Vicariatui de Paotingfu praefuisti, deinde Coadjutor noininatus Vicarii Apostolici Pechinensis, cidem successor exstitisti, omnes
cogitationes, curas et sollicitudines tuas per tria fere lustra ministerio
apostolico conferendo ; donee, viribus exhauslis a Nobis petiisti, ut
officio. tanto animarum studio tantaque animi alacritate exercito, dimitteris. Nos itaque precibus luis benigne indulgentes, perspicuum
existimationis Nostrae signum praebere voluimus, te inter sacrorum
Antistites Nostro Solio Adstantes adnumerando. Nunc autem, proximam
nacti opportunitatem, de sacro pastorali munere lam diuturne impigre
utiliterque gesto tibi ex animo gratulamur, simulque Deum rogamus,
ut •orporis animique vires supernis donis solaciisque reficiantur. Quorinl quidem in auspicium et peculiaris Nostri amoris pignus. Apostolicam Benedictionem tibi. Venerabilis Frater, tuisque religiosis sodalibus peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVI mensis Maji, anno
MDcCCCLVII, Pontificatus Nostri undevicesimo.
PIUS, p.p. XII.

-

332 -

NtCROLOGE
MISSIONNAIRES
1956
dli. Mc.alaya. 7 dtlcuibre 1956
19356 : 61.
o6. Htron 'Michael,. pr'tre. La:rark, 7 diccnmbrl
67. Arouica Alberto), coadjutt-ur. Pi-lerme. 10 d&eelmbre 1956
68. Salciccia Allio;. prvtre, dce. Sivine, 13 dec.mbre 1956
4;5. Lupez

69. Barry
70. Thn

.Antouiu),

prtre.

;

76. 60.

33.
: 8. .;3.
: 69. 53.

Phi.ip . coadjut.. Lde. Cork, 8 d6cenibre 1956 : 82, 63.
dicenibre 1956 : 59. 35.
priirre. dec. LDti.i2

pritre. d%'c. en Honyrie, dee. 1956 ; 79, 15.
71. Hwichwarter Kulliianl
72. Me Andrew Juoseph . prire, Philadlelphie, 26 decembre : 67, 40.
73. Fang Paul.. pri-ri. A•tsshin/ .(.hine). 5 i.cen•re 1956 ; 42, 2i.
1957
Julon-JusJlelh:. priere, dec. VSain-Louis, (6 janv. 1957; 79. 63.
:2. MIe Dutineli .EtuI.ntt , prItrv. Suint-Louis. 6 .janv. 1957 ; 66, 46.
3. Leloutre Rubenl. pr•trc. El Sallo. 8 janvier 1957 : 30, 13.
4. Pulina Salvatoure, cuadjultur. tines, 14 jan\ier 1957 : 88, 66.
5. Coyne ,Thomasý'. prOtre. Satin-Louis. 16 janvier 19;5 : 72. 52.
1. M.larlin

4. Udendahl iJohannes). ,•vque.

Lim•on.

13 janvier

1957 ; 68, 50.

F.
F.s
Gregor), prOtre, Frankoivuo, 19 janvier 1957 ; 86, 66.
-. Van den Brandt J,,dsvpt . ioadjultur. Paris, 26 janv. 1951 ; 73. 55.
:... Fr.ly .Imes . prttre. llickrock, 20 janvier 1957 : 69. 47.
I'.

Neary

Jojstphl;.

pretre. Iihintghnon. 23 janvier 1957 ; 65, 41.

FOlix . oardjuteur. I'aris. 27 janvier 1957 : 70. 52.
12. T"rjudnra CLesarti , pretre. .Madii;,, 27 janvier 1957 : 70. 54.
j1:.
P'etil M.la riio
i. . prtlre, .Merid,. 13: jan!vier 1957 : 93, 66.

11.
li.

;lil'ieiard

Lcit,

diia

15. Lllumviras

ila

Abinol,

Scvcriano).

prtlir.. Pom~iciro, 13 f vrier 1957

; 40, 22.

prOtr-.

M',idrid, 10 fevrier 1957 : 80, 57
16. • •ti (,.llaili lI' il . pi r.l.
iZ ir', 21 f'ivri;' 1 ;57 : 72. 53.
17. lBennel
l
|a ies', prti're, D liini. 22 l'\ri,,r 19.7 : 19, 57.
1S. M.ariiii Hlliuberlt . prOtr'c. Lujin,. 22 f.vrier 1957 : 72, 55.
19. ';ireti
Julhn. prettre. San FIerna'ii.
23 fevrier 1957 ; 79, 62.
20. Drillon
iaslon . prtlre. P'ari. 8 miars 1957 : 81, 63.
21. Di Car,;o 'Anunio'. Rome, 7 mars 1937 : 73., 19.

22.

Snits

23.
24.
25.
2-6.
27.

iawVor Piawll:.
coad.juteur. Cracocie. ; nars 1957 : 65, 37.
Flock Hcinrich,. coadjutcur. Tri -es, 3 avril 1957 : 83. 58.
Tiedink Thiodore). prt•lrt.
Lujan, 6 avril 1957 : 72, 50.
Buna Ricc-ardo), pretre. Turin, 8 a•ril 1957 ; 77. 58.
Sojusa XFrancisco;. prLjtre. Felncii,ras, 16 avril 1957 : 65, 46.
Ly Augustin). prvItrP, Pekin, 25 mars 1957 : 51. 30.
Ciguth Maalt). coadjuteur. Pannonlhaima, 24 mars 195'3
: 81. 4A
Plintarie Aiujziji,
prtre. Ljubltjauio 20 avril 1957 : 75. 53.
Pagetto (Antonio). coadjuteur. Turin. 24 avril 1957 : 83, 59.
Baldwin (Alonzo), pretre. Philadelphie, 25 avril 1957 ; 76, 59.
Saenz ;Enrique), pretre. Maarid, 11 nial 1957 : 77. 61.
Fernandez Perpetuo). pritre. Madridt . 1 mai 1957 : 65. 48.
Dolan 'James), pritre., BL:rlfnore, 14 mai 1957 : 50, 25.
Simon 'Disir'), pritrc, Paris, 25 mai 1957 :.83, 56.
Mc Carthy (Alexandre), pretre, Castleknock. 21 niai 1957: 75. 53
.Mgr
-.
Lebouille ;Eugine). ,vtque, ILeerfen. 27 mai 1957 : 79, 59.
Vonken 'Henri). pritre. Panningen. 30 mai 1957 : 70. 49.
Kryska LJoseph), pretre, Cracovie, 10 juin 1957 : 87, 69.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
3i.
35.
36.
37.
3
39.

40.

A (exalnir,• . prOtre, Plrs,

16 mars

1957

; 76, 53.

-

333 -

SCEURS
Laurc.Int ,Yvonne). Maison Sati)n-Jv..eph, Linmoies ; 62, 36.
Caillat .Marguerite', Miaisn de Charite, .Vontolieu ; 74, 34.
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AU JOUR LE JOUR
(5 nuai - I

dt'renibre 1957;

5 mai 1957. - Pour la solennite de la translation des Reliques de saint Vincent, le cardinal archeveque de Paris, traditionnel celebrant de la fete, ne peut se trouver cette ann4e rue de
Sevres. Ses fonctions d'aumunier general aux Armnes 1'appellent,
pour ce jour, en son diocese d'origine (Besancon), <<sur la ligne
bleue des Vosges ,. Dans la liturgie de ce second dimanche
apres PAques (le bon Pasteur), le cardinal Feltin benit done et
inaugure officiellement la chapelle militaire de la grande base
aerienne de Luxeuil, 1 mnmiee oh s'illustra jadis, au v*l siqcle,
ie rude saint Colomban. aputre irlandais (,
I'Aime de feu )
ivoir Aimales, t. 116, 1951, pp. 3-5). Dans les environs de Luxeuil,
ou \rombissent de nos jours de multiples avions a reaction, Colomban s'etablit tout d'abord et dressa quelques cabanes irlandaises, les ermitages d'Annegray et de Fontaine, tous deux non
loin de ce Luxeuil. dont il demeura I'autoritaire abbe de 590 A
610. avant d'aller s'etablir a Bobbio, dans la Haute Italie, vers
614. et y mourir le dimanche 23 novembre 615.
Cette absence du cardinal Feltin nous vaut done un Pontifical par notre confrere Mlgr Andrd Defebvre. Entourd de la fanille et des devots de saint Vincent, Mgr 1'Eveque de Ningpo
redit par devers lui, devant la chisse de saint Vincent, sa fervente action de graces pour trente anudes d'episcopat, brutalenient interrompues par 1'emprisonnement et I'expulsion hors de
Chine. C'est en effet le 1i mai 1927 (il y a done trente ans ddjk)
que Mtr Defebvre rebut a Ningpo !a consecration dpiscopale dans
l'eglise Notre-Dame des Sept-Douleurs (Annales, t. 92, pp. 581»83). Assiste de Mgr Paul Faveau et de Mgr Simon Tsu. le
consecrateur fut Mgr Joseph Hou, Lazariste, qui avait lui-meme
6td sacred Rome par le Pape Pie XI, le 28 octobre 1926, avec
cinq autres 6veques chinois. Joies et douleurs : ce dosage est
condiment de toute vie sur terre I
L.e soir, aux Yvpres, notre confrere, M. Maurice Duvaltier,
supirieur de Strasbourg, nous montre, dans un solide panegyrique. le sens de Dieu et du pdche, suivant 1'enseignement et la
pratique de saint Vincent de Paul.
Excellence,
Mon Trds Honore Pere,
Mles bien chers Confreres,
Mes bien chdres Swurs,
Mes bien chers Freres,
La perfection pour I'homme consiste toujours a suivre l'impytiion de Dieu. Et s'il est vrai que la mystique s'identifie avec
la ri"'iion elle-mime en ce sens que la religion, surnaturelle bien
sitr, -uppose necessairement cette mysterieuse et invisible action
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de Dieu dans les times, on peut dire que saint Vincent de Paul
fut un grand mystique : ce Monsieur Vincent, qui fut canonist
en compagnie du Narbonnais Jean-FrancoisRWgis, de la Compagnie de JYsus, ap6tre du Vivarais, et de la Florentine Julienae
Falconieri, fondatrice des Religieuses Mantellees, le dimanche
16 juin 1737, - it y a deux cent vingt ans - en la fete de l'adorable TrinitM, en l'archibasilique de Saint-Jean de Latra,
a mere et tWte de toutes les Eglises de la ville de Rome et de
tout I'univers n, par Clement XII.
C'est une tdche redoutable de parler de saint Vincent de
Paul dans cette chapelle et devant vous ! Je ne retracerai pas a
vie. Elle vous est familiere.
Mon dessein est plus simple. Un saint est toujours actual
parce que c'est la meme Eglise, sa mere et la n6tre, qui fait
fleurir I'heroisme chez un humble pretre du xvu* siecle comme
chez une Catherine Laboure ou un Matt Talbot, modeste asvrier irlandais.C'est qu'il y a des a constantes a de la saintetd.
Bien stir, nous n'aurons pas a fonder de nouveles families religieuses dans l'Eglise, mais nous avons tous d aimer Dieu en
etant d'abord pleinement dociles & sa volontd. Pour cela il faut,
comme on le dit de nos jours, avoir le vrai sens de Dieu et da
pdchd. Nous avons tous dgalement d aimer nos freres. Mais pour
cela ii faut avoir le vrai sens de la personne humaine, baste
sur un grand esprit de foi.
Ecoutons ensemble, sur ces deux points, la leqon que now
donne saint Vincent de Paul. Entendons la rdponse qu'il donne
aux fausses mystiques du jour.
Demandons, si vous le voulez bien, d Notre-Dame, celle que
le troisieme biographe de notre saint, l'abbd Maynard, appelle
a la premiere Institutrice % de Monsieur Vincent, de bdnir ces
quelques reflexions. Aussi bien n'dtait-ce pas le fondateur de
la Mission lui-meme qui, le a vingt-troisieme d'aofit mil six cent
dix-sept n, dcrivait d ChatiUon-les-Dombes : a La Mere de Dieu
etant invoque... il ne se peut que tout n'aille bien et ne redonde
d la gloire du bon Jesus son Fils
A
.
I
Notre monde moderne a perdu le sens de Dieu et du pech.
Ecoutons la lecon que nous donne saint Vincent de Paul.
a It n'est pas de pire pauvret6 que celle de ne pas connattre
Dieu ; II n'est pas de plus grand amour que d'aider les autres d
le connattre ). Ainsi parlait rdcemment Sa Saintetd le Pape
Pie XII. Quand on regarde notre monde moderne, on est oblig4
de constater cette absence de Dieu. Notre monde technique est
un monde paien. II n'adore plus les antiques idoles, mais ii leur
a substitud I'homme qui s'adore et des lors, consdquence logique,
ce monde a perdu le sens du pdchd. II trouve normal ce qui est
mal. Qu'une jeune fille de di-neuf ans raconte ses expriences
sans le moindre frdmissement et avec a un certain sourire v,
on lui decerne un grand prix littdraire. aPas 4e vice, disait
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le cardinal Saliege, qui ne soit absout par cette formule : mais
c'est humain ! , Et pourtant, le pichd, avant d'dtre un manquement a une loi, est d'abord un manquement i l'amour que nous
devons d Dieu. C'est grave parce que oit ii y a une carence
d'amour, le virus satanique pn&etre.
Or, j'affirme que saint Vincent de Paul sur ce point nous
donne une fameuse legon.
A. - D'abord, c'est son sens aigu de Dieu qui a fait de lui l'instrument parfaitement docile de la Providence. Sa vie tout
entiire le prouve, comme la doctrine qu'it laissa d ses enfants.
a) Sa vie. Je vous l'ai dit, je n'essaierai pas de la resumer.
Une fresque, rigal pour lesprit comme pour le ceur, vient de
nous dtre offerte par un historien qui est un grand chretien.
(Ecclesia nous en donne, par tranches, la primeur).
Cependant, pour bien situer l'euvre de Monsieur Vincent,
il faut se rappeler que le xvne sikcle commencant, malyr6 sa
grandeur, possede tout de meme une grosse lacune : ii lui manque la vraie bontd envers la faiblesse et toutes les dpreuves de
la vie. II est vrai que cette lacune n'est pas venue d'un coup.
II y a eu la Renaissance qui, ressuscitant le genie antique eloigna
quelque peu les consciences de Dieu ; - la Reforme aussi avec
ses yuerres civiles et ses destructions ; - et pourquoi ne pas le
dire, la Monarchie absolue qui engendra deja un certain jonctionnarisme impersonnel ! Apparemment cependant I'aurore de
ce xvir siecle est eblouissante. Que de noms c6lebres ii faudrait
citer ! Mais sous cette France ornde par une dlite et pour l'admiration d'une elite, it y a la France obscure des multitudes qui
sent lentement ses maux croitre. Dans plusieurs provinces les
guerres ont fait le vide, l'absence de secours a transformd la
mendicite en metier et les mendiants en bandes audacieuses.Les
malades ne recoivent pas de soins, d I'Hdtel-Dieu its couchent
quatre par lit, point d'asiles pour les vieillards.., et les prisons...,
les pauvres bagnards..., et les enfants abandonnds i A Paris, its
sont remis d des nourrices qui leur donnent parfois, en place de
lait. de I'opium pour avoir des nuits tranquilles. C'est une invraisemblance que ces nourrissons ddpassent le premier dge et
les plus stirs de vivre sont ceux qui, changls par des mutilations savantes en dtres t jamais infirmes ou difformes, entretiennent la paresse d'exploiteurs impunis I Et ce n'est pas tout ! Le
plu. tragique, le voici : l'affaiblissement du zdle chretien dans
la FrItnce se manifeste envers tous ces infortunds non seulement
par I'indiffrrence envers les corps, mais par un 6gal dedain de
leurs rimes : les enfants meurent sans baptdme, les malades et
les 'icillardssans sacrements.
Or, au moment oit l'euvre sociale cessait d'dtre assurde par
I'effort spontand du peuple, de ce peuple un fameux apdtre allait
surjir : Vincent de Paul, type de saint, il faut le dire, unique en
son euenre. II n'y a pas de saint peut-etre qui ait moins fait sa
propre destinde. C'est ld, je crois, que nous touchons du doigt
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le rule que joua la Procidence en cette mie pleinement docile.
Cette docilito Otant chez elle forme originelle de piet6. Car c'est
Dieu qui se charge de le former !
L'invraisemblable acenture qu'il lui reserve, d'une existence
oi les prtrisions de la ceille se troucaient sans aucun rapport
avec les realites duiendemain, detachkrent de ses calculs, de
ses prdf4rences, cclui qui ayant dans son enfance garde les pourccaux, etait parrenu au sacerdoce alors qu'il n'avait pas encore
ringt ans ! Pais, eselave a Tunis, apres avoir beaucoup appris,
it acaitLtd mnis par cette captivitd sur le chemin de la Vile
Eternelle ; ct apres avoir excite I'interet en Cour romaine, avait
obtenu sa confiance, itait parti charge d'une mission aupres de
Henri V1 cet par ce sejour e Paris etait parvenu 0 l'avantaye le
plus souhaitt par lui s'il eit ambitionnd quelque chose au voisinage de l'Oratoire ol Berulle ramenait la ferveur chretienne.
Mais c'est avec une obeissance de petit enfant qu'au premier
signe de Berulle, Vincent va de l'Oratoire d la cure de Clichy, entre commie pr6ceptcur dans la Maison des Gondy, - accepte,
apres sa fugue, [a petite paroisse de Chitillon-les-Dombes, retourne au.r Goudy et devient par eux aumnnier gnedral des
Galires. Et Berulle qui semble disposer sans scrupule de cette
vie, mais qui nest au fond que l'instrument de Dieu, la transporte, cette vie, oil ii est utile qu'elle soit, la mele aux euvres de
la Capitale, des provinces, afin qu'elle prenne contact avec les
habitudes, les forces et les faiblesses des diverses classes. Et
c'est pour s'dtre yarde sauf de toute prdference personnellc enters une forme on une autre de services a rendre, que Vincent
n'a jamais 0t( trompd sur les grands interets de L'Eglise par les
inclinations de sa pente personnelle et que recueillant, avec
1'dvidence des perils courus par I'Eglise, I' ridence e la Volonu,
divine, it a recu des besoins cux-mtmacs 14s ordres d'ayir,. DH
moins, c'est ainsi que jugeait Etienne Lamy quelques semaines
avant de mourir, a I'occasion du troisiime Centenaire des Dames de la CharitW. Je crois qu'il a ru juste. Vraiment nul saint
n'a choisi d'un zile plus desinteresse les wavres les plus necessaires de son temps.
Or, cous savez quelle fut 'incomparablle eon de ces yestes
de Dieu : une double constatation qui orienta toute Iaction de
saint Vinccnt de Paul : le paure peuple meurt de faim et iH se
damne ! Et toute son ambition ayant Idtjusqu'ici de ne pas
gdner les plans de Dieu, Dieu en retour a 6td pour lui un merreilleux architecte, it a bdti A notre Saint trois demeures belles,
solides, ficondes... qui persistent : 'Association des Dames de la
Charite, la Congregation de la Mission, et la Compagnie des
Filles de la Charitd. Oh ! bien siir, au debut, c'dtait peu de
choses. Vincent n'y avait point songd, pas plus que M. Porail
ou Mlle Legras. C'dtait, pour reprendre I'image biblique, une
simple 6tincelle. Mais, d'un reseau & I'autre, de proche en prothe, cette itincelle devint un immense incendie. C'dtait peu de
choses que I'homme sans eclat, cet o dcolier de quatriume )
qu'6tait Monsieur Vincent ; il ne portait en lui qu'un ccrur
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humain. Mais dans ce cwur ii y acait une Otincelle de la divine
charit. iln'en fallait pas davantage pour allumer et pour iteudre, i travers l'univers, d'un cawur d I'autre et d'un pays d l'autre, cette flamme d'amour, replique de celle qui fut apportde
jadis par le Sauveur du Monde.
b) Instrument de la Providence par sa fidelitd d suivre les
volonts de Dieu sur lui, saint Vincent de Paul le fut aussi par
la doctrine qu'il laissa d ses enfants. Point n'est besoin, je pence,
de faire de nombreuses citations. Une seule suffira. ,,Mon
Dieu ! ma fille, ecrira-t-il d sainte Louise de Marillac, sa collaboratrice si parfaitement adaptie, instrument d son tour dminemment intelligent et souple, mais qui au debut craignait de s'dgarer dans les voies de la perfection. ccMon Dieu ! ma fille, qu'il
y a de grands trdsors caches dans la sainte Providence, et que
ceux-ld honorent souverainement Notre-Seigneur, qui la suicent
et qui n'enjambent pas sur icelle ! Oui... me direz-vous, mais
c'est pour Dieu que je me mets en peine. Ce n'est plus pour Dieu
que vous vous mettez en peine si vous vous peinez pour le
servir. n
Quelle sagesse ! Car, c'est un fait, dans I'ordre de la saiiatetd, cette faCon de s'en remettre totalement d la Providence
facorise an maximum l'action de la grdce. Toute lime desireuse
de perfection doit dtre convaincue que ce qui contrarie nos petites preferences constitue des gr4ces de choix, des ccpoursuites de
i l'amour de Dieu. II faut les 6treindre en dipit du prix,
bien .ouvent modique, avouons-le, qu'elles nous coitent. Mais
faisons un pas de plus.
B. -

C'est encore son sens aiyu de Dieu qui a donnt
t saint
Vincent de Paul le vrai sens du pdche et de la redemption
universelle avec, - je dirai, - une note d'optimisme, parce
que ce pdchd il la considdrd (le mot est de lui). a sous 'an!li' de la predestination ,.

El it me semble que par la it est bien de l'Ecole francaise
du X Ir' siccle.
II y a exactement trois cents ans cette annie mourait le
premier Frere coadjuteur recu dans la Petite Compagnie de
Moniieur Vincent : le Frere Jean Jourdain, qui avait etd ccmagister dIs petits enfants
e
en son pays natal avant d'entendre
l'apprl de Dieu. Notre Saint l'avait connu chez Mine la Marquise de Maignelay, itl'aimait beaucoup (, nous etions, avouerat-il, quasi tout d'un midme dge ,),et pour cette raison Vincent
parla lui-meme lors de la confirence qui suicit sa mort. Qui aime
bien chdtie bien. Le superieur de la Mission avoua qu'il dtait,
de soit vivant, a,un peu prompt et violent ,,mais c tres humble ,,- et d'en profiter pour traiter en maitre la question du
pdchk. de ces pdchds qui sont, hilas ! notre fait et qui, ajoute-t-il,
c cntrent dans l'ordre de la predestination ,,.Mes Frires, n'y
voylns pas qu'une formule. Sans doute, saint Vincent de Paul
avait le vrai sens de ce dtsordre, de ce mal, le scul vrai mal,
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qu'est le pechd, mais que de textes on pourrait rappeler qui
supposent que, chez L'ennemi-nd du Jansenisme, ce ddsordre de
notre vie esl perpetuellement repris par la Misdricorde divine,
intigrd par elle dans le dessein harmonieux de notre vocation de
Fils du Dieu d'amour par adoption. C'est dans cette esperance
que nos pich&s ne nous feront jamais perdre caur.
Comme on comprend alors l'amour de saint Vincent de
Paul, non pas pour le pechd, bien sar, mais pour le pecheur, son
zOle personnel pour saucer les dmes, son desir de communiquer
sa propre flamme a ses fils. , I1 n'y a rien au monde, leur
dira-t-il, de si grand et si desirable que la justification des picheurs. , - ( Mais, monsieur, car saint Vincent posait des objeclions, je retombe toujours dira-t-il dans cette conf6rence sur les
vertus de notre bon Frere Jourdain, vous retombez : eh bien,
it faut vous relever aussitdt et vous humilier beaucoup. a 11
eut pu tout simplement citer saint Paul et saint Augustin :
u tout concourt v notre bien, meme nos peches. , On saisit des
lors Ic sens universaliste qui parait dans les dcrits de saint Vincent au regard de la Rtdemption et on comprend pourquoi il [era
condamner 1'etroite solution d'un Saint-Cyran (son ami pourtant)
qui s'ecriait un jour dans une sorte d'enthousiasme sacrd : , II
ne tombe pas une seule goutte de grdce sur les paiens , alors
qu'eux aussi sont appelds a profiler de l'amour de Dieu pour
tous les hommes.
Et si Monsieur Vincent, pourtant si humble, va jusqu'a
s'adresser aux dvdques, voire au Vicaire de Jesus-Christ, c'est
qu'il a compris du premier coup que le Jansinisme concevait la
diviniti • I'image de I'humanite la plus mesquine craignant d'avilir le don de Dieu en le prodiguant. Pour lui, c le Christianisme
implique un humanisme, mais un vrai, parce qu'il n'est aucune
promotion de I'homme qui puisse egaler celle de 'Incarnatian
du Fils eternel de Dieu. Par elle, le Pore a voulu pour sa gloire
la pleine rdalisation de I'homme ! , Je vous le demande, mes
Freres, notre monde moderne n'a-t-il pas besoin de cette lecon ?
Ce que I'humanisme chrdtien n'assimilera jamais, ce sont,
on I'a dit, les eldments lucifdriens recelds par les prdtendua
humanismes-types : humanisme rationaliste et humanisme
marxiste, qui peuvent avoir pour aboutissement un certain humanisme technique, mais oi l'humanisme vrai est ddtruit par
la technique qui dcrase l'homme qui demeure oublieux de sa
fin. ,( Qu'on ne parle pas d'affranchissement, de libdrationpour
I'homme. Quand ii s'agit de libdrer l'homme de Dieu, cet affranchissement est plutdt une diminution, cette libdration est une
mutilation. Quelle force, au contraire, quelle certitude pour
l'homme, quand ii possede ce sens de Dieu ! Quelle joie aussi !
Pour la comprendre, cette joie, il faudrait comprendre ce que
fut, par exemple, le saisissement du jeune Paul Claudel a la
Noel de 1886, & Notre-Dame de Paris, quaad it eut, et pour toujours, , le sentiment de la jeunesse 4ternelle de Dieu (qu'il retrouvait), de la securitd parfaite en Dieu. "4 Le Christianisme
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n'est pas une geole, pas un carcan, mais un 6panouissement.
(J. Folliet).
Sans doute, Monsieur Vincent le rappellera soucent dans ses
conf[rences, I'Evangile est exigeant, il est question de joug et
de fardeau, mais ce joug est doux, ce fardeau est leger. On I'a
dit a Notre-Dame de Paris, cette annee, au cours du Cardme :
a C'est la s6v6ritd de l'evangile qui fait honneur d l'homme et
qui, en le rappelant d lui-meme, l'equilibre, le redresse et le
sauve a.
Mais il est temps, si je ne veux pas abuser de votre patience,
d'aborder notre seconde idde.

Notre monde moderne a perdu dgalement le sens de la personne humaine. Ecoutons la legon que nous donne encore saint
Vincent de Paul.
Je reviens & Sa Saintetd le Pape Pie XII. Le Vicaire de JIsusChrist n'a-t-il pas dit dans son dernier message de Noel : u Le
premier pas t accomplir pour surmonter la crise de notre temps
le voici : connaitre et accepter la realiti humaine dans toute sa
dim•tnsion. n

Ah ! mes Frdres, disons-le bien haut, avec le confsrencier
de Notre-Dame : a Rien n'est plus grand sur terre que les nmes
humaines. Toute grandeur cede a celle-ld et une civilisation qui
ne met pas au sommet des valeurs qu'elle hanore celle des
consciences et de leur dignitd a quelque chose d'inquiLtant et de
digrad6. »
Le respect de la personne humaine ! N'est-ce pas lui ea
definitice qui est a la base du ddvouement sous toutes ses formes, comme le m6pris de la personne humaine est d la base de
la rc(gression-vers le paganisme, source des hontes et des atrocites de notre siecle.
Un seal exemple vecu... qui trahit pour le moins une tendance : c'dtait en decembre 1945, vers onze heures aux abards
d'une eylise du xv*, d quelques pas d'ici, oit Notre-Dame de Bouloyne devait faire halte. Une haie de badauds, pieux ou non,
suivait d'un regard apitoy6 le lamentable cortege qui pindtrait
dans I'fglise : voiturettes ou civieres charriantdes visages exsangues ou empourprds de fievre, fauteuils portis a bras par des
jeuncs gens, vieillards qui montaient pdniblement les marches,
appuyis sur leur Louise de Marillac... et tout & coup, une jeune
feinme donnant le bras a son compagnon, tous deux respirant la
santd et la fortune, de s'dcrier : .,
Ne devrait-on pas piquer tous
ces inutiles... , Ah ! si Monsieur Vincent avait it l!d ! !
Le fondement de la dignitd humaine, vous le savez, tient
dan. une des premieres phrases de la Bible : a L'homme a dtd
crcde
l'image de Dieu et d sa ressemblance ,. Et cette image
n'esi pas une image figde. Elle s'eclaire, - c'est vrai plus ou
moin., scion que par le libre mouvement de sa volontd L'dme se
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rapproche ou s'dloigne de son Crdateur, - elle peut se parfaire
on se degrader. Mais, et toute la vie de Monsieur Vincent comme
toute sa doctrine Le proclament, I'oeuvre du Christ a etd pricisement de nous donner le pouvoir de restaurer les traits que le
pech6 avait ddformes ou mdme effaces. C'est la merceilleuse
rdalitd de l'lncarnation et de la Redemption qui doit s'achever
dans la sanctification des membres du Corps Mystique du Christ.
Oui, c'est pour cela que nous decons regarder tons les hommes
comme des frbres, car tous, sans exception de race, de couleur
ou de langue, crdes par un mdme PNre celeste, ont etd rachetis,
du moins en principe, par la mort de son Fils afin de devenir
fils de Dieu par yrice. Nous r'avons ddjd dit acec ntotre Saint.
it n'cn est vraiment pas un sur qui ne soit tombd, non pas seulement une youtte de son sang, comme le dit Pascal, mais tout
son sang. Et tant que la mort n'a pas mis le point final d la destinde terrestre d'un membre quelconque de 'humanitd, nous
ignorons s'il est dCfiniticement digne d'amour on de haine.
On a insistd ces dernieres anndes sur le o sens chretien de
I'homme ,. Je suis convaincu que pour saint Vincent de Paul,
si paradoxal que cela paraisse, la dichdance, meme chez ses
chers yaldriens, etait un signe du sacrd. Etre dichu, surtout aoralement, pour I'Aumdnier gdndral des Galeres du Royaunse,
comme pour le predicateur de Folleville, c'dtait essentiellement
dtre separe de Dieu..., La dechdance pour lui n'avait pas de seas
par en bas, I'dtre le plus souilld gardant toujours, profonddment
insdrds en son dine immortelle, la touche de 'amour ridempteur
et lappel i la transformation ,dansle Christ.
Ces vues de la foi, saint Vincent de Paul n'a pas craint de
les pousser d leurs cxtrdmes consdquences : c Considdres des
ycux de la chair, disait-ii i ses filles, les paucres nous apparaissent bien grossiers..., tournez la mndaille et vous verrez par les
luminirs de la foi que le Fits de Dieu nous est prdsentd par ces
pauvres. , C'est vrai, la foi est une merceilleuse transformatrice.
Certes, Monsieur Vincent n'est pas I'incenteur de cette mierveille de I'Eglise du Christ ! II serait facile de citer bien des
exemples, depuis saint Martin de Tours, saint Gregoire le Grand,
sainte Elisabeth de Hongrie, sainte Marguerite d'Ecosse, .saint
Louis roi de France, saint Camille de Lellis, sainte Ang•·l
de
Foligno... Cette derni4re avouant apres avoir embrass6 un 1preux :
in
i me semblait que je tenais de communier ! , M1ais
il appartenait,je crois, d Monsieur Vincent, partant d'un principe ancien comme le christianisme, d'organiser la divine Charitd. N'est-ce pas pour cette raison que le 12 nai 1885, notre
Saint dtait proclamd par Leon XIII c patron spdcial, aupr&s de
Dieu, de toutes les Associations de Charitd qui existent dai;. le
monde et qui dntanent de lui de quelque maniere que ce scil ,.
Lorsqu'en 1659, un an avant la mort de notre Saint, la roix
la plus eloquente du xvir sidcle, celle de Bossuet, celBbre I' c iminente dignite des pauvres dons I'Eglise ). on comprendra ',ns
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peiue, mdme d la cour, le lanyage de celui qui fut un auditeur
assidu des , Conferences des Mardis ,,
Saint-Lazare. u Dans
le Royaume de Jdsus-Christ, dira-t-il, la predminence appartient
aux pauvres..., les riches n'y sont admis qu'd condition de servir
les pauvres ».
.Vous sommes loins de ce stoicisme que prcounise I'Existentialisme athee contemporain, qui s'enfermne dans un egoisme
glacial, preludant dWs ici-bas, a-t-on dit, d la solitude affreuse de
Ccnfer.

S'adressant d ses filles, saint Vincent leur avait dit :
, Qu'avez-vous fait pour mdriter ce titre glorieux de Sercantes
des pauvres ?... C'est autant que si l'on disait : u Sercantes de
Jcsus-Chrisi n.
Oui, mes Freres, Servantes. Servantes obscures, les unes
aussi nobles cependant de race que les plus hautes Dames de la
Chairit, - les autres recrutees par Mile Le Gras, parmi les plus
humbles des paysannes, mais les unes el les autres, sachant lire
jusqu'au bout dans le licre du Sacrifice, incapables de l'oucrir
ou de le fermer a moitid et domindes par deux sentiments, la
cruinte de se compter pour quelque chose et la joie d'dtre comptcle' pour rien.
Telles 6taient bien les Filles de la Charite en 1633, lors de
lerI institution, telles elles sont demeurdes '! Mes Freres, perrmetlez-moi de le dire. Et Monsieur Vincent n'a pas dtd un imprudent, comme l'affirmait Idgerement un certain livre, il y a deux
anii's.
en donnant pour consignes d ses Filles, afin de les prot~er'contre les risques du monde : < Elles auront pour monasto'r,! les maisons des malades, pour cellules une chambre de
lfiive, pour cloitre les rues de la ville, pour cldture 'obeissance,
pour grille la crainte de Dieu, pour voile la sainte modestie. n
Ctt. imprudence, si imprudence ii y avait (on I'a dit acec justesse' eit dO logiquement aboutir a l'extinction de la CompaUi,'. Mais les faits sont li : quand d la fin du siecle dernier,
vrr, 1890, Hippolyte Taine, pas tellement tendre pour I'Eglise
C(atholique romaine, causant un jour avec le Supdrieur Cdnderal
dc., Lazaristes, I'interrogeaitsur les motifs qui, d'apres lui, pouvnai,'t le mieux expliquer le dWvouement des Filles de la Charit'. on en comptait vingt-deux mille... Aujourd'hui, un peu plus
de .-)ixante ans apres, elles sonl quarante-trois mille cinq cent...
Inutile d'insister,je pense.
-\lant de conclure, laissez-moi encore souligner un ou deux
trait de la merveilleuse figure de saint Vincent de Paul. Ils
fot:i micu.r ressortir l'esprit de foi au regard de la personne hun1li c. .

Ic veux parler d'abord de son attitude vis-d-vis de ses frdrec protestants. It ne voulait pas qu'on les traitdt d'ldretiques.
Co''t attitude enthousiasmait un de ses fils, M. Pouget. Et puisqti
je vous cite ce nom, laissez-moi rapporter un fait, ii montre
qg/' saint Vincent 6tait en cela, comme en bien des points, un
lr:,,'seur.
Ce fait a 6td citd lors de la neuvieme Semaine So-
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ciale de Nice, ii y aura bientot un quart de siecle, par celui-ld
mime qui nous a donne avec tant d'art et de comprehension le
portrait de ce fameu.r fis de Monsieur Vincent, M. Pouyet.
a Pie IX rececait an Anglican converti, Ignace Spencer ; celui-ci
s'enhardit d lui demander que dans les prieres officieUes pour
la conversion de l'Angleterre on supprimdt le mot a hArdtique a.
11 donnait coinme argument qu'acant sa conversion ii ne s'dtait
jamais senti coupable d'heresie et ses compatriotes eiaient dans
son cas. , Ah ! s'ccria Pie IX, que me dites-vous ? Puis i refldchit quelques instants et it accepta la requdte. La Propagande
re•ut des instructions en consequence. n
L'histoire, au fond, se refait toujours, elle ne change guere.
Et nous, gens du xx siecle, nous aurions peut-etre bien des le'ons t recucillir en frdquentant davantage les ecrits de Monsieur
Vincent, legons qui nous permettraient de rectifier notre action
en faveur de t'Union des Eglises !
Son dernier biographe nous le dit en deux lignes: " Un
seul contact acec un protestant 4 l'dme loyale a suffi pour lui
ouvrir les yeux sur la question protestante et lui dieter une position originale et des accents qu'on chercherait vainement ailleurs
A son Cpoque, accents penetres de respect, d'estime et de tendre
charitd
,
(Mgr Calvet).
Nous savons que. Saint-Lazare recevail volontiers des protestants bendvoles qui prdparaientdans le silence de la retraite
leur retour d la foi catholique. On y vit mame parmi eux une
femme. Mais, laissons parler saint Vincent : 4 Nous avons ici
(c'dtait cers 1635) une jeune fille luthdrienne d'Allemagne, habitlec en laquais (pour eviter toute represaille), qu'on nous a
envoyde de la mission de Gonesse, du consentement d'un gentilhomme qui l'entretenait. Elle dCsire se convertir de mwurs
et de religion. n
Seuls les saints ont de semblables hardiesses ! IL est vrai
que humititd et magnanimite vont de pair. Pourtant ii fallait une
certaine hardiesse ! Car, ne l'oublions pas : 'action apostolique
de saint Vincent de Paul se situe a mi-chemin entre l'Edit de
Nantes et sa revocation, done a une epoque oi chez nous la tolerance en matiere religieuse etait quasi inconnue et I'attitude de
beaucoup de catholiques etait parfois empreinte d'injustice. Eh
bien ! Monsieur Vincent n'hesite pas ; it proposera meme d ses
pretres la mhthode de prddication de Calvin. C'est que son principe demeurait toujours le meme : t Quand it est question de la
charit et surtout de la justice, it ne doit pas y avoir de diffdrence entre catholiques et protestants ). 1I aura un jour cette
remarque qui devrait nous faire refldchir : a 1 y a une grande
difference entre 4tre catholique et dtre juste ,.
Notons ensuite que l'attitude de saint Vincent de Paul sera
tonjours a base de bon sens et de prudence surnaturelle. Bon
sens et prudence qui, si besoin etait, lui faisaient rectifier ce
que certaines mesures officielles, plus ou moins inspirees par
son exemple, pouvaient avoir d'inconsidedr. En 1657 encore, au
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moment de I'ouverture de l'lHpital general de Paris, destin ad
rececoir tous les mendiants de la capitate pour les obliger d travailler, au point que l'on privoyait de fortes amendes (dix livres
la premiere fois, trente la seconde) pour ceux qui, je ne dis pas
recevraient, mais donneratent l'aumdne, alors que nous voyons
de jeunes hollandais protestants, villigiaturant, en parler avee
enthousiasme : - Ce sera, dcrivent-ils, une des cinq merveilles
du reyne de Louis XIV , (je vous fais grdces des quatre autres
merveilles dans le genre de celle-ci : le desarmement des laquais !)
Monsieur Vincent, lui, se montrait beaucoup plus' rdservd.
Avec son bon sens pratique it rdpugnait a la rcclusion forcee :
a Commnenons, suggdra-t-il, avec les pauvres qui se presenteront ; etant bien traitds et contents, ils attireront les autres.,,
Les dvenements devaient lui donner raison.
Notons enfin (car on ne peut tout dire), que la charit6 de
Monsieur Vincent, parce que & base d'esprit de foi et d'humilitd,
6tait universelle et debordante de ddlicatesse. u Pensez-vous,
dira-t-il aux premieres compagnes de sainte Louise de Marillac,
que Dieu attende de vous seulement que vous porliez a ses pauvres un morceav de pain, un peu de viande, du potage et des remedes. Oh I nenni, mes filles. II attend de vous que vous pourvoycz d leurs besoins spirituels aussi bien qu'aux corporels...
apprenez-leur d bien mourir. Quelle consolation d'aider ces
bounes gens & aller au ciel ! *
Quelle ddlicatesse ! Ddlicatesse pour les petits enfants abandonnes ! , Si, Mademoiselle (il s'agit de sainte Louise) disait-il,
pouvait avoir des anges, ii faudrait qu'elle les donndt paur servir ces innocents... , Ddlicatesse pour les vieillards, pensez d
I'ceuvre des i Petits Mdnages ) qu'il fonda pour que les « Vieillards-pauvres , ne fussent pas separes, mari et femme, et mis
dans des hospices differents. Ddlicatesse a l'egard des pauvres
malades que la mort guette, delicatesse qu'i voulait chez ses
Dames de la Charitd. II savait que si, pour accepter doucement
les incomprdhensions du bien-portant,il faut au malade presque
de In saintetd, par contre, it faut au bien portant presque du
gdnii pour bien comprendre le malade.
T'ai fini.
Mon Tres Honord PNre, permettcz-moi, au nom de la double
famille de saint Vincent, de vous remercier de nous avoir officiellbment annonce, ii y a quelques jours & peine, que 1960 sera
pour nous un peu comme une grande ann6e jubilaire.
En effet, ii y aura trois sidcles ddj&, en cette ville de Paris,
ces drlux grandes dmes unies par les liens de la Charitd du
Christ. Louise de Marillac et Vincent de Paul, apres s'etre donnO
rendez-vous prbs de Dieu : , Mademoiselle, vous partez la premiere, lui disait en un message saint Vincent, lui-meme terrassd
par le mal, mais si Dieu pardonne mes pdches, j'espere vous rejoindre bientat au Ciel ,.
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Et ces deux grandes dines terminateln leur mission de la
terre, pour commencer celle du ciel. C'dtait pour sainte Louise de
Marillac le 15 mars 1660 et pour saint Vincent de Paul le 27 septembre de la mdme annde.
Et deux si&cles plus tard, le 31 juillet 1860, un yrand Italien de la Conygrgation de la Mission, le bienheureux Justin de
Jacobis, ap6tre de I'Ethiopie et premier vicaire apostolique de
I'Abyssinie, rendait son dine tr6s pure d Dieu apres avoir ramenl
d la foi catholique pres de douze mille dmaes dont celle du bienheureux martyr Ghebrd Michael, cette fleur empourpree de la
Mission.
Oui, it faut prtparer,et dis maintenant, ce triple souvenir.
Qu'il soit, pour nous surtout enfants de Monsieur Vincent,
'occasion d'une prise de conscience plus nette de la richesse du
patrinoine laiss6 par de lelles dmes. Que par notre fiddliti totale
d Cesprit authentique de notre sublime cocation nous meriions
de nombreuses et saintes cocations. Pour cela, montons saws
cesse en perfection.
, Si au rdceil. disait saint Vincent, nous sommes au sixieme
degrd de la perfection, ii faut qu'h midi nous soyons au septieme ,.

C'est ainsi que nous arriverons d revdler Dieu i notre
monde. Car, vous le savez conmme moi, une telle rdvedation we
peut se faire efficacement que par des etres en- qui Dieu se
devine...
On parle aujourd'hui de a ressourcemient n, tnais ces sources que nous acons essay( de contempler en I'dre de notre Saint
Fondateur : la parfaite docilite i 1'egard de la Providence qui
suppose Ie vrai seas de Dieu et du pechd, et le vrai sens de la
personne humaine... ces sources n'ont jamais cessd de couler,
elles continuent de jaillir sous nos yeux. Ne serait-ce pas now
qui, a certaines heures, oublions de nous y abreuver ?
Saint Vincent de Paul, oui, ( le grand Saint du Grand Sitcle ,. mieux a la plus belle incarnation de la divine Providence
pendant la premiire partie du xvii siecle (comme vous dfinissait le cardinal Gasparri), en une heure grave pour la Chrrtientg et pour le monde, oil I'on n'a plus comme jadis le sens de
Dieu ni le sens de la personne humaine, - vous nous montrez
avec la clarte de l'dvidence ail sont les vrais remides 6 nos
maux. Le salut ne viendra pas de quelque coup de thddtre, de
quelque recette magique, ii viendra de notre dlan a marcher &
votre suite. Une ombre angoissante plane sur notre plan&te : d
nous, mes frdres, d'y faire briller a votre exemple, la flammen de
notre amour pour Dieu et les hommes, nos freres.
Ainsi soit-il !
6 mai. - Aux lendemains de la Translation des Reliques de
saint Vincent. le 95, rue de S6vres inaugure une autre tranche
de l'Opiration carrelage et de I'Operation pinceau.
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La Maison-Mere, elle aussi, possede son programme dcennal : il fut r.ceminent etabli et entrepris apres quelque cinquante ans de pers6verantes economies. La modernisation de la
xieille et chore naison se poursuit done dans une chasse a la
poussiere et tout ensemble vers un rajeunissement toujours et
partout

necessaire.

Au nmatin de ce jour, une 6quipe de manoeuvres et de maoons
s'empare de quatre autres sections dans les corridors de la niaison largement seculaire. Chacune de ces interventions rBvlte et
proclaie bien haut que les murs restent bons, et meme excellents.
L'operation printaniere de cette annee vise les deux corridors du bAtiment oh loge la bibliotheque, et ceux qui passent
devant les chambres du suptrieur et de 1'6conome. LA, comme
au second dtage, il s'agit d'ouvrir deux fenktres qui jadis (il y
a quelque cent ans) avaient Rt6 laiss6es A moitid murdes pour
Cviter les regards curieux de voisins qui alors avaient vue dans
les corridors. Mais, depuis nombre d'aiines, la construction du
bAtiment du 97 avait fait radicalement disparaitre cet inconvieient de toute mitoyennetd. De par ailleurs, notre epoque aime .
justemient les grandes ouvertures ; sous les diverses latitudes,
nous voyons cette architecture standardisde, toute en vastes baies,
Par lh, lumiire et soleil sont invites A rentrer en toute liberte
et i profusion, surtout dans nos regions ou, sauf de rarissimes
circonstances, le soleil vraiment pas trop pique !
Des le matin done, dans un nuage de poussibre et de platre,
les pics et les pelles enlevent prestement le dallage centenaire
des briques poreuses, usees par des milliers de passages, brCletes
et corrodees par des lavages A I'energique potasse. Install ah
mrme le corridor et proche la chambre du superieur, un moteur
k explosion actionne un monte-charge dans un tapage 6nergique. amnplement r6percut6 dans le silence par l'enfilade et la rdsoniance des couloirs de la maison. Il faut en passer par lA et
patienmment supporter cet aboiement rythm6 du moteur et son
sifflement saccad6. Quelques semaines ii faudra circuler sur les
chevrons mis A nu et patauger dans la fine poussiere de plitre
qui penktre partout.
Des jours et des semaines d6sormais se passeront dans cette
atmiosphere et ce bruit, ponctuds it est vrai par de mysterieux
arrets de travail (un jour 1'6quipe s'en va ailleurs entreprendre
un autre chantier sur lequel il faut prendre barre ; une autre
fois. il manque on ne sait quel matdriau...).
Enfin, voici le coulage de la chappe l1gere de ciment arm6
qui dolt supporter le ddlicat revetement en mosaique. Durant
quarante-huit heures, I'acccs du corridor est alors strictement
interdit. Pour savourer le charme de I'op6ration, il faut alors
mniigrer ailleurs et s'inspirer joyeusement de I'esprit de d6tachement qu'inculque au s6minaire et aux etudes le.changement
periodique des chambres et des relatives commoditds de l'habitation.
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Avec le temps, l'essentiel de la besogne est aeheve, au debut
de juillet. Apres deux bons mois de labeur, le prolongemcnt du
corridor du Tres Honor6 Pere jusqu'au bureau de 1'6cononme, est
achev6 ; le dallage se presente en ravissantes pierres blanches de
Comblanchien, habilement jointoyees. Pour des dizaines d'annles,
souhaitons-le, les allees et venues de generations serout plus
aisdes. De meme, balayage, nettoyage resteront jeu d'enfant, au
lieu de cette astucieuse poursuite de la poussibre qui jadis jouait
i cache-cache dans les innombrables rainures d'un pave, ici et
IA,lamentablement bossel6.
12 mai. - A Rome, M. Reud Coty, President de la Rdpublique
frangaise, se trouve en double visite officielle: aupres de
M. Gronchi, President de la Republique italienne, et aupres de
Sa SaintetI le Pape Pie XI.
Pour ce dimanche matin - fete de sainte Jeanne d'Arc le programme prdsidentiel comporte, dans I'Eglise Saint-Louides-Frangais, I'assistance a la messe.
Aux c6tes du Prdsident, M. Ren6 Coty, se trouvent M. Christian Pineau, Ministre des Affaires etrangeres, M. Bordeneuve,
Sous-Secretaire d'Etat aux Arts et aux Lettres, M. de Margerie,
Ambassadeur de France pres le Saint-Siege, M. Fouques Duparc,
Ambassadeur de France en Italie, etc... L'assistance, on le suppose aisement, est, ce jour-la, spdcialement nombreuse et choisie.
A I'evangile, le R.P. Armand Le Bourgeois, Sup6rieur gendral
des Eudistes, prononce la breve et noble allocution de cette
messe: Mission de Jeanne d'Arc. C'est pour nous tous une
dternelle legon de totale et g6ndreuse fiddlitd A sa vocation.
Monsieur le President de la Republique,
Excellences,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs,
Cette 6glise qui nous est chUre n'a peut-dtre jamais vu de.
cdrdmonie plus solennelle et plus symbolique que celle-ci. En
votre presence, Monsieur le President de la Republique, d Rome,
dans l'dglise Saint-Louis-de-France, nous cedlbrons Jeanne d'Arc I
Tous les mots sonnent ici comme une fanfare et chantent comme
une priere.
De Jeanne, le Pape Pie XII, s'adressant I'an dernier aux
Francais, d l'occasion des fetes de Rouen, disait qu'eUe apparaft
comme a module de foi agissante, de docilitd d une mission tres
haute ".
C'est cette mission, mes Freres, que je vous invite a mWditer
un instant.
***
Au vrai, elle nous apparatt comme Otrange, presque contradictoire : Jeanne est une sainte... et ceci nous fait songer aussit6t
4 l'dme ouverte d Dieu, vivant dans I'intemporel, volontiers as
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lond d'un cloitre... Jeanne, au contraire, affirme son enracine-

ment temporel et sa mission guerriere.Non seulement elle appartient d une nation et D un temps, mais so vocation est de transformer la vie politique de ce pays et de marquer cette dpoque.
C'est dire qu'elle ne sera sainte que dans la mesure oil elle sera
guerriere et francaise, fait unique dans les annales de La saintetd.
Imaginons maintenant cette petite fille des marches de
l'Est, solide de corps, jolie, nous dit-on, pleine de ce bon sens
pratique, precis et assez pen mystique, qui caractbrise sa race.
Elle est travailleuse comme beaucoup d'autres, pieuse plus que
d'autres. Rien que de tres banal en cette destinde. Et voici que,
brusquement, cette vie si ordinaire est bousculde par I'appel de
Dieu. L'ange apparait : u IL me contait la pitid qu'il y avait au
royaume de France. , Etrange colloque entre deux anges ! L'ange
IIt me dit
guerrier du ciel la prepare i sa mission guerriere :
qu'il 6tait ndcessaire que je vinsse au royaume de France et que
faille au secours du Roi., La mission se precise : il faut qu'elle
leve le siege mis devant Orleans (a-t-elle seulement entendu
parler de la lointaine cite des bords de la Loire ?). Elle a l'ordre
de conduire d Reims le Dauphin, pour qu'il y soit sacre roi, setl
souverain Idgitime de France.Quel trouble chez la petite paysanne
de seize ans. u Je rdpondais que j'ftais une pauvre fille, a qui ne
sait monter d cheval ni mener la guerre. 3
Mais l'appel retentit, rdpdte comme l'appel du clairon :
SVa, fille de Dieu, va, va, va. , Si elle se rdcuse, l'histoire de
la France et du monde sera changde. Surtout elle aura disobdi a
Dieu. Sa vocation a la saintett est une vocation a la -guerre ; sa
fiddlitd d Dieu, un don total d la patrie.
Le 6 janvier 1429, elle quitte Domremy, la mort dans L'die,
mais rdsolue. C'est le jour mnme de ses dix-sept ans. Dix-sept
ans '...

Nous ne saurions la suivre au cours de cette invraisemblable aventure qui tourne une page de l'histoire. A nos oreilles de
Francais,des noms retentissent comme des cris de victoire et de
miracle. C'est Orleans d'abord, assidgde depuis des mois, liberee
en cinq jours. Jeanne ne perd pas de temps, pricipite les dvenements, bouscule les timords : c'est Jargeau, Beaugency. Juin
n'est pas achevJ qu'elle marche vers Reims. Le 1" juillet, elle
est 4 Auxerre ; le it, apres de rapides victoires, eUe reprend
Troyes ; le 14, Chdlons ; le 17, enfin, la petite paysanne de
Lorraine conduit, jusqu'au chwur de la cathldrale de Reims,
l'hcritier de Charlemagne et de saint Louis.
II nous plairait d'arrdter longuement nos regards sur la
Jeanne de Reims. Elle tient en mains, infiniment plus prdcieux
d ses yeux que I'armure et I'dpde, I'6tendard aux noms bdnits de
Jesus et de Marie. Les rites sacres, bien des fois seculaires, n'ont
pas privu la prdsence d'une pucelle guerriere aupres du Roi de
France ! Charles, pour une fois, veut reconnattre ce qu'il lui
doit ' Elle est d ses c6dts, avec cette aisance des saints, aussi
simple d l'honneur qu'd to peine. Que lui importe d'ailleurs cette
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pompe exstraordinaire . Le risage extasie, elle regarde ailleurs,
cers cc Dieu qui I'a appeie. De toute son dine, elle lui a r6pondu.
lcure unique, et coinbien fugitive. Apres Reims, la chevauchic se fait plus lourde. Le miracle cesserait-il ? Jeanne pourtant
yardel
la mimce ardeur, la mdmeit confiance, la .mime sagesse !
Mais 'enlouryae est chaquc jour plus hostile : int6rCts sordides,
intrigues, contrecarrent ses plans, brisent son 6lan. Aucune hisloire peul-~tre ne nous montre mieux la resistance au miracle.
DI)sormais, par la faule des hommes, sa mission va changer, non
dans son but, mais en ses noyens : la yuerrivre s'efface devant
In martyre.

Jeanne est trahie. Jeanne est captive. Finie, la lutte ouverte,
au yrand jour. qui n'cxclut pas le yeste noble, le respect du
caincu. Ces howines, en face d'elle, sont politiques habiles, dialecticiens subtils. bien plus, homnecs d'Eglise pour un grand nombre. qui tenient d'abuser de sa confiance en l'Eglise.
Leur but ? Faire desavouer par Jeanne elle-meme sa mission
dirine. Modernes precurseurs, ils enteudent I'amener d l'autocritique, qui serail rcninement de ses voix et de sa vocation.
Tous les m)oyens sont bons : interroyatoires interminables,
de six ou sept hcures, oil ces retords essayent de nouer autour
de l'innocene un filet ine.rtricable. .Mais, a l'instant oil on la
croit prise, elle (chappe d'un mot, s'elre comme l'alouette d
tire-d'aile, les laissant confondus. Le pr)cieux manuscrit du
proces nous conserre ces reponses qui tmioiynent d'une sagesse
et d'une force surnaturelles.
Que dire de ses souffrances ? La haine l'enveloppe et la
brile, plus que ne le fera la flamme du bicher... Aucun r6pit
pour elle. Rentree en son cachot, les fers aux pieds et au. mains.
elle est livr6e aux grossibretis des soldats qui la gardent., Elle
devra s'opposer plus d'une fois d leurs violences dans une lutte
disespre6e. En vain, a-t-elle supplid d'tdre gard6e par des femmes. On lui refuse les sacrements. C'est I'abandon total, la nuit
sans lueur, sauf l'in6branlable confiance en Dieu.
Qu'elle est grande, au dernier jour, quand elle apparait devant le bficher de Rouen ! Son dtre frdmit, 6treint par l'6pouvante humaine qui nous la rend si proche. D'un mot terrible,
ineffaqable, elle proteste une dernidre fois contre l'injustice :
u Eveque, c'est par vous que je meurs. J'en appelle de vous au
tribunal de Dieu. , Elle prie, lle demande pardon d ceuz qu'elle
aurait pu offenser. Mais surtout, une derniere fois, elle affirme
solennellement la vdritd de sa mission. Dejd ensevelie sous les
flammes, sa voix s'le've, bien haute : a Mes voix furent de
Dieu... Tout ce que j'ai fait fut de I'ordre de Dieu... non, mes
voix ne m'avaient pas tromple.
,
La foule muette, haletante, comprend soudain l'injustice
mamstreuse. A 'instant oit le feu dichire le corps de Jeanne, un
cri libbre son dme : (( Jsus, JIsus. ,
Sa mission est achevie. De Domremy A Rouen, Jeanne a
rdpondu d son extraordinaire vocation.
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Puis-je dire, sans faux oryueil, qu'aucun peuple n'est riche
d'un tel passd ? Pour la seule France, Dieu est intervenu direclement dans l'histoire, en envoyant une sainte. Le fait est 14,
proche dans le temps, et finalement troublant. Sans doute. nous
croyoas a la patrie humaine, mais mdrite-t-elle une si directe
intervention divine ? Efit-il 0td si dommageable que s'unissent
les couronnes de France et d'Anyleterre ? Et surtout en quoi
cette fusion ou cette division pouvait-elle servir ou contrecarrer
les vues de Dieu sur le monde ?
Ou alors faut-il conclure que ce pays de France devait vivre,
pour realiser lui aussi une mission exceptionnelle ? N'ai-je pas
raison, Francais,de dire que la question est troublante ?
Une voix infiniment plus autorisie que la mienne semble
Jnous apporterla rdponse : le 13 juillet 1937, le cardinal Pacelli,
ldyat pontifical, precisait du haut de la chaire de Notre-Dame la
mission de la France : A Les peuples, disait-il, ont ainsi leur
vocation providentielle. Comme les individus, its rayonnent ou
deiceurent steriles suivant qu'ils sont dociles ou rebelles a leur
cocation... Le passage de la France d travers les siecles est une
cicanle illustration de la mysterieuse correlation entre I'accomplissement du devoir naturel et celui de la mission surnaturelle
d'un peuple. Du jour mdme oi le premier heraut de I'Evanyile
posa le pied sur cette terre des Gaules, la foi au Christ, l'union
acec Rome deviennent pour le peuple de France la loi meme
de sa vie, et toutes les perturbations n'ont fait que confirmer
I'indluctable force de cette loi. ,
Paroles eclairantes, d la veritd, exigeantes aussi. 1I ne m'appartient pas de juger d leur lumiere la France d'aujourd'hui.
Nul ne contestera que les valeurs qu'elle honore aient finalement
une resonnance chr6tienne. Nul non plus ne meconnaitra qu'elle
est prodiyue de son sang. En ce jour, nous songeons avec emotion
a ceux qui luttent et meurent. Nous prions pour eux, nous demandons surtout que leur sacrifice ne soit pas inutile Lourde
de responsabilit6, au milieu d'un monde qui se crde, qui se
cherche, la France s'interroge telle une mere vigilante qui voudrait aider ses fits adolescents d trouver leur personnalite vraie.
Comme Jeanne aux heures graves, prions Dieu qu'il nous
guide. Qu'il eclaire ceux qui ont la lourde mission de veiller
aur destins de la France.
Oserais-je ajouter, Monsieur le president, dans cette reunion
qui revet, pour les Frangaisde Rome, un caractere familial, que
priant Dieu pour votre personne, nous vous voyons avec confimncc prdsider aux destindes de la France. Au hasard d'un rdrcet voyage, mdli certain soir A l'immense foule parisienne qui
acclamait la Reine Elisabeth pendant qu'elle traversait t vos
c·';trs un Paris de lumiere et de rdve, j'ai vu l'affection que vous
/iortent les Frangais. Aide dans votre tdche par celle qui fat,
irop peu de temps, la premiere Dame de France, vous avez
23
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conquis ce peuple a la fois raisonneur et sensible, qui me peut
aimer que ce qu'il estime.
Puisse Jeanne nous tracer a tous, youvernants et guvernes,
la route lumineuse, ceUe de la victoire et celle du sacrifice. Qu'elle
nous yardes fiddles, plus fideles, d Dieu et 4 l'Eglise, dociles d
une vocation exceptionnelle, qui engage, intimement uis, nos
destins temporels et eternels !
16 mai. - Pour les quelques jours de retraite annuelle des
Daines de la Charit6, prechde 95, rue de Sevres, le Pere Bernard
de Chabannes, bdendictin d'En Calcat, assure les instructions.
Outre son luxueux Missel de mariage (superbe cadeau), on
connait I'ouvre admirable des magnifiques editions artistiques
que, sur les efforts persdverants dudit Pere, I'abbaye de la Montague Noire a reussi a mettre sur pied. Annde par annee, de
musee en musee. de pays en pays, le goft affin6 et les recherches
artistiques du Pere de Chabannes ont procdd6 h an ehoix sdvere
et de multiples exainens qui doivent tenir compte des gouts de
notre 6poque. Ainsi ii a constitu6 des reproductions de tableaux
de maitre dont quelques-uns restent extremement peu connus
et d'autres demeurent d'etonnantes r6velations.
Le Pere d'En Calcat, au cours des breves minutes de rcreation, fait passer divers spdcimens sous nos yeux. Par les derniers
procidds techniques, les meilleurs ateliers de notre temps, out
ainsi reproduit d'incontestables chefs-d'aeuvre qui elevent le
coeur et I'esprit. La parole du Pere benedictin est dans la mnmie
tonalitO.
17 mai. - Pour la conf6rence hebdomadaire, M. Ldon Salles,
de la naisun de BUu nos-Aires, evoque a grands traits le passe
et l'actuel travail de nos confrbres d'Argentine.
Pour la fondation de la province, ses premiers artisans out
accunul6 dtvouements et belles oeuvres, poursuivies dans ce
sens par des generations successives : tel ce s6minaire d'Asuncion au Paraguay. qui vient par suite d'incidents discretement
laisses dans I'ombre, de passer en d'autres mains au cours de ces
derniers mois. Telle encore cette basilique nationale de Lujan,
magnifique sanctuaire marial dont la construction fut principalement l'oeuvre de M. Georges Salvaire, qu'ont aid6 et servi
maints confreres.
Prenant pour base de son expose le Catalogue de 1957, il se
trouve precistment que cette ann6e la rddaction du texte de
cette province est tout sp6cialement sujette & caution. Les remarques froidement humoristiques (et justes) de M. Salles demeurent "une illustration de la remarque que formule le tout
petit bout de preface, h savoir que, IA comme ailleurs, pour avoir
une presentation sans trop de faute, it faut qu'au point de depart.
le travail soit consciencieusement 6tabli.
A propos du labeur de la province argentine, ins6rons ici
les lignes que nous communique notre confrere M. Bernard Landaburu, jadis sup6rieur, lui aussi, du seminaire Asuncion. Ces
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brefs paragraphes sur le travail des enfants de saint Vincent
,pretres de la Mission et Filles de la Charit6) sont extraits d'un
ouvrage paru en 1!!33 sur les Frainais en Paraguay, ecrit au
courant de la plume par Henri Pitaud.
Apres la guerre de 1939-45, parmti lant d'autres, un colon
est accouru de Vendee, ami de l'aventure, travailleur'audacieux
et courayeux. De surcroit, aimant a derire, d ses rares heures
de loisir, ii s'est aussitdt penche sur I'histoire. Quelques livres
out facilite son dvasion dans les souvenirs du passe. Aprds ses
labeurs de fermier, an hasard de ses lectures et conversations
it s'est mis d evoquer les siecles rivolus dans le cadre du Rio
Paraguay. AprBs les missions des classiques Reductions jdsuites
xvrr sidcle), voici des savants, naturalistes, militaires et autres
Franwais qui oat errd sur ces terres. oi its ont courayeusement
wucrd.. Y ayant essaimd, its s'y sont depenses yidnreusement et
avec entrain.
Comme spdcimen de l'ouvrage, inserons, en ce ton de causerie et de conversation, les quelques pages consacrees aux Filles
de la ClaritW et aux Vincentiens qui out aime le Paraguay et ont
travaill6 pour lui, gendreusement et sans arribre-pensee, pour
le rovaume du Christ.
LE COLLEGE DE LA PROVIDENCE

II titil rdsered aux Filles de saint Vincent de Paul de crier
,'.Asuncion 'une des plus belles maisons de I'wouvre.
Coirime la ecrit tres juslement La Varende, au debut de sa
J;!' 1tranphir._ sur Don Bosco, ilfaut < dire d'abord que c'est un
.*,int patysunl, un rural canonise et que le fait est rare. Si l'on
rhr',he bien, on s'aperroit que l'Eglise n'a pas frequemment
rnf:riir; son aur:ole aux rustres ). Saint Vincent de Paul fut
,rI.vi
uin rustre qui. conmmiena par yarder Les moutons de son
,',r', ptit paysan des Landes, et qui crea par le miracle de sa
hi,,riilr I'Ordre qui coucre actuellement le monde de ses fits et
d ss
o. files.
En 1883, trois de ces admirables petites sa'urs grises arriver,nt de France Fi Asuncion, riches ou paucres. La supdrieure
':tait la Swur Rey, assistde des Sceurs Labourdette et Nardy.
Les trois religicuses (les religieuses sont des fleurs de
Irii're. a derit Victor Hugo dans Pierres) se logerent paucrement
t ri'#urcur t chichement pendant les annees du debut. Le pays,
icl6hirt par les rivalites politiques qui empdchaient tous progrbs
m,,tt'riols, 6tait plong6 dans la )nisere. Les campesinos cultijuste de quoi suffire ei leur propre nourriture.Cette situa'lrint
tio dura des dizaines d'annees. Quand la Swur Cabane arriva
, .Asuacion en 1923, le pays sortait d'une cruelle yuerre civile.
Lrs campaynes n'envoyaient plus rien ala capitale. Le manger,
Siomme on dit dans le Midi de la France, elait un probldme quotidien. Swur Cabane se souvient d'avoir vendu ses objets per,'onnels contre du manioc ou d'autres denrecs comestibles.
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La Sweur Cabane a marqud de son empreinte le college de
la Providence, qu'elle a dirigy pendant trente annees. La reussite
des trois petites Swurs franqaises de 1883, avait edt si dclatante que, des 1894, des families aisees d'Asuncion aiderent a
conduire le caste imnmeuble qui se dresse en bas de la calle
Iturbe, dominant la baie d'Asuncion.
Swur Cabane a fait un seul voyage en France depuis son
arric(e au Paraguay. En 1948, atquatre-vinyt-deux ans, elle prit
l'acioi et, sans doute, trouca-t-elle trop de changements dans sa
commnune natale de Sainte-Valliere, dans l'Aude, o-t elle etait nee
en 1866, car elle rcvint au Paraguay,oil elle continue de s'occuper du College. Toujours menue et alerte, malgrd ses quatrevingt.-huit ans on lui donnerait vingt ans de moins) elle est le
bras droit de la nouvelle supjrieure, Seur Landaburu, fille de
Francais,dont lc frere est le recteur du grand smninaire. Treize
Sarurs, dont quatre japonaises de la colonie d'Ybitimi, ont la
charge de hi•,i cents dleves, dont trois cents gratuitement. Dans
la classe secondalire, le franqais et I'anglais sont obligatoires.
Les Swurs grises ont trois maisons au Paraguay : I'Asile
nationa', avec son orphelitat de petites filles, cst dirigd par une
Franqaise, Swur Ricaux, nee au village de Bucqucy, pros d'Arras. Une autre Swur francaise, nee i Angers, a la charge des cuisines. L'H6pital des cliniques et aussi laIlproserie de S.pucay...

Le grand semiuaire.
Quand eIsfils de saint Vincent de P'aul arriterent au Paraguay pour y fonder un seminaire, la situation reliyieuse ltait
SC'imaye du pays, muy abandonada (bien abandonnde).
Apres ie.cpulsion des Jesuites, le Royal Colliege, sininaire
de San Carlos. avait eld oucert i Asuncion en 178.3. Mai Franria le fit fermer en 1824, en supprimant du ti(nae coup, avec les
derniers Ordres religieux, I'cnseig•ncinent secondaire dans le
pays.
Trois annec, aires la mort de Francia, en 18'i3. les Jisuites
recenant sur la pointe des pieds, oucrirent une classe de mathdmatiques et de frauais, avec dix-sept ilcýcs dont neuf devinrent
prdtres. Le president Carlos Antonio Lopez les fit expulser en
1846. Un prdtre chilien, qui cisita le Paraguay cers 1859, compta
soixante-douze pritres. y compris les vieillards et les impotents,
dans tout le pays.
En 1860, un .6dtinaire ourrit ses portes sous la direction de
Fidcle Maiz. Le president Lopez le fit mettre en prison. Durant
nl terrible guerre contre la Triple Alliance, Fidele Maiz deviendra le Fiscal de Sangre au tribunal militaire oit le Mariscal encoya tant de suspects qui furent passes par les armes, tel l'Wv&que Mgr lalacios. I'ourtantt Ic rlerg pnraguayen mourut, lui
aussi, dans les combats et les ruines de la patrie. En 1874, Fidele
Maiz provoqua un schisme qui dura jusqu'd la venue du nonce
apostolique, Mgr de Pietro, en 1879, qui appela des missionnaires francais et leur confia la tdche de bdtir et d'ouvrir un
siminaire.

-

357 -

Le 28 janvier 1880, ddbarquerent d Asuncion les RR. PP.
Montagne, Birot et Cellerier. La direction du stminaire fut confice au P. Montague, ne d Lille, le 14 mai 1845 A1). Ayant fait
ses etudes secondaires au petit seminaire de Cambrai, c'est d
la Maison-Mere de Saint-Vincent de Paul & Paris, qu'il prononqa
ses ceux le 8 septembre 1865. Ordonnd prdtre en 1869, ii arriua
la mdme annee d Buenos Ayres, au college San Luis, fond6 en
1ti66 par M. de Lavaissiere.
Le
prison
reculer
ferned,

4 avril 1880, le seminaire fut inaugurd dans une ancienne
dont il fallut tirer le meilleur parti. La pauvretd fit
les limites du toldrable. Certains jours, le seminaire fut
les Peres n'ayant rien a donner a manger a leurs el&ves.

Le pays etant sans pretres, ii fut dicidd que ies ltudes seraient de cinq anndes. Les dleces entrant au sdminaire a seize
ais revolus, faisaient deux anndes de preparation et ne pouvaient dtre ordonnds qu'd vingt-trois ans. La prdparation intellectuelle etait bien difficile, dans ce temps lointain oii l'espagnol n'etait appris qu'd licole, le guarani etant la langue populaire. On raconte que le P. Montagne demandait aux aspirants
sdminaristes : Tu n'as pas d'enfants ? Todavia ! (Pas encore !) rdpondaient invariablement les futurs pritres.

En 1903, I'enseignement fut de sept annees, et depuis 1918,
de neuf ans.
Dans les anndes du debut, le s6minaire connut des difficultes de toutes sortes, surtout de la part des hommes au pouvoir
qui, ayant hdritd de l'esprit nationaliste de leurs devanciers,
rendaient la situation delicate t tout etranger exerant une
charge publique au Paraguay,cc qui etait le cas du P. Montayne.
Les dictateurs Francia et Lopez avaient introduit dans leurs
gouvernements un systime de regalisme mdticuleux et tracassier
devant lcquel auraient tristement pdli les immixttons de Francois Joseph, l'empereur sacristain ,. (Voir Annales de la Congr4gation de la Mission, annde 1928, t. XCIII, p. 432.)
On raconte qu'il arriva bien des fois au P. Montagne de
faire ses malles pour quitter le Paraguay.
Les resultats du ddbut furent peu encourageants. Pendant
les trente premieres annies, le Sdminaire ne compta pas plus de
vingt d trente 6lives pour donner une moyenne de seize prdtres
sur cent dldves.
Pendant les quarante annees de son supdriorat, le P. Montaine forma soixante-dix pretres. II fut aum6nier du College de
la Providence ,fondd par les Filles de la Charitd, pour l'dducation
des jeunes filles, riches ou pauvres. II assuma le secrdtariat de
.Myr Bogarin, evdque d'Asuncion, qui avait dtd un de ses tout
premiers disciples. Apr&s trente-trois anndes d'un labeur quoti-

(1) Le 14 mai est le jour de la f!te nationale du Paraguay. ce qui
faisait dire que le P. Montagne avait at6 cre6 et mis au monde pour
le Paraguay, qui fut, en effet, sa seconde patrie tres aim6e, a laquelle
il consacrera quarante ans de sa vie.
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dien, it fit un voyage en France et revint d Asuncion. Envoye &a
Buenos Aires pour soigner sa vue, ii y mourut le 14 juillel 1925.
1 fat remplace par le P. Bauden, Francais lui aussi, qui
uourut en 1942. le troisieme recteur, le P. Kubler, etait d'oriyine allemande, uais avait fait toutes ses etudes en France, sous
la direction du P. Armand David, Lazariste, qui y avait explore
la Monyolie et le Tibet. Le P. Kubler, specialiste en entomologie,
a creI une collection au seminaire. Puis vint le P. Salles, rotdran de la guerre de 1914, ne d Nay, dans les Basses-Pyrenees.
Le recteur daujourd'hui (1954) est le P. Bernard Landaburn, avec comme cice-recteur le P. Pierre Bargain. Tous deux
sont nes en Argentine, mais fils de Francais.Ils parlent parfaiteUment le francais, ainsi que tous les Pares.
On peut affirmer que le grand sdminaire fut une eucre
Cminemiment francaise, car, avec le P. Montagne, it y eut le P. Birot qui, PloiynO du Paraguay, fut un grand missionnaire en
Equateur, a Costa Rica, et d San Salvador. II mourut au Guatemala en 1910. Le P. Cellerier, homme d'une grande culture,
parlait plusieurs langues et apprit le guarani. Il passait ses vacances avec les campesinos (agriculteurs),pour qui ii avait inrentO des machines destinees d aider leurs travaux. Les Peres
Sarda et Bauden, graduts en theologie, philosophie et droit,
sortaient des ecoles de Rome. Le P. Charbonnier, ne & Beaux
(Haute-Loire). en 1862, mourut d Buenos Aires en 1950. Citons
encore les Peres Falempe, Savoy, Bajac, Lombard, Grousset.
Tous cinrent au Paraguay apras les persecutions religieuses, et
comme le dit tres justeennt le P. Landaburu : Ce Monsieur
Coibes sin pensarlo. a rendu de tr&s grands services a tous les
pays sud-aminricains & qui ii a envoya une pldiade de pratres
distinguns et qui out diev6 trbs haut le prestige de la France,
avec sa pensae et ses wuvres, tout particulibrementdans les colleges qu'ils ont fondas, en placant au premier rang l'enseignement du francais.
La langue francaise a toujours dt6 enseignee au grand sdminaire d'Asuncion. N'importe quel prdtre paraguayen sait lire
facilement an livre francais. Aujourd'hui encore au sdminaire,
& l'heure des repas, it y a cinq minutes de lecture d'un ouvrage
francais. Les cours d'acriture sainte, qui durent quatre ans, sont
donnrs sur un texte francais. Une suggestion interessante du
P. Landaburu est I'idde d'une bourse d'etudes attribute chaque
annee par le Gouvernement francais d un glave du saminaire
pour aller terminer ses etudes en France.
Depuis 1930, le grand sdminatre est installe dans une proprieta de trente hectares, sur 'avenue Pedro Guggiari. L'avenue
est un mauvais chemin de terre, a peine praticable par temps
see, mais le site, tout pras de la belle avenue Columbia, au milieu de jardins ombragds d'arbres et est parmi les plus beaux
d'Asuncion.
Cent vingt 4lUves 6tudient actuellement dans ce sdminaire
fonde par des Francais,qui a donna d I'Eglise paraguayenne cent
soixante-trois prdtres depuis sa fondation.
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25 mai. - Mgr Montaigne, ancien missionnaire de Chine, et
jadis eveque de Pekin, cdelbre aujourd'hui ses cinquante ans de
sacerdoce, dans le souvenir de son cher diocese, pour lequel ii
prie quotidiennement. La ComnnunautL entiere souligne ce jubile, auquel prend part une lettre du Saint-Pere, dedj inserde
plus haul dans les Annales, pp. 330-331. Hier au soir, les Ephlrides vincentiennes nnettaient ia Maison-Mere dans l'optique de
cet anniversaire.
En 1907, & Paris, en la chapelle de la Maison-Mere, Mgr ie
Bas de Co.urmont, Spiritain et ancien vicaire apostolique de
Zanguebar, en Afrique orientate, procede d une ordination genkrale. La liste des Ordinands comprend sept tonsures, sept minores, neuf sous-diacres et neuf pretres. Mis d part un diacre
d'Orleans qui reqoit la pretrise, tous les clercs appartiennent d
la petite Compagnie. Ainsi sont ordonnis pretres en cc jour,
Maurice Verbeke, Henri Artis, Jeronimo de Castro, Lucien Bouclet, Paul Montaigne, Joseph Scotto, Charles Gounot et Lucien
Charny. De ces huit jeunes pretres, deux seulement peuvent aujourd'hui feter sur terre leurs noces d'or sacerdotales. C'est
M. Henri Artis, actuellement professeur au college de Damas, et
Mgr Paul Cornelis Montaigne, que la Maison-Mere a l'honneur
d'abriter. Les mains de Mgr le Bas de Courmont furent particulierement heureuses puisque sur les neuf pretres qu'en ce jour
il ordonna, deux sont parvenus d l'honneur de 1'6piscopat : Mgr
Charles Gounot, mort archevdque de Carthage, et Myr Montaigne
qui, apres dix-sept ans de prdtrise, sera promu dvdque titulaire
de Sidyma (le Dodurgar de l'actuelle Turquie) et vicaire apostolique de Paotingfu, puis, en 1933, vicaire apostolique de
Pekin. L'dvdque qui lui confkra le sacerdoce avait pendant les
treize ans qu'il administra les territoires de Zanguebar, donne
la confirmation d plus de trois cent mille chrdtiens. En ordoniant le futur vedque de Sidyma, Mgr de Courmont a dif lui conferer un don particulierde force missionnairesi l'on en juge par
Ies trente-neuf annees de vie que Mgr Montaigne a vouges &
i'Eglise de Chine et dans des postes qui lui apporterent des honneurs, mais encore plus de responsabilitts et de difficultds. Et
'pourtant, il Rtait encore prdt d retourner d Pekin quand it sut
/ue les diaboliques pirateries des communistes.. Avec vendralion, la Maison-Mere adresse e Mgr Montaigne ses plus affectueu,es felicitations pour ses cinquante ans de sacerdoce et, comme
liii, elle fait monter son souvenir vers ceux qui, avec Mgr Montaigne, refurent en ce 25 mai 1907, t'imposition des mains ; sa
!iensee va vers Mgr Gounot, son frere dans le sacerdoce, et son
colljgue dans l'dpiscopat;elle ra vers M. Lucien Charny,qui, arec
Mgr Montaigne, prit le bateau pour la Chine oit il devait mourir mhassacre, le 10 octobre 1937, en mdme temps que Mgr Schrayen, et plusieurs autres missionnaires. Enfin, d'un cwur unanime, pretres, cleres et freres formulent ce souhait : En avant,
Mlonseigneur, pour vos noces de diamant sacerdotales.
29 mai. - La messe d'enterrement de M. DEsire Simon,
dt<cdd avant-hier, dans sa quatre-vingt-troisibme ann6e, est ce-
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letrde par M. Verhas, visiteur d'Algerie, qui se trouve de passage. De longues anndes durant, M. Verhas fut jadis le supdrieur
et le \isiteur dudit d6funt.
Le comportement de M. Simon, n a&Marseille, ne comportait
pas le moindre brin de lexubdrance mdridionale. Apres un stage
au Br6sil, a Petropolis et a Marianna, M. Simon fut de longues
atiues au grand seminaire de Tunis et depuis 1949 se trouvait
a la Maison-lere. D'uue politesse inlassable et d'une admirable
regularitd, M. Simon s'occupait paisiblement, priant, lisant, 6tudiant. Son ccur ddlicat trouvait une correspondance dans l'affection toujours jeune de ses seurs dont les quatre-vingts ans
n'hlsit6rent pas i accourir de la Provence natale pour donner
A leur frere l'adieu supreme en cette terre.
30 mai. - A Iissue des Journees nationales, 1'Action catholiquc glndrale des Hommes A.C.G.H.; se r6unit cette annde, pour
ia journde de clSture, devant les reliques de saint Vincent.
Mgr Mlarella. nonce apostolique, e6ibre la messe. Quatre cents
dIldguds sont la, sous la conduite de Mgr Jean Villot, directeur
du Secrdtariat de 1'Episcopat de France.
Apres la messe et avant la dispersion le prdsident de I'Association. M. Henri Rollet, fait an nonce, la pr6sentation individuille de ces chrdtiens d'dlite, ardents et convaincus, qui n'ont
qu'une volonLd : en faire davantage.
5 juin. - Dans ce travail de rdaminagement et de propret6. dont il a fait mention plus haut, le labeur continue a la
Maison-Mere. Voici done le tour du plafond enfumd de la cuisine rong6, depuis des annees, par la fumbe, la vapeur et le
fumet de sauces apres, onctueuses ou grasses. Une dquipe de
freres y consacre ses soins et un labeur de plusieurs naits, depuis peu apres 9 heures du soir jusqu'a 5 heures du matin. I!
faut alors s'arreter car les fourneaux doivent reprendre inlassablement leur service quotidien.
En ce jour, discrtement, les fourneaux s'unissent, apres
tant d'autres anniversaires confraternels, a la cinquantaine de
vocation de Frere Armand Gros qui, &r. is trente ans, se d6pense au Secretariat, dans un labeur aLte'. f et inlassable, que
seuls, les t6moins peuvent apprecier a sa noble et juste valeur.
Voix autorisde, le TrBs Honor6 PNre le souligne dans le mot de
gratitude qu'il adresse au jubilaire que la CommunautO rdunie
entoure de ses voeux et de ses prieres.
8 juin. - Fete du T. H. Pere Slattery, la Saint-William, et
vigile de la Pentecote. Dans I'intimitd de la salle des Reliques,
Mgr Defebvre procede a une ordination des derniers mineurs :
Frere Briau.
Par la voix de M. Bizart, les voeux offerts au TrBs Honord
Pbre unissent sa f6te onomastique et tout ensemble, I'anniversaire de son jour de vocation : , que saint William vous garde
en un' bonne forme physique et morale : et que saint Vincent
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fasse de vous un Pere heureux ! , Enchainant aimablement
sur la prochaine fMte des Peres et sur la suggestion que formulait le Figaro de ce jour d'offrir aux peres le Code de la
Route, le Tres Honore Pere rdpond en demandant des prieres
pour bien conduire ia Compagnie. Promis !...
9 juin. - En cette auguste solennit6 de la Pentecote, M. Octa\e Ferreux cel0bre les cinquante ans de pretrise qu'il reCut en
Chine,. A Kashing, le 9 juin 1907. des mains de Mgr Reynaud,
vicaire apostolique de Ningpo.
18 juin. - Apres de longs mois d'attente, de repos ; aprds
des hauts et des bas d'une sant6 reV'che, M. Henri Fromentin
peut enfin prendre I'avion pour rejoindre d'un coup d'aile sa
chere mission malgache qu'il a dL quitter depuis quatre annies.
II se rend & Vohipeno. Quelques jours plus tard, la Providence
par la mort imprdvue de Mgr Sdvat, allait menager A M. Fromentin, le soin spirituel et les ames des malades de la vaste
leproserie de Farafangana. Dieu conduit...
8 juin. - I] y a un an s'6teignait doucement le digne et
souriant M. Henri Desmet. Les Annales, qui conservent de sp&ciales dettes de gratitude h 1'endroit de ce digne fils de saint
Vincent, sont heureuses d'dvoquer A nouveau cette attachante
figure.
Le ddlicat portrait-soucenird'aujourd'hui est ddi a la plume
et au cocur du Phre M.-Fernand Delehaye. un ancien du scmninaire acadgimique de Lille, trappiste au Mont-des-Cats, avec qui
MI. *Henri Desmet (1875-1956) resta jusqu'au bout en fid(ie et
amicale correspondance.
Tout cela explique cet In Memoriam, insdre dans Facultis
Catholiques de Lille, 1956, pp. 181-188.
Le vendredi 8 juin 1956, en la fdte du Sacre-Cteur, mourait
.1. Henri Desmet. It avait quittd la charge de supdrieur du sdminaire acaddmique en 1947 pour prendre en mains le s6minaire
international de Strasbourg : des 1950, sa sante qui fut toujours
frdle, I'obligeait a se retirer a Paris, rue de Sevres, dans l'aecueillante Maison-MWre des Lazaristes. Entre deux grippes ou
deux bronchites il y rendait encore des services toujours apprdcids : it eut meme le loisir d'y composer une delicieuse biographie de la Swur Rosalie, I'ap6tre pendant cinquante ans, du quartier Mouffetard, cdlebre dans le tout-Paris de 1830 d 1848.
Nd d Roubaix, le 18 novembre 1875, dans une honorable famille dont quatre enfants sur huit se consacrnrent au SSeigneur (i), Henri Desmet dtait requ d dix-huit ans au seminaire
(1) Mme Desmet, Fille de la ChariB6, dbc6d6e : Mme Desmet, superieure g6nerale des Dames de Saint-Maur ; M. :e Chanoine Leon
Desmet, curd de Saint-Michel & Lille. a Voici mon.meilleur ami en
deux tomes *, disait un jour M. le Chanoine Thaminy. en presentant
les deux frýres a Mgr Margerin. vicaire general de Lille et ancien recteur des Facultls Catholiques de Lille.
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acadimique pour y suivre a la Faculte des lettres les cours de
licence. Trois ans plus tard, nanti de son dipldme, asses rare a
l'epoque, et pourcu d'une formation intellectuelle tres classique,
cet esprit viyoureux, epris d'absolu, un tantinet contemplatif, se
mettait resolument sous la conduite de Monsieur Vincent, dont
la spirilualitN, loute de sayesse et d'dquilibre, transparaissait
alors dans la finesse et la bonhomie du bon Pere Cornu, le sup&rieur vedngr des grand anciens de ce bon vieus temps.
A la veille de sa mort, M. Desmet n'arait rien perdt de l'enthousiasme de sa jeunesse et it dcrivait pour ses amis ce panggyrique : 4, Avec son beau caractere, sa droiture, sa simplicitY,
le bon Pere Cornu manifestait une certaine fierte du beau seminaire qu'il dirigeait. II cherchait, en tout cas, a communiquer
cette fiert a4ses seminaristes. 1 fallait qu'on eft belle tenue
dans sa maison, en ce seminaire academique qui etait alors
(, unique , en France ! On devait rdpondre par une conduite
inrrdprochablei In grande idWe qui avait preside d sa formation.
Et M. Cornu etait 6couteet suivi. On aurait 6vitl telle fredaine
de jeunesse, de peur de faire de la peine z ce remarquable entraineur d'dmes ! La pih., une piWtd simple, de bon aloi, allait
de pair avec la enue. La charmante vertu de simplicitd, vertu
officielle des Enfants de Saint-Vincent, reynait aussi parmi les
seminaristes. Le Pere Cornu entendait d'ailleurs entretenir cette
simplicilt dans les dines, avec l'dlan et la joie. Pdriodiquement
de belles fetes de famille y contribuaient et aussi, parfois, quand
l'occasion se prhsentdit, de d6licieux impromptus terminaient
certains diners. i la grande joie de tous ! »
Peut-etre parlerons-nous bient6t le mnme langage a nos petits-neveux, invinciblement laudatores temporis acti en depit
de toutes nos resolutions d'impassible objectivit6. Tel fut en
tout cas le milieu enchanteur, auquel, a 21 ans s'arracha (ce
verbe est de lui) Henri Desmet pour entrer, le 13 septembre
1896, au noriciat de la Congregation de la Mission. Deux ans et
un jour plus lard, le 14 septembre 1898, il prononait ses vaux
4 Dar, puis, non loin de id, au Berceau de Saint-Vincent de Paul,
dans les Landes, le 16 dicembre 1900, il recevait l'ordination
sacerdotale ; aussitdt aprds ii etait nomme professeur a I'Ecole
apostolique etablie dans la localitW
oi naquit saint Vincent de
Paul, et nomminz pour cette raison , le Berceau *.
II devait y demeurer dix-neuf ans, en depit des discretes
sollicitations de M. Dillies, desireux de l'attacher d la remarquable Jquipe de professeurs qu'il avail formns d Wernhout
(Hollande). Cette maison d'dducation avail recueilli les professeurs et les ldeves de l'Ecole apostolique de Loos-lez-Lille apres
L'expulsion de 1902 : son rayonnement culturel et religieux
donna l'essor d la florissante province hollandaise des Prdtres
de In Mission.
L'Ecole du Berceau et celle de Wernhout n'dtaient pas dirig'es selon les mcmes principes et M. Desmet se sentait attire
par la culture genereuse et large de eet autre ancien du seminaire acad~ mique qui -avail revu le- don exceptiomnel de grandir
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ct d'llaryir tout cc qu'il touchait. Avec une sensibilitt d'artiste,
M. Desmet arait un c<eur delicat et jalousement fidcle : il savait
la place qu'il tenait dans l'affection et les projets de son sup6rieur du Berceau. Autoris6 un jour a se rendre dans le Nord
et mume charge d'un minisltre en Belgique, ii poussa la ddlicatesse jusqu'd refuser une incitation de M. Dillies it passer quelques jours chez lui. Ainsi se disait-il plus assure d'eritcr toute
interpretation tendancieuse. Exagyration ? Scrupule ? peut-etre,
mais qui ne sait qu'il n'y a pas d'eprcuce plus dure que celle-ci*:
entre gens de mentalitd, de cultures diffdrentes, essayer de s'aimer, de s'entr'aider... et continuer cet effort a tracers toutes les
difficultis qu'entraine inevitablement la vie d'dquipe.
Au t Berceau , on reconnaissait a M. Desmet le talent de
donner a ses eleves de premiere une culture intellectuelle formte
qux meilleures mdthodes avec le goat du travail bien fait et de
l'engagement, et plusieurs fois les examinateurs du jury de Bordeaux s'enquirent aupres de ses el6ves, candidats au baccalaurtat, du nom du professeur qui leur avait donne de la langue de
Demosthene et de Sophocle une connaissance aussi nuancee.
1919 ! 17 octobre ! Anniversaire de la delivrance de Lille !
M. Misermont vient reprendre la direction du siminaire acad6mique, rendu d sa destination de sEminaire universitaire.II est
accompagnd de M. Desmet, de M. Kergozien et du FrEre Huleu.
Le moment est venu de rendre la parole & M. Desmet : nul miieu
que lui ne peut nous dire ce que furent les vingt-huit anndes
qu'il a passes-au n* 41 de la rue du Port, d'abord comme directeur, puis comme superieur.
, Les seminaristes, jeunes gens fraichement sortis des colleges et des petits s;minaires, et aussi de la rude dcole de l'occupation militaire, et avec eux, de vieux soldats, comptant plusicurs anndes de guerre et parfois sept ans de service, quelquesuns brillants officiers, reprennent [a discipline du seminaire
arec un bel entrain et une charmante simplicitd. C'est la vie
heureuse !
Cette vie heureuse connut pourtant quelques accrochaUes...
Di)s 'annne suivante, M. Kergozien regaynait Paris et y continuait sa licence es sciences. II etait heureusement remplac6 par
M. Louis Dillies que la guerre avait exild de sa belle maison de
Wernhout. II venait pour un court mais glorieux sdjour de quatre annies, pendant lequel il marqueraitde son empreinte toutes
les dmes, en achevant de gravir lui-meme, 6tape par Rtape, les
rudes cimes du renoncement et de la perfection ! Sa pieti, la
hauteur de ses vues, la ipndtrationde son esprit, sa belle culture,
sa finesse, la cordialit de son accueil, la douceur de son regard
si pinetrant. l'audace meme de ses conceptions, tout I'llan de
son mde, enfin, faisaient de lui le charme de la maison, I'animateur de la vie du siminaire. II mourut trop tdt : il andantissait, en mourant, de beaux projets de nos vendres supdrieurs.
Un gros rhume eut raison de cette fragile sante. II s'alita au soir
ile la solennitd de l'Epiphanie, aprds la jolie seance acaddmique
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qui rdjouissait chaque annee les amis du sdminaire en ces fetes
de lan nouceau. Trois jours apr&s, tout au matin, it s'dteignait.
rendant sa belle dine & Dieu. Quand M. Misermont, au debut de
la messe de Communautd, vint annoncer cette mort, ce fat la
consternation. Un confrere de passage qui vit le lendemain Les
sdiinaristes de yarde aupres de la depouille mortelle du PNre
Dillies a dit I'inoubliable impression qu'il emporta d'avoir ru
ces visages emus, consternds, burinds par la douleur.
.
Tant qu'il fut directeur au seminaire academique, M. Desmet lut t cuaur de continuer dans le m-ime esprit l'auuvre de
formation sacerdotale si heureusement comprise par M. Dillies.
On ne se fatigue pas de l'entendre nous parler de cette ceucre
qu'il appelle lui-mi'me , splendide et tres attachante ,.
, L'enseignement se donnaut aux Facultis, la besogne des
directeurs au Seminaire academique dtait toute de formation sacerdotale. ) On avait de frdquentes conferences d pr6parer :
celles des dimanches matins, celles des retraites de rentrees.celles
des nombreuses retraites d'ordination. Et ii fallait, n'dtant que
trois directeurs, se partager beaucoup d'instructions. On avait
d assurer quelques cours d'initiation aux lpitres de saint Paul,
des cours de liturgie, de chant, d'explications du catdchisme du
Concile de Trente. On avait a recevoir les seminaristes en qudte
d'un conseil pour leur vie spirituelle, leurs difficultds personnelles, l'emploi de leurs loisirs au cours des vacances... II y avait
en outre A Lille une dizaine de maisons de Filles de la Charitd
qui rdclamaient quelques secours spirituels. En toute vdritd, le
travail ne manquait pas et si on avait des loisirs, ce temps des
loisirs etait bien morceld, coup6 de nombreuses visites, et la
riche bibliothique de l'Universitd etait toujours proche qui
offrait ses tresors et sa grande salle de travail.
Les vacances qui etaient longues multipliaient ces loisirs
en donnant la possibilitd de poursuivre avec plus de suite les
travaux mis en chantier. Durant l'annee scolaire, en dehors du
travail personnel on trouvait a l'Universitd l'occasion d'entendre
de nombreuses conferences d'art, de spiritualitd, d'histoire des
Missions, de sociologie, etc... Les fetes universitaires revdtaient
aussi une splendeur exceptionnelle et apportaient avec l'agrement de ces magnifiques spectacles, un complement de culture
toujours precieux.
II semble bien qu'on puisse trouver dans cette complexitd
d'aspects d'une vie qui se d6roulait dans un sdminaire au sein
d'une universitd, quelques explications des frequents changements de directeurs qui ont pu etonner les amis du seminaire
academique. Plusieurs parmi ceux qui y furent appeles ne rdussirent pas d en decouvrir asses t6t, toutes les possibilitds d'enrichissement et souhaiterent des lors, bien vite, un ministere soidisant plus actif. De ld, semble-t-il, tant de departs apres de
trop brefs s6jours.
On apprenait parfois que M. Desmet avait la grippe. II tonbait alors au pouvoir du cher Frare Huleu, qui avait pour lui
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des attentions de imaman. Acec les seminaristes. le bon Frere
,'tait plus militaire, il ne badinait pas, nous le savions incorruptible. Mais c'dtait le mdmne dieouement, chanti, comme son
insiparable barbe, dans toutes les rvcues de la Saint-Etienne.
A condition que la charite
f[t sauce et certaines valeurs
respectees, M. Desmet s'amusait de nos espiegleries, et quand
c'etait ndcessaire, il etait le premier i les excuser. It ne souffrait
que de nos petitesses. Un jour, le doyen des diacres, L' a Archi )
de ce temps-ld, de fort mcchante humeur, s'en uft trouver M. Desmet. D'un coup d'wil, celui-ci mesura 'orage qui allait dclater.
, Allons, mon cher, f4chez-cous un bon coup... a Les paratonnerres ne font pas plus d'effet : mais ils ne ramenent pas toujours aussi facilement le soleil que M. Desmet ramenait la paix
dans l'dme, un instant troublee, de ses cnfants. , Misires de
grand seigneur », nous disait-il pour nous cncourager d reformer
notre caractere en vue d'acquerir les vertus qui centupleit Vinfluence d'un pritre dducateur. , Le bon Dieu s'amuse ,, disait-il
quand des circonstances imprevisibles mettaicnt sens dessus
dessous ses projets ou les n6tres.
Quand nous allions chez M. Desmet, ious le trouvions souvent occupd d recueillir tout ce qui pouvait illustrer la vie de
nos anciens, morts au champ d'honncur pendant la premiere
guerre mondiale : extraits de journaux et de periodiqucs, citations, hauts faits, photographies. Parfois ii nous faisait part de
ses trouvailles, et nous admirions avec lui : " Que de trdsors de
science et de goat, d'erudition et de finesse, de cues simples et
hautes, se cachent sous ces vingt-neuf noms et font partie de
notre patrimoine !... Grand heritage a recueillir, grand exemple a suivre !... n, dcrivait M. Desmet dans le numero special de
CEntre-Nous consacrE a feter en 1936 le cinquantenaire de la
Maison. L'htritage a edt recueilli et L'exemple suivt. La citation
de 31. Georges Donze en fait foi, comme aussi la charitd hdroique
de MM. Joseph Dumortier, Joseph Deleporte, et Francois Decottignies, et C'humble mort de M. Edmond Leduc en son lointain
Stalag. D'autre nomas m'dchappent sans doute, aussi glorieux que
crux que j'ai rappelds.
Pour qu'ils soient plus capables de marcher sur les traces
de leurs anciens, M. Desmet entourait d'affection ses seminarixtes et ses pretres soldats. Nous sacions qu'il enveloppait leur
ame d'une atmosphere de pridre : c'est le conseiL qu'il donnait &
quiconque lui parlait d'un confrere sous les drapeaux. Ce qu'on
nppriciait le plus, avec les noucelles de I'Entre-Nous, c'dtait ses
Irttres qui nous le donnaient lui-imdme, avec sa gaietd ct son
orptimisme, avec son gott de I'nurre belle, mnme a la caserne.
Son goit de l'cwuvre belle ! M. Desmet nous en a laissd un
tfmoignage dans sa traduction de l'lmitation de Jisus-Christ " en
sentences rythmdes dans le ton de l'original latin, avec des notes
sur les sources de limitation et quelques brefs commentaires
doctrinaux ,. Cette traduction vingt fois remise sur le mdtier,
sans cesse , polie , et a repolie n pendant plus de quarante
annnes, ne fut publiee qu'en 1946. Sa dddicace vaut d'etre re-
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cueillie dans ce bulletin des Facultds catholiques de Lille ; ele
a toute l'apparence d'un testament spirituel :
a A l'Alma Mater de notre Cite lilloise j'offre et dedie ee
travail accompli dans la paix recueillie de son seminaire universitaire. dans I'allgresse de son intense labeur et de sa d&bordante vie, dans le rayonneunent de ses succbs et de ses fetes.
Humble hommage d'admiration
Pieux t6enoignage de filiale reconnaissance. ,
L'admiration, disait Olld-Laprune, est seur de la priere
L
et, comme elle, elle sort de cet elan qui nous porte vers Dieu. n
Plus on est pros de Dieu et plus on ddcouvre le beau et le bon
c6te des personnes et de leurs euvres.
M. Desmet dtait heureux au snminaire academique et il y
faisait des heureux. Commie it arrive trop souvent ici-bas, ce bonheur itait menacd. Deux fois, M. Desmet avait rdussi d 6viter
de justesse une nomination de suplrieur : non qu'il dct pcur
des responsabilitts, mais sa modestie bien connue Lui faisait
tellement aimer la derniere place : de plus it se savait plus dou6
pour les belles itudes, 'ainitid, la direction intime, que pour
l'exercice de l'autoriti dans un s~minaire universitaire.
En 1937, d la veille de la seconde yuerre mondiale, et alors
qu'il avait ddja soixante-deux ans, cette croix lai fut imposte. Il
dut acquiescer en toute simplicit6, mais non sans avoir pu longuemenl prendre la mesure des difficultes. II y fit face rigoureusement. Mais sans doute pensait-il d ses dix aniades de supdriorat lorsqu'il ecrivait a un ami :
II est rarement donn ad
I'homme, en cette vie, d'avoir le travail de son choir ct de ses
gofts. Nc lui fauti-il pas souvent des lors, ayant fait d'abord de
necessitN certu, partir ensuite rCsolument dans la confiance en
Dieu et, sous sa binMdiction, d la d6couverte du trdsor qui est
cache en route route providentielle ?
a On y trouve toujours, ici ou 14, quelques paillettes d'or.
Et si on creuse alors le terrain, tout ingrat qu'il puisse etre, le
tresor parfois se rdvcle. En tout cas, si on met au service de son
esprit un cwur ouvert d toutes les espirances, la route ardue devient ensoleillee ; et le soleil fait a rire le travail ', et lui apporte
avec I'dlan et la joie, grand agrement, feconditd, profit. ,
a Poisie et Veritd, a dcrit un ancien du sdminaire academique, telle est l'image toute chaude que nous conservons de nos
annies de jeunesse. Elle pourrait dtre compltde car le meilleur
reste enfermd dans l'dmne de chacun ; elle pourrait Itre corrigde
car la realitd cut sans doute moins d'ordre et moins d'dclat...
Oui, mais l'essentiel, c'est qu'en nous retournant vers ces anndes
qui s'dloignent dja, nous ayons l'impression de contempler quelque chose de beau et de grand, et cela c'est la Verite.
,
t Podsie et Vdritd n, ne serait-ce pas lA une definition providentielle de la personnalitd de -M. Henri Desmet, de celui qui
fut notre Directeur ou notre supdrieur durant nos precieuse.v
ann6es de formation sacerdotale au sdminaire acad6mique.
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14 juin. - Inaugur6e le 31 decembre 1856, la maison Eugene-Napoleon fut ces jours-ci & nouveau d\oqude A la Commission du Vieux-Paris : Comment le collier de I'Imperatrice se
transforma en orphelinat ?
Au 254, du faubourg Saint-Antoine se volt un mur bariolM
d'affiches dissimulant de castes bitiments entouris de jardins.
A I'entree, une plaque en indique l'affectation : (( Maison Eug&ne-Napoldon ; enseignement primaire ; 6cole technique commerce et couture ; internat, demi-pension, externat ; jardin d'enfants. ,
C'est l'orphelinat, propridtd de la Ville de Paris,gedr par les
Filles de la Charit6 de saint Vincent de Paul, qui doit sa fondation d l'imperatrice Eug4nie, bien que, pour des raisons que
l'on devine, rien n'evoque son nom aux yeux du passant.
Au cours de sa derniere seance, la Commission du Vieux
Parisa entendu une tres intdressante communication de M. Henry
P'uyet, conseiller d'Etat et president du Comitd d'amrnayement
de la region parisienne, sur l'histoire de cette fondation.
A l'occasion des fiancailles de Napoleon III avec Eugenie de
Montijo, en janvier 1853, la commission municipale (qui remplacait le Conseil dissous) vota un credit de 600.000 francs pour
'achat d'une parure destinde a orner les dpaules de la future
-,ouveraine.

Celle-ci recusa ce don et demanda que le montant en fut
affect id une wurre charitable. Le trop cedlhre prkcedent du
,ollier de la reine influa pcut-dtre sur sa decision ; elle fit valiir qu'elle tenait avant tout (c d l'amour et a 'estime du peuple
francais ,. Sur quoi la commission municipale, t, vivement
'tuc ,n, decida d'allouer les 600.000 francs a un ctablissement de
jeunes filles pauvres (on en ,prevoyaittrois cents), oi elles recerraient un enseignement professionnel.
Le terrain choisi fut celui de l'ancien marche au fourrage,
,i l'extremite du faubourg Saint-Antoine. La construction des bd'intents fut confide d Jacques-lynace Hittorf, cct architccte orilinaire de Cologne, auquel on doit l'aminagement de la place de
In Concorde, 'eglise Saint-Vincent de Paul et la are du. Nord,
prolotype de beaucoup de yares europdennes.
Privue pour 600.000 francs, I'operation en cogta 1.600.000.
L. fondation fut inaugurde le 31 decembre 1856, sous le nom
,l'orphelinat Eugenie-Napoldon (plus tard Orphelinat du faubiurg Saint-Antoine).
Le terrain occup6 par le march au fourrage acait la forme
ifun pentagone : on le voit parfaitcment dessing sur le plan de
Pcrrot en 1839. 11 fut done facile a l'architecte d'y disposer les
b4itiments de maniare a rappeler le collier qui etait a I'origine
dr la fondation : les ailes figurent les deux branches, la salle
di'onneur occupe la place du fermoir, la chapelle cclle du pendcentif. Les pierres pr6cieuses s'etaient muues en pierres de taille
,t en moellons.
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IDux cent iintyt orphelines font Icur education professionniil.' dans cc htrre de caline ct de labeur qui a servi de risidrnce an chanoine Dcsgranges et a l'abbd Thellier de Poniherilh.

rette , h istoire du collier ,,s'est terminde - i)a 'inerse de
I'aulre - de la maniere la plus idifiante, puisqu'elle a donn6
naissance d une bonne iruvre. Dans les pieces administratires,
I'orphellinat a rclrourd le nom de l'imperatrice, mais il ne x'annonre i l'e.rtriteur que sous celui du prince impirial. C'est un
i lomprom is...

La communication ricante ct documentle de M. Henry Puyet, qui dtclaire un point assez peu connu de la topographie du
fauuboury Saint-Antoinc. lui a calu les chaleureuses fdlicitations
de la Coammission diu Victr I aris.
LI.e Monde, 15 juin 10l57.
16 juin. - Au cours d'un enterrement A Miziara, au Liban,
dans une chaude rivaliti de fainille (les Doua'lhi et les Frangie),
notre confrere, Michel Khoury, trouve la mort. Une fusillade
eclate en plcine fglise, Notre-Dame de Miziara. M. Khoury est
parmi la bagarre. et apporte les efforts de son ministere aupres
des blersses on miourants. Dans les rafales de balles il trouve luimiinme la mort, au cours de cette tuerie qui faiL au total vingtdeux victimes.
23 juin. - Dans la nouvelle simplification des Rubriques la
Fete-Dieu a perdu son octave. En consequence, la procession du
Saint-Sacrement reunit a Paris les deux Communautds, une fois
seulement pour cette solennit6 eucharistique. Cette annee, et
selon le coutumier, a dix heures un quart, le T. H. Pere portt
le Saint-Sacrement dans les jardins de la Communautd, qui s'ouvrent sur la rue de Babylone.
27 juin. - Le vn6er6 M. Edouard Robert, ancien vicaire
general de la Congregation de la Mission, celebre en ce jour ses
soixante ans de sacerdoce. Pour mettre la Communautd dans
I'ambiance de cet heureux anniversaire et reconstituer le cadre
de ce souvenir, les Ephimdrides Vincentiennes y consacrent, cxceptionnellement pour les vivants, le d6licat hommage de l'actualitd.
En 1897, & Dax, M. EdouardRobert devient prdtre pour I'dternitd. Le Pontife qui l'ordonne est Mgr Jacques Thomas, archevdque d'Andrinople, et ancien ddldgud apostolique en Perse. Le
sanctuaire ois se deroule la cdrdmonie est la primitive chapelle
de Notre-Dame du Pouy : sous son humble toit, M. Robert a
d'ailleurs recu tons les ordres. C'est avec une joie emue qu'aujourd'hui avec la petite Compagnie entiare, la Maison-Mre evoque I'dvdnement qui se ddroulait,il y a soixante ans, car le jeune
prCtre d'alors n'a pas dtd seulement un fiddle serciteur de l'autel oft le bon Dieu lui continue la grdce de pouvoir monter tous
les jours, mais M. Robert a vou6 ses soixante ans de sacerdoe' au
service total de la famille vincentienne... Deux noms gdographiques, le Berceau de Saint-Vincent de Paul et Paris, - en disant
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.Ics p6les astor desgpels son activitd a gracit', figurent ausi
des yrands sourants qgu animent l'dme sacerdotale de M. Robert :
I'amour du saint des Landes, et V'amour des .euvres que son
ymaie crea. Au Berceau, comme professeur de 1898 A 1905, et
coamne sup•rieur, de 1911 d 1914, ea travaillant a la formation
des jeanes posst~iQes, M. Robert a continue dans lair natal de
saint Vincent 4 s'emplir de 'esprit de notre bienheureuz Pere
doont il ra, de plus en plus, au cours de sa vie, porter le rayonneinnt. Car, le ben Dieu, ot pIutdt selon une expression chere
a M. Robert, la bonne Providence, en le mWlant progressivement
au pouvermement de la Compaynie, va lui permettre de servir
les grandes weures de saint Vincent. Deja, de 1905 d 1911. un
stage d la laison-Mere, comme secretaire particulier du Tret
Ionwar6 t've Fiat - (et ce fat pour M. Robert, une grdee pr6cietse, puisqu'il entra alors dans l'intimitd de celui qu'il vMnere
comr•e un saint) - puis a la mdme 6poque, ses fonctions de directeur des Etudiants ont place M. Robert au centre de la vie
rinceatienne. A partir de 1914, le travail de Secretaire gyneral,
puis oelui d'assistant gdxnral compltent, dans les tdches ingrates
de 'Administration, la consecration de son sacerdoce au service
contatn des enfants de saint Vincent. Mais le Seigneur voulait
encore plus de lui, et du 19 decembre 1939 au 5 juillet 1947,
M. Robert a la redoutable charge de conduire la double famille
a travers les terribles circonstances de la plus terrible des guerres. Visaire general, il semble bien que M. Robert ait pris pour
decise : Je maintiendrai. Et malgrd bombes, barbeles et Geslapo, M. Robert a maintenu, spirituellement intact, l'hdritage de
,aint Viscent. A maintenir, ii mit le bon sens et le courage de
sa Picardie natale, sa simplicitd humaine et surnaturelle, et, pardessus toat, son immense et lumineux amour de saint Vincent.
et de ses aeuvres, toutes qualits et vertus que M. Robert a alimtenthes quotidiennement d ce sacerdoce du Christ, qui a garde
cette inaltdrable jeunesse d'esprit et de cour d celui qu'avec plus
de ven~ration que jamais, la Compagnie tout entiere, salue
comme l'un de ses fils les plus meritants et, un pea aussi, comme
son visible patriarche.
Au matin de ce jeudi 27 juin, dans I'intimit6 de la chapelle
de la Passion, le jubilaire cl6lbre la messe. Repr6sentant la
Compagnie, unanime dans sa gratitude, la TrBs Honoree MAre,
y assiste, en compagnie de ses conseillUres et de quelques Sceurs
des Offices du 140, rue du Bac. Le soir, rue de Sevres Agalement,
a I'issue du salut, M. Robert, usant de la facultd specialement
concdde pour une fois, impartit A la Communautd et aux fiddles
p',sents la b6endiction papale. Ccur et voix restent jeunes
:ialgr6 tout I
18 juin. - Une ddpeche annonce la mort & Damas de
Henri Artis. Une note d'agence r6sume ainsi, pour la presse
"vrienne, la vie de ce sympathique et devou6 confrere, qui se
:,1pensa jusqu'au bout dans 1'enseignement du College SaintVincent.
i.
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Arrivd d Damas en 1907, oit il occupa jusqu'd 1946 le poste
de procureur, et de 1946 a 1952 celui du supirieur du coUldge des
Lazaristes, le ddfunt est l'ducateur trWs vnerr de l'dlite damascene.
C'est a ce titre que le Prtsident de la Republique, M. Choukai Kouatly, et le prdsident du Conseil, M. Sabri Assali, taut
deux anciens eljves des PNres Lazaristes, se sont fait representer par leurs secretaires gnadraux, aux obseques de la grande
figure disparue.
Le ministre de VEconomie, M. Khalil Kellas, ancien el4ve et
ancien professeur au college lazariste, a tenu & assister en personne a ses fundrailles qui 6taient suivies d'un cortege fuanbre
des plus imposants.
A I'glise des Peres Jesuites, ot la depouille mortelle avait
dtd portle a bout de bras par des admirateurs de ce grand soldat
de la science, le Dr Fouad Chbat, professeur d la Faculte de
Droit de Damas, et ancien eleve des PNres Lazaristes, a prononce
une 6mouvante oraison dans laquelle un vibrant hommage a OtW
rendu aux 6minents services accomptis par le ddfunt.
Chevalier de la Legion d'honneur, le R.P. Artis, que ta radio
de Damas a qualifie, en annonfant son decks, de ' grand ami
et serviteur de la Syrie n, etait egalement titulaire du Merite
syrien de premiere classe et de la Midaille de la Reconnaissance
syrienne avec palmes.
29 juin. - Dans le monde entier - en notre hemisphere
tout au moins, - la Saint-Pierre vit plusieurs cedrmonies d'ordination. En cet esprit de catholicite, a la Maison-Mbre, la Communaute assiste a I'ordination gnderale de fin d'annde. Dix-sept
ordinands y prennent part : pour ce jour, deux pretres. MM.
Ranz et Reveille. Bien que d'autres pretrises aient lieu peu apr5s,
c'est peu pour nos vaeux et nos besoins. Neanmoins, c'est un cri
de gratitude devant ce flambeau du sacerdoce qui passe entre
des mains plus jeunes. Dans I'assistance, il convient de noter
une double nouveaute. Sous la direction dveillee de M. Bonjean,
dont les yeux scintillent derriere ses lunettes, des Apostoliques
de Villebon, revetus d'aubes blanches, prennent place dans ies
stalles du chaeur.
D'autre part, sous la vigilante conduite des Sceurs d'office,
dans les tribunes sous l'orgue, s'alignent les Petits Bonnets du
s4minaire des Scurs du 140, rue du Bac. Certaines. de leur vie,
n'ont jamais vu d'ordination sacerdotale. Pour toutes, c'est une
joie de participer & cette fete de famille et de prier pou le
sacerdoce.
Dans le sillage des deux visiteurs de Paris et Toulouse. les
confreres de la maison et nombre d'autres accourus d'ailleurs,
viennent imposer les mains et redire malgre tout leur espoir en
un meilleur avenir. Dieu garde I
1"-8 juillet. - Aprbs Rome et Vienne, le troisieme Congres
international de Musique sacr6e se tient L Paris. Devant une
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affluence de maitres de chapelle et de fervents de I'art musical,
quelque mille quatre cents congressistes, durant une semaine,
un copieux programme r6partit et distribue conferences, rapports, discussions, auditions de virtuose et de chorales de r6putation internationale. II y a aussi maintes c4ermonies et rceptions.
Les journ6es sont, comme en pareilles circonstances, remplies & souhait : il faut aller et venir dans Paris : Institut d'Art
et d'Archeologie (rue Michelet), et se rendre en diverses 6glises
ou salles de concerts, se transporter b Versailles (chapelle du
cAiteau), se trouver A Reims, etc...
Comme il convient, le programme ne laisse rien a limprevu, mais n'a prdtendu prevoir pour ce debut de juillet, une
vague de chaleur qui reste exceptionnelle sur les rives de la
Seine. Notons discretement, dans les Annales, qu' Saint-Germain-des-Pris, dans 1'antique 6glise bn&edictine de I'illustre
abbaye, le jeudi 4 juillet, officie le Catalan, Mgr Igino Angles,
directeur de l'Institut pontifical de Musique sacree . Rome Le
programme annonce que la schola des Lazaristes, dirigde par
M1.I.e Bihan, assure le propre grdgorien de la grand'messe de
ce jour. La Missa solemnis, de Gaston Litaize (d6ja donnee, l'an
dernier, aux journees musicales de Besancon), ddroule dans des
timbres et accords agreables A l'oreille, son rythme et son harmonisation savante. L'dglise est comble. Parmi les auditeurs,
signalons ici deux confreres venus d'Espagne, M. Jos6 Maria
Alcacer, et Luis Bacaicoa (Annales, t. 119-120, p. 492). La musique et ses accords unissent les cceurs.
6 juillet. -

Un teldgramme de Farafangana annonce la mort

suiite et specialement imprevue de Mgr Sevat, qui voulut con.s'rer ses dernieres forces de missionnaire au service des 16preux. Plus tard, dans les Annales, la plume de son compatriote.
M. Jacques Chevalier, esquissera cette figure d'ami et d'apbtre. Voici. sans retard, prononcie aux obseques du cher Mgr S&%at. I'allocution de M. Zafimahova, vice-president du Conseil de
la province de Fianarantsoa. Ces paroles du cceur traduisent la
rc'rminaissance malgache devant cet inlassable ddvouemeni de
phiu de quarante ans.
C'est avec une profonde et douloureuse dmotion que dans
la matinee de dimanche, nous apprenion-s & Fianarantsoale dices
tlubit de Mgr Sdvat.
lRien ne laissait prdvoir une issue aussi brutale. Il y a quelqu(cs heures d peine, il 6tait encore parmi nous, s'occupant,
mialgrd son dge, en son aumdnerie de la Ldproserie.
Cette perte cruelle nous dmeut profonddment, et cette disiirition laisse parmi nous un vide qui ne se comblera pas.
Pendant plus de quarante ans, Mgr S6vat s'est vou6d l'aposi.,Itt des populations du Sud de la Province de Fianarantsoa.
Tout d'abord, directement en contact avec les fiddles, il exerfa
-11 minist're i la tate des missions de Vohipdno et de Farafan!ilaIa.
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Plus lard, la confiance de la hierarchie,s'accordant avec les
ewux des populations, I'appelait aux hautes fonctions de vicaire
apostolique de Fort-Dauphin.
Qu'il me soit permis de rappeler un souvenir personnel. Nous
eumes l'honneur, mon frrre et moi, dans nos jeunes annees, d
Vohipeno, d'dtre les proteges de celui qui n'etait encore que le
Pere Sevat, et c'est sur son intervention qu'il nous fut possible
de poursuivre nos etudes. Beaucoup d'autres, dont certauns m'coutent aujourd'hui, doivent d Mgr Sevat la m&me dette de gratitude. Son cwur et son indpuisable charitd ne cessaient de rdpandre autour de lui leurs bienfaits.
Lorsque l'dge et des infirmitds contractces d l'occasion de
son ministere eurent rendu difficile & Mgr Sevat l'exercice de ses
hautes fonctions, it tint, avec la plus parfaite humilitd de cwur,
d rentrer dans le rang, et c'est parmi les lUpreux d'Ambatoabo
qu'il voulut achever une vie exemplaire.
Ses merites ont ddpasse largement le cadre de sa vie religieuse, et, en 1948, le Gouvernement de la Rdpublique, soucieux
de rdcompenser dignement une vie tout entiere consacrre au
progres et i I'amelioration des conditions de vie des Malgaches,
le fit chevalier de la Ligion d'honneur.
Au nom de M. le Haut Commissaire et de M. le Chef de Province, au nom du Conseil de Province, au nom des poptlatio-is
que je reprdsente, j'exprime mes condoliances dmues A la Mission catholique, et je m'incline respectueusement decant la drpouille de celui qui fut le bienfaiteur de toute notre rd•iiop.
En mon nom personnel et au nom de ma famille qui doit
tant a Mgr Sevat, j'exprime notre gratitude pour ses bienfaits
et la douleur profonde que nous cause sa perte.
Monseigneur S&vat, votre souvenir ne nous quittera pas,
vous resterez pour nous un eremple des qualitis les plus pures
de devouement et de sacrifice d l'intirdt de tous, et je sais que
par deld la tombe, votre dme gendreuse continuera, aux heures
difficiles, a nous guider et & nous soutenir.
9 juillet. - A la Maison-Mlre on apprend avec stupeur, la
mort, la noyade accidentelle du postulant coadjuteur Eugene
Neau. Pour le 19 juillet, il devait prendre I'habit de frere et
commencer son seminaire, qu'avait deja fort heureusement inaugur6 un fervent postulat. Ces quelques mois de don de soi avaient
permis d'apprecier la solidite fonciere de cette Ame.
Dans so concision et ses mots mesurds, la note de M. Michel Lloret, alors directeur des Frcres coadjuteurs, resume le
choc de cette perte et traduit I'aspect vraiment heureux de Frere
Neau. Discritement, il avait attire I'attention de tous ; il promettait une vie montante, un tresor dont Dieu vient de disposer.
Le 9 juillet dernier, le Frere Neau disparaissaittragiquement a I'dge de vingt-cinq ans. Nous l'avions vu, tout heureux,
son 6ternel sourire aux IWvres, partir chez lui trois jours aupa-
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ravant. l etait dans la joie de la prise d'habit toute proche et
avait obtenu, au terme de son postulat, I'autorisation d'aller faire
un bref sdjour au pays natal et un pelerinage d Lourdes avant
de commencer son sdminaire. Saint-Lazare ne devait plus le
recoir. La terrible nouvelle nous ecrasa : notre petit fr/re s'etait
noye au cours d'une baignade. Dans la Maison-Mere, ce fut la
consternation et une immense peine. Et pourtant Eugene Neau
n'avait passe ici que six mois et ne se faisait valoir en rien. 11
nous dtait arrive de l'Anjou, un soir de janvier, amene par un
etudiant, le frere Michel Briau, son compagnon d'Afrique du
Nord. Mais on ne s'y trompait pas. Des le premier contact, on
itait frapp6 par son regard pur, son visage calme et souriant.
II suffisait de le voir une fois, de lui causer un instant pour en
dtre impressionn6. Le Frdre Aurel, notre v6teran, me disait un
jour : ( Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un jeune homme
comme celui-ld. nII
1 tait toujours ofi l'obdissance le coulait, faisait son travail avec une scrupuleuse ponctualitd, se retirait des
qu'il le pouvait dans sa cellule pour prier, lire et mediter. II
savait pour quoi ou plutdt pour qui il etait venu d Saint-Lazare,
et il vivait, avec tenacite de conviction, de cette foi, de cet
amour.
Comme tUmoignage, je dirai ici dcux choses : 1° N.on seulement Eugene Neau a vdcu t la perfection sa vocation de frire
mais son passage a tris fortement marqud le seminaire. II a g•,
sans le savoir, par le rayonnement de son exemple, par sa stmplicit( et sa charitable delicatesse, l'artisan d'une varitable rdnovation. II y a tout lieu de croire que, par deli la tombe, it
continue son rdle.
2° Frdre Neau nous a persuades, s'il en etait besoin, que la
vocation de Frere est toujours actuelle et qu'elle demeure une
magnifique vocation oit des dmnes d'dlite peuvent se sanctifier et
donner leur pleine mesure. - Je te remercie, d Pdre, de ce que
tu as r6vdld ces choses aux petits et aux humbles. ,
12 juillet. - Sur les ondes de la Radio-Tei6vision franCaise,
dans le programme de Paris-Inter, notre confrere d'Istanbul,
M. Louis Marcoul, professeur au College Saint-Benoit. donne ce
soir une breve causerie. A la radio specialement se recommandent grandement les communications courtes, l'auditeur ne doit
pas etre tentW de tourner le bouton pour se rdfugier vers un
autre programme. Dans l'intention de M. Marcoul, quelques minutes veulent dvoquer ou faire connaitre les cuvres privees (religieuses on religieux), dans le Proche Orient.
Parmi ces infirmieres et ces professeurs qui lI-has vont et
xiennent en leurs costumes de ville, le seul accepte par les r&glements turcs, on trouve nombre d'enfants de saint Vincent. Ils
gardent une heureuse activit4 et conservent un rayonnement
culturel qui n'6chappe pas aux attentions officielles et qui doit
6tre 6galement connu du public. M. Louis Marcoul nous parle :
Le 18 mars, dans son emission, t le Magazine du matin ,,,
Radio Monte-Carlo interviewait la chanteuse Frederica, i son
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retour d'lstanbul.EUe revenait charmee de son sdjour dans cette
ville unique au monde, de l'accueil qui lui avait etd rtserve, mais
aussi etonnee au plus taut degrd par le nombre de personnes
qui savent sous'exprimant cn un francais tres correct. Ceut
riront. Mais, helas ! ceux qui savent restent encore l'exception
Et je remercie la Radio Francaise et les organisateurs de lrmission a Echos du Bosphore a de me donner Loccasion de parler
des artisans de cette culture franqaise en Turquie.
It convient en premier lieu de signaler le grand lycte francoturc Galatasaray, avantageusement connu et dont on parle plus
souvent parce qu'il est officiel.
Mais la France est aussi reprdsentle en Turquie par de
nombreuses Institutions religieuses privies dont I'influence nest
pas moindre, bien qu'elle reste cachde et ignorde.
Le grand lycde de jeunes filles Notre-Dame de Sion compte
cinq cents dldves. Les deux colleges des Filles de la Charit :
Sainte-Pulch6rie et la Providence, groupent respectivement six
cent cinquante et quatre cent cinquante dleves.
Trois lycees ouvrent leurs portes aux jeunes gens : SaintJoseph, six cent cinquante eleves, et Saint-Michel, cinq cents
ldeves, dirigds par les Freres des Ecoles chrdtiennes, et SaintBenolt, le plus ancien en date, six cent cinquante bleves, sous la
direction des Lazaristes. Les Freres des Ecoles chrdtiennes ont
en plus t Snyrne, un coll&ge avec trois cents eleves.
Ces chiffres sont significatifs. Plus de trois mille sept cents
deves regoivent des religieuses et religiezu franfais, une instruction et une dducation francaises.
On peut se demander ce que vaut cette instruction. M. Orhan
Ariman, responsable de cette interview, pourrait le dire, puisqu'il est ancien d•eve du College Saint-Benoit, mais aussi certains professeurs ou proviseurs de Facultds ou de lydces de
Paris (je pense au lycde Janson-de-Sailly oit des edlves du lycie
Saint-Benoit poursuivent de brillantes dtudes avant d'aborder
les hautes dcoles). En Turquie msme, de nombreux anctens eleves de nos dcoles religieuses occupent des situations importantes
dans diverses administrations.
Le Gouvernement turc et en particulier les services du Ministere de l'Education nationale et de 'lInstructionpublique nous
honorent d'une confiance et d'une bienveillance dont nous ne
pouvons qu'dtre fiers, mais aussi profonddment reconnaissants.
Le statut des Ecoles Otrangeres a dtd modifid it y a deux ans,
et la faveur de U'lnstruction publique nous a valu de voir nos
diplomes de fin d'dtudes secondaires et de lycde reconnus officiellement, au mdme titre que ceux des Ecoles officielles turques.
Depuis deux ans, I'Etat-Major general envoie au lycee SaintBenoit une trentaine d'officiers pour v suivre, neuf mois durant,
des cours de francais. Les rdsultats en sent tangibles ; ainsi, le
27 mai dernier, les officiers du court ont offert a leurs invites,
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parmi lesquels le g~naral commandant I'Academie de guerre, le
commandant de Marine responsable du cours, I'attach naval adjoint francais, les directeurs et professeurs du college, de nombreux parents et amis, une seance intime, avec, au programme,
une compdie en francais.
II faudrait encore parler des (Euvres frangaises hospitalieres
et d'assistance : I'hdpital francais Pasteur, I'hdpital-asile de la
Paix, I'h6pital pour les Pauvres, Gdremia, les dispensaires de
la Dette, et de la Providence, avec leurs euvres de la Goutte de
Lait et de la Soupe populaire, I'orphelinat Sainte-Louise de Marillac de Bebek, sur les rives du Bosphore, I'assistance auu malades d6laisses et l'weuvre hospitaliere de Sainte-Pulcherie, tout
autant d'ceuvres auxquelles president les Filles de la CharitM.
.ous aimerions voir le Goucernement francais s'occuper
d'une maniere plus r6aliste et plus positive de ces ceutres reliyieuses d'enseignement et de bienfaisance au Proche-Orient. II
ne faut pas oublier que c'est grdce d elles qu'en Turquie, comme
an Liban et dans tout le Proche-Orient, le Francais est parl6
depuis plusieurs sidcles, alors quauparavant dans ces 6chelles,
la langue cehiculaire etait l'italien.
Et si la France ne veut pas voir l'anglais supplanter notre
laiytue dans ces pays, it est grand temps que les Pouvoirs publics prennent conscience des besoins de ces institutions reliyieuses, et des reels services qu'elles rendent d la cause de l'influence et de la culture franCaise.
14 juillet. - Assistant de la Maison-MWre et d'un inlassable
devouement, M. Bergeret ce6lbre aujourd'hui ses cinquante ans
de sacerdoce. Apres avoir 6et quelque temps dl1ve au Berceau
de Saint-Vincent de Paul, et devenu clerc au grand seminaire de
Bayonne, alors refugi6 A Nay, M. Bergeret y regut le sacerdoce
le 14 juillet 1907, des mains de Mgr Gieure, 6vque du diocese.
Intrepide landais, tout aux Ames A lui confiles par la nomination
et !e sacre regus des mains de Pie X, Mgr Gieure placait done
M1.Bergeret, A Orthez, au collge Moncade. Desormais, le professeur s'y depensa sans compter dans l'enseignement des math6niatiques et des sciences physiques. En 1924, M. Bergeret,
P'appel d'en haut, devint enfant de saint Vincent. L'ancedant
n6e su.ivante, nomme professeur au Berceau, il en devint supdrieur en 1935, avant de recevoir la mme charge A Prime-Combe,
dix ans plus tard.
En 1948, enfin, la Maison-M.re le recut en don et tresor.
Depuis lors, en second, suivant ses intimes ddsirs, M. Bergeret
se d6pense en ministeres et dans le souci de rdpondre aux multiples demandes de services a assurer ; ils lui parviennent de
tous c6tes et le mettent parfois a rude dpreuve. Pour lui, nos
prieres et nos voeux et nos bonnes volontUs.
15 juillet. - A Nice, reVoit la rosette d'olficier de la Ldgion
d'honneur, notre confreres, M. Charles Theveny, pr6cedemment
missionnaire & Lyon (1921-1926), cure a Sainte-Anne d'Amiens
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(1926-1936), a Valfleury (1936-1945), directeur de Sainte-Rosalie
& Paris (1945-1952), et depuis 1952, chapelain de Notre-Dame de
Laghet, sanctuaire marial aux portes de Nice et de Monaco.
Discretement la susdite c6ermonie a lieu dans l'intimnit. Un
entrefilet de Nice-Matin, du 16 juillet 1957, nous permet d'y
assister :
C'est une belle figure de prdtre que celle du R.P. Thdveny,
chapelain de Notre-Dame de Laghet, qui recevait hier les insignes d'officier de la Legion d'honneur.
La edremonie se ddroula dans un cercle d'intimes au restaurant , Le Dauphin6 k, 2, rue Joseph-Fricdro, & Nice, et ce fut le
colonel Ferroglio, officier de la Ldgion d'honneur, ancien dlve
du R.P. Theveny, qui eut l'honneur d'6pingler la rosette sur la
soutane du rdcipiendaire.
Le nouvel officier de la Legion d'honneur ne fit pas de discours et sa modestie eult meme souhaitt que l'on ne parldt pas
de sa decoration. Mais la veritt
exige que nous rappelions la
belle conduite du R.P. Charles Theveny au front pendant la
guerre 14-18, ce qui lui avail d6ja valu la croix de guerre avec
deux palmes et huit citations et la croix de chevalier de la Legion d'honneur, qui lui
s
tait ddcernde des 1915.
Parmi les personnes prdsentes d cette simple et touchante
reunion, on notait le chanoine Borgo, 6leve du Pere, curd de
Notre-Dame de Lourdes ; M. Ange Menchi, agent d'assurances,
autre tleve du nouvel officier, Mme Ferroglio, Mme Hecquet,
M. et Mme Magrini, etc...
Tous presenterent leurs felicitations au R.P. Thdveny qui
porte allegrement et acec bonhomie ses soixante-dix-huit ans.
Quatre mois apras, a Nice, le 7 novenmbre, helas ! un accident d'auto terminait brusquement cette carriere d'enfant de
saint Vincent, qui lui permit de faire tant de bien avec entrain
et brio.
19 juillet. - Suivant les rites traditionnels et dans une joie
toujours egale, la double famille de saint Vincent de Paul 'rue
du Bac et rue de S6vres) se rdunit autour du corps prdcieux du
bienheureux patriarehe de la Charitd.
Les cornettes envahissent allegrement (on le volt et le
comprend) les stalles du chleur : sagement, les confrbres se
rangent dans le has c6td du chceur, face au trdne dpiscopal.
Le nonce, Mgr Marella, officie dans le liturgique ddroulement des chants et cdrdmonies.
Le soir, aux vepres, M. Ozanne supplie Mgr Bertin, charg6
du pandgyrique. Inopindment fatigud, le President de la Propagation de la Foi h Paris, s'est excuse il y a quelques jours.
Cela nous xaut d'entendre M. Ozanne, missionnaire
I.oos,
qui nous presente l'dloge de la pauvretW chez saint Vincent. De
cet amour. et de cette comprehension du pauvre, le discours
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tire quelques conclusions. Voici, reconstitu4 par apres, le texte
de ces minutes d'entretien fructueux et toujours de saison.
( Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres
selon le monde comme riches dans la foi
et h6ritiers du royaume qu'il a pronmis a
ceux qui l'aiment ? ,
(Saint Jacques II, 5.)

Mon Tres Honord Pere, Messeigneurs,
Mes tres cheres Swurs, mnes bien chers Freres,
Au temps de saint Jacques, on avait ddja oubli6 I'enseiyncment du Seigneur qui bdatifiait la pauvretd. Si l'on gardait quelque consid6rationpour le pauvre qu'on ne chassait tout de mame
pas, toutes les attentions allaient aux riches. Saint Jacques rdtablit la veritable hidrarchiedes valeurs : la pauvretd est la seule
richesse ; c'est la clef du royaume de Dieu.
Dans le monde chr6tien s'est continude malheureusement
cette erreur.Aujourd'hui, comme aux temps apostoliques, comme
tout au long de l'histoire, l'amour des richesses est demeurd le
pdchd du monde. On a bien quelques 6gards protecteurs pour le
pauvre, mais l'honneur, le respect va vers le riche.
La vie de saint Vincent de Paul nous offre precisement un
e.remple du redressement d operer dans les esprits et dans les
usayes, vis-d-vis de cette vertu tres humble et tres grande d la
fois : la pauvretd.
Nous verrons done ensemble :
1° Comment saint Vincent a aimd les pauvres avant d'aimer
la pauvretd ;
2° L'dvolution au terme de laquelle il aime a la fois la paucretd, les pauvres et Jdsus-Christ ;
3" Son attitude a l'dgard de la sainte pauvretd.
0 Marie, qui avez connu les rigueurs et les douceurs de la
pauvretd et qui avez souri aux premieres charitds de Vincent,
yuidez-nous comme vous l'avez guidd sur cette route royale et
divine que nous a rdevdle le Seigneur Jesus, votre Fils.
Vierge des Pauvres, priez pour nous !

I
Vincent dtait le troisieme fils d'une famille paysanne. Jean
et Bertrande Depaul habitaient le hameau de Ranquines au villaye de Pouy, dont le clocher domine la vaste plaine ot coule
l'Adour. Its vivaient de la terre et de leur petit troupeau. Leur
condition modeste etait encore rendue plus pricaire par la duretd des temps. Le village landais de Pouy ne vit pas ddferler
comme ailleurs les hordes armdes de la guerre civile. IIconnut
oependant, comme tout village voisin du Bearn, les incursions
des bandes armdes, les imp6ts incessamment levds par son Seilneur, les recoltes rares, les bestiaux voles et la misere qui frappait la plupart de nos campagnes.
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Vincent conduisait les troupeaux de moutons aux paturayes, les porcs d la gland6e.
La tradition nous le montre entamant la provision de farine
familiale pour un pauvre rencontre srw le chemin. Une autre
fois, Vincent donne d'un seul coup les trente sols, lentement
amass6s, toute sa fortune personnelle ! II ne lui reste plus rien,
sauf une inquittude. Peut-etre avait-il su expliquer la reduction
de la mesure de farine paternelle ? Comment cette fois raconter
La disparition de son trdsor ? Et c'est probablement derant
l'image de la Vierye cachde au creux d'un chene s6culaire voisin qu'il va confier ses ennuis.
Un sou etait un sou et doublement, car on etait pauvre d
la maison et chacun sait que l'dconomie est d'abord une vertu
paysanne. On etait pauvre, et de cette pauvret6 on voulait sortir. La generositU du c&eur de Vincent ne l'empdchait pas de
partager les idges de ses parents. II fallait sortir de cette misere !
Puisque Vincent, par son intelligence et sa pi6td tranche
vraiment sur ses frnres et sweurs, pourquoi ne.pas s'imposer de
gros sacrifices pour le faire 9tudier ? On vendra une paire de
baeufs, et, malgrd les soizante livres d verser annueUement, Vincent sera conduit au college des Cordeliers, la ville dAcqs.
Voilh notre petit paysan au milieu des fils de riches. Sans
que 'histoire nous le dise, nous connaissons suffisamment la
a gent escolibre , pour deviner que l'on fit sentir l'infrtaorile de
sa condition sociale a ce garcon vtu de rude 6toffe et chaussd
de sabots. Bien vite, it s'imposa par ses succes ; mais ii n'aimait
pas la pauvrett ! Un jour, on ne sait poussd par quel d6pit, ii
refusa d'aller voir son p*re qui le mandait au parloir, parce
qu'il le savait mal habilld.
A quatorze ans, tout en continuant ses 6tudes, ii va devenir
pr6cepteur des enfants de M. de Comet, juge au pr6sidiol de la
ville. Leur cycle achev4, ii se met en quOte d'une carrihre qui
lui permette de r6aliser les espirances paternelles qui sent aussi
les siennes.
M. de Comet s'emploie & pousser son protdg6 vers les ordres.
Les ordres ! En cette Otrange pdriode, c'est une carriere enviable, sans grande exigence de vocation. On devient homme d'Eglise
comme on entrerait aujourd'hui dans une grande administration
d'Etat. Les places, les bdn6fices sont nombreux et rdmundrateurs.
Pour Vincent, c'est la fin de la pauvret6 ! Si jeune, ii h6site
cependant. , Pour moi, kcrira-t-il plus tard, si j'avais su ce que
c'est, quand j'eus la tem6ritd d'y entrer, j'aurais mieux aims labourer la terre que de m'engager dans un 4tat si redoutable ! n
Que Notre bienheureux Pere me pardonne de le montrer
aussi intdressW et ambitieux ! Nous appr6cierons davantage la
victoire de la grdce sur son a moi *, le a moi n qu'j la suite de
Pascal nous qualifions de a haissable a, mais sans autant de
conviction que lui assurdment.
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Voild done Vincent qui veut sa place au soleil ; et s'organiser une petite existence paisible, une a honndte retirade » d'oil
sera exclue toute aventure ; & I'abri, lui et sa famille, des besognes trop rudes, des soucis et des tracas trop nombreux.
II travaille dur pour prendre ses grades en Ithologic et
arriver au sacerdoce. II n'a que dix-neuf an) ! Pendant quatre
ans, it marque le pas d Toulouse et d Bordeaux, fait le precepteur, tient un petit pensionnat, mais l'occasion propice ne lient
pas. II passe un jour 4 cute de la rdussite importante : un evech ! Mais ii rate l'affaire, faute de capitauz. Enfin, la fortune
commence d lui sourire. Une vieille dame meurt en lui ldguant
trois cents dcus ! mais it doit courir jusqu'l Marseille apres Le
garnement qui les detient illicitement.
Or. Vincent a des dettes, et le voyage est ondreux. Qu'importe ! ii donne quittance au scrupule, part sans payer ses dettes
et mieux, pour se procurer de l'argent, il vend le cheval de
louage qui l'a porte une partie de la route. Escroquerie qui relererait aujourdihui des tribunaux. Bien stir, ii pensait alter vite
et regulariser tout cela & son retour.
Mais, las ! La Providence changea cette course au trdsor en
combat naval ois Vincent fut blessi, perdit sa fortune et devint
t'sclace en Barbaric. 11 concertit un rendgat, le dernier de ses
mnaltres, et nous le retrouovs ( Rome, aniitm des mntmes ambitions et faisant sa cour aux prelats distributeurs de riches prdbendes. II rhussit d'ailleurs. Mis en avant par le vice-lglat qui
avait reCu I'abjuration de son maitre renigat, Vincent est enroye par Paul V en mission officielle aupr&s du roi de France :
ce qui lui valut un poste d'aum6nier & la cour de la Reine Maryuerite de Valois.
On croirait le voir desormais sur la route montante des dignitis et des honneurs ecclsiastiques ! Mais, & Paris, s'il trouva
un benefice, il rencontra aussi Pierre de Bdrulle, le fondateur de
l'Oratoire. qu'il prend comme directeur. 11 fit des retraites avec
Adrien Bourdoise, cet ancien laquais, devenu prdtre, original et
zcld. qui traitera un jour Vincent de a poule mouillUe a, pour la
disposition qu'il avait de se hdter lentement et de ne rien decider que sagement.
En quelques mois, Vincent quitte la cour de la reine Margot - oi on ne rencontrait pas que des saints -, et, si vous
,oulez le trouver, c'est i l'Hdtel-Dieu et chez les pauvres, dans
les endroits les plus misdrables qu'il vous faut aller le chercher.
Que s'est-il done passd ? On a parld de , conversion , pour
"
Monsieur Vincent. C'est peut-dtre un mot bien important pour
qualifier t'dvolution d'un prdtre honndte, malgr6 certaines apparences, et pieux, prenant conscience sous I'influence d'un saint
directeur et de la rdelle grandeur de son sacerdoce et de la tdche
immense que lui offrait la rudesse de l'dpoque oit la pauvrete
matirielle dtait depassde par la detresse des dnes.
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C'est pour nous, ses enfants, ainsi que pour tout le peuple
chrSticn, un insigne encouragement de voir que les saints, da Iencontre de ce que voudraient certaines legendes, ne naissent pas,
comme saint Jean-Baptiste, sanctifids des le sein de leur mere,
mais qu'ils ont des defauts et parfois des grands ! Mais leur correspondance d la grace divine, leur progres dans la vertu nous
sont de veritables toniques.
Voici done Vincent sous la direction du Cardinal de Berulle. Avec cette souplesse, cette facilitd de reception, ce a mimitisme ), disait l'abbd Bremond, non seulement ii va s'assimiler la doctrine birullienne, mais ii va la vivre.
Dans son a discours de l'estat et des grandeurs de Jdsus ,,
Berulle considere tout dans la religion par rapport d Jdsus. Dan
les mysteres divins, it faut distinguer L'exterieur et I'interieur.
L'extericur est passager : cc sent les actions reelles op&r6es par
Jdsus. L'intdrieur est permanent, et ce sont les dispositions et
sentiments intdrieurs dans les divers mysteres de sa vie. Contempler les Otats de Jdsus, les adorer, ae les approprier,telle est
la direction donnee d Vincent par V' , Apotre du Verbe incarn ,,. et voyez comme it le suit !
Sur I'horizon que surveille son regard se dresse toujours le
Fils de Dieu. A chaque difficult6 qui survient, il regarde, it
assimile cet ennui d l'un des dtats par lesquels passa le Christ.
Plus tard, it ne proposera pas une seule vertu a ses filles et d
ses fits, sans dresser devant lear esprit l'image du Fits de Dieu,
modele de cette vertu.
Ce n'est plus maintenant qu'il donnerait la chasse a quelques ecus : accuse de vol, ii refuse de se defendre. Grdceq a Dieu
et a M. de Brulle, Vincent a compris : les pauvres vers lesquels
son ceur compatissant le porte et la pauvret6 qui a desormais
pour lui le visage de Jesus-Christ ne font qu'un. II se /era pauvre pour mieux comprendre les miis6rables ; ii se fera pauvre
pour mieux s'assimiler a Jdsus-Christ, le divin pauvre.
Les pauvres ! II prend contact avec eux dans la cure de Clichy, oit, sur le desir de Brulle, il remplace M. Bourgoing. Introduit comme pricepteur dans la famille du gdneral des galres,
toujours par BeruUe, il s'intdresse aux pauvres des campagnes
et bientdt, aum6nier des galeres royales, ii ira vers la misere
-des miseres : les prisonniers.
La piti6 4tait grande au royaume de France ! Aprfs la paix
de Vervins et l'Mdit de Nantes, ii y eut une trdve du malheur
pour le pays. Elle dura dix ans ; le temps de a la poule au
pot ,. L'assassinat de Henri IV est le signal pour l'ambition des
grands de se donner de nouveau carriere, et avec elle tous les
maux de s'abattre d nouveau sur le peuple.
Partout o& Vincent jette son regard,il n'aperqoit que misBre
morale et physique : l'Hdtel-Dieu, oit le lamentable 4tat des
malades le presse d'envoyer ses u premieres dames , ; ii entre
dans les caveaux de la Conciergerie et dans les cachots du Cht-
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telet oi l'on voit les prisonniers " pourrir tout vivants , ; sur
les yaleres du roi oit it monte lui-meme ; la nuit, il se heurte,
au coin des rues de Paris,aux enfants abandonnds ; ala Couche,
ui les nouveau-nes meurent par centaines et oc l'on trafique des
survivants ; en Lorraine, en Picardie, en Champagne, & Mdcon,
a Lyon, of les a vagabonds mendiants ) pullulent, forment un
itat dans L'etat et oi l'aumdne est un v6ritable impOt dont ils
vivent.
Les imp6ts n'dpargnent pas les provinces dpargn6es par la
guerre ! Le paysan doit, sur ordre, verser en totalitd sa rdcolte
de blh, de seigle, de vin au Magasin des vivres de l'Armde ! Une
annee, vingt-trois mille emprisonnements pour non-paiement de
la taille. Les commis des gabelles emploient le fouet, le bannissement, l'envoi aux galeres, meme la peine de mort en cas de
resistance ! Et on se plaint aujourd'hui du percepteur, de nos
debonnaires percepteurs !
La rigueur des hivers ajouta & la misire. On alla d la chasse
aux hommes, comme on va a la chasse aux lievresUne mere
s'associe avec une autre mbre pour manger avec elle son propre
enfant, d charge de revanche ! a L'histoire humaine semble finie, dit Michelet, quand on entre dans cette piriode. ,
Vincent est atterr6 devant cet 6tat de choses. La Royaute se
derobe ; le Parlement et la Noblesse sent aux prises ; c'est la
Fronde.
Et le clergd ? A edWt d'heureuses exceptions, combien de
prdtres et de pr6lats ne sent pas d la hauteur de leur ministbre I
Quant aux groupes monastiques, le mot fdroce est de Vincent,
ce ne sent plus des a ordres n, mais des a desordres ,.
Devant le Christ souffrant dans les malheureux, Vincent,
pas d pas, avec une lente prudence, fera nattre des ceuvres des
besoins les plus urgents. Au debut, chacune n'est qu'un grain de
senev6, mais d la mort du Saint, chacune est le grand arbre dont
parle l'Evangile.
Je ne puis entrer dans cet univers parcouru par Vincent,
sous peine d'dtendre dimesurtment ce modeste pandgyrique. Je
roudrais d'abord signaler que, devangant notre kre moderne, Vincent mit la publicitd au service de la pauvret6 ; si bien que. pendant un long moment, il fut d la mode d'dtre charitable '
J'ajoute simplement qu'd la double d6tresse morale et physique va s'opposer un double et r6aliste secours : deux institutions majeures, qui seront comme a les deux grands bras entre
lesquels, tendrement, ii voudrait serrer sur son eur l'humanitd
en d6tresse , (P. Sanson) : les Pretres de la Mission qt'il formera un 6 un a guerir et sauver les dmes, les , Dames ,, puis
les Filles de la Charitd, aux mains delicates desquelles ii confiera I'assistaice corporelle des malades et des pauvres.
Vous dire avec quelle tendresse et quel soin ii a form6 les
uns ct les autres au service de leurs a Seigneurs, les pauvres a
m'amene tout naturellement & vous faire part et de I'attttude de
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Monsieur Vincent et de quelques-unes de ses a petites pensees ,,,
comme il disait, d tI'gard de la sainte pauvrete.

in
Pour etre entre, sons La conduite de Bdrulle, danm une connaissance plus profonde de Jesus, pour avoir mieux conmpris
a ses estats et ses grandeurs ,, Vincent, comme saint Paul, ne
veut plus rien connattre d'autre.
Et la premiere comme la derniere legon que nous domne Jdsus, comme le premier etat qu'il beatifie, est la pauvreti. Vincent, imitant en tout son divin Maitre, va donner aux siens
l'image du detachement le plus grand des choses d'ici-bas. avant
meme que de leur en donner lecon.
Entrons dans sa chambre de Saint-Lazare. Des murs blanchis & la chaux, ores d'un crucifix de bois et de quelques images placles la par la devotion d'un ban Frdre, images qu'il fera
enlever. Ni feu, ni cheminde, jusqu'd un dge fort avancd ! Une
table de bois, deux chaises de paille, une rude paillasse sans matelas, sans rideaux et meme sans draps ; quelques livres, mais
tout, d'une propretd meticuleuse !... Encore qu'en ces rudes hivers parisiens, alors que les pauvres souffraient du froid, ii se
reprochait, comme un luxe scandaleu., ce a tour de lit d'etoffe
grossiere ,, ces deux couvertures pour suer dans les acces de
fievre, ces morceauz de chiffons glissds sous sa porte par un
Frbre, pour couper l'air gele qui aggravait ses infirmitds.
Meme d la Cour, lorsqu'il s'y rendait, il 6tait pauvrement
mais proprement habillU. Comme on lui reprochait l'usure de
son collet, la vituste de son chapeau : a Oh ! mon Frere, rdpondit-il en souriant, c'est tout ce que le roi pent faire que d'avoir
un collet qui ne soit pas rompu et de porterun chapeau neuf ! a
- Notre Salle de Reliques, je crois, conserve prdcieusement un
parapluie, un soulier qui ne ressemblent en rien d ceux dont
usait la bonne societd d'alors.
Habit pauvre, nourriture pauvre ! On l'a vu manger les
restes de ses confrdres, et rentrant de mission entendu s'dcrier:
AAh ! misdrable ! Tu n'as pas gaynd le pain que tu manges ! a
Heureux quand il n'avait pas d'argent et etait oblige d'aller
demander, en mission, un peu de pain noir pour l'amour de
Dieu.
La pauvretd ! ii l'a voulue aussi pour ses deux families. II
acceptait toujours les fondations dont personne ne voulait et jamais, alors qu'il etait d mime de le faire au Conseil de Conscience,
par exemple, ii n'a sollicitd un seul avantage, sinon pour les pauvres. Un jour, on lui offrit cent mille livres pour obtenir son
appui au Conseil : u Dieu m'en preserve ! r6pondit-il, j'aimerais
mieux mourir que de dire une parole d ce sujet ! n
Ce n'Etait ni ladrerie, ni avarice ! Ce n'dtait pas non plus le
mEpris des biens de la terre. Son ascendance paysanne faisait
qu'il portait du respect aux avantages terrestres, mais surtout,
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ii n'allait pas mepriser ce que Dieu aacait trouvd bon et mnme
fort bon n, lors de la crdation.
Non, Vincent enseignait aux missionnaires, aux Swurs que
L'uwae des biens de ce monde est limitd par les besoins et dirigd
par I'obeissance : c'est la substance meme de notre reu de pauvretd. II voulait surtout que chacun se sentit pauvre, d l'exemple
de Notre-Seigneur, qui, maitre de toutes les richesses, n'avait pas
une pierre ojt reposer sa tdte.
Comme il y a des souffrances que l'on ne decouvre qu'avec
des yeuz qui ont pleurd, ainsi ii y a des miseres qu'on ne peut
sentir qu'avec le caeur d'un pauvre ! Et Vincent enseignait d ses
enfants que, puisque toutes choses appartiennent d Dieu, au
Christ, possdder quelque chose, c'est possider dans le Christ que la pauvretd sera davantage une dependance du Christ, par
Vintermidiaire des supdrieurs, qu'une privation. Bien que de
temps d autre il pridt M. Portailou quelque assistant de la maison et de sen aller dans les chambres de ses confreres, afin d'aider la nature & se conformer l la grace, en ce qui concernait la
pauvretg et l'uniformitd,Monsieur Vincent pr6tendait que la pauerete est une union plus intime t Notre-Seigneur, plut6t qu'une
indigence.
u Or, sus, bdnissons Dieu qui nous a appelds a vivre en cet
heureux dtat (de pauvretd). La raison pour laquelle Notre-Seigneur veut qu'on renonce a tout, c'est que le faisant, it faut ndcessairement qu'on aime Dieu !
u 0 Sauveur du monde, qui avez inspire d la Compagnie en
son enfance, alors qu'elle n'etait composde que de trois ou quatre. la pensde d'aller d Montmartre se recommander d Dieu par
I'intercession des Saints Martyrs, pour entrer dans la pratique
de cette pauvretd, pour lors et depuis si bien observde par une
grande partie de la Compagnie, 6 Sauveur de mon nme, faitesnous la grace de ne vouloir avoir et poss6der que vous I
Et voild, mes frdres, la grande pensee de saint Vincent !
Arant meme que d'etre un vwu, la vertu de pauvretd pratiquee
comme ii le conseille sera un acte de religion, c'est-a-dire un acte
d'amour de Dieu ; en mdme temps qu'elle donnera a ses enfants
Ie sens de Dieu, elle lear fournira le sens du pauvre qui est Dieu.
Nous avons tous, plus on moins, ecoutd le naif et podtique
cantique offert a Dame Pauvretd par Francois d'Assise. Celui
qne chante Vincent a une ligne mnlodique aussi pure, un fond
d'harmonie aussi riche et peut-dtre plus classique.
Entrons done, mes trds chers frdres, dans lesprit de pauvrete
qui est l'esprit du Christ-J.sus. Avec ce qui semblait des hontes,
des maledictions, Notre-Seigneur a fait des beatitudes. , Avec
la pauvret6 minable et rdpce, dit le P. Mersch, ii a fait une chose
rvoale et opulente, une adaptation magnifique a la splendeur de
I'univers, une mysterieuse union au Dieu crdateur de toutes
i'!hoses. a

di.

De la pauvretd, il a fait 'd me de tout notre apostolat aupr6s
pjauvres et la couronne qui nous attend dans le ciel.
Ainsi soit-il !
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20 juillet. - A Paris, la fNte de saint Vincent rassemblait
hier cornettes et cleres de la Mission. Des aujourd'hui le cycle
des vacances et les obligations des oeuvres nouvelles (du moins
pour nos regions) precipitent et parachutent aux quatre coins
de France les clercs de la Maison-Mere, et tout aussi ineluctablement la quasi totalite des Soeurs de classe et d'oeuvres.
Preparees hAI'aance et soigneusement diterminees, les colonies de vacances mettent en contact avec des ames d'enfants et
de jeunes. De par les lois sociales et suivant 1'6volution actuelle de nos niueurs, les semaines de vacances dispersent une
forte partie de la population et pas seulement les dcoliers. Dans
la verdure, au bord de la mer, sur les hauteurs, a l'ombre des
bois et forets, se dressent et s'organisent des milliers de colonies. Tout cela pour le plus grand bien et des corps et des Ames.
Toute une technique a surgi dans ce sens, toute une littdrature
pedagogique a fleuri, et surtout toute une legislation a proliier6
dans une v6getation toujours productrice de circulaires, de d6
erets qui entourent et surveillent l'emploi des subventions, assureIes a ces xacances, h ces ceuvres sociales.
25-28 juillet. - A Strasbourg, le Centre de Pastorale liturgique (C.P.L.) reunit son troisieme CongrTs national Bible et
Liturgie. Parmi le triple millier d'auditeurs inscrits, une trentaine de Lazaristes, accourus de diverses maisons, se retrouvent confraternellement au srminaire internationaloh les regoivent la cordiale hospitalit6 et les soins de MM. Duvaltier et
Roland.
Comme toujours, en semblables reunions, le programme
saisit ses patients et ne les liche pas un instant. On en a certes
pour son argent, comme on est pourvu de textes, de livrets et
de documentation, non moins que de conferences et d'idees parfois audacieuses et toujours suggestives. Mis au point par de
multiples experiences, le programme melange, en un dosage
savant, l'utile et I'agr6able : visites, rencontres, auditions, etc...
Les conferences, fruits de longues r6flexions ou meditations sur
les themes envisages, forment notamment tout un volume qu'il
n'est ni possible ni expedient de resumer ici. Le theme du Congrbs envisage, bible et liturgie, la place et l'usage de la parole
de Dieu dans le culte de l'Eglise.
Mgr Martin, archeveque de Rouen, pr6sident de la Commission 4piscopale de liturgie est il et se tient au c6t6 de Mgr JeanJulien Weber, v-4que de Strasbourg. Dans la vaste assistance,
extremement visibles, quelques cornettes de saint Vincent de
Paul ; elles pointent parmi le bataillon serr6 des guimpes diverses que nous prdsentent les Communautds lorraines ou alsaciennes, si nombreuses et si florissantes, dans les dioceses de
Metz et de Strasbourg.
Le dimanche 28 juillet, dans la cdlebre cathddrale rose, une
c6l1bration liturgique unit les ceurs et les voix. Sous le souffie
puissant et strident de trois ou quatre trompettes que soutien-
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nent et enrobent les accords puissants de l'orgue, retentit I'lntroif
de ce septieme dimanche apres la Pentecote.
Sur une melodie simple, en forme de choral, il invite les
peuples a c6elbrer le Seigneur. Elles sont lh ces diverses nations
prd\ues par le psaume. La vaste cathedrale accueille parmi cet
ample cortege qui entoure Mgr Weber celebrant : c'est vraiment
l'episcopos, le president de 1'Assembl~e. Tout y fut grandiose et
pariant aux esprits et aux cours. Incontestablement le Congres
fut une heureuse et constante reussite.
Le lundi, en un rite complementaire et quasi obligatoire, un
pelerinage a Sainte-Odile conduit une caravane d'autos et de cars
\ers les sommets qui dominent la plaine d'Alsace, chez la patronne et la protectrice du plantureux pays. NMgr Otto Spulbeck,
vrque de Meissen, venu d'Allemagne orientale, c0lbre la messe
parmi les chants de I'assemblie. En allemand et en une articulation particulierement sifflante, il d6gage quelques legons de la
fi-te de sainte Marthe : la contemplation pour Faction. En un
sens, cet enseignement resume bien les fruits escomptes de tout
Congres.
6 aoit. - Une breve mais precise notice, envoyde par le
cisiteur d'AllemayUe, nous permet de prendre part A la perte
et tout ensemble a 'edification que vient de causer le drcrs
de M. Karl Pfliiger, missionnaire de la maison de Treves.
Dates : n d
Munich. le 16 novembre 1901, fils du commerrant Carl Pflihger, et de son dpouse Caroline, Karl fut d&s 1920
instituteur d'dcole primaire en Bavibre. Admis dans la Congregation le 8 aofit 1927, d Panningen, mais au titre de la province
allemande, il y fit les vwux deux ans plus tard. Eleve & l'Universitd de Graz (1928-1933), ii fut ordonnd prdtre & Cologne,
le 29 juin 1932. par le cardinal Schulte.
Decidd inopindment, le 6 aout 1957, au cours d'une conference chez des religieuses & Gymmich, dans le diocese de Cologne, il fut enterrd quatre jours plus tard, dans son pays d'origine, Munich.
Travaux. Employd d'abord conmme professeur d l'Ecole apostolique de Niederprum (1933-1937), il fut ensuite placd d Cologne (1937-1947), enfin i Treves de 1947 d sa mort. Toute sa vie,
alec grand succes, il precha de nombreuses retraites, spdcialemirnt a des religieuses ; durant vingt ans, il assura des rdcollections mensuelles au clerg6 sdculier. A cela s'ajoutlrent,quoique
rarement, des retraites pastorales..
Sa maladie. Sans 6tre d'une ddlicate santd, M. Pfliiger res,aentit pourtant sur ses derniBres anndes, de multiples indispositions. Se soignant a sa faqon, et parfois heureusement, it en
arrica a faire peu de cas des sages avis du mJdecin, et alla de
l'avant. Malgr6 les bienveillants avertissements de ses confreres
qui le priaient de mdnager ses forces, M. Pflilger ne cessait de
,'adonner aux fatigants travaux du ministdre, et specialement,
au.r efforts de la parole. C'est ainsi que la mort vint quasi le
prendre, au cours d'une confdrence qu'il donnait d des religieu-
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ses de Gymmich. Une soudaine congestion edrdbrale vint le ter.
rasser quand il parlait ; trois fois, il ridpta Paix, , pai, paix...,
puis perdit aussitdt connaissance... et un peu avant minuit de
ce jour, it s'endormit dans le Seigneur.
Sur les instances des siens, le corps de M. Pfliuyer fut emmene a Munich, pour y prendre place dans le caveau familial.
R.I.P.
Traits edifiants. Confrere d'une profonde pi&t6, d'un juyement stir, d'une simplicitd et d'une prudence rares, d'un sucoir
remarquable et toujours augmentd, M. Pfliger se montra toute
sa vie infatiyable dans le ministere de la chaire et du confessionnal. Cette double source d'influence extraordinaire explique
l'estime et le succes qu'il recueillit. La province enti&re ressent
des lors la perte prlmaturce qu'elle vient de subir dans ce confrere qui resta un remtarquable conseiller pour le visiteur, tracaillant ainsi pour le bien de tous les confreres. Les desseins de
Dieu vrainent ne sont pas les n6tres - mais que sa volonte se
fasse - que son regne arrive !
14 aoat. - Vers treize heures et demie, §e rendant au 1 i0,
rue. du Bac, pour offrir ses vceux de fete h la TrBs Honor6e Mlbre,
M. Castelin, dans une hate toute relative, vient I glisser dans
le corridor de la maison, devant les parloirs. En soi, d'apparence
la chute est banale et minime. Mais voici que pour se relever,
le Respectable Plre Directeur a grand peine. I1 ne peut se mouvoir. Transport6 & l'infirmerie, il est sans retard conduit i I'h6pital Saint-Joseph. On y diagnostique une rupture du tendon de
la jambe gauche : celle qui, depuis plusieurs mois, donnait a
M. Castelin, quelques difficultes pour faire la ginuflexion.
Des le lendemain, grace a l'intervention des Soeurs infirmieres, malgr6 le temps des vacances et en ce jour meme du
15 aoi•t, I'opdration a lieu. La jambe immobilisee dans le plitre
va m6nager au malade plusieurs semaines d'hMpital, mais I'op&ration a reussi. Deo gratias !
Coincidence curieuse. dans la mime journee, une malencontreuse chute de vdlomoteur vaut le m6me accident a M. Henri
Hoffmann, professeur & Villebon. L& encore des semaines de patience, et grace aux bons soins recus A Saint-Joseph, le souvenir de longues heures d'h6pital se colore de la guerison souhait6e.
14 aouit. - Aux premieres heures de la journee, A Meaulne
(Allier) meurt subitement notre confrere M. Emile Picot. En visite chez les siens depuis quelques jours, il s'en retourne subitement vers la maison du PWre.
Ne le 17 juillet 1879 & Chiteauneuf-sur-Cher (dans le Cher),
M. Picot fit ses 6tudes secondaires au petit s6minaire de Moulins. Admis A Paris le 21 novembre 1900, it y recut I'ordination
sacerdotale des mains de Mgr Montety (9 juin 1906). Sous la direction de M. Bourzeix il consacre dix ans B l'ecole apostolique de
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Jerusalem. Re\enu a Paris (Procure generale), en 1916, il 6tait
place d&s 1917 h Is!eworth, dans la banlieue londonieine et y
deniieura jusqu'en 1955. Lors de la conference du 11 octobre,
M1.\Vattelet 6voqua la figure, et des souvenirs de cet aimable
confa'rre.
Je tiens brievement, sur M. Picot, d souligner deux choses 1" ayant fait ses 6tudes secondaires au petit seninaire de Moulins, it y conserva de precieuses et nomtbreuses amitids parmi ses
condisciples de cours, tels Mgr Borde, protonotaire apostolique,
ricaire gednral de Myr Jacquin, vedque de Moulins ; Myr I'Archipr'itre de la cathddrale, un de ses anciens maitres du petit seminaire ; des curds-doyens de paroisse, aumdniers, qui m'ont parle
de lui d Vichy, et m'en out fait le plus grand Iloye. Ceci e.xplique
la pri'sence d Meaulne de nombreux ecclesiastiques lors de
ses fundrailles et de la messe cdlebree par un cure d'une importunte paroisse de Montluý-on, qui a coulu lui rendre ce dernier
tciiwiynayc d'affection. Parrni ses ainis, it faut aussi comtpter
.Mr
Secat. diceddd
Madagascar, un inois aaidt lui, et I'dninent
philosophe, M. Jacques Chevalier, natif de Crilly, canton peu
i;oiynd de Meaulne, oh M. Picot est mort.
Venu saluer son frdre rmalade, dge de quatre-vinyt-un ans,
et ses deux steurs, it devait yagner Gayette, proche Saint-Germtain-des-Fosses, oHt les Filles de la Charite tiennent un hospice
de cicillards. II y passerait quelque temps, en pleine campagnc,
dlit• le calmte, et ensuite rejoindrait Paris. Tombe malade d
.Ilaulne, it y mourut rapidement. Le cure qui dessert sa paroisse
fut appete le soir vers onze heures ; il le confessa, lui donna la
stintte communion et lui administra l'extrenie-onction, et vers
rdle.r hfoures du matin, en pleine counaissance, M. Picot rendit
stn tmne t Dieu, entoure des siens, au matin du 14 aout dernier.
Le bon Pere Picot, a mon avis, tel que je le connus 6 Isleworth. etait le supdrieur ideal, et je rends grde d Dieu d'avoir
ti'; sous sa direction, au sorlir des etudes.
lTout d'abord, je tiens i souligner sa gaits de bon aloi, qai
r,"us mettait d taise, sa maniere de gouverner la maison qui en
fuiisait une maison de paix et religieuse.
Homme de communautd, tr&s comprehensif, il aimait ses
confreres et savait les associer d son travail, ne craignant pas de
Iur demander leur avis pour telle ou telle question difficile,
,:'inouse. C'etait rdellement le bon travail, en dquipe, fait de
boune entente et de cordialitd. On prdne beaucoup ce genre de
tracail et avec raison ; je l'ai connu, it y a pros de trcnte ans a
Il,-r'orth et je ne m'en suis jamais plaint.
La Riyle, certes, il l'aimait et la pratiquait, et savait la
f'irt, pratiquerdans sa maison ; s'il etait bon et mdme tris bon,
il ,'tait egalement ferme.
Les exercices de pi6dt etaient en honneur dans i tre chore
,aison d'lsleworth.
L'accueil du Pere Picot est connu. M. Mac Hale, assistant gen;ral, venait volontiers chez nous et etait edifid et heureux de
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la maison du Pere Picot. Bien d'autres y furent accueillis et toujours acec simplicitJ et cordialitd.
Sa piet6 est aussi d souliyner. II lui arrimait parfois de devoir
faire son oraison en particulier ; le pauvre Pore ne dornnait pa
ou dormait mal, mind dWjd par le mal qui devait I'emporter. Le
medecin le suicait d6licatement el soiynait son paludisme contractd en Orient ; it coyait cependant autre chose, ce qui ne l'a
pas emphch6 d'arriver i soixante-dix-huit ans en Procure, ce
qui constitue un temps record, je crois.
M. Picot coulait que la chapelle fut belle et propre, lu plus
jolie piece de la maison ; I'autel, orne de fleurs, les ornemnents
l'occasion, il mettait la main
et linge de la messe, impeccables ;
a la pute ; j'en sais quelquc chose : charge de la sacristie et de
la chapelle, que de fois it est venu m'offrir ses services, fort
aimablement toujours. Sa bontd etait le ddbordement de luim6me dans les autres, et la source 6vidente de cette boWt :
Dieu, car Dieu seul est bon.
La bont•, n'est-ce pas la cld d'or qui ouvre toutes les portes, tous les cwurs ? Les autres certus peuvent mener & Dieu :
la bonte le reflete d'une maniere vicante aux yeux des plus prdvenus. Elle rend heureux ceux ancers qui on la pratique et m,;nme
constitue pour ceux qui la pratiquent la plus feconde joie de la
vie.
Bon, it le /ut dans ses pensces, dans ses paroles, aaWn ses
actes.
Je ne sais ce qu'il a fait en Orient, mais M. Sakre, notre
confrere, sup6rieur de Tripoli, qui a ete formne par lui d VEcole
apostolique de Jerusalem, ne m'en a dit que du bien ; son soucenir 'esttoujours vivant et a Damas et & Antoura, oit it ne fit
cependant que passer, et une Fille de la Charite, dige et impotente, ici d Paris actuellement, s'est dranty(e deux fois pour renir le roir a l'infirmerie. Elle I'arait connu d Beyrouth et n'acait
pas oublid sa grande bontd.
Je le vois encore offrir & ses confreres, a I'occasion d'une
fite, une imaye, un chapelet, une nmdaille, un objet utile. En ce
temps-ld, on s'en conlentait, on appreciait le geste et I'on etait
heureux.
Je recus de lui sa derniere lettre datde du 15 juillet. It s'excuse de ne m'avoir pas dcrit plus t6t, y relate son bon voyage,
me fait part de la grand'messe celebrie a l'6glise paroissiale le
Il, de son petit sermon, et it termine en me remerciant (c'jtait
plutot a moi d le remercier), ainsi que les Saeurs de 'Infirmierie qui l'ont soigne ; et, d la fin de sa lettre, il prie le Divin
Maitre. seui capable de payer sa reconnaissance. Voild bien le
Pere Picot.
Pour lui, c'etait toujours bien ; mais un confrlre souffrail-il
physiquement ? II n'avait de repos qu'il ne I'eut fait visiter par
le docteur de la Maison ; ii assistait meme d la visite et consultation. Voyait-il un confrere triste ? It l'appelait dans sa chambre pour le remonter et le consoler.
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Aussi, c'dtait I'entente parfaite, I'esprit parfait et un.
Ainant la Conyrcyation Saint-Vincent, it a maritd a juste
titre la confiance des suprieurs gendraux et des procureurs gdn;riaux. Acec cela, it dtait cultivd, et malgrd sa charge, it lisait,
so lenait au cnurant des tvenements, car pour la boune gestion
des biens, ii avait i tenir compte de bien des choses, dvenements
politiques des pays, etc... Cela est ndcessaire pour la bonne marchel d'une Procure, tant dans l'intdret de la Commaunautd que des
parliculicrs.

On lui a rcproche de ne pas parler l'anglais. Oui, mais it le
comprenait parfaitemcnt.
i
'o,
irr..,ri
rirait
it une lettre en cette
lainue. et il lisait chaque jour les journaux du pays. Bien entendut, it ne plaisait pas a tout le monde... Ceux qui vivatent avec
li et le frequentaient pensaient tout autrement et ii restera
poujr cuIr le parfait enfant de saint Vincent, done un modele &
imtitr.
Je ne dirai que quelques mots sur son esprit de travail. II
'uomprcnait la ndcessitd du travail qui s'impose dans une maison
hien tenue. Notre-Seigneur travaillait et sanctifiait son travail,
sous les ordres de saint Joseph ; la Sainte Vierge travaillait.
saint Vincent de meme. It s'inspirait de ces beaux modeles et
,',emples.
Le bon Pere Picot pouvait commander et exiger de ses confreres le travail, car ii travaillait beaucoup et conservait facilement pour lui les corvees et aidait ses confreres. Ainsi, certain
dinmanche matin, apr&s avoir dit la sainte messe, it s'attelait a la
beoyne d'un autre confrere ; y avait-il une erreur,"ilfallait la
trourer. Cct esprit de travail bien fait restait une condition de
pair et de succs.
La maison marchait bien ; 11 y travllaiait
i
on y pcinait et
I'muny

tait heureux.

Le grand secret du PNre Picot dtait la priere et sa force
ld'ime. I1 savait agir el roujlor mnme dans les difficult&s. Agir
a'ir prudence et discrdtion, telle etait sa devise et sa manibre
dte faire.
Je le vois humble, doux mdme,mais ferme, meme dans certaines occasions difficiles, vertu qui peut tout sur le cwur de
Die'u. celui des autres et midme sur notre propre ceur, car celui
qui possde cette vertu, se possede toujours.
Pauvre, it I'dtait et aimait la pauvretd et les pauvres, non
point au point d'dtre ladre, avare, mais il voulait dviter tout
fvaspillage, toute ddpense inutile.
Ainsi les soins de l'entretien du jardin dtaient assez blevds?
Qu'd cela ne tienne, nous travailleronsle jardin nous-memes dans
nos temps libres.

A table, jamais jnene Ic vis se servir le premier. Ses vetem:'nts dtaient propres, simples et sans superflu ; de meme sa
Sleamibre qu'il conservait telle qu'elle lui avait tdCcedde. II se
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contentait de peu ; cela ne l'empechait pas de s'intdresser d ses
confrires, it leur amenagemnent, veillait d ce que rien de raisonmable ne lear manqudt.
Que de bLen encore aux Saurs, aux jeunes filles ? Qui dira
les cocations de jeunes filles dirigdes vers le 140 ; les bons consoils de Procure qu'il y donna ? Sans compter les relraites, les
sermons de circonsltance, soil pour rendre service ou exprimer
sa reconnaissance pour un bienfait recu, un service rendu et en
France et en Anyleterre. Filles de la Charitd, Reliyieuses d'autres ordres, jeunes filies, Enfants de Marie ont bn(dficid et de
son ddroucment et de sa ddlicatesse. Voild tout le bon P. Picot.
Sa vie fut celle d'un saint pretre, aimant la Congrgyation,
les pauvres ; rie faite de bontO, de delicatesse, vie bien remplie
par un. beau et bon et long travail. Aussi a-t-il bien mnritg de la
Conygr.gation ct, personnellrvient, je ne l'oublierai jamnais pour
le bien qu'il m'a fait.
A ce timoignage de M. Wattelet, M. Bizart donne la coInlusiio par divers traits et souvenirs, dont, pour finir, il d&gage la
Ie.on concrite.
Je n'oublierai pas de sitdt l'dmotion dprouvde lors de lannoace du deres de M. Picot.
Je ce trourais au parloir avec une Fille de la Charite que
M. Picot, precisem ent, avait jadis guidde, conseillde dans le choiz
de sa rocation et qu'il avait toujours suivie au cours de sa vie
de coinmunaute. Le Frere portier m'apporte un tdlgranLLe
qu'on aitait ndeligy de fermer. Je lis d mi-voix :
.Meaulne
Allier). Pore Picot, ddcidt ,. La Scur qui etait en face de moi
ne peut retenir un cri 6touffd : a Mon bon PNre ! , et de grosses
larmes coulent de ses yeux, tandis qu'un lourd silence pese sur
nos dines attristles, atterrees mWme par la nouvelle inattendue.
, Mon bon Pere ! ,, n bon Pere ; c'dtait bien tout cela, M. Picot. Un -yrand cwuar, un bon Pere. C'est la note dominante de son
die et de sa vie : la bont6, le don d'accueil, comme vient de le
souliyner M. Wattelet.
J'9tais dejd aux Etudes lorsque M. Picot fut regu au seminaire interne, le 21 novembre 1900, par M. Louwyck, directeur
du seminaire.
Sa belle prestance, plus encore que le sdrieux de sa physionomie ou la gravitd de sa voix, ne pouvait manquer d'attirer
l'attention de ses ainds en vocation, sinon en dge. Dans le groupe
des fanatiques du jeu de ballon, le jour de congd d Gentilly, nous
nous demandions si nous n'allions pas trouver en lui un partenaire de taille... It n'en fut rien. A mon retour de la caserne,
alors que, le 27 novembre 1902, Frere Picot ayant fait les veux,
passa dans la categorie des dtudiants, je fus tout surpris de
constater que celui qui avait I'allure d'un athldte ne participait
pas au jeu de ballon. It dtait de ceux qui prdfdraient discourir
dans les allies de Gentilly, raconter quelque facdtie ou parfois,
les manches retroussdes, mimer un combat de boxe avec un
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adversaire imaginaire devant lui, ce qui rejouissait fort la
gaterie.
En somme, Frere Picot 6tait un bon 6tudiant, rg•ulier, calme,
frdquentant volontiers son compatriote, le futur Mgr Sevat, et
recevant assez souvent le jeune Jacques Chevalier, qu'il conduisait ensuite chez le bon PBre Pouget, notre professeur de predilection.
A mon retour de Rome, en 1906, le 9 juin, je pus assister a
l'ordinationde M. Picot, dans notre chapelle. 1I fut place d Jerusalem, et moi au grand siminaire de Noto, en Sicile. Nos routes
diveryeaient, on se perdit de cue. De temps d autre, upres la
guerre 1914-1918, je le rencontrais & la Maison-MWre au cours des
vacances. On sympathisait d'autant plus facilement que I'ma
communiait volontiers aux souvenirs communs de notre passd
d'etudiants.
Pendant mon s6jour d la maison de mission de Loos, de 1928
i 1939, j'ai revu souvent M. Picot, qui, d'lsleworth oft ii etait
suprieur, venait passer quelgues jours auprbs de M. B6vibre :
II y a I'euvre, 'oeuvre de saint. Vincent, mes amis... : nous. nous
passerons. mais elle, I'oeuvre, elle tiendra !
Ce que je ne pouvais privoir alors, c'est qu'un jour, beaucoup plus tard, exactement, le 27 novembre 1953, je viendrais
rdsider d la Maison-Mere et recevrais mdme, d l'infirmerie, notre
cher et bon confrere, malade depuis lonytemps ddjd et desormais ,, us6 , selon sa propre expression.
Fr6quemment, par devoir d'etat, mais surtout par amitid,
j'ai pu rendre visite au bon M. Picot et bavarder avec lui sur
toutes sortes de sujets.
Ce qui m'a surtout frappe et idifid, c'est le souci qu'il acait
,t du breviaire qu'il ne poucait pas toujours reciter, et de la
messe qu'il ne pouvait dire souvent. , La grande affaire " l'occupait etle prdoccupait bien plus que les affaires purement
temporelles dont il avait eu la charge et la responsabilitd si
longtemps.
Au demeurant, je sais trop ce que peut 4tre le sanctuaire
Sin
mystere et du secret dans une Procure pour que je me sois
risque, sur ce terrain resercv, & poser des questions plus au
moins indiscrbtes et soucent... brilantes.
J'ai note encore, avant que notre confrbre ne vienne &a 'infirmerie, tout comme pendant le temps qu'il y a passe, I'importance qu'avait a ses yeux, la tiche si delicate de la direction
des Filles de la Charitd.
Tout comme le bon M. Narguet, , le Patron ,, ainsi qu'il
disait familibrement, il a exerce, bien qu'a un moindre degre,
une profonde influence sur les Swurs de Saint-Vincent de Paul.
Qu'il ait toujours pris au serieux ce genre de ministtre
sacerdotal et que, par suite, il ait 0t6 fort appricie par elles et
par d'autres religieuses aussi, je pourrais en fournir plusieuro
tfmoignages.
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Je me contente de transcrire simplement ces notes sur M. Picot, qui viennent d'Anygeterre, de la part de Swur Damourette,en
residence d Mill-Hill, depuis plus de quarante ans.
SRiesidence & Osterley, septembre 1917 & decembre 1954,
decembre 1954 au 10 avril 1955, a I'Hdpital franCais, a Londres,
trente-sept ans de Procure a Londres.
, Peu apres son arrivee A Osterley, M. Picot remplace M.
Planson appel4 h Saint-Lazare, comme Procureur g6ndral. Pendant ces longues ann6es, le Rev. M. Picot se ddpensa consciencieusement a son travail d'office et i quelques ministeres : confessions, conferences b des religieuses : Sours de la Misericorde de Sdez
la nmmersmith. Soeurs de Saint-Martin de Tours
a Ilighate, Petites Sceurs des Pauvres A Londres, Religieuses de
la Mere de Dieu & Surbiton (ces dernieres lui avaient Wdt L1
gudes par M. Planson), les Servantes du Sacrd-COcur h i'Hopital
franqais A Londres ; partout il etait tres estim6 et toujours tres
attendu.
« Pendant la derniere guerre, il se prodigua a nos Soeurs
de Boulogne et leurs enfants, r6fugids a Forest-Hill, banlieue de
Londres, puis a nos Soeurs d'Ostende, rdfugides h Alton, pres de
Farnborough, avec leurs petits allonges dans le platre. Malgrr
le danger pendant la guerre, il voyageait quand mdme pour aller
aider, encourager nos Seurs.
a M. Picot dtait un Missionnaire tres devoud, tres spirituel,
trrs digne. Ces Messieurs des Banques 1'estimaient beaucoup, ils
lui parlaient en amis. L'un d'eux, lors de ses voyages & Paris,
allait le visiter h Saint-Lazare.
, Quand M. Picot fut obligd, en 1914, de revenir de Jerusalem, ii resta trois ans a la Procure gendrale, et en ces trois
anndes, ii envoya a la Communaut6 six Filles de la Charit6 et
au Carmel une religieuse. n
Voici encore d'autres notes de Sceur Pallet, actuellement
Smur Servante de Tournay (Hautes-PyrEn6es) ; je cite textuellement :
a Au 15 mars 1916 remonte mon premier contact avec
M. Picot, alors qu'il cdldbrait la sainte messe dans une Maison
de nos Soeurs a Paris. J'y assistais parmi les jeunes filles, Enfalts
de Marie, Louise de Marillac ; je n'ai jamais oublid I'impression
ressentie A cette messe dite avec tant de pidtd simple, et le petit
mot adressd ensuite aux jeunes filles seules. Au cours de cette
allocution, le Missionnaire avait laissd deviner tout son amour
pour les Lieux Saints qu'il venait de quitter et son admiration
pour les Filles de la Charite et leurs ceuvres laiss6es lk-bas.
, Un peu plus de deux ans apres, je retrouvais celui que
je devais par la suite; toujours appeler a le bon Monsieur Picot , ;
la Providence le mettait sur ma route comme guide spirituel,
il le fut pendant trente-neuf ans.
a II alliait un sens surnaturel profond a un jugement sar,
ilaxait une bont6 delicate qui se rencontre peu et qui faisait
tant de hien oi il passait.
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a II etait a naturellement surnaturel ,, scion 1'expression
de l'une de mes compagnes et l'on pouvait aussi dire en toute
vOrite :
iii tait surnaturellement bon ,.
ta M. Picot avait le culte de la volonte de Dieu ; il l'a faite
toute sa vie, bien qu'elle lui fit parfois tres crucifiante. En
juin 1931, il ecrivait : , Que ie puis-jeitre
lh-bas pour vous
aider, je le fais d'ici par ma priere fidk!e et aussi par ma vie
d'isolement et de chartreux. Je orois bien qu'il y a tout de m.^me
merite a s'etioler dans un bureau, quand on sent encore, au fond
de F'me et du coeur, le plus vif desir d'apostolat. ,
a Vers la meme epoque, il me disait aussi: , Accepter le
sacrifice n'est pas toujours une joiie pour nous ; mais l'accepter
en silence, n'est-ce pas d&jh une formation i la pratique de la
vraie et solide vertu ?
a En novembre 1932, il 6crivait: , Quoiqu'il en soit, continuons a nous user jusqu'a la corde ici ou la pour la gloire de
Dieu et le salut des ames. La vie interieure, il n'y a que celle-lA
qui doit compter pour nous. Point n'est besoin de constater le
bien que nous faisoas, contentez-vous de semer ; d'autres, peutetre, recolteront ; quoi qu'il en soit, Dieu est glorifiU plus par
notre intention que par nos actions.
, En aoit 1935 : a ... Et que la vertu de patience soit la
n6tre ; cette vertu en vaut bien une autre et notre divin maitre
['a pratiquie avant nous et i quel degre ! ,
, II serait long et fastidieux de glaner da\antage au cours
d'une correspondance assez espacee, c'est vrai, mais qui s'est
etendue sur de nombreuses anndes. A\ec le recul du temps, la
succession des vdinements et des circonstances, il s'en d&gage un
esprit sfr et suivi, parce que tout impregn6 du divin, une force
surnaturelle et un caractire profond6ment marque par saint
Vincent.
« Monsieur Picot kiait particulierenient sensible aux beautes
de ]a nature, son ame si facilement en presence de Dieu le trouvait spontandment I la vue d'un paysage qui suscitait son admiration. Bien des fois dans les diverses contries ou j'eus la joie
de le recevoir, je l'ai entendu dire: , Comme la France est
belle ! )
c Une de ses dernieres joies a te6 de pouvoir c61lbrer sa
messe de cinquantaine sacerdotale i Lourdes dans le recueillement de la chapelle de la crypte... II aimait beaucoup la Sainte
Vierge et la fin de cette journee s'est passee pour lui presque
toute dans le silence de faction de graces ! a C'dtait pour lui
le prl6ude de l'action de graces 6ternelle un peu plus d'une annie
apres. ,
Restons sur cette vision d'un beau et grand vieillard chantant encore la grand'messe le dimanche 14 juillet dermner dans
I'gglise paroissiale de Meaulne dans t'Allier, y allant mdme de
son petit sermon pour la joie des braves gens qui l'entorzraient.
11 est, il reste d I'autel du Seigneur qui, dans le ciel, communique
i ses pretres son immortelle jeunesse.

-

394 -

15 aout. - Dans cette f-te de I'Assomption, la Sainte-Marie,
la Conmmunaute des Filles de la Charite celebre la fete de a
SupPrieure, quel que soit son nom. Touchant tlmoignage de a
traditionnelle \venration pour son unique MOre qui est au CieL
De 1i-hlaut, la Vierge protege les Ames simples, humbles et
g6enreuses des Filles de la Charitt, fideles . leur vocation et
pleinement aninimes de I'esprit de leur Pere et Fondateur.
Parmi quantite d'autres, et dat6e de Fontainebleau, Ie
12 aotCt 1957. une heureuse evocation d'Henri Fache, celbre Ia
cornette, ce vivant dtendard de la Chlaritd, en quelques strophes
dedides aux Swurs de Saint Vincent de Paul.
Que Cous soyez d'obscure ou d'illustre famille,
Sortiez de l'opulente on de I'humble maison,
De son eyalitd la bure vous habille,
D'une sainte on d'un saint, cous n'arez que le nom.
Vous n'acc: pas roulu passer votre jeunesse
A poursuivre en ce nonde un factice bonheur,
Prffirant faire 6 Dieu la sublime promesse
De vivre pour le paucre et d'en Otre la swar.
La cornette ondulant ainsi qu'une voilure,
Le chapelet de buis eyrean dans les mains,
Les madailles tintant sur la robe de bure,
On cous coit en tous temps et par tous les chemins,
Aux popu'lux faubourys, oil riyne la misere,
Porter aunx indiyents des soins et des secours ;
Votre cornette bianche inonde de luriire
De malkeurcux taudis au fond de sombres cours.
Vous pansez sans frdmir de lamentables plaies,
Remplace: les haillons par la blancheur du in ;
Prds d'un Iriste grabat ii vous faut etre gaies,
Pour cecher an mourant qu'il est a son declin.
Au ehecet du blesst cotre main fraternelle
S'efforce d'apaiser ses cruelles douleurs,
Et si I'ange Azrael etend sur lui son aile,
Dans vos yeur attristis on voit couler des pleurs.
C'est aux enfants surtout que va votre tendresse ;
Au malade, it I'infirme, au plaintif orphelin,
Qui cous lendent les bras et qudtent la caresse,
De L'amour maternel dont votre ceur est plein.
Pour tant de devouement, quelle est la rdcompense
Attendue en vos cnwurs 6pris d'humilitd ?
Celle que le Seigneur d ses 6lus dispense :
Le edleste repos dans son 6ternitd.
Filles de Charitd, le monde vous rudvre,
Vous entoure partout d'un infini respect ;
Vous suirez sans faiblir une rigle sdv&re,
Et c'est I'Agneau de Dieu qui vous donne la paix.
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3 septcmbre. - Avec I'Eglise entiire, nous cGltbrons ia fete
de saint Pie X. Aux souvenirs fort nombreux, aux textes divers
qui rapportent les multiples aspects de 1'oeuvre de ce Pape, versons ici, communique par M. Verwoerd, un extrait d'un Au jour
le jour personnel qu'a laiss6 M. Guillaume Ber\ oets. 'Decdd &
Panningen. le 4 aoft 1955, 11. Bervoets. recu a Paris le 7 septembre 1902, y poursuivit ses deux ans de seminaire. Dans son
Journal intime. le jeune seminariste note avec tmnotion. A la date
du 1*' novembre 1903, le sens de quelques mots du T.H.P. Fiat.
De retour de Rome, le Supirieur general fait part i la
lCommunaut6 de la premiire audience qu'il a recu du nouveau Pontife,
Olu le 4 aout preeddent.
1" novembre 1903. - (e midi, N.T.H. Pere nous a rendut
'ompte de la risite au ('ape dont ii est recenu hier soir, a onze
hIures.

, C'est surtout au Vatican que j'ai dte heareux. Pie X etait
dcbout decant une table bien simple ayant un fauteuil d cdtd.
Nous arions it peine conmmencd oos ydnuflerions qu'il me fit
signe de venir m'asseoir ; nous n'en arons pas moins continul
nos reedrences. Puis malgrE nta resistance, ii m'a fait asseoir &
rcdtde tui. Decant Lion XII!, mnalgre les nombreux tnmoignages
de bienveillance que j'en avais recus, les jambes me tremblaient
et le cwur me battait i cause de la crainte respectueuse. Acec
Pie X ce n'est que l'amour. II m'a parld un peu en latin. puis it
o parld en italien avec le bon M. Tasso. Pendant qu'il parlait
e M. Tasso, je reyardais ses yeux et son regard si limpide. Je
lui ai dit que son pr(dWcesseur nous a bien protegys. Moi aussi,
dit-il, je vous protdgerai. II a poussi la delicatesse jusqu' cenroyer du viA pour moiai plusieurs de nos maisons de Swurs de
Home. II a dtd i Venise confesscur extraordinairedes Filles de
la Charitd. Nous decons remercier Dieu de nous acoir donln un
tel Pape ; ii est tout decou it nos dearc families. 11 m'a donne
le pouvoir de benir en son nom nos deux families et le. wuvres
l/ui lear sont confides. Dans la benddiction it dit, comme saint
Vincent, benedicat nos et non pas benedicat vos. 'ai dtl content
de voir cela ; je cais employer les memes termes pour cous
bfnir. J'ai dtd aussi tres bien requ par le cardinal vicaire, par
Ic cardinal Gotti, prdfet de la Propagande, et par le secrdtaire
l'Etat Merry del Val, qui m'a fait dire qu'il voulait me parler ;
j'y suis alld en effet, ce que j'aurais fait sans cela. " Pendant
loutc cette petite allocution, N.T.H. PNre etait rayonnanl.
6 septembre. - Dans le calendrier des anniversaires, la
\laison-Mlre celibre en ce jour les soixante ans de vocation de
son Supdrieur. DIs la veille au soir, les Ephimdrides vincenlicnnes, pour nous mettre dans I'ambiance de ce souvenir, annoncent les noces de diamant de M. Bizart et nous preparent B
cette fete de famille.
, Du front d'Orient, le 25 mai 1917, le jubilaire de ce jour
iqui n'dtait alors qu'un soldat-infirmier de trente-sept ans, dcricait : Le diable de petit homme que je suis se porte a merveille...
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Quarautte ars oat passi et la phrase - mis i part le mot diable
- reste ctninammecnt vraie. Les soixante ans que M. Bizart a
dJjiA reCus dans la Compaynie dont cinquante-trois ans d'un
sacerdocr ar ministere effectif n'ont diminud ni les forces physiques ni la jeunesse d'dme du Superieur de la Maison-MYre..
Le style alerte dolt ses lettres de poilu enrichissaient les tome4
des Annales. au cours des annies 1915-1919, nest pas 'apanage
de sa scule plume ; v'est bien aussi le caractere pratique de
son immense amour pour la Comnpaynie.. . Bizart I'a servie d'un
cwutr alertc, i Rome, oil itprit ses grades ; d Noto. pendant
quatre ans dans le rayulnemtent du PCre Verdier ; a Plaisance,
au prestigieux College Albironi ; et mdme pendant la yuerre, oi0
des In prenmire minute it est sur le front de France et emporte
i
citation a I'ordre du jour, puis, d partir d'octobre 1915,
ddj usc
sur le's champs de bataille d'Orient.
Le minme amour alerte, mais enrichi d'une nouvelle exrtrience humaine, M. Bizart le prodigue aux sdminaristes d'Albi
puis de Dax, en attendant de le vouer, a partir de 1928, & LoosMissions pendant onze ans. Apres la deuxibme guerre, M. Bizart
est rapptel au service des jgrands sdminaires : Angouleme puis
Evreux le recoirent comme supdrieur. Et, le premier dans 'histoire de la petite Compagnie, M. Bizart d t'honneur de porter le
titre et de remplir la fonction de superieur de la Maison-Mere.
Enfin - et Con serait tentd de dire : par-dessus tout - le jubilaire a itd, en tous ces postes, et continue d'etre, en vrai Pretre
de la Mission, le serviteur du Verbe, en mobilisant au service
de la Parole de Dieu son infatigable voix et son esprit toujours
alerte, decant les besoins des amnes contenporaines,qu'il s'ayisse
de simples fideles, des religieuses ou des pretres...
La Maison-Mdre remercie M. Bizart, son Superieur, de lui
remettre sons les yeux ce bel exemple de perennite dans la
jeuness.e et If travail ! )
- Dans cet esprit de jubilation et pour prendre cette lequn,
les etudiants accourent de Villebon : unissant leurs prihres et
leurs \oix a cette solennit6. A la messe du jubilaire, la presence
de cornettes parmi lesquelles la Trbs Honor6e Mere, entourde de
nonmbreuses Soeurs du 140, dit h sa fagon une vivace reconnaissance pour de multiples services inlassahlement rendus par
M. Bizart. devoud et actif dans ses allocutions, confdrences et
retraites, pratiquees aux Soeurs durant tout un demi-sicle !
Dans la joie de ce jour, la Communautd r6unit et fete un
autre jubilaire, un autre Rtonnant et vaillant missionnaire, toujours etonnamment jeune lui aussi, M. Antoine Conte.
Venu de Panama, de son cher San Salvador, M. Coute, lui
aussi, redit son hymne de reconnaissance et ces deux survivants
du 6 septembre 1897 se succedent pour :'edire leur gratitude b
l'autel de saint Vincent.
Au San Salvador, la plume jeune et alerte de Mgr Plantier
chante elle aussi a sa facon le merci de cceurs reconnaissants.
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I.e inum'ro 2.178 du journal Chaparrastique de San Salvador,
invitait par avance ses tidi''ls lecteurs ai unir teurs pri-res A
celle, du jubilaire. le missiounaire du San Salvador.
Le Recdrend Pere Antonio Conte, Dieu uidant, ca p:*er' es
,oces de diamantut dans la Maiyon-Mere des PIres Lazaristes 4
,aint-Lazare, de Paris, le 6 septcmbre prochain. A ses wanlibreux
amis du Salvador, nous coultos simplemeant rappeler ici quelques-uns des beaux souvenirs de la vie du grand missionnaire
franco-salvadorien afin qu'en cette circonstance, its unissent
Ivurs prieres aux siennes et redisent leurs actions de grdces pour
les innombrables bienfaits re;us pendant cette soixantaine d'aniics de vie reliyieuse. De la bonne cingtaine de condisciples qui,
o,: septembre 1897, furent avec lui admis dans la Congregation
de la Mission, un seua, le Pere Bizart, pourra s'unir au Pere
Conte dans cette touchante et rdconfortante cdrdmonie.
Le Pere Conte missiona au Salvador, durant trente-six annies, el partir de 1903. A cette 6poque, les chemins restaient
insuffisants et les moyens de communications fort rudimentaires.
Non sans peine, on voyageait i pied, d cheval, en charette avec
noinbre de privations ; mais le zele apostolique et la foi indhranlable qui animait le jeune missionnaire lui firent alldgrement surmonter tous ces obstacles. L'apprentissage et la familiaritd de la langue espagnole fut promptement menee i bien.
I)epuis lors le Pere Conte parle et Jcrit en castillan en excellent
homme de lettres. Le Pere Conte connait personnellement tous
tes colcans de notre patrie, ceux du Guatemala, du Nicaragua,
du Costa Rica et le Baru du Panama. De ces divers pays il a
cu toutes les fleurs, les lacs, les plages, les montagnes, les abimes.
la cantpagne. Sur la cute du Balsamo, it apprit meme le pipil
quand encore le parlaient les bons vieux d'il y a cinquante ans.
Selon son propre aveu, seals quatre villages du Salvador
it'ntcndirentpas sa voix. Tout ce qui est salvadorien l'intdresse.
Durant son sdjour i Panama, tous Les immigrds salvadoriens le
recherchaient ; i ce titre le Pere Conte demeurait I'animateur
de la fete et de la procession du divin Sauveur (el Salvador).
Mais s'il connait i fond la gdographie de notre pays, bien mieux
le Pere Conte connait I'esprit et la conscience salvadorienne.
Les ruraux et les paysans restent ses meilleurs amis. Toujours
ii s'efforga d'amiliorer leur sort, tout d'abord en extirpant leurs
d(fauts ou leurs vices : l'alcoolisme, le jeu, les querelle5, le ddfaute d'esprit de famille que soutient la gridce du sacrement de
inariage. Aucun prdtre du Salvador n'a, plus que lut, bdnit
d'unions matrimoniales ; a son actif ii a vingt mille mariages.
Ainsi i Tlalpa, dans une seule cdrdmonie nuptiale, it unit un
jour jusqu'd cent vingt-sept couples. Dans ses predications, it
s'adapte apostoliquement a son auditoire, annoncant I'Evangile
acec simplicitd et clartd. Ecartant la paille, il va droit :n grain.
Ses themes prdfdrds restent les solides articles de foi : ii veut
que ses auditeurs connaissent bien les principales veritis de la
doctrine chrttienne, car ignorance religieuse et superstition vont
sourent de pair. De meme, il rappelle l'observance des Comman-
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dcaiwits de Dieu et celle des lois de l'Eglise, ii proclame inlassablement les obligations du devoir d'etat, la reception des Sacremeats, la pratique et la valeur de la priere...
Pour sa vie intericure, austere, toujours le Pre Conte est
leve, dcs les quatre heures du matin. Fidele observateur de la
pau rete religieuse, respectueux de toute autorit6, celle des
,e'qucs,
celle des cures, il reste inlassablement leur efficace
auxiliaire. Obdissant d ses superieurs, excellent confrere, [ils
accompli de saint Vincent de Paul, il demeure partout protecteur,
serciteur. confessear, conseillcr et fiddle aum6nier des Filles de
la Charite et de leurs dliees.
Le Pere Conte s'avre un derivain agr6able, plaisant, toujours correct, facile, intgressant. It est I'auteur de Treinta afios
en tierras salavadorerias. Dans les quatre volumes, le Pere Conte
donne une csquisse historique des Missions lazaristes d travers
le Salvador. En dchors d'innombrables articles dans les journaux
catholiques du Salvador et de Panama, le P&re Conte conserve
par decers lui, entassis, quantitO de matriaux littdraires et
historiques en rue de continuer patiemment cette aeucre sur les
Missions et autres precisions historiques concernant le Salvador
et Centre Amdrique. Nous en avons vu les manuscrits. Mais
hAlas ! ces freres cadets n'ont pas encore trouve ni le chemiin
de l'imprimerie, ni amasse I'argent dans un but d'editian. Pliut
d Dieu qu'un nouveau 3M6ene fournisse les moyens financiers
pour 'impression de la derniere partie de cette euvre missionnaire. Ce serait vraiment fort regrettable que ces interessants
travaux et 4crits vinssent d se perdre ou a dormir solitaires
dans leurs cartons, ils reprdsentent tant d'adresse litteiaire et
tant de precisions et de details historiques pour notre clier pays
salvadorien.
Voici done la pdle et succincte esquisse de la personnalite du
Pere Conte que nous offrons a ses amis pour Le jour de 'es
soixante ans de vie religieuse. Nous souhaitons que d'autres de
ses amis et confreres le [assent mieux et plus profondment
connaitre. II le mdrite bien.
Nous avons entendu dire et plaise d Dieu le realiser : probablement apres son retour de France, vers la mi-octobre, pour
une seconde fois, le Pere Conte fixerait son sejour, sa residence
au Salvador. Tant mieux I
Jalgrd ses quatre-vingts ans, le Pere Conte jouit d'une enviable sante : it court comme un jeune ; d'une voix etonnante,
it chante la pr6face de la messe ; sil en est besoin, les dimanches et jours de prdcepte, it c6lebre deux ou trois messes et
prvche avec enthousiasme et energie. II enseigne la doctrine aux
ecoliers, avec une inimitable mimique et un langage qui entretient dans tout l'auditoire une attention continuelle et atteste
surtout la bonne humeur de sa meilleure jeunesse. En sa compagnie. il n'est pas de tristesse possible. II irradie une %aineet
sainte all6gresse. Quand on en cient a la question de I'dge, le
Pere Conte possede unc tres personnelle thiorie. Pour lui, il
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r'existe pas de vieillesse : a terme fort disayreable et antique ,.
Les dyes de l'homme sont : enfance, jeunesse, dye miar ou du
bon sens... Ce dernier s'dtend de vinyt-cinq d soixante-cinq
ans. Puis aprBs, arrive la seconde enfance jusqu'd quatre-vingtcinq ans et d partir de Id, pour les rares qui y parviennent, en
avant pour la troisieme enfance ! Pour sa part, comme le lierre
vicant sur le chine rouvre, le Pere Conte a adhdr d i 'dge du
ban sens, avec tant de force que rien ne l'cn peut scparer ; et
lors de ses quatre-vinyts ans il pourra s'cricr coinme un certain
avocat : a J'ai done plus de soixante annees... ne m'cn demandez
pas davantage. Si mon physique Ic contredit, appelez, conP'oquez
deur mddecins ttrangers pour qu'ils attestent mon dye moyen. ,
Que Dieu lui conserve cette 6ternelle jeunesse : je dis cet dye
miir prolongd.
Au courrier de ces derniers jours, d'une dame de San Buena\entura (Usulutan), qui estime grandement le Pere Conte,
inous avons reeu une lettre oiu elle nous demnandait s'il etait
attestd que le PNre fut mort... afin que pour lui, en ce pays, on
le recommanda au cours de la neuvaine des dafunts. Sanw retard
nous avons repondu que la nouvelle etait heureusement fausse
et que precisdment l'un de ces jours-ci, nous venions de recevoir
de sa main une lettre dans laquelle it nous racontait avec vie
un voyage fait en compagnie des siens, d tracers l'Alsace et la
Lorraine. Dbs lors, bientot, sur la fin d'octobre, nous esperions
bien le retrouver enfin ressuscit6. Par ce journal Chaparrastique,
nous acertirons ses amis de la date de son arrivce' dans la
capitale du Salvador.
En cette date mdmorable du 6 septembre nous prierons
Dieu pour notre ami si bon. Pour I'excellent missionnaire, notre
veu ardent monte vers Ie ciel conmme it nous a donne les prdtir.es de son apostolat, qu'ainsi it nous veuille donner ses dernirxscnseignements.

A maintes reprises, il nous l'a dit et redit : a Le Salvador est
mon sdjour prdfrde et la plus agrdable dencure : San Michelc.
...Lc Salvador est ma seconde patrie. Pour lui j'ai depensd la
moitid de mon existence , chez lui, comme prdtre et missionnaire, j'ai travailld trente-six annees durant : en un mot, je lui
ai donnd le plus fleuri de mon existence. ,
Sous avions ddjd mis le point final a cette chronique. quand
coci que nous arrive une lettre du cher PNre Conte. Elle est
datc;,, du 22 aoitt et vient de Florac'oit habite ma boune vieille
srur : il est all la visiter, de mdme qu'il s'est rendu chez mes
re,'·ux du Gard pour me ddmontrer que la famille d'un ami est
anssi sa famille, d combien plus forte raison quand ii s'tgit d'un
fr re jumeau... Cher Pdre Conte, merei.
Notons ici que dans cet esprit de jeunesse et de delicatesse
.,nfraternelle, M. Conte, de retour & Panama, envoyait, le 14 octoibre 1957, un acrosticle latin : Paulus Bizart. A mon cher voistn
de vocation, M. Paul Bizart, Supdrieur de la Maison-MWre, d
!','mcasion de ses noces sacerdotales.
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Paule frater dilectissime in Christo
Animo et toto corde quamvis tarde offero tibi
Una curm tota Cojyregatione Missionis
Laudes effusas et conjratulationes pro tua
Unione cuie Jesu Ulostia in ara sacrificii
Sicut desiderasti a primia ordinationis luae
Bonum opus operatus es ut decet Bapalmae filium
In cerbo in conrersatione et in caritate
Zelo zelatus pro Domino quiunuayinta abhine annis
Ad evangeli;anduin pauperibus adjucandosque ecclesiasticos
Reficiens et fovens oves tibi creditas
Testimoniaua laboris tui reddentibus fratribus et amicis tuis.
Sans la moindrr
pretention litteraire 6galement, et sans
souci de la prosodie, en strophes d'apparence saphique, M. Conte
a laiss6 chanter son cceur et sa plume. De 1h, cette hymne envoy6e de Bois-Colombes. le 28 juin 1957 ; autre t6moignage de
dtlicatesse d'ine et de souplesse d'esprit !
Patri Paulo BIZARr
Hac die laeti celcbremu.;

omiitie

Praesulis nostri septuaginta septem

Actatis ejus annos et Patronum
Ilclytuma Paulum.
Natus est oAim in urbe Bapalma
Se rexit sancle teneris ab annis
Parvulus mayna piela t impulsus
Templa frequentat
Domini motu juvenis profana
Firmiter spernit seligitque sacra
Sub jugo Christi veniens ovanter
Corde sereno.
In schola Paulus studio nitescens,
Scientiis sacris propere peractis
Ordines septem percipit gradatim.
Pietate plenus.
Factus aeternus Domini sacerdos
Undecim abhinc fortunata lustra,
Sese dicavit peramplae culturae
Vineae Christi.
Rapide scandens hierarchiae gradus
Hodie praesul noster renuntiatus
Bane sacram domum sapienter gubernat
Omnium plausu.
Ideo pro te, Paule, elevamus
Fervidas preces pictate plenas,
Gaudeas longe viridi senecta
Floribus ampla.
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14 septembre. - L'exaltation de la Croix ! Dens la croix,
le salut et la vie : I'unique esperance, Spes unica. Ce theme classique reste tout. fait dans la perspective de sainte Louise de
Marillac. Dans cette ligne, la presente piece de vers, traduit noblement et fort heureusement I'Espoir en Dieu.
Par le vinaigre et par le fiel
Que pour disalterer la soif de votre bouche,
Vous offrit un soldat farouche,
Jesus ! dont la parole 6tait un divin miel ;
Et par I'Upine couronnant
Votre front oif saignait la douleur infinie,
Comme un nimbe d'ignominie,
Jesus ! qui receviez l'affront en pardonnant ;
Et par la lance d votre flanc,
D'oi& s'dpandit i flots pour le rachat du monde
La rosde insiyne et f6conde,
Jesus ! dont I'Evangile avait proscrit le sang ;
Et par les deux bras de la Croix,
Oi la Vierge pleurant sous l'arbre d'infamie
Mourait de la mime ayonie,
Jesus ! fils, qui sembla rendre l'dme deux fois ;
Acceptez l'hommage pieux
t
'instant suprdme
Du mal que m'auront fait jusqu'd
Les autres et moi-meme,
Ah ! Calvaire trop doux pour mdriter les cieux I
Sur le seuil de l'dternitd
Tout tremble... Mais malgrg ma vie accusatrice,
Par le pardon ressuscite,
Je parattrai sans peur devant votre justice.

Avant que se ferment mes yeux,
Domnez-moi seulement d'assembler la phalange
Des messagers victorieux
Qui remettront mon dine au flamboyant archange.
Its sont hl tous - et je les vois !
En tite marchera l'dlite de vos Grdces,
Connaissant les chemins 6troits
Et la porte qui mene aux c6lestes espaces ;
Saintes Grdces d qui je dois
bienfait des douleurs et des peines souffertes,
Et le privilege des croix
Que j'ai devant la sienne, d mon Jdsus offertes.
Puis viendront mes pleurs, mes soupirs,
Tant de cris, de sanglots, et jusqu'd mes silences
Quand les furieux repentirs
Me percaient dans la nuit le caur comme des lances.
Le
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Accourez par cents, par milliers,
ýChturs des hymnes, des chants, des proses, des cantiques :
Sortez de V'ombre des piliers,
Extases, Visions, Ravissements mystiques !
Ivresses des Communions,
Appetit d6vorant de l'innombrable Hostie
0 surhunaines Passions,
Dites de quel amour j'aimai l'Eucharistie !
Impuretes, Luxure, Orgueil,
Recoltes, Vanitds, Tentations vaincues
Suivez-moi dans votre cercueil :
Car cos temps sont finis et cos heures vecues !
Alors, 6 Jesus ! je le crois :
Je m'en irai vers vous sans que mon c#eur chancelle,
Les yeux fixrs sur votre croix,
Oi dj&d le rayon de la Gloire 6tincelle !
M...

Mgr Defebvre procede k une ordination
15 septembre. complementaire de deux prdtres, MM. Mouvet et Talahoun. Pour
entourer ce dernier, leur compatriote de la chore Ethiopie, deux
pretres amis n'ont pas hdsitW a venir du sdminaire 6thiopien
de Rome, le seul (comme 'on sait) qui se trouve dans la citd
du Vatican.
18 septembre. - Pour clore la Retraite annuelle au matin
du 27 septembre, le calendrier nous plonge, des ce soir, dans
le silence et I'atmosphere de mdditations. Le personnel de la
maison est rentre au bercail pour se mettre sp6cialement en
presence du Seigneur.
Les diverses categories de la maison suivent leur reglement
traditionnel. Pour prkcher aux etudiants et en vue de rejoindre son nouweau poste (auninier national des Enfants de
Marie avec M. Cantais), M. Paul Joppin est venu de Dax. De
son cetd, M. Jean Gonthier dispense aimablement la bonne parole et d'a\is6s conseils aux frbres coadjuteurs.
21 septembre. - Ayant deja requ les derniers sacrements,
le premier de ce mois, notre saint confrere, I'dveque de Tientsin,
Mgr Jean de Vienne de Hautefeuille remet son Ame entre les
mains du Seigneur. Venu de Montolieu (Aude), le 2 avril dernier, le jour meme ou il entrait dans sa quatre-vingt-unii~me
ann6e, le d6funt totalise soixante-deux ans de vocation, cinquante-sept ans de sacerdoce, cinquante anndes de vie missionnaire en Chine. trente-six ans d'6piscopat... Magnifique tableau
d'honneur, dont on trouvera, un jour, le detail justificatif sous
la plume de M. Tichit.
Expos6 dans la Salle des Reliques, le \isage dmacid du
ddfunt reste d'une etonnante s6r6nitd. Dans le sommeil calme
et le repos, c'est la belle Ame qui transparatt visiblement. Le
24 septembre, !es obseques nous rassemblent autour du cer-
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cueil, surmonot des insignes episcopaux (mitre. camlail, roctet,
croix pectorale). Trois anciens d6eques de Chine sont lt :
M1gr Lenaire, superieur guntral des Missions trianitres de Paris, et nos deux confreres, Mlgr Defebvre et Mgr Montaigne,
plusieurs representants des ouv\e.s et cougri•ations missionnaires. On y voit, fort dignes, la fanille du frbre aind de Monseigneur, et la parentl. Un peu plus loin, les repr6sentants des
organismes- officiels et des sympathisants pour la cause missionnaire : ainsi, la Tres Honorde Mere et son Conseil. et nombre de Sceurs qui furent jadis, elles aussi, missionnaires en
Chine.
Le cdlebrant, en cette niesse de funerailles, est M. FranFoisXavier Desrumaux, jadis visiteur de Chine-Nord, intime ami et
confident du defunt. La voix fr6le du celdbrant, attinuie encore
par une dilicate emotion, monte discretement dans le silence
et le recueillement profond de la chapelle entiere.
Conune diacre, M. Engels, jadis missionnaire au \icariat de
Niugpo, et specialement devoue au \ener6 defunt. Pour sousdiacre, 31. Tremorin, longtenips missionnaire au Tchdli, proche
du vicariat de Tientsin...
L'unique absoute est donnee par Mgr Defebvre ; on saiL
que les cinq absoutes sont rituellement reservees aux ordinaires du lieu...
A deux heures de I'apres-midi, le transfert au caveau du
cimnelibre Montparnasse, reunit a nouveau famille et d6ldgation
de la Communaut6 vincentienne pour cette descente du cercueil dans la paix, parmi tant de meritants confreres... R.I.P.
27 septembre. - A la Maison-Mere, cette annde, pour la
clhture de la Retraite, au jour anniversaire de la mort prcieuse de saint Vincent, une exceptionnelle cdermonie marque
I'alpr's-midi : 1'imposition de la croix de la Legion d'honneur
au 'Trs Honord PBre Slattery. A 15 heures, accompagn6 de
Algr Maurice Bohan, un des vicaires g6ndraux de Paris, le cardinal Feltin arrive en auto, dans la cour du 97, rue de Sevres.
l.a Co:immunautd se trouve l8 depuis peu rassemblee. Les cornetwtis des Filles de la Charit6 garnissent tout un c6td de la
Salle desi (Eures ; en face, freres, eludiants et confrires, specialemtent notubreux. Dýs l'abord, le cardinal, en une ddlicate
alloulion, souligne quelques-uns des titres du TrBs Honord
Pl.r, a prendre place dans les rangs de la Legion d'honneur.
I.o !exte officie!. dont il a copie, avec les pouvoirs sp4ciaux
ie !;a (rande Chancellerie de l'Ordre, porte : le R.P. Williami
.aItl'ery, inspecteur gendral de la Congregation des Pritres de
in Mi.,sion et des Filles de la Charite. Trente-huit ans d'apostoll d(cret du 7 aoft 1957, J.O. du 29 aoat 1957, page 8435).
• .iiparant de cette appellation officielle : inspecteur ycnrral,
qui fait penser a l'armne, le cardinal ne peut s'empkcher de
n-~i-,' sun titre officiel : aumnnier, inspecteur ordinaire des
franqaises. II faut le comprendre dans cette optique
.lrn••io:'
!ifi!Iaire. mais ce qu'ici nous vnndrons, souligne le cardinal,
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pour vous, mon Rdverend Pere, c'est la Paternite. En vous soat
honores, tous \os fils et vos filles qui, dans le monde entier,
travaillent dans cet esprit de charit6, base de toutes vos oeuvres.
En ce 27 septembre, saint Vincent a Wetdecord, lui aussi,
niais d'une plus haute Ldgion d'honneur, et pas par I'archevCque de Paris, mais par le Seigneur lui-meme ! Nous n'en
pouvons pas douter, quand nous voyons toutes les ceuvres sorties de la vie et de 1'esprit de votre saint Fondateur : Aussi
eette journee du 27 septembre, bien choisie parce que e'est
le jour oh saint Vincent a 6et couronn6, s'avere, heureusement
arrete, non pas pour vous donner, mon Rdverend Pere, une
couronne 6ternelle nous ne vous la soahaitons que pour
le plus tard possible - nmais pour vous attribuer ce temoignage d'estime : la croix de la Legion d'honneur. Je souhaite
que, appuyd plus que jamais par la France, vous puissier
continuer a faire rayonner toujours davantage la Charite... En
vous, mon Rl\verend Pere, je salue le Phre. ,
Et sur ses uots s'enchaine la formule rituelle : William
Slattery, au noim du President de la RMpublique et en vertu des
pouvoirs qui nous ont did conferds, je vous fais chevalier de la
Lgyion d'hoaneur. El avec joie, sur la soutane du Tres Honor6
Pere, le cardinal 6pingle cette croix qu'a tenu h offrir la Compagnie des Filles de la Charit6. Puis, dans I'accolade protoco
laire, le nouveau d1gionnaire est acclanm par les unanimes et
longs applaudissernents de toute l'Assemblee.
Devant cette marque d'estime, le Tres Honorc Pere tout
aussitot, lit son remerciement :
Eminence, tous tes vendredis, la Semnaine religieuse de
Paris, nous donne la lisle des cerdt onies prisidees par le cardinal-archeveque de Paris. Cette liste est longue : parfois tow
les jours de la semaine y figurent. Et le plus souvent, it se
s'ayit pas d'une simple prdsence mais d'une intervention active
et cela quelquefois d plusieurs reprises dans la mdme juurae.
Nous nous demandons comment Votre Eminence trouve le temps
materiel d'y suffire, et comment sa santd peut y tenir. Aussi,
n'est-ce pas sans hesitation que je lui ai demandd de couloir
bien me remettre I'insigne de la decoration que m'a rdcciment
ddcernee le Gouvernement de la Rdpublique franaaise. Et j'apprdcie d'autant plus la bienceillance avec laquelle vous avez
rdpondu d mon appel, Eminence, que cette journde a commencd
par la rdception de Son Eminence le cardinal Ottaviani et que,
dans une heure, I'archevdque de Paris doit encore prdsider une
rdunion. Veuillez done, Eminence, agrder l'hommage de ma respectueuse et filiale gratitude pour cette nouvelle preuve de bienveillance que vous donnez e la famiile de saint Vincent de Paul.
.ous vous promettons de prouver notre gratitude par les prieres
que nous adresserons d Dieu pour votre personne augustc et
pour le troupeau confi6 a votre paternel devouement. C'est avec
bonheur aussi que nous saisirons toutes les occasions qui pourraient nous Otre offertes de vous apporter notre humble colla-

-

405 -

boration dans cette euvre si delicate et que ious devinons bien
difficle a certaines heures.
Permettez-noi, Eminence, de dire aussi un respeclueux et
cordial merci d mes ainds dans la Legion d'honneur et qui out
bien coulu me servir de parrains : Mgr Bohan, votre vicaire
y~ueral, et le veteran des Missions de Chine, le courageux confesseur de la Foi qu'est Mgr Defebvre. Je remercie dgalement
Myr Montaigne et tous les confrdres et frbres, Notre Tres Bonoree M.re et nos Swurs et les autres de leur presence ici.
J'ai d6ja dit ma reconnaissance a Monsieur le Prdsident
de la Republique franqaise et d Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangbres. En mon humble personne, c'est
toute la double famille de saint Vincent qu'ils out coulu honorer et tout particuliremeat ceux de mes confreres et celles
de nos Sceurs qui, form6s en France, font conaaitre, estimer
et aimer, par leurs vertus et par leur divouement, le Lays qui
les envoie d Madagascar, en Turquie, en Iran, dans le ProcheOrient, en Indochine, au Japon, et, d tztre plus isole, daos bien
d'autres regions du monde.
Je me suis demande quelle aurait Iet I'attitude prise par
Monsieur Vincent en pareille occurrence. Je me suis rassurd en
pensant d la docilit6 dont it fit toujours preuve a l'efard du
Pouvoir civil quand ii pouvait le faire sans aller contre sa
conscience, surtout quand il esperait que quelque bien pouvait
en resulter. La reine Anne d'Autriche ne le decora pas, mais
elle lui confia un poste d'honneur, sans nut doute treb envit,
en le priant de faire partie du Conseil de conscience. De cette
haute fonction, ii ne voulut jamais retirer aucun avaniaye ni
pour lui ni pour les siens. Ce qu'il en r6colta pour lui ce furent
des plaintes, des avanies, et parfois meme, dit-on, des sdvices.
Aussi ce fut un soulagement quand Mazarin exasp6rd par la resistance que trouvait en Monsieur Vincent des projets si fdcheux
pour1'Eylise, cessa de le convier aux r6unions du Conseil.
Mon appartenance a 'Ordre de la Ldgion d'honneur ne
m'expose a rien de semblable. Je veux n'y trouver qu'une nouvelle raison de mdriter la confiance qu'on me tdmoigne et me
devouer toujours plus au bien des dmes, et par la meme, au
bien de la France !
Puis, apres un texte de Leon Chancerel (musique de Cesar
Geoffray), la ceremonie se cl6tura par les rituelles coupes de
chamnpagne : le vin de l'amiti6 qui fuse !
0 vous tous, gens de la lerre,
Qui cheminez si douloureusement,
Ayez d'abord la charitd.
Aimez-vous les uns, les autres.
Ftil-on brfild d'amour d en mourir,
On n'aime pas encore assez :
On n'aime jamais assez.
L'amour est tout qui est Dieu m''me.
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A Dieu, pour chacun d'entre vous,
Je demande la grdee de Force pour renoacer le ,ial.
La rdicc de strinite dans l'oblation,
La yrdce de joie dans I'epreuve.
El que, pour la certu de la Croix acceptee,
Par la parole et par le sany de Jsus-Christ,
La terre enfin soil delivr6e du mal.
Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il !
I"

octobre. -

Pour nous, en ce jour, les classes rentreat.

C'est la rentrie. Des files d'enfants de tout Age, avec plus on
moins d'entrain, franchissent le portail de 1'ecole. La, le festin
des vdrittes et des connaissances se dresse copieux, surauondant.
Savoir hunrain. enseignement religieux, quel programme ! Pour
ce dernier secteur, lors de ces recentes semaines, en France,
des polemiques ont soulev6 des objections sur le mode d'enseignement catichetique. Les plus hautes autoritds, notamment
Ina Comiission 6piscopale du catechisme, out pris parti dans
un debat fort delicat oi se melent et les procedds pdagogi.
ques qui veulent proceder par etapes progressives, et pour
ia doctrine : ce que l'enfant peut en saisir d&s ses premiers
contacts.
Sur ce thieme, dans un mot du Figaro (3 octobre 1957),
Jean Guitton soulive a sa faVon le problme de l'enseignement religieux. Sa meditation en ces premiers jours de classe,
prend place dans I'lternel probl~me : Apprendre ou comprendre.
Le peuple enfant se hdte vers l'icole sans se douter det
batailles d'iddes au-dessus de sa tele. J'entends parler de la iimoire. Faut-il apprendre avant de comprendre ? Faut-il tendre d remplacer la mdmoire par 'intelligence, comme en gamdtrie ? Le probldme s'est pose ces jours-ci avec un accent
dramatique pour le catichisme : il y va de la religion. Ow
serait I'enseignement religieux du premier dye s'il dtait seulement un amas de formules r6ciltes par yosier (le par cear
est tout autre chose), un ensemble de rites, de gestes (les actel
soat tout autre chose que des gestes). Ce qui m'inquidte 4 ce
sujet, c'est qu'au moment mdme oit le besoin d'un enseignement
religieux plus reel, plus enracind se fail sentir, les mathodes
ne se soient yuere renouveldes. Le temps manque, l'"cole est
indifferente, la famille est distraite, le sens du sacr6 est aboli,
le vocabulaire de Vinvisible n'est plus compris des enfants, l'ambiance de l'epoque est technique, le milieu n'est plus chretien
les nerfs sont las. Ce n'est plus le temps des cathddrales !
Aussi, beaucoup d'esprits attentifs d rendre la tradition
ricante ont-ils repense pour notre temps ce delicat probltme
de I'initiation. Je dis initiation et non pas enseignement, car
il ne s'agit pas ici de donner des leqons comme sont les lecons
d'histoire ou de calcul, mais d'introduire l'enfant dans un domaine mysterieu : celui du sacre. Et, toutes les fois que le
mystere et le sacr6 se prdsentent d now, il y faut f-netrer
arec respect, avec surprise, avec le sentiment qu'on ne com-
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prendra jamais tout, car les choses que l'on voit soat des symboles qui nous tlfvent d celles que l'on ne peut pas voir. Dans
la poesie, dans les arts, dans les sciences mathdmatiques, il en
est encore de meme. Le visible nous renvoie a l'invisible, qui,
seul, passionne les esprits. Elever tous les faits a l'dtat de
mnystre (tous les a citoyens ,
l'tat de a nobles ,), tout le
fini d I'infini, c'est, disait Nocalis, le precdde qui donne d tons
da genie.
Qui dit myst&re dit lenteur dans l'initiation, soumise aux
deyres. aux delais, aux retards (comme I'amour naissant), avec
toujours un peu d'obscuritd. Qui dit mystere dit ddvoilement
fait pe a
peu selon la capacit6 des esprits : ni trop, ni trop
Idt, ni trop a la fois. Qui dit nmystre, initiation au mystbre,
suppose aussi que, des le premier moment, il y ait decant I'intelliyence un je ne sais quoi qui soil attirant et toutefois impd,it:rable,comme un ciel etoile.
C'est cc qui fait la difficulti de loute initiation ; sonyez a
'initiation d la podsie, cette reliyion naturelle. 11 faut bien
ýclairer 'enfant sur le sens des mots contenus dans le poeme,
mais en conservant aux mots leur densitd, leur charge d'dme,
Icur mystere propre. En somun,
l'educateur doit doser d chaque moment ce qui doit ctre ciair et ce qui doit demeurer
obsur, comine it doit doser dans l'heure de la classe les temps
de parole et les temps de silence. Nous parlous trop, nous expliquaos trap. Nous illuminons troi,, nous ne nourrissons pas assez
craiccident.
Jr sonye en ce momenti aux r'icilles aanieres d'iailier qut
tilntient pas si miprisables. Pour moi, Viniliation consis'ait en
cela que la dare rdcitation. dtait faite chaque soir par ma mere.
Ellc la plongeait dans le mystere par sa scale presence. Et,
quand elle me forait i apprendre u mlot incomprehensible.
je regardais son regard pour comprendre qu'elle comprenait :
ce qui mne suffisait. II y avait des moments oi je luttais avec
elle comine Jacob acec l'Ange. Ainsi, je me refusais d apprendre dans le catichisme ce mot dt concupiscence, que je declarais imprononcable. II contenait un sombre mystdre, qu'on sait
toujours trop t6t. Mais de le savoir su par ma mere l'dclairait
rtqutement, le purifiait pour mot. Et maintenant fai bien de
la yratitude pour ceux qui m'ont appris, sans que je les comprcnne, les mots du ianyaye abstrait, si savoureux plus tard
pour le'sprit, car ils sont les cl's du monde invisible. II faut
apprendre amoureusement avant de comprendre, afin que la
eni;moire, qui est la presence en nous de l'humanitd morte.
if'enne dveiller l'intelliqence. D'abord, I'oiseau fait son nid.
Huit jours aprbs avoir conf6re la croix de
5 octobre. la legion d'honneur au Tres Honor6 Pire Slattery, le cardinal
Feltin se trouve A Neuilly-sur-Seine A I'Asile Mathilde pour
semblable ceremonie. 11 s'agit de decorer Soeur Lucie Reygrobellet, superieure de la maison depuis 1936, et qui se d6pense
dans I'etablissement depuis '096. Pius de cinquante ans de
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g6ndrosit6s cachees et d'inlassable ddvouement I Par 1I et en de
multiples occasions, on comprend toujours mieux ce que repr6sente la cornette des Filles de Monsieur Vincent : la Charit6 I
Le Tres Honord Pere Slattery, et la Trbs Honoree MBre
Lepicard, tous deux dument accompagnds, se trouvent parmi
l'affluence de ce jour. L'assistance de l'aristocratique Neuilly
(comme c'est normal) est particulibrement dense. On le constatera par le bref reportage de Jean Courbeyre dans le journal
local : Neuilly independant (12 octobre 1957). On verra quelques-uns de ces nombreux invites et amis. Pour la petite histoire, signalons que les bureaux du Centre de Pastorale Liturgique (le C.P.L.). sont locataires de cet Asile Mathilde. Ainsi,
Paris, le Secretariat de l'Episcopat de France est l'h6te des
Soeurs de la rue Clerc, et le Secours Catholique, au 120, rue du
Cherche-Midi, reste locataire de la Maison-Mere... Done,,
Neuilly, en ce jour, parmi l'assistance, on remarque la robe
blanche et le manteau noir du PBre Roguct, familier de la chapelle de la maison, et co-directeur du C.P.L. Mais, sans plus,
voici le bref reportage de la ceremonie de Neuilly.
Le samedi 5 octobre fut un jour faste, en mdme temps
qu'une fdte de famille, pour l'(Euvre de Notre-Dame des Sept
Douleurs, plus connue A Neuilly, sous le nom d'Asile Mathilde.
En effet, Son Eminence le Cardinal Feltin, archevdque de
Paris, est venu, accompaynd de Myr Touvet, remettre la crois
de chevalier de la Legion d'honneur d Sceur Lucie Reygrobellet,
superieure de la maison depuis 1936.
Tandis qu'en presence de Son Altesse Impiriale, la princesse Napoleon, presidente d'honneur du Conseil d'administration de '(Euvre ; de la princesse Jer6me Murat, prdsidente ; du
prince Paul Murat, secretaire ; de M. Chalvet de Becy, tr'sorier ; du chanoine Bailby, cure de Saint-Pierre ; de M. Achille
tandis,
Peretti, maire de Neuilly, et d'un nombreux public, dis-je, que M. Mayet, directeur, prononfait son allocution de
bienvenue et tracait brievement la carriere de la vAn'rde Mere
Supdrieure, je tournais ma m~moire vers le passd de celte maison qui groupe cent quarante pensionnaires de tous ages, diminuds physiques, atteints, hdlas ! pour longtemps.
Ce fut en 1853 que I'abb6 Moret, prdtre de Saint-Philippedu-Roule, eut la pieuse pensde de fonder une maison pour let
filles infirmes, et ce fut d'abord dans un petit bdtiment du passage Sainte-Marie-du-Roule qu'il installa quatre de ces filles
avec deux Sceurs de Saint-Vincent de Paul. D&s l'annae suivante,
il fallut un plus grand local, et la police autorisa son ouverture
en 1855, rue de Plaisance (aujourd'hui disparue), autorisation
donnde d condition que les fenetres aient des barreaux ! On
croit rever !
Bientot, les ressources n'dtant plus suffisantes et le nombre
des malades augmentant, on fit appel d des gindrositds : celle
de la princesse Mathilde se manifesta et ne se ddmentit jamais
jusqu'd so mort. survenue en 1904. D&s 1855, elle obtint de Na-
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poleon III une declaration d'utiliti publique. Mais ld ne se borna
pas son action. Elle acquit d Neuilly un terrain de cinq mille
metres carr6s (l'actuel 42, avenue du Roule) pour la somme de
cent soizante-quatre mille francs et fit dlever des bdtiments qui
purent recevoir trois cents pensionnaires.Le 1"' novembre 1864,
Myr Darboy vint benir la communaute.
Par sa puissance et sa protection, son activitj et son ddrt'ussiti enfler le fonds de roulement et d le stabiliser d vinyt
coumtent, la princesse, par des rentes et des loteries annuelles,
mnille francs-or. Aujourd'hui, il faut vinyt-quatre millions !
La Commune disloqua l'(Euvre. Ses obus causerent d'importants digats. On dut disperser les pensionnaires. Certains
d'entre eux ne revinrent qu'en mars 1871 dans les omnibus de
la Bastille. L'inlassable princesse reconstitua la communautd et
le fonds de roulement. A sa mort, I'Asile Mathilde acait retrouvd
sa rigueur, malgrd la suppression des subventions de l'Etat et
de la Ville qui la jugeaicnt trop bonapartiste. Aujourd'hui, les
subventions sont retablies, mais combien maiyres ! Seule persiste une gyndrosite accrue.
C'est en 1906 done, que Swur Lucie honorde samedi, entra d
l'(Euvre pour se consacrer aux travaux de la cuisine, rendus
difficiles a cause des rdgimes divers que les pensionnaires, de
diff;rents dges, doivent suivre. Elle travailla dans l'enorme cuisine oil rutilent encore les batteries de cuivre rouge du Second
Empire. En 1936, elle fut nommie Supdricure de l'Asicl, mais,
entre temps, elle avait organisd lU'vacuation des pensionnaires.
,e 14-18, rdfugides d SarignE-l'Eveque, et, plus tard. en 39-40.
aipportd du rdconfort d celles qu'clle avait fait sc replier sur
Bosquderard et Arromanches. Et ce, sans reldcher un seul instant
la surveillance des malades et la direction de la maison !
Pour tous ses services, le cardinal Feltin lui remit la croix
de chevalier de la Ldgion d'honneur. Alors, la Mere Superieure
eut cette simple phrase, emplie de ddlicatesse : Eminence, je
vous remercie de cette croix que je n'ai pas miritde. Je I'accepte pourtant pour la Communautd, pour la maison et pour
la joie de mes enfants. a
La cedrmonie se termina par un salut donnt par le Tres
Honord P&re Slattery, en presence du cardinal et de la foule
des amis et invites, dans la chapelle dicorde par Giraud, et
par le vin rituel et les gdteaux de l'amitid dans 'ouvroir de
I'Asile centenaire qui abrita quatre mille infirmess
27 octobre. - Dans 1'dglise cathddrale de Guatdmala, le
visiteur d'Amdrique centrale, M. Humberto Lara y Mejia, ev6que elu de Trajanopolis et auxiliaire de Verapaz, reqoit. en ce
dimanche du Christ-Roi, la consecration 6piscopale. L'officiant
de la cerdmonie est Mgr Giuseppe Paupini. nonce apostolique
aupres des deux RNpubliques du Guatemala et du Salvador.
Les co-consdcrateurs sont le Lazariste, Mgr Francois Beckrmann, archev4que de Panama, et le Dominicain Raimundo Mar-
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tin, e\q(ue de Verapaz, celui-li meme dont Mgr Lara devient,
I'n ce jour, I'auxiliaire.
Sur le nou\eau prelat, notre confr6re, le Bulletin de 1'Ecol
apostolique de la province fournit quelques-unes des pr6cisions suivantes. Nde
Gualemala le 18 janvier 1917, Humberto
Lara fut admnis A l'Ecole apostolique de San Salvador, des le
13 janvier 1929, alors qu'y etait superieur le Cambresien. M. Eugene Vandermeersch (mort a Paris, HWpital Saint-Joseph, le
18 juin 1931). Reuu au selinaire interne b San Salvador, le
24 d6cemibre 1934. Frcre Lara s'y trouva sous la direction de
M. Miguel Cilia, et y ýmit ses voeux, deux ans plus tard, le
jour de Noel 1936. Les etudes suivirent, normales et sludieuses, comnne il se doil. Le 8 novembre 1942, h Guatemala, il
fut ordonae pr0tre des mains de Mgr Mariano Rosell y Arellano. actuellement (1957) archeveque de Guatemala. Nomm6
professeur des Rtudiants de la province. M. Lara, de 1943 t
1949, toujours a Guatemala, parcourut dans son enseignenient
de vastes et incommensurables secteurs : philosophie, droit canon, dogme, patrologie, histoire eccl6siastique... En 1949. mandd
a la paroisse de Santiayo de Verayuas (R6publique de Panama).
M. Lara travailla 6galement au petit seininaire dioec'sain de
iPanama. C'est ib que. le 15 mars 1951, vint le trouver une
nouvelle obetdience, le cachet bleu, qui lui confiait la charge
de visiteur d'Amnrique centrale. II succedait au v6ndrd, a l'excellent M. Francois Lagraula (1878-1956) qu'a si d6licatement
saisi la notule biographique, fraternellement bross6e par M. Antoine Conte v\oir plus haut. pp. 6-11). M. Lara se donna Lcette
importante fonction a\ec le zibe et I'entrain qu'on lui connaiL
En quelques six annies, ce furent : renforcenient et soin de
I'Ecole apostolique transf6r6e de San Salvador A Guatemala ;
ouverture de la paroisse-missions de Boaco (au Nicarayua) ;
construction de la nouvelle 6cole apostolique de la province
qui va s'ouvrir, en 1958. A Quezaltenanyo. Et que d'autres labeurs et activilts ! Elles denotent un esprit vraiment sacerdotal. un \vritable missionnaire, un fils du grand saint Vincent
de Paul. notre \ 6ner patriarche... Oui, selon la formule rituelle, confraternellement ad multos annos !...
31 octobre-4 novembre. - Conformnment au programme
longuenient dtudie, le Congres annuel de I'Association des Enfants de Marie Immaculde s'est derould A Paris avec un succes
dont les Rayons ont. par apris, ddtaille la riussite. Dans un
texte- sp6cialement autorise, \oici comment la Croix du 30 octobre annongait ces journdes qui firent tant de bien et qui
restent un viatique d'entrain et d'anergie pour l'anmde scolaire qui vient de s'ouvrir.
A la ceille de I'Annee mariale et du centenaire de Lourdes,
'e Congres revit une importance particulibre.
II a pour thieme :
pnitence ,,

Dans la lumibre de Lourdes, p4chd et
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Au cours de qualre journies, les directrices et responusables
des Associations mariales etudieront, en fonction des jeunes d'aujourd'hui, le sens du p6che et le sacrement de Penitence. Ce
lia -me a etc prepare depuis plusieurs mois par une Laste enqurte, lancee par la revue de l'Association, Les Rayons.
S. Exc. Myr Dupont, evique auziliaire de Lille, charg4 de
la Cuommission episcopale des Associations et Unions mariales,
le R.P. Hoguet, du Centre de pastorale liturgique ; M. le chanoine Malbois, sous-directeur des (Eurres de Versailles ; le R.P.
Houfflain ; le R.P. Lloret ; le C. Fr. Ricardien-Marie, mettront,
tour ei tour en luuiire le thbme choisi. Deux grands films comimetis par M. Andre, de la Centrale catholique du cin;ma, y
ucntrihaeront aussi.

Le dimianche 3 nocemnbre, scra la journie ydadrale, ouverte
i toutes les jeunes filles. Le matin, au Gaumont-Palace, *La
messe sera suivie d'un tres beau jeu scenique marial de Jeanne
IlHantlin : ( Chenmin de redemption ,. avec le concours des Petits
lCanutcurs de Saint-Laurent.
L'apres-midi, d Saint-Hownor d'Eylau, la seance de cldture
scra presidde par S. Em. le cardinal-archeveque de Paris. Apres
iun audition des Chanteurs de Saint-Eustache, diriyts par le
H.P. Martin, de I'Oratoire, le R.P. Houfflain, directeur gendral,
ldonnera les conclusions du Congres.
Le 8 novembre, la Croi.r publiait de ce Conyres un soigneux
compte-rendu qui reletle sans d6formnations ni exagtrations
teldanicieuses la rdussite de ces journees mariales, assemblees
SI'Paris, dans le rayonnement de la MMedaille Miraculeuse.
Ce mouvement d'animation spirituelle denmand en 1830 par
la Vierge de la rue du Bac rient d'affirmer sa vitalite par an
tres beau Conyres que nous avons annonce et qui prdparait directenment ses membres t l'Annee mariale de Lourdes.
Des responsables de groupes de toute la France, de la Beljiquie et de la Suisse -

environ sept cents jeunes -

out 9tudi6

pridant trois jours, avec une participation d'aumuniers et de
rcligieuses des Ordres les plus divers, ce thime du CongrBs :
Dhns la lumiire de Lourdes ccpch6 et penitence ,.
Les
Depuis plusieurs mois, la revue du moucement layouns - avait laned une emqudte sur la pratique du sacremIcnt de Penitence chez les jeunes d'aujourd'hui. Enquete tres
eclairante,dont le R.P. Cantais,aum6nier national, donna la synthese au cours du ConyrBs. Le theme choisi fut mis en lumitre
par des confgrences a la fois doctrinales et pratiques, des films,
carrefours et cdldbrations. Tout cet aspect un peu austere du
,rssaye de Lourdes a &td dtudid avec la plus grande attention
par cette jeunesse d'dlite consacrde d Notre-Dame. Le sacreiiiet de penitence est mesestimd, incompris par notre monde
moderne qui a perdu le sens du pechd. II s'agissait de remettre
cn valeur le a sacrement de la rtconciliation avec Dieu ,, , le
sacrement qui change les cweurs el qui assure le progres spirilirl

,,.
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L'Association a sa branche de Cadettes qui est en plein
essor ; c'est en fonction de ces milliers d'adolescentes de douze d
quinze ans que leurs responsables dtudierent d'abord sous la
direction de M. le chanoine Malbois, sous-directeur des (Euvres
de Versailles : 4 L'initiation des adolescentes au sens du pkchi
et t la pratique du sacrement de P6nitence ». Le R.P. Lloret leur
permit ensuite d'approfondir : o La psychologie modernie et le
sens du pDche ,, et le R.P. Boufflain montra avec vigueur :
a Le rl6e des Cadettes de la Vierge dans 1'Eglise militante ,.
S. Exc. Mgr Dupont, vedque auxiliaire de S. Em. le cardinal
Litnart, char6g maintenant des Congregations et Associations
mariales par la Commission 4piscopale gdnerale, analysa avec
force la consigne de penitence, donner si nettement par .otreDame de Lourdes.
Le C. Fr. Ricardien-Marie,procureur gendral des Freres des
Ecoles chretiennes, montra, d l'aide de projections, comment le
peche et la redemption sont pour ainsi dire n sculptle a dam
la pierre des cathedrales et en tira de profondes leqons pour
la vie spirituelle des jeunes.
M. le chanoine Devay, de Lyon, expliqua aut aumdniers et
directrices, avec toute son experience sacerdotale : a Comment
presenter la confession aux jeunes filles et en favoriser la pratique frequente ,.
Le mouvement des Associations mariales profita de ces
journees pour faire le point. Cette revision de vie se fit en
prdsence de S. Exc. Mgr Courbe par la voix des sympathiques
dirigeantes nationales, Janine Giens et Marie Chollet. Le secrdtaire gednral de l'Action catholique fut particulierement heureux des tdmoignages si nombresu donnes par les militantes
mariales quant i leur engagement dans les secteurs les plus
divers de l'Action catholique. C'est la consdquence logique d'uae
consdcration mariale, que de travailler pleinement avec l'Egyise,
dans l'Eglise, avec toute la foi et I'ardeur que la Reine des
ap6tres communique aux mies depuis la premiere Pentec6te.
Le dimanche 3 novembre, le nombre des jeunes s'dlevait d
plusieurs milliers pour la journde gdndrale de cloture. Eles venaient de cinquante-huit dioceses de France, dont trois de
l'Union francaise : Carthage, Fort-de-France et Dakar.
C'est au Gaumont-Palace que cette jeunesse participait d
une messe solennelle tres dmouvante. Trois mile communions
furent distributes par quinze pretres, tandis que les voix des
Petits-Chanteurs de Saint-Laurent, dirigds avec compdtence par
M. I'abbd Zurfluh, montaient dans l'immense enceinte transformre ce matin-la en lieu de pribre. Puis le rideau se leva sur
un splendide jeu scenique derit et mis en scene par Jeanne Hamelin : cc Chemin de Redemption a. Ce jeu est une mdditation
sur I'action de Notre-Dame lide d notre monde picheur ct incitant ses enfants d sauver avec elle, a ceurer avec elle.
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L'apres-midi, un recital de musique polyphonique fuf donne
par les Chanteurs de Saint-Eustache, sons la direction du R.P.
Martin, de l'Oratoire, qui prdsenta les plus belles pieces du
rpt'ertoire de ses Chanteurs en l'honneur de la Vierge Marie.
Cette audition precdda la lecture des conclusions du Congres,
donines par le R.P. Houfflain, directeur gdenral.
Les membres des Associations mariales emportent trois
consignes pour leur vie personnelle : Priere, Penitence, I'urete,
et un mot d'ordre pour leur vie apostolique : Engagement dans
I'Action catholique.
Resolutions reprises et commenties par S. Em. le cardinalarcheveque de Paris, qui eut la bontd de venir & Saint-Bonor4
d'Eylau apporter ses encouragements et sa benddiction de Pr
ittoute cette jeunesse mariate.
10 novembre. - A pareil jour, en 1956, Toulouse menageait
a son illustre cardinal Jules-GBraud Salidge, des obseques vraiient exceptionnelles (i).
En une pieuse veillie, toute la nuit, la foule entoura de sa
sympathie et de- ses prieres les restes du cardinal, apportes en
la grandiose basilique Saint-Sernin. L'Bveque de notre tenmps
venait reposer, une derniere fois, aupres de l'illustre Saturninos : ce premier dveque toulousain, des environs de I'au 250,
que l'Eglise entiere fete le 29 novembre. De Saint-Sernin jusqu'en la cathddrale Saint-Etienne, sur plus d'un kilometre, le
bon peuple toulousain en une fervente contemplation, accompagnait le corps du cardinal cheminant vers son lieu de repos,
tout a la joie de retourner h la inaison du Seigneur. Dans cette
perspective, I'Alleluia, caracteristique de l'allgresse, retentit
en refrain dans les chants psalmiques qui scandaient la marche de la procession. En ce bout de I'an, Jean Guitton evoque
et caracterise cet anniversaire dans les paragraphes d'une me
ditation (Figaro,2 novenbre 1957), sur le theme : Mort et Joie.
Toulouse, le 10 novembre de l'an passe, a vu une chose
noucelle : des fundrailles dans la joie. Je parle du cortege mortuaire que la Ville fit d son ddfenseur, le cardinal Saliege. Le
peupleitail
dans la rue. Une foule de cent mille personnes se
t.ssait sur les trottoirs,les magasins avaient ferme leurs portes.
Lae pircmiere vision dtait celle d'un enfant de chaur en aube,
qui portait une croix. L'enfant allait si douccment qu'on pouvait
,roire qu'il rdvait. Puis la procession avanCait dans la lenteur
ides choses certaines. Cette procession n'dtait pas muette. Elle
,lhantait i pleine voix. Et ce chant, port6 sur des silences, ropercut par les murs et les rues latdrales, devenait une acclamation, une clameur, un cri :

-Je

mets mon espoir dans le Seigneur,
Jeiuis sOr de sa parole.

1) Sur le cardina! Jules-Gcraud Sali;ge et sur s-n ci:;e. le Lazariste Ignace-Alphonse Saliege :i843-1911), trente-deux ans durant,
'Iuperieur d'Antoura, voir plus haut, ies pages 11-13 des Annales.
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(On n'cuit pas voulu de corbillard ni de fouryon. Et on
acait fini piar decoucrir un camion destine d porter des fleurs,
qu'on arait choisi parce que son moteur se pretait au ralenti.
On l'acait ornt plus ou moins bien de tentures et de plantes
vertes. De cette maniere le cercueil 6tait visible. Cela etunnait
les saycs. Cela plaisait au peuple de Toulouse, qui etait rontent
de roir passer son mort. 11 n'y eut pas de catafalque.
La mort eiait pr•esenlte sons l'aspect du retour au Pere.
Des milliers de coix reprenaient au refrain le verset du psaume.
J'ttais dans la joie, Alleluia,
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
Une sorte dallegresse diffuse et que personne n'acait prd.
vue imanait de ces voix, de ce dtfile, de se concours des poucoirs et du pcuple. Le respect, une dmotion sans tristesse, pardessus tout la priere, la fiertd, la foi composaient au vieux chef
une improbable escorte, presque Otonnde d'elle-mdme - d tel
point qu'un ,edque, &trangeran diocese, murmura : , On se
demande si les Toulousains croient au purgatoire. ,
1 faut se souvenir que l'on dtait dans le drame de Suez,
au moment mnme oit un nouveau conflit n'Wtait pas impossible
a prdvoir. La Russie menacait de ses longues fusees. L'attention
des gens aurait dit se porter ailleurs. On etait venu malgrd cela,
parce qu'on savait que la vue de ce cercueil de l'homme fort
donnerait de la force. M. Vincent Auriol disait : P
J'ai vu bien
des fundrailles nationales dans ma vie, mais jamais de plus
dignes. ,
La liturgie Rtait revenue a sa source, qui est peut--tre
l'image de son avenir. Ele redevenait une liturgie de la serenitd,
de la confiance et mnme de la joie, un honneur rendu d l'homme
de bien, disormais en possession de son ddsir. Elle etait intelligible d chaque membre de la famille humaine. Le cardinal
avait dit profondament qt'apres tout, le mystere de la mort
n'etait pas different du mystere de la vie. It avait dit aussi
qu'au moment oft I'on conduit un homme en terre, cet homme,
ofi qu'il soit, a d6ja eu la vision que le chemin du bonheur est
le chemin du Commandement et en particulier de celui qui les
rdsume tous, le commandement de la charitd. Alors, pourquoi
chercher parmi les morts celui qui est parmi les vivants ? Des
pleurs, certes, de la douleur, mais pourquoi ces airs lugubres ?
Je trouve qu'it y a d un grand exemple. Car c'est un fait
bien triste que la mort, si triste en elle-mdme, soit encore
assombrie par nos rites, et cela meme chez ceux qui font profession d'esperance. Les dispositions prises pour les funerailles
sont tributaires de l'art baroque, sur lequel Victor Tapi6 vient
d'cdrire un si beau livre. Mais ces tentures de noir et d'aryent,
ces flammes, ces tetes macabres, ces catafalques creux ,m'ont
toujours sembl6 dementis par I'esprit du christianisme.
Qui ne les hait et qui ne les refuse
Ce crane vide et ce rire 6ternel !
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disait Valery. Ce fut une des plus belles reussites du cardinal
Nalhi•'. ce precurseur, ce createur de style, que d'avoir suscite
unc, nouvelle maniere d'etre portS en terre, que d'avoir pour
so part rcnone

adcette

carriere de marbre noir que Bossuet,

Chateaubriand et Barres oat trop exploitae. 11 avait derit pour
la derniere Toussaint une lettre oilii citait Ie mot fameux de
ainlte Thirese d'Acila : , Seigneur, il est bien temps de nous
\wir.
A I'heure oit on lisait ee lexte dans les dylises, il [ut frappg
d'une derniere attaque.
Ancien ami de Mgr Saliege, Jean Guitton a d'autre part
cujisacre
ses dernieres vacances de 1957 a mettre an point un
Portrait du cardinal ; portrait plus que biographie, selon son
propre aveu et conformiment A sa mani6re. Dans ces conditions, la noble figure du cardinal Saliege devait inevitablement
tenter sa plume et faire fuser son t6moignage, souverainement
inttresse par un tel specimen d'humanites. I.'ouvrage a paru en
dilcembre 1957.
Suns la presentation dialoguee (transposition Jean P<'lis-n- . L fl'roi. du 29 novembre 1957 donnait le m.onoloyue de
Jean Guitton, announant ce nouveau volume, frere cadet des
deux ecrits et t6moignages deji consacrds au Pere Pouget.
Le cardinal Salibye 6tait comme parachute
dans l'instant present a partir de I'avenir
II assemblait les contraires. Ii n'avait pas d'apparence et
il etait. sans doute, une des plus fortes intelligences de son
temps... On dtait d'abord 6tonn6 de sa monstrueuse memoire
qui faisait de son gros crAne une bibliothbque toute vivante,
mais cette memoire, loin de I'accabler comme ii arrive dans
ces cas-lk, dtait A sa disposition et A son usage ; elle lui permettait de fournir du solide A sa rdflexion et de se renouveler
sans cesse...
,,C'etait, au fond, un homme de la terre, parlant la langue
savoureuse des gens de la terre... A chaque question, il mettait
en question une masse de choses ; sans cesse il revenait aux
foudations, aux commencements et aux principes et ii s'y attardait... II etait en m4me temps un cerebral et un terrien... o
De qui ce portrait ? Du cardinal Saliige ? Non, mais de
M1.Pouget.
A cet humble Lazariste, M. Jean Guitton a consacrd deux
ouirafes : Portrait de M. Pouget, Dialogues a\ec M. Pouget,
tandis que de son c6td, sur ce mame sujet, M. Jacques Chevalier nous donnait Logia.
Mais ne dirait-on pas le cardinal ?
Au vrai, le P. Pouget dtait nd pres de Chaudesaigues, en
citte cieille Auvergne, dit M. Guitton, oit l'on voit plusieurs de
(ces enfants au large crdne ,,d'une famille terrienne a of I'on
pourait se suffire, oi I'on n'aoail rien & demander 4 personne
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c( pas d'eckine A courber decant quiconque. Rendre service a
tous, ,mais tre libre de tous : la noblesse paysanne, la gentilhonmmerie paysanne n.
Or, du hamecau de Moranges, oit naquit le P. Pouget, 4
cclui de Crouzy-Haut, oii naquit Jules-GdraudSaliege, la distance
n'est pas grande. C'est le minte terroir o4 couve, sous la grat
deur austere des plateaux et des monts battus par l'ecir (i), a
[Iamine interieure des colcans assoupis. It n'est done pus eto,naut que M. Jean Guitton, disciple filial de ce Lazariste qui
, apporlait d se terrer le soin que d'autres prennent pour se
faire caloir ,, ait itd conquis par son fr-re de race et de genie,
le cardinal de Toulouse, fils de ce sol qui a donnd encore i
I'Eylise et au monde un Pape Gerbert, un cardinal Verdier et
un Pascal...
« Quand les hasards de la vie - dcrit Jean Guitton dam
nous ont fait Ie
la prdface de son portrait de M. Pouget temoin d'un grand exemple, ce serait vraiment manquer de
I
cwur que de yarder cet enseignement pour soi seul.
Me coici done, tres cordialement accueilli, dans le bureau,
lapisse de licres, de M. Jean Guitton. Sous les fendtres, leW
grands arbres ddpouillis du jardin du Luxembourg, nous font
procisoirement oublier I'agitation-de la grande ville.
Je connaissais le cardinal depuis trente ans
Puis-je vous detmander, maitre, comment vous avez eu I'idde
d'dcrire une bioyraphie du cardinal Saliege ?
- Le livre que je viens de lui consacrer et qui va paraitre
le 8 decembre aux Editions Bernard Grasset, n'est pas une biographie ordinaire. J'ai connu le cardinal Saliege, voild prOs
de trente ans, alors qu'il itait veique de Gap. Mes relatioRa
avec lui ont etd constantes et filiales. Curie~u de tout, il s'interessait beaucoup aux Universitaires d'Etat, je l'aidais d garder
le contact avec ce milieu qu'il aimait.
Mon ouvrage est moins une biographic qu'un portrait du
cardinal, tel que je le comprends et que je le vois. C'est toujours,
entre lui et moi, un dialogue secret. Le lecteur y sentira la trace
d'une surprise presque constante devant cette figure exceptionnelle, t plusieurs dgards enigmatique, et si humaine. Je puis
dire que a ce n'est pas moi qui l'ai choisi mais que c'est lui qui
m'a choisi et qui m'a aime le premier. En 1928, iL est entre dar
mon existence, comme un boulet qui fait brWche, comme as
souffle de feu.
Son successeur, S. Exc. AJgr Garrone, qui fut longlempnt
son coadjuteur, m'a demande avec une vive et affectueuse insistance d'ecrire cette vie, croyant interpreter le desir du cardinal.
II m'a aide beaucoup dans ce travail dur et delicat en me communiquant ses notes de temoin privilgid : on verra comme
elles sont plnCdtrantes.
.1, L'ccir : e11
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Le P. Pouget et le cardinal, ces deux
tils de la Hlaute-Auvergne, 6taient des
Wtres qui faisaient craquer les cadres.
Votre ouvrage, Maitre, ne fait-il pas comme un diptyque
acec le Portrait de M. Pouget ?
Plusieurs, en effet, seront sans doute amends a rapprocher le cardinal d'Auvergne de ce prttre inconuu que j'ai jadis
fait revivre : M. Pouget. Ils etaient du mime pays. Ils s'estinaient. JMgr Saliege enviait d M. Pouget sa culture scientifique.
Comme me le disait un de leurs amis, ii aurait aimed tre un
M, Pouget dvdque. Leurs vies se ressembltrent par une keharde
dans la chair plantee par le destin au milieu de leur course, 'un etait aveugle, lautre paralysd et dans l'iimpossibiliti quasttotale de s'exprimer. Dans les deux cas, l'obstacle fat la voie
vers une action plus continue et aussi vers une influence plus
large.
Ces deux fits de la Haute-Auveryne etaient des dtres qui
j;aiaient craquer les cadres. Des Ctres, aussi, qui ne i'ont jamais
paru exactement contemporains de leurs contemporains. Ils
htaicnt tous deux des hoinmes de la woldtagne et de ia terre,
des hommes qui voulaient maintenir le contact avec la nature
des choses, des hommes d'esprit scientifique, pea portis aux
,spi'ulations
abstraites, en somme, des hommes durs. Its se ressemblaient aussi en cela qu'on ne peut pas sdparer leurs (euvres
et minmes leurs mdthodes de leur personaalitd. Mais tels qu'ils
.u(nt, ces deux originaux, si typiquemtent franaais, me semblent
se completer. L'u.i s'occupait surltout de penser le monde. L'autre, de le porter. Tous les deux etaient orientls vers l'avenir
et preoccupis de preadapter l'Eglise a l'avenir. Tous lts deux
cherchaient a ddyager les germes et les essences. La meditalion sur M. Pouget amene d chercher le rapport de la foi et
des methodes critiques. La mdditation sur le pastoral du cardinal Saliege oblige a se poser d'une maniere souvent inddite les
problemes modernes de l'dvangdlisation.Mais le style de pensde
de l'un et le style d'action de l'autre ne sont pas si differents,
bien que leurs racines se situent d deux c6tes diffdrents du
Plomb du Cantal.

II 6tait un , Bon Passeur ,,de ce passage difficile du temps actuel au temps
qui vient.
Comment voyez-vous le cardinal ?
Toujours, avant comme apres la guerre de 1939, il avait
tentl, dans ces temps modernes, qui sont si diffdrents de tous
les autres temps, d'unir la tradition et le progres, comme s'i
arrivait des Origines, ou plutdt comme s'il avait dti parachutd
dans I'instant prdsent d partir de l'Avenir. Cet indomptable etait
une esp&ce d'homme-roc sur lequel on pouvait bdtir. II etait un
centre de regroupement pour les hommes de bonne colonti d'oi
, bon passeur , dans ce aifficile
qu'ils vinssent. II dtait in
passage du temps actuel au temps qui vient.
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Ce que le cardinal Saliege avait de propre, comme Clemen.
ceau et plus encore comme Churchill, qu'il rappelait asse: par
ses bourrades, ses tendresses rentrees, son inddpendance radicale
et ses ressources dans les grands moments, c'6tait son style. II
y avait les plus grandes chances en Occident que cette maniere
l'6cartdt des plus hauts postes de l'Eglise. Mais l'intelligence des
nonces le discerna et le fit passer d travers toutes les mailles.
Pie XI et Pie XII I'aimerent et les premiers. Et its donnwrent les
plus grandes charges, et les plus grands honneurs d ce prototype. Apres tout, il n'y a pas qu'un seul style ecclsia..tique :
saint Jdr6me et saint Augustin ne se ressemblent guere, pas
plus que saint Paul et saint Pierre..
Un roc capable de porter I'avenir.
Quelles sont, Maitre, les lignes essentielles de votre portrait
du cardinal ?
- Je le saisis a trois dtapes essentielles de sa vie.
1* Ma rencontre avec lui en 1928 ;
2" Puis dans sa vie et son action d'6veque et de cardinal.
Je ne crois pas avoir cach6 les ombres : ce n'est pas id
le vitrail d'un saint. J'ai fait effort pour voir, pour aller, dans
les limites comme dans les grandeurs, jusqu'au dernier refuge,
pour tenter de decrire cet entrelacement du terrestre et du
celeste que i'on d6coucre finalement chez tout homme - meme
chez les u saints n,- quoique ce ne soil pas l'usage de le dire
chez les hagiographes. Le sujet se pretait & cette enquete,
d'abord parce que le cardinal ne dissimulait rien de son temp6rament [il cachait ce qui etait grdce en lui, mais il etalait ce
qui en lui dtait nature. Au lieu de voiler ces contrairespar cette
discipline qu'imposent la vie commune et la politesse eccl4siastique, il vous les jetait en avant ;
3" Enfin, je le d6peins paralyse et pourtant plus prodiyieusement vivant que les rivants. Mon ouvrage comporte quatorze
chapitres qui sont comme les quatorze stations du chemin de la
croix. Car la devotion d la croix, d la joie de la croix, dtait le
fond de sa spiritualit6.
Le cardinal disait :
J'aimais marcher et Dieu a pris mes jambes.
J'aimais parler et Dieu m'a pris ma langue.
II peut tout prendre car je lui ai tout donnd.
II disait encore, lorsqu'on le felicitait de son courage civique sous l'occupation :
Je ne suis pas le cardinal de la R6sistance, je suis le cardinal de la Sainte Eglise romaine.
Je cherche dans mon livre quel est le secret qu'il ddrobait
et qui etait 6nigmatiquement inscrit dans son blason : Sub
umbra illius, sous son ombre. On le saura d la fin de ce portrait
et je crois que plusieurs difficult6s s'dvanouiront. Cette ombre,
c'dtait celle de la croix. La force du cardinal avait sa limite dans
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la violence. Sa prudence avait sa limite dans l'habilete. Son intelligence et sa volont6, si fortes l'un et I'autre, se nuisaient
parfois. Mais, dans sa foi, ii n'y avait pas de limites. Et j'ai
parfois pens6 que cet Otre impulsif et si plein de foi, sur lequel
tout un peuple s'appuyait dans les heures dures, ressemblait un
pen i cclui que les Evangiles appellent Pierre. Lui aussi, ce
Cphias-lPierre, avait gard6 sa nature ; it etait spontand, il dtait
riolcnt et parfois versatile. It voutait tout trop t6t. Mais, malyre
cette nature, et peut-9tre ti cause d'elle, il ctait un ror capable
de porter l'avenir.
Le Mystique.
Des son sous-diaconat, I'abbd Saliege n'acait-il pas dit qu'il
s'offrail d la croix ?
- Oui. Et cet homnme d'action etait essentiellemcet ua prdtre de yrande vie intdrieure, un mystique. Tenez : voici les cahiers charg•s de la fine 6criture oif it a redig6 toutes ses lectures spirituelles lorsqu'il etait superieur du grand sdminaire de
Saint-Flour.
Voici les lettres - que lon publiera bient6t, j'espbre qu'il adressait aux Carmdlites de Saint-Flour. Lises celle-ri,
datde de Gap, le 13 dicembre 1~.6.
'rs paroles nous serviront de conclusions :
Sl.a joie est l'expression de la fiddlite.
I.es autres s'amusent : 1'Ame fidele a !e mnoipole de la
joie.
Entraii,. gaiet6, rayonnement joyeux : la sertnit6 exterieure
repondant a la paix du dedans...
La joie, c'est une AOne saine et sainte : cela ne veut pas
dire un corps en sant6. ,
12 novembre. - Dans la soiree, au 95, rue de Sevres, un
coup de tdlephone de M. Maurice Adam annonce une nouvelle
qui lui est chbre : pour I'an prochain, le programme des P.T.T.,
dans In cinquantaine des nouveaux timbres 1958, comporte enfin
an timbre saint Vincent de Paul.
Voi-i comment, peu de jours apres, un entrefilet de journal pri-sente cet heureux 6evnement. Dans ces lignes, on recoiuaitra aisement I'artisan de cette victoire philat6lique :
cDpuis plusieurs annees, la Soci6td Borda, le Syndicat d'initiati\e de Dax, MM. MilUis-Lacroix, le ministre Chaban-Delmas
et nutibre de notoriedts talonnaient en vain le ministre des
P.T.T. pour l'emission si r6clamne d'un timbre postal d la mdrtoirc dl la grande figure landaise : Monsieur Vincent.
M3,is, d'autre part, en la personne du journaliste parisien
(plus r.itpu que quiconque d ces sortes de pugilats) LouisPierr-M.[uirice Adam, ancien 6leve du Berceau de Saint-Vincent fdi Paul, que chacun a connu lors des fdtes commlmoratives du souvenir des soixante-quinze morts de cette institution
to1mbs au champ d'honneur (cf. Annales, t. 121 (1956), pp. 262-
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265), la lutte fut muenee depuis deux ans rondement. Le succe
est acquis : par lettre officielle (PO-V A : 7 258. B 211) du
12 nocembre, M. Euyene Thomas, camarade de combat de
.1. Adam, lui annonce officiellement que son inititiive - 8a
nom des anciens eleves du Berceau - a eu le resultat escompt.
Durant le courant de 1958, sera 6mis enfin le timbre posta
a Monsieur Vincent ,>.
A\ec cette annmnce officielle, tout n'est pourtant pa; :ni,
mais le point fondamental reste acquis. Sont encore i determiner les modalites de ce timbre : sa caleur faciale, les sources
iconoyraphiques pour le portrait du saint, la date d'imisssion;
la question du premier jour de la vente, cabine tlpliuonique per
maneitc ct automatique auprEs du chene de Saint-Vincent, etc.
Tous probleines dout ne se soucie pas le grand public dont nous
sonunes... Mais, pour ces affaires de sp6cialistes, les dintarche
continuent, ie puyilat, dont parlait plus haut le journialite, se
poursuit. L'affaire est en bonnes mains. Pour 1958, nous tenons
enfin en France le timbre saint Vincent de Paul : heureuse nouvelle !...
Hier, en la
28 nocembre. Sainte Catherine Labourb. ftte de :a 3Jduaille hiraculcuse, le cardinal Feltin, d&s 8 heares du matin inaugurait la solennitj de ce jour par un potifi.:al. ponutuellenient commence et prestement mene, I'horaire
du cardinal ktait charge.
Tout etait terminde a 9 heures... mais il y avait le supplluent attendu et la reunion en ia salle du seminaire, encore pour
une bonne denii-heure.
Le soir, a 14 heures, .M. lienrion, pour la Coninunaulti
degageait avec nettete et dans une supr-iie aisance. quelque
le•ons et enseignenmnts enclos a a\ers et au re\er:s de la
Mjdaiile.
P'uis, tout aussitit apres les \vpres. la foule en\ahissail
la chapelle d(ts Apparitions et comnieniait par sa pielt et se
priitres, la neu\aine i Ilnininculee que dirigeait 11. HIenrio.
Cette devotion a la Vierge a, depuis des siicles, ses 'ervents
apOtres.
Parmi eux, sainte Catherine Laboure, la voyante e la Mi•
daille, que I'Eglise \6enere sp'cia!emnent en ce 28 novembre.
Dans l'unique maison de Seur Catherine. a Reuilly, la cltpelle fut restauree, cette annee, il y a neuf mois. Voici pow
cette inauguration du 28 arril 1957 (dimanche de Quasimodo
les paroles et les enseignements de M. Bizart.
Doinine, dilexi decoreni domus tuae (ps. xxv,
Seiyneur, j'ai aim) la beautd de votre maiso0l
A plus de cent ans d'intercalle, deux faits mjinrablu
emeryent, vraiment suggestifs, dans I'histoire de la Maison de
la Providence Sainte-Marie, d Reuill y .
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I. Premier fait. Le 15 ddcenbre de 'an de grdce 1853, se
deroulait ici mnme une cdrdmonie qui parut d'une telle importance qu'on erut bon de la consigner dans un proces-verbal dont
nous poss6dons l'authentique. 1 s'agit, dans ce document, de la
solenuelle benadiction de la chapelle o4 pria sainte Catherine.
A cette date, la paroisse Saint-Eloi n'ezistait pas encore.
La maison de la Providence Sainte-Marie, sise au 77, rue de
Reuilly, au faubourg Saint-Antoine, dependait de la paroisse
Sainte-Maryuerite. Elle avait pour curd M. Simon. et comme
Seur Servante, Swur Raudier. C'est M. Etienne, supdrieur gnedral de la double famille de saint Vincent qui, avec permission
de JMgr Sibour, archeveque de Paris, binit la chapelle edifide
sur les plans de M. Rebour, architecte. Suur Catherine etait
prseinte. La cerdmonie terminde, le curd de Sainte-Marguerite
binit aussi, sous le titre de Marie, Charlotte, Gustave, la premiere cloche de la chapelle. M. Etienne en fut le parrain et
Sceur Elisabeth Montcellet, supirieure ginerale de la Compagnie
des Filles de la Charitd et premibre supdrieure de la maison
de Reuilly, la marraine.
II. Deuxi6me fait. Nous sommes au dimanche 28 avril 1957.
Le cspdrieur gendral de la Congregation de la Mission, M. Slattery, a eu la bonte d'accepter l'invitation de cedlbrer la premiere messe qui sera dite dans la chapelle restaure et rajeunie.
M. Grcmet, cure de la paroisse Saint-Eloi, de qui depend a prdsent la Maison de la Providence Sainte-Marie, a bien coulu honorer de sa prdsence cette celdbration.
Notre Tres Honoree Mere Lepicard, supdrieure gednrale de
la Compagnie des Filles de la Charitd, en la personne de son
assistante, notre Respectable Sreur Visitatrice de la proaince de
Paris. Swur Lenglart, la superieure actuelle de la maison. Sceu
Andrey, sont Id, tout heureuses d'avoir collabord, chacune d sa
mani'Wrc. d l'entreprise d'une urre qui donne d cette messe un
cadre digne d'elle.
Nous sommes tous 1l, les yeux bien ouverts, le cour dilate
par la joie, ne demandant qu'd voir et admirer la vieille chapellc en grisaille devenue toute, blanche, sur un fond d'azur.
toute simple dans la puretd de ses lignes et la sobridtd de ses
decors.
Depuis plus de cinquante ans, it etait question de transformer la premiere chapelle, de l'agrandir,de lui donner plus
de hauteur en la dotant d'une voate. Les plans sont encore
dans les cartons... Ils y resteront... Les beaux projets d'agrandissement et de transformation ne purent jamais aboutir, pas
mCme apres la canonisation de Seur Catherine Labourd par
Pie XII, le 27 juillet 1947.
Cependant, la deterioration progressive de la chapeale s'accentuant de plus en plus, il fallut bien songer & une restauration.
si modeste fit-elle. Cette restauration, enfin autorisde, fut comwi,',,e au d6but de l'dtd 1956.
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Au cours des tracaux, alors que du pidtre s'dlait dOtack
d'une poutre, on s'apercut, non sans imoi, que le plafond menafait de s'effondrer, parce que deuz poutres principales 0taine
pourries sur toute leur longueur.
Les efforts durent alors s'orienter dans une autre direction:
it fallut ttayer ccs poutres, les blinder, camoufler les
aer;
;c
qui, par la force des choses entraina it pousser les travaux plE
loin qu'on ne l'avait proiet6 d'abord.
A regarder la chapelte telle qu'elle nous apparait aujourd'hui, on ne saurait soupconner qu'il a falUu de tele efforts poa
donner au b~timent cet aspect et de beautr toute simple et &
soliditU si 6legante.
Decant la rdussite d'une telle euvre, nous avons d remercier en tout premier lieu M. Debarnot, architecte, entiWremet
dWvouP i I'wuvcre de la Providence Sainte-Marie. C'est lui qui,
acec sa yrande cormptence, son yoit tres
tar
et un desinttressement toujours genereux. a dirig6 tons les travaux jusque dam
les moindres ditails.
11 nous fautlyalemient remercier les entrepreneurs divme
ct leurs ourriers qui ont mis tout leur ceur dans r'e.tcutioa
de re delicat travail de transformation.
Fant-il evoquer tons les sacrifices consentis et fail d&
divers cOtes ? Dieu les connait, cela suffit. Un memorial secret
les racontera pour l'edificalion de celle qui rdalisera plus trd
une nouvelle restauration.
Au surplus, la restauration actuelle est loin d'etre acheit
et, lonytenmps encore, il faudra compter sur la gdnerositi de
ceur et celles qui ont it cwur de donner d la maison oit vicwt
sainte Catherine el a la chapelle oit elle pria, cette beautd pure
et simple qui convient i son genre d'dme et d sa saintetd #i
discrete.
Sur le point de mourir, un Pape rappelait au Seigneur tost
ce qu'il acait fait pour ses temples et rdpdtait en lui-meme It
verset du psaame vingt-cinquieme
n :
Seigneur, j'ai aim6 .
beaute de votre maison. ,
La Swur Sercante actuelle de la maison de Reuilly, avet
celles qui l'ont prceded dans le supdriorat, ses compagnes d'ajourd'hui, anciennes on plus jeunes, pourront toujours atprI*
du Seiyneur de la Charit6, aupres de la Servante du Seigneur,
I'lmmaculde Vierge Marie, aupres aussi de la Messagore de ki
Vierge de la M.daille miraculeuse, se reclamer de la solliitude et de la constance qu'elles ont mises a vouloir et A rd•ef
ser la restauration et I'embellissement de la chapelle qui reste
la chapelle de l'humble Saur de Reuilly, sainte Catherine Labourd.
Quant a nous, 4mus et confiants, soit devant la fresque qui,
sous pen, dominera l'autel restaurd, soit devant le cwur dc
sainte Catherine qui, au fond de la chapelle, se montr,:ra dant
son ecrin de cristal, soit encore dans la crypte voisine, oil ?W
retrouverons avec le souvenir du corps qui, si longtemps, 1
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scjourna, la statue de la Vierge qui jadis se detachait majestueuse en arrisre du tabernacle, nous aimerons d rdpeter, tout
au fond de nos mdes, la belle invocation suyggree d Seur Catherine par l'lmmaculde elle-mime : <, 0 Marie concue sans pechl,
priez pour nous qui avons recours A vous. , 0 Marie, priez pour
la maison de Reuilly, priez pour les Seurs, priez pour leurs
enfants, priez pour tous leurs bienfaiteurs. Amen !
29 novembre. - En compagnie de M. Bergeret, assistant
a la aaison-Mere, et jadis, de 1936 i 1945, sup6rieur du Berceau
de Saint-Vincent, le Tres Honor6 Pere part ce soir pour Daz.
Demain, en la Saint-AndrH, en vertu des pouvoirs concedes par
M. Rend Goty, President de la Republique francaise, il conf&
rera la croix de chevalier de la Legion d'honneur a M. Gaston
Pierre. actuel superieur de Dax. La c6remonie aura lieu pourtant au Berceau de saint Vincent, 1a mneme oil tant d'annies
M. Pierre s'est devoue et of il merita longuement cette dcoration au titre de I'Education nationale.
En cette m6me occasion, suivant le programme, le maire
de Saint-Vincent de Paul, M. Dubecq, doit 6pingler la midaille
-de la Sante publique et la croix d'officier du Divoueiment, a la
bonne Soeur Marie (Sceur Castaings) qui, depuis cinquante-six
ans. se d.evoue sans compter au Berceau de Saint-Vincent de
Paul.
Pour cette journte, les ceremonies sont prdvues a dans l'inlimiite , ; elle sera relative, car les trois cents personnes de la
maison et quelques invites inevitables en seront les t6moins
avertis. Prochainement, les Annales auront 1'occasion de parler
de ces manifestations de gratitude reconnaissante.
1" dcembre. - Premier dimanche de l'Avent. La MaisonMere peut enfin a nouveau se servir de la sacristie, rdnovee,
repeinte et modernisde dans son clairage et quelques-uns de
ses am6nagements.
Le 21 octobre dernier, toujours suivant la sagesse d'un plan
de reamanagement, la sacristie a Wet livree aux mains des plAtriers. Comme sacristie provisoire on s'est alors servi et de
la chapelle de la Passion et Ju Salon vert : une des chlambres
reservees aux ev4ques, face au Salon rouge, destine aux cardinaux. A la sacristie, devant un leger affaissement du plafond,
on croyait trouver poutres ou solives du plafond legerenent vermoulues. Mais sur un attentif examen on n'a rien constat6 d'anormal, ni de grave. Cela diminua d'autant le temps prNvu des reparations entrevues. La encore la construction fut jadis bien et
solidement men6e ; les gens du m6tier s'extasiaient devant la
qualite du platre ancien.
Apres quelques journdes de travail, les platriers, par endroits seulement, rectifibrent les l6gbres injures du temps. Puis,
peintres et Blectriciens eurent tot fait de remettre en 6tat la
-acristie, ce vestibule de la maison de Dieu. Voili qui est fait
;piur le mieux-Ctre de Dieu : premier servi !
Fernand COMBALUZIER.
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ANTOINE FIAT
(1832 - 1915)
Sa vie, son dime, sa doctrine
(Cf. Annales, L.121, pp. 103-143 ; 299-335 ; t. 122, pp. 42-88,
CJAPITRE XXX

SOM-lnHE. - Les lois de laicisation.- Action de Leon XIII. Relations de M. Fiat avec le Saint-Siege, avec I'archevechl de
Paris. - Circulaires aux missionnaires sur la charitd fraternelle. - Circulaires aux Swurs sur les devoirs dan. les
temps prdsents. - Circulaires aux visitears lazarister. Conference de I'Annonciation aux Siwurs 'pauvretd). - Circulaire aux Sweurs sur la communion et la coinmmunicruioa.
- Circulaire aux Sweurs sur le cinquantieme anniversaire
des apparitions de 1830. - Circulaire sur La consecration
au Sacrd-Ceur. - Congyrs des Petits Stminaires. - kort
de la Tres Honorde Mere Juhet. - Election de la Tres Honorde Mere DWrieux. - Conference du 8 decembre. - Les
Retraite des Swaurs Servantes. deux Maisons-Meres. Reunion des Dames de la Charite. - Ordination.- Lettres
de saint Vincent. - Grandes fetes le 27 nocembre 1880.
L annde 1880 va etre pour M. Fiat une source de difficultes.
On se plaignait, dans certains milieux, du gouvernement des
cur@s et des religieux, le clericalisme, qui aurait Wtd, disait-on,
le gouverneincnt de ia France, avant et apres la R1volution
de 1789). Aux cures et aux religieux on voulait substituer les
laiques, au c!dricalisie, la laicite.
On s'en prit d'abord aux religieux Franciscains, Jesuites,
Doiitnicains, aux 1 moines balaill'urs , (coinme on disait) : on
les chassa de leur iaison religieuse. Les pauvres Lazaristes
qui cependant ue faisaient pas graud tapage, furent exposes a
etre, eux aussi, emportes par la tourniente.
Le Couseil municipal de Paris voulut expulser les Lazaristes et les Filles de la Charite de leurs deux Maisons-M',res.
Toutes les lettres de cette annee parient de ce projet. M. Fiat
s'y nontre preoccup6 mais plein de confiance en Marie-Immaculee. II engage a prier, a faire pdnitence. I1 derit au Prdsident
de la Rtpublique, aux ministres, pour faire \aloir ses droits,
a des deputis, des sdnateurs, des jurisconsultes pour solliciter
leur appui et pour les remercier de ce qu'ils font en inotre
faveur. Certains ambassadeurs, alertes sans douie par les confreres interviennent, eux aussi, pour nous d6fendre. II faut citer
en particulier, M. Fournier, ambassadeur h Constantinople, qui
menace de demissionner si on nous fait tort, et qui affiche ouverteinent une grande estime pour les enfants de saint Vincent
de Paul.
Quand on apprit en France et i I'dtranger la menace qui
pesait sur nous, on Ccrivit des lettres de condoldance ct on nous
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offrit des locaux pour recueillir confreres et Sceurs qui seraient
expulses. II y eut une belle manifestation de charite fraternelle
de la part des provinces. MWme les 6trangers a la Congregation
se montrkrent empressds a nous secourir : Mgr de Cabrieres
offrit son chateau, un bienfaiteur de Londres mit son palais A
notre disposition, etc... M. Fiat remercie mais garde sa confiance
et espere qu'il ne sera pas oblig6 de profiter de ces offres bienveiilantes. Ses prieres, ses merites. ceux des confreres et des
s'urs ecarterent le danger et 1'6pee de Damocles ne toiba
pas sur notre tete.
Cependant, la laicisation se poursuivait dans tous Its doimaines. On supprime les aumoniers militaires, on 6tablit 1'enseignement pureient laique dans les ecoles gouvernementales,
les parents peuvent demander 1'enseignement religieux, mais
celui-ci sera donnu h part par les ninistres du eulte. Jusqu'ici,
es examens 6taient passes devant des jurys mixtes, disormais
ieletnent eccldsiastique et religieux sera exclu ; les 6tablisseivnts libres ne pourront plus s'appeler ni universitts, ni faculits : le repos dominical n'est plus obligatoire, les dviXques
disparaissent du Conseil superieur de 1'enseignement; on d6fend aux congr.gations non autorisees l'enseigneient daus les
eco!es ; elles out trois mois pour se dissoudre ou pour demander l'autorisation : les 6veques protestent ; un grand nombre de
iia-istrats denrissionnent la plupart des congregations refusent de demander I'autorisation ; on expulse les congrtgations
d'hommes, I'expulsion des Jtsuites de la rue e Sevres fut mou\crentee : il y eut des r6sistances, il fallut forcer les cellules
I'une apres I'autre: on avait laisse le Saint-Sacrement dans la
c:iapelle ; le leudemain, le cardinal Guibert demanda au President de la RUpublique la permission de le faire transporter &
I Lglise Saint-Sulpice : .Mgr Richard, coadjuleur, fut charg6 de
i't transfert ; la rue de Sevres etait jonchee de iteurs ; on estima
;; soixante-dix mille (!) le nonmbre des personnes qui accompangaient le Saint-Sacrement avec des hymnes et des cantiques.
Iwvant !e refus des Congrtgations de demander 1'autorisation,
Freycinet proposa de leur demander simplenent une dicIlaration de non hostilile a la Republique. Leon XIII recommanda de
faire cette declaration ; 6-vques et communautes le firent sans
enthousiasme :
la fin de I'annee, deux cent soixante et une
nu;isons de religieux avaient ete fernides.
Les lettres
sunt remplies
crainte ; celles
ia confiance en

des confrires de la Maison-MWre de cette 6poque
de details sur ces expulsions et respirent la
de M. Fiat sont sobres de details mais respirent
Marie-lmmacultee.

On chasse peu a peu les Soeurs des ecoles communales ; on
exige le brevet des institutrices congreganistes ; sur trente-sept
mille environ qui enseignaient, cinq mille sept cent trente-trois
seulement avaient ce brevet. On cree des lyc6es de filles, on
ctablit I'ecole gratuite, I'ecole laique ; plus de crucifix dans les
'ocaux.

-

426 -

En septembre, Freycinet tombe, et Jules Ferry le remplace
au pouvoir. La laicisation va redoubler. M. Constans de.ient
ministre de 'Ilnterieur et des Cultes. M. Fiat lui cerit, le 29 octobre, pour obtenir I'autorisation d'ouvrir des 6coles apo,,toliques. Voici les principaux passages de sa lettre. 1 le reuiercie
d'abord d'une reponse bienveillante, recue quelques jours auparavant. II continue a votre bontJ m'enhardit d vous exposer une
situation qui me semblait correcte et sur laquelle quelques personnes attirent mon attention. Notre conyrygalion se recrute Le
plus habituellement en recevant les jeunes gens qui ont termine leurs dludes classiques. Mais alant constati que plusieurs
appartenant ft des families trop pauvres pour faire leurs hvmanites, manifestent cependant le desir d'dtre admis daus notre
conyregation, nous acons cru poucoir les admettre dans certaiines de nos imaisonis pour les preparerpar l'dtude du latin A faire
leur cours de philosophie et de thdologie. Desireux d'observer
fidelemei
t tes lois de mon pays, je viens exposer la situation 4
Votre Excellence, et rous prier, Monsieur le Ministre, de nowt
autoriser, s'il est ntteessaire, A tracailler en la maniare que je
riens d'indiquer au recrutement des missionnaires qui plus tard
seront employds dans nos missions tLrangýres on dans nos maisons de France.,
On voit par cette lettre que M. Fiat, tout en regrettait les
nesures contre la religion, reste dans la ligne de Leon XIII qui
conseille le calme. Parnii les communaut6s et les catholiques, ii y
a peu d'enthousiasme pour les directives du Pape. La France
est divis-e entre iniperialistes, 16gitimistes, orlianistes, rNpublicains. 1 y a peut-ktre des vues politiques dans les protestations contre le G(ouvernement. M. Fiat se tiendra toujours dans
la rdgion des principes avec le Souverain Pontife et cela nonobstaut les autres congregations, nonobstant plusieurs de ses confreres, ii passera pour un collaborateur, un traitre aux yeux de
beaucoup de ses contemporains, on dira de sa congr6gation et
de quatre autres qui I'imitent qu'elles sont les cinq plaies de
Notre-Seigneur. 1.'histoire de cette epoque donne une triste idee
du jugement de quelques hommes qui, de tres bonne foi, sont
trop sou\ent aveuglds par les prejuges. M. Fiat a les yeux fixes
sur le phare qui brille a Rome et il ne se laisse pas entrainer
par les discours vdhcments, par les articles enflammds, par tons
les flots qui viennent battre contre le petit vaisseau de la congrdgation. II ne cedera jamais sur les principes, mais ii agira avec
sagesse, prudence. II sera mal vu par les prdtendus sages du
monde ecclCsiastique et religieux. Nous pensons qu'il a 6td bien
vu par saint Vincent.
On laicise les h6pitaux. On commence par des calomnies.
On allgue I'ignorance des infirmieres congr6ganistes, leur d&faut d'instruction technique, I'enrichissement de leurs communautes par les soins des malades, leur ddsobeissance aux ordonnances des mnidecins, on les accuse de tourmenter les malades
pour les amener a se confesser, etc... Les Filles de la Charit6
sont chassdes des Mdnages, de La Rochefoucauld, malgr les
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protestations des malades. Le Conseil municipal de Paris supprime le service religieux dans les h6pitaux, ii remplace les
Sceurs par des laiques.
Une nouvelle loi va atteindre mume les congrdgations autorisdes, on allegue qu'elles ont une puissance financiere formidable, on veut les soumettre a un imp6t sur leur revenu, A des
taxes exorbitantes, A un droit d'accroissement. Cette loi est
amorc6e seulement en 1880 : il faudra quelque temps pour
qu'elle soit votle. Nous verrons M. Fiat faire valoir judicieusement et respectueusement les inconvnnieuts de cette loi.
Pendant que la plupart des nations sont plus ou moins
opposdes au Saint-Siege, Leon XIII s'efforce de renouer de
bonnes relations avec tous les pays, avec la France spcialenent. Nous avons vu plus haut comment il conseille la modration, la prudence aux tevques, aux pretres, aux religieux surtout qui sont visis spcialement et qui ont r6putation d'ýtre batailleurs. grands batailleurs pour la bonne cause, s'entend. nmais
peut-etre d'une facon excessive et peut-4tre quelques-uns, sans
s'en rendre compte, pour des fins politiques.
Leon XIII publie 1'encyclique Grande munus (30 septewibre
1880), pour glorifier saint Cyrille et saint Me.thode et pour
engager les Slaves, les iglises orientales a revenir au giron de
I'Eglise catholique. II felicite f'enpereur de Russie d'avoir
eh~appei k un attentat nihiliste. 11 ne nuglige pas de rappeler la
doctrine. 11 invite tous les chrutiens A se rappeler la saintete du
mariage par I'encyclique Arcanum divinae sapientiae. II proteste contre le mariage civil, contre le divorce. II recommiande.
le 3 decembre 1880, par I'encyclique Sancta Dei civitas, les cauvres de la Propagation de la Foi, de !a Sainte-Enfance, des Ecoles d'Orient, et ii invite les 6glises schismatiques a se reunir a
I'Eglise catholique. Il 6l~ve au cardinalat le patriarche Hassoun. En France, ii proteste contre les lois laiques. mais il le
fait ayvec calne et dignitd, i!attaque les doctrines, sans blesser
les personnes. II deplorera les tendances outrees, les revendications tapageuses de certains journaux, on demandera A
Leon. XIII de lancer des excommunications contre les Rdpublicains, de precher une croisade contre la R6publique. Leon XIII
gardera une sage reserve. Son nonce i Paris, Mgr Wladimir
Czacki, s'efforcera de garder un contact amical avec les hormnes
d'Etat pour obtenir un apaisement. II fera des d6marches pour
s'opposer aux dicrets de Jules Ferry, ii sera en relation avec
Gambetta, il conseillera la mod6ration, le ralliement aux catholiques, aux religieux surtout.
Mais les esprits sont monies. Ldgitimistes veulent I'avenement du comte de Chambord, imp6rialistes veulent mettre sur le
trOne le prince impdrial, et pour beaucoup de catholiques, etre
republicain. c'est &tre h6retique, schismatique. C'est dans ces
circonstances que nous allons voir le Pere Fiat manoeuvrer avec
graMde prudence. II aura toujours les yeux sur Leon XIII, sur le-
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nonce, et ii conduira sa barque, avec sagesse malgrd vents et
inartes.
11 a des relations euistolaires frequentes avec M. Borgogno, procureur g6neral pros le Saint-Siege. II le charge de beaucoup de commissions et ii les lui rappelle quand M. Borgogno
semble les avoir oubliees ou que les congregations romaines ne
se pressent pas de repondre. MN.Fiat est toujours presse, il lui
manque un peu de la sage lenteur de Rome.
1* Au sujet des cicaires aposioliques, M. Fiat ddsire que,
puisqu'ils sont visiteurs, ils fassent la visite, non seulenent de
leur province mais aussi de la province de leur voisin, et vice
cersa. Le mot visiteur n'a pas de sens si celui qui en est dewor4
ne visite pas. Mais les vicaires apostoliques dependent de la
Propag.ande ; is ne peuvent quitter leur vicariat sans une permission du Saint-Siege. a Demandez cette permission pour eux ),
ecrit M. Fiat.
2° On a discute a la derniere assembl4e sur les droits des
vicaires apostoliques a la voix passive pour le g6ndralat. M. Fiat
s'est engagd h faire rdsoudre cette question. Sur la fin de 1878
et toute I'annde 1879, il est plusieurs fois revenu sur cette question. 11 insiste aupres du procureur gne6ral : " Si on rdpond
nigativement, la question est rdsolue, plus rien a faire que promulyuer la solution. Mais il faut tout prdvoir. Si le Saint-Siege
repond affirmativement, it faut que le Saint-Siege donne le droit
de publier immediatement L'lection sans attendre la confirmation par la Propagande, autrement l'Assemblde sera prolongde
ddmesurdment. , Cette demande est du 23 janvier 1880. M. Fiat
revoit une reponse de M. Borgogno. Le procureur gSenral dit
que la Sacree Congregation des 6v6ques et r6guliers a consult6
Son Eminence le Cardinal de Paris ; Rome agit avec prudence
et sagesse.
3" D'autres questions sont proposees a M. Borgogno La
confession des ndtres pr6occupe le P6re Fiat. II trouve qu'on a
vecu jusqu'ici avec des iddes difflrentes. II voudrait avoir une
reponse fernme de Rome. a Je ddsirerais savoir si le cardinal
Ferrieri a fait examiner la question de la confession des n'Jtres
et si je puis esperer d'avoir une solution quelconque. Vous wavez
que je lui ai remis sur ce sujet deux theses. L'une qui soutient
qu'ctant exempts, la juridiction sur les n6tres, in foro conscientiae, nous vient par le gdanral et non par l'dvoque et que les
confessions des nOtres, faites aux externes sans la permission
des supericurs sont nulles. L'autre soutient que le supdrieur
g~ndral n'a pas juridiction sur Ics siens in foro conscientiae vi
officii sui sed tantum ex delegatione episcopi in dioecesi ubi delegatur et que les confessions des ndtres faites A un pretre exlerne sans permission du suptrieur sont illicites mais valides.
J'aurais besoin d'une solution sans tarder. , M. Fiat veut une
rdponse prompte, ii ne sait pas attendre. II ne comprend pas
la sage lenteur de Rome. Chi va piano, va sano.
4° M. Fiat a obtenu un indult pour alidner les biens de la
congregation. Mais cet indult ne vise que les biens situes en
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France ; M. Fiat demande un renou\ellement de I'indult, :nais
cette fois pour toute 1'Europe. .
5° M. Fiat se prioccupe de la situation des Filles de la
Charite dans l'Eglise catholique. 11 kcrit I M. Borgogno : bDans
son oucrage , De Visitatione , Lucidi donne a entendre qu'il
n'y a que les Swurs c.',paynoles qui soient sountises d la luridiction iimmediate du stupfrieur dndtral ; de mdene le
I:a
C.oniste contemporain , de (raiadcfaude, ainsi que quelques dreques qui ont notmitt' dans I'Ordo un dre turs ecclisiastijues
comme supericur des Swurs. Je cous pric de sonder les cardinaux. surlout Ferrieri,d ce sujet. Si nous pourons obtenir une
ddelaration comme quoi les Se'urs ne sont pas communauld religieuse mais simple confrerie de' femmes ou filles dvcotes ;
qu'clles ont toujours dtd et qu'ctles doivent dtre sous la juridiction du successeur de saint Vincent, qu'elles ne dtependent des
tvc'ques quee comme catholiques et pour la juridiction du ,fr de
la conscience, mai.s que comme membres de la confr'rie ov socidtd elles ne releent que du superieur gineral. , Le 'i f6vrier. il rIeient sur cette question : , Si M.Vr Lucidi ca jaire
une nou:elle edition de son ourraye, roius pourrie: lai dire un
e.rier, Lui faisarit crtenmot, conime de vous-mane, sans ricr
dre surlout que les Swurs espaynowes. qulil ciatie exemrptte des
Ordinaires ont dit simplecment conser'r'es d la condition de toutes les Filles de la Charite. n
De nouveau, le 13 mars, ii revient sur ie sujet de l'ex'.mption des Sueurs : a QCuant a votre demarche at•lres de La aicree
tCouiyryation des Eciques et RHyuliers, vous en conMprenez cousmilde toute la graciti. II faudrait, ce me semble, avoir exposd
en particulier aux principaux cardintaux et aux cownulteurs :
t1 ce qui fait I'objet de la hlttre que je vous ai dcrite a ce sujet,
mais le disant commue de vous-umteie a Mgr Aguazzi... Vous avez
dii recevoir a l'poque du Concile un travail intitul6 MAl6iimire
relatif aux Filles de la Charitd, oi l'on dtablit par dicers documents : 1 que les Filles de la Charitd ne sont pas reliyieuses ;
2* qu'elles dependent du successeur de saint Vincent ; 3' qu'il
y aurait de graves inconcinients a changer cet ordre de choses ;
4° qu'il n'y a auctun motif d'y penser. ,

Borgogno. I! lui
Onze jours plus tard, nouvelle lettre a 1M.
recommande encore d'aller voir les cardinaux les plus influents
et dans la conversation leur exposer la nature des Filles de la
Charite. On voit que M1.Fiat ne se contente pas de dire a Dieu,
Fiat voluntas tua, mais qu'il met en pratique , aide-toi et le ciel
t'aidera. a Quelques mois apres, il 6crit encore dans le niMme
sens. 11 ajoute ce d6tail que Pie IX a d6clare que les Fillcs de
la Charit' un'tant pa? religieuses, mais filles de paroisse, ne sont
pas astreintes a avoir un confesseur triennal.
En janvier, M. Fiat demande A M1.Borgogno d'obtenir que
la fMte de Sainte-Anne. qui tombe le jour octave de Saint-Vincent, le 26 juillet, soit transferee au lendemain 27, pour que
nous puissions celebrer, le 26. l'octave mme de notre saint :on-
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dateur. Cette facultt fut accordee alors, puis elle fut enlevee
plus tard. Les questions du Pere, Fiat pleuvent i Rome. En -.oici
une du 9 fevrier : a Dans an de nos cas de conscience, on s'est
denmande s'il est permis d'employer le drap mortuaire blanc aux
enterrements des Filles de la Charite. L'usage d la Maison-Me4re
parait remonter asses loin et it serait penible aux Seurs de le
modifier. D'autre part, le Rituel romain est formel et les i reuves donnies dans la discussion du cas de conscience, ne semblent
pas laisser de doute h cet edard. Trbs ami des prescriptions de
la Sainte Eglise, je ne veux pas m'en 6carter. Que pensez-vous
d'une demande d la Sacrde Congregation des Rites ? L'usaye
de la Maison-Mere est suivi, je crois dans le monde entier.,, ous
ignorons si le cas fut port6 au Tribunal Supreme. En tout cas,
le dit usage a perseverd de longues ann6es encore, il nous semble.
Encore une question h Rome. Elle est du 16 mars : a Pour
plusieurs de nos maisons, oh it y a des pleerinages, les peleriny
d6sirent acheter un souvenir. Comme il est ddfendu aux eccldsiastiques de faire du commerce, veuillez demander pour nos
maisons qui se trouvent dans la condition dont je parle la permission de vendre aux pelerins les objets qu'ils desirent acheter, (avec quelque profit sur la vente en faveur des maisons ou
pour les ceuvres). a
Parnmi les autres lettres adressees a M. Borgogno, citons
celle qu'il envoie au sujet d'une demande qu'on lui fait de dtsigner des confreres qui seraient propres A l'episcopat : II n'est
ni dans les traditions, ni dans I'esprit de la Congrdgation de la
Mission de proposer des sujets pour l'episcopat ; tons les Pretres de la Mission ont plus ou moins les qualites ndcessaires
ad salutem pauperum et cleri disciplinam. La Congrdgation na
jamais Wtf riche en sujets douds des dminentes qualits requises
pour l'episcopat. »
M. Fiat envoie dans la mmme lettre trois proces canoniques
relatifs aux vendrables Clet et Perboyre (27 et 30 mars 1869,
I
1" avril 1870).
M. Borgogno a averti M. Fiat que l'on doit c6librer solennellement la fete de Saint-Thomas d'Aquin, A Rome. Le Pape
Ldon XIII pousse beaucoup la jeunesse cldricale h l'tude *1e la
philosophie scolastique, de la Somme de saint Thomas, ii a
nommd son frere, le cardinal Pecei, president des fetes, des reunions, des congres, des acad6mies qui vont avoir lieu dans le
cours de 1880. M. Fiat est invit6 A se trouver a Rome pour le
7 mars. M. Fiat remercie de l'invitation ; ii s'excuse de ne pouvoir y assister en personne et il prie M. Borgogno de le remplacer A ces solennitds. 1 y a encore des f6tes sembiab!es le
8 mai. Nouvelle invitation. Nouvelle excuse. M. Fiat se rdjcuit
de voir saint Thomas proclamd par le Pape, patron des Universites, des acaddmies, des collAges catholiques, il s'unit de loin
aux fetes du 8 mai qui se ddrouleront devant le Pape, par les
soins des cardinaux Pecci, de Luca, Simeoni, et du philosophe
Zigliara, ainsi que des Dominicains. II applaudit aux desseins
du Pape d'driger partout des chaires de philosophie scolastique.
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En juillet 1880, M. Fiat communique un bref de Leon XIII
dat6 du 25 juin qui ac·c!dI pourl sept ai•s !'iitdulgence de la
Porti.ncule aux ?.Misons icettrales des Filli, de la Chariti . II
recommnande de faire viser ce bref par l'Ordiiiaire du lieu. Dans
un post-scriptum, M. Fiat dit que la fa\eur susdite n'a 6tW
demandbe que pour la Maison-Mere et le- maisons centrales;
elle ne s'6tend pas aux autres uaisons de la Compagnie bien que
la teneur de I'Indult semble l'indiquer. M. Fiat a un autre scrupule. Cette indulgence est accordee
aux maisons qui appartiennent aux Seurs. Or la plupart de ces maisons ne leur appartiennent pas, quid ? , Consultez te Secretaire de la S.C. n, ecrit-il
ii M. Borgogno. Ce mome mois, le 9, L-on XIII, par le Bref
, Arceptae nuper n accorde des indulgences pour le 27 novemnbre
1880 qui ramrne le cinquantiime anniversaire de la Medaille
Miraculeuse. Mais le Pape ne fait aucune allusion aux apparitions. II dit simplement que la famille de saint Vincent doit
cel6brer, le 27 novembre prochain. une fete en i'honneur de
Marie Immaculde. M. Fiat multiplie les demandes pour la f'te
du 27 ; it demande que tout prtre qui viendra dire la Messe chlez
les Seturs puisse dire la Messe de 'lnmaculee : ii demande
mijme que ddsormitais, non seulement le 27 novenmbre, mais tous
ivs jours, non exceptes par les Rubriques. on puisse dire dans
la chapelle de la rue du Bac la Messe de 'Immacul6e, coinme
nous pouvons dire, dans notre chapelle de la rue de Svrers, la
messe de saint Vincent. Enlin ii sollicite une indulgence de
cent jours pour tout fidele qui priera devant 'autel de .aarie
lnmmaculbe, aux intentions du Pape.
M. Fiat transmet toute sorte de demandes a son zele Procureur general, ainsi it denaande de la part de Soeur Duf4s,
d'Enghien, la permission de faire dire le 30 septembre. la messe
d'une vierge martyre ; car ies Sweurs possedent un corps qu'ou
dit ~Lre celui d'une vierge martyre. , Impossible, rdpond M. Borgogno. 11 faudrait que I'authentique soit ldyalement reconnu par
le Custode des Reliques du Vicariat de Rome. Or, it est malade
et it ne semble pas se relever bientut et reprendre ses fonctions
dans un bref ddlai. Le sous-gardien des Reliques a ddfense de
faire aucune reconnaissance officielle. Cette defense a et6 faite
parce que : 1" on a envoyd de Vdtranyer des actes totalenient
falsifids ; 2" parce que beaucoup de ces pretendus corps saints,
,'xtraitsdes Catacombes, ne sont pas certainement, authentiqueitent des corps de martyrs. Plusieurs, beaucoup sont simplement
des corps de simples fiddles qui out pu dtre saints mais dont on
i&a aucune garantie officielle, soit de leur saintetd, soit de lear
iuartyre. Certaines gens out dtd trop pressis, s'imuyinant que
tuus les corps extraits des Catacombes itaient des corps saints.
La S.C. des Reliques qui veille avec soin sur les deviations de
ai pidtd des fiddles exige des garanties certaines pour authentiquer les corps saints et pour permettre qu'on leur rende un
,'ulte. * Une autre demande n'a pas plus de chance de rdussir.
:e sont des Sceurs qui demandent de garder leur dortoir audessus de la chapelle. M. Fiat a transmis cette demande pour
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faire plaisir aux Seurs, nais commec ii le dit , sans yrand
e'spoir d'une rdponse favorable ,.Pour une autre demande k
laquelle tient le I1 re Fiat, il ecrit gentiment h M. Borgogno :
, 11 caut micurx s'adresser A Dieu qu'e ses saints. Puisque rotu
pr<'roycz des difficultis de la part des Cardinaux des Rites, je
n'adresse directement au Pape. Veuillez lui presenter la sup.
tlique ci-jointe. , Ce procede n'etait pas protocolaire. Mais le
I'Ire Fiat avait toutes les audaces.
Mais \oici que surgit une grosse difficult6 au sujet Id la
Vi-rge du Globe que 11.Fiat a fail placer au-dessus de I'ajtel
des apparitions. Le Cardinal Manning, qui l'a vue dans la chapelle des Steurs de Londres, demande h Rome si cette reprisen.
tation est approu\i e. \l. Fiat est alarm ; ii envoie memoire sur
imelroire. 11 cite un texte de saint Jean Chrysostonie qui dit que
la Sainte Vier-.e offre le genre humain haCelui qu'elle a engendrd;
que cette statue symbolise le rn'le d'avocate attribue par Lous
tl
Marie: qu'elle rappelle les apparitions de la MWdaille Miraculeuse, qu'elle fait une siniuliiure et trs heureuse inipresAion;
qu'elle a 6ti approuvxe par le Cardinal de Paris : qu'elle comnience a se rpantdre ; qu'elle est occasion de miracles. ( Je
dlsire. dit-il. que cetle repr6sentation si pieuse soit approuv:e.
SVoyi'
Ic Scrcrtair,,
Il pr;eflt de la S.C. et si ndcessaire le I'ape
lui-,•mme. Demantdez au moins un dilai. J'enverrai un rapport
explicaiif. n 3I. Fiat envoie
Irnie une photo de cette statue.
Nous verrons la suite de cette affaire. les annees suivantes.
M. Fiat xa consacrer la Congr6gation au Sacre-Cceur cormme
nous le verrons plus loin. II demande que desorinais la fete du
Sacre-CGur soit double de premiibre classe pour nous et que
nous puissions ajouter aux Litanies du saint Nom de Jdsus. Per
sacrosanctum cor tuum, miserere nobis.
M1.Fiat, on le voit. n'a pas laiss6 chmier M1.Borgogno; il
1ui pose meme des questions qui sent en dehors de la competence d'un Procureur g~enral. , Je vous prie de me dire en route
simplicitd et apres avoir fait votre oraison 1 dessus si ous
croyez qu'il faut changer ma Seur N..., Seur Servante de N...,
dont les compagnes se plaignent. n Comme il a demand6 beaucoup au brave If. Borgogno, M. Fiat a un remords, ii craint de
l'avoir fatigue par toutes les marches et d6marches qu'il iui a
imposees, aussi veut-ii lui procurer des vacances. , J'Cprouvcrai,
lui ecrit-il, une grande joie d vous voir parmi nous. Quant aux
frais de route, vous n'avez nuUement d vous en prioccuper, je
suis trop heureux. de saisir cette occasion de vous dtre agrtable
et de vous tdmoigner combien j'appricie votre zBle, votre ddvouement, et I'importance des services que cous rendez. la
Compagnie. ,
M. Fiat entretient aussi des rapports frequents avec 1'archevechW de Paris. soit le Cardinal Guibert, soit Mgr Richard, oadjuteur, soit les bureaux. Ces rapports sont tres cordiaux, on
ioit
que M. Fiat est tres estime par le haut et le bas clerg6 de Paris.
Mais aussi, il est tres respectueux, tres d6licat. II assiste i
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toutes les installations de cures, i leurs enterrements. Cette
presence est trbs apprecie et lui vaut les sympathies de tous. Ii
recourt souvent aux bureaux de 1'archevech6, aux secr6taires
pour avoir des certificats qui permettront B nos jeunes gens de
ne pas etre incorpores dans le service mililaire apres qu'ils out
recu les ordres sacres.
Voici les noms de ceux qui out beneticid de ces certifi.ats,
en 1880 :
- Stanislas de Bussy, d'Amiens (Somme);
- Henri Coignaud, de Machecoul (Loire-Infdrieure);
- Achille Dive, de Quivieres (Somme);
- Ernest Huet, de Saint-Mdloir-des-Oudes (Ille-et-Vilaine);
- Charles Jaluzot, de Leugny (Yonne);
- Jean Jourde, d'Aniane (Herault) ;
- Jean Meiller, de Valfleury (Loire) ;
- Pierre lauriange, de Neuvic-d'Ussel (Correze);
- Joseph Salette, de Pont-d'Anse (Loire);
- Casinir Vic, de Mourmentras (Aveyron);
- Jules Bouilly, de Vitry-aux-Loyes 'Loiret);
- Fleury Bret, de Longes 'Rhone) ;
- Arnland Chanballon, de LuzillI (Indre-et-Loire) ;
- Romain Colombet, de Saini-Romain RhOne) ;
- Jean Ducourneau, de Dax (Landes) ;
- Gustave Giraud,.de Vernou (Indre-et-Loire);
- Henri Hercouet, de Cancale (Ille-et-Vilaine);
- Sylvain Jougla. de Tourouzelle (Aude) ;
- Vincent Ermoni, d'Oimessa ýCorse) ;
- Stanislas Resillot, de Saint-Etienne (Loire);
- Marc Doreau, de Dun-le-Palletcau (Creuse);
- 1.opold Beaubois, de Saint-Andr' (Ile de la Reunion);
- Jean Dumai', de Saint-P&-d'Ardet (Haute-Garonne)
- Paul Mare. des Andelys Eure) ;
- Bertrand Adoue, d'Aspet IHaute-Garonne);
- Francois Guyon, d'Amiens (Somme);
- Gabriel Jean, de Roquefort (Aveyron);
- Henri Rouillier, de Leuilly-sous-Coucy (Aisne);
- Pierre Morange, de Courpiere (Puy-de-D6me) ;
- Ernest Dumontier, de Pont-de-l'Arche (Eure);
- Guillaume Molinier, de Lacastrie 'Puy-de-DIme);
- Paul Mathieu, de Mont-de-Marsan (Landes);
- Jules Bruguiere, de Nant (Aveyron);
- Louis Allary, de Aups (Var) ;
- Cyprien Hermet, de Calmels-et-le-Viala (Aveyron' ;
- Andre Lecauchois. de Saint-L6 (Manche);
- Fran.ois Magat. de Poncins (Loire)
- Mary Meut, de Rusque Tarn) ;
- Jo-.eph Mont6ty, de Compeyre Aveyron) ;
- Louis Planson, de Essommes-sur-Marne (Aisne);
- Basile Puech, de Truie (Aveyron ;
- Pierre Torgue, de Vernelon (Loire) :
- Thdodore Vandenberghe, de Hazebrouck :Nord) ;
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- Paul Heyuaud, de Sainte-Croix (Loire) ;
- Mathieu Bedel, de Rabat (Ariýge) ;
- Edouard Decamp, de Hazebrouck (Nord);
- Emile Villette, de Somain (Nord) ;
- Pierre Praneuf, de Tarare (Rhone).
Constatous que les departements qui fournissent le plus de
vocations sout I'Aveyroun six dont trois futurs 6evques) , la
Loire (six dont un futur evZque) ; la Somime, le Nord, Ie Whone
(trois).
Apres les relations de M. Fiat a\ec le Saint-Siige et I'archevtehe de Paris, voyons ses rapports avec la double famiiia de
saint Vincent. l.a circulaire du debut de l'ann6e 1880 adress6e
aux nlissionnaires est dat4e de Noel 1879. Elle roule sur la
charitt fraternelle entre confreres. C'est un sujet qui lui tlnait
& coeur depuis longemnps et qui le pr6occupera toute sa vu. II
se rappelait et rappelait que saint Vincent, pour d6velopper la
charite fraternelie entre confreres, avait fait faire plusipurs
conf6rences de suite sur la nmdisance. L! ne faut pas s'dtoaner,
dbs lors, que, un an apres son 6lection, M. Fiat qui ne cherciiait
pas h plaire niais h faire du bien, prit comme sujet de sa confrence ce sujet delicat. M. Fiat commence par protester de son
affection sincere pour ses confreres. 11 invoque ensuite JPtusChrist et le Saint-Esprit pour donner k ses paroles la lumiire
qui eclaire. t'onction .qui touche et qui persuade. II imontre
ensuite que la charite envers le prochain procede de la charit6
envers Dieu. Quand on aime bien quelqu'un, on aime ses enfants,
on aime ses membres, on aime son image. Or, le prochain est
I'image de Dieu, l'enfant de Dieu, !e membre du corps mysi;que
de Jesus-Christ.
M. Fiat rappelle ensuite ce que Notre-Seigneur a dit de la
charite fraternelle dans le discours de la C•ne. C'est son commandement; c'est par lh que nous nous montrerons ses
irais
disciples, etc. Il rappelle aussi I'enseignement des ApOtres, particuliirement de saint Jean : , C'est le pr6cepte du Seigneur; si
vous l'accomplissez cela suffit. a Quel est le prochain que .oous
devons aimer ? Ce sont tous les hommes, mais de meme qu'un
foyer destine A r6pandre la lumiere et la chaleur en fait sentir
d'abord les effets aux objets qui l'environnent, ainsi la \raie
charite nous porte A aimer d'abord les personnes avec lesquclles
nous sommes plus 6troitement unis, qui partagent avec nous les
m6mes conditions d'existences, nos confrBres. Pour s'excuser de
pratiquer cette charitl on all6gue les d6fauts du prochain. Mais
Dieu n'accepte pas cette excuse, it sait bien que nous avons tous
des d6fauts et ndanmoins it nous commande de nous aimer tendrement comme des freres. Dieu connait bien nos d6fauts et
n6anmoins II les supporte et II ne cesse de nous faire du bien.
Notre malheur b nous est qu'au lieu de dissimuler les ddfauts
de nos confreres nous sommes enclins a les scruter, hi les ctaminer, h les mettre en relief. Ce peu d'affection, cette absence
d'estime pour les confreres finit par retomber sur toute la
Compagnie qu'on n'aime plus comme on doit aimer une mi;re.
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Suivent quelques nouvelles. En France, on nous a ol'ert cinq
.*tablissements que nous n'axons pas pu accepter. On a retabli
'cieuvre des Missions I la .Maison-MWre. On dcsirerait que dans
nos grands s6minaires. on fit des conf6rences sur I'apostolat A
I'-gard des ouvriers ;1. Fiat est un precurseur, ii devance les
temps actuels). M. Fiat souhaite la restauration de la philosophie
*hroltienne selon 1'esprit de saint Thomas. I!engage les confreres
des colliges et des petits seminaires h ne pas negliger I'oraison,
la lecture spirituelle, les conferences des cas de conscience. II
annonce que quatre confreres ont et6 envoyds en Chine. trois en
Abyssinie, quatre en Syrie, quatre en Egypte, un en Perse. trois
en Turquie, deux dans l'Amerique centrale, un au Perou. un
au Chili. trois au Bresil, un en Argentine, trois au Portugal, un
aux Etats-Unis. Admirons ie zcle apostolique qui rignait aiors.
Af. Fiat se plaint de la diminution des vocations. La .laison-NiBre
inecomprend que cinquante-huit pretres, soixante-quatre etudiants. vingt-six seminaristes, soixante coadjuteurs. 11 donne
des nouvelles du venerable et cher doven de la Maison.-Mere,
11. Brioude, noen 1790, entri en 1818 (done quatre-vingt-dix ans
d'ige. soixante-deux de vocation) ; ce digne confrere passe sa
journle a prier pour conjurer les maux qui nous menacent.
Gardons nos saintes Regles, elles nous garderont. La circulaire
se termine par ie necrologe qui mentionne trente-deux dGfunts,
4t par une recommandation speciale des ieuvres de la Sainte
Enfance et de saint Francois de Sales. Notons qu'en ce d6but de
18•8 la petite Comnpagnie compte mille deux cent trente prtres,
r•ent quarante-trois 6tudiants. cent sept smiinaristes, cinq cent
cinquante coadjuteurs.
Ie 17 janvier, fete de saint Antoine, 1.Fiat envoie une
circulaire aux Saours. I.es temps sont bien mauvais, f'avenir
devient de plus en plus menacant. Je vous dois des encourageinents. et des paroles de consolation, vous attendez aussi des
;i\is. V a tiche est difficile. II faut, je l'avoue, une certaine condl:scendance pour ne pas compromettre nos oeuvres ; mais ii est
des limites que 'on ne peut franchir, que Dieu nous fasse tonnaitre ce juste milieu. Je vous exhorte a la penitence. Les I;aux
qui nous affligent sont le juste chAtiment de nos fautes. Saint
Vincent dans les calamites se mortifiait et invitait h la p6nitence.
Notre-Seigneur nous y exhorte dans l'Evangile, la Mere de )ieu
aussi dans !es apparitions recentes. Les lois ecclIsiastiqucs de
la penitence obligent sous peine de pech6. Saint Vincent nous
a impose des mortifications de regle. Sans doute quelques Steurs
sont dispensees par leur ige, leurs infirmites, leurs occupations,
.oit des jeines de regle soit de ceux de 1'Eglise ; par exemple
!es S(eurs des classes, des asiles, de la visite et du service des
pau\res malades ou celles qui vaquent t d'autres penibles travaux. Mais il me semble que presque toutes peuvent observer
I'abstinence. Sans doute les temperaments sont affaiblis nmais
I'esprit de penitence est affaibli davantage. Se rappeler que
I'iomme ne vit pas seulement de pain. Exemple de Daniel et
Ile ses compagnons qui s'abstenaient de viande et se portaient
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mieux que ceux qui en niangeaient. Suivent plusieurs recommiandations. Rlelire la circulaire du Pere Etienne du 15 aoit 1872.
Se tenir en garde contre la curiosit6 de lire les journaux. M. Fiat
cite un long passage d'une circulaire de M. Bonnet dont uous
extrayons la phrase suixante : " Lorsque vous entendez parler
des besoins de I'Eylise t de I'Elat, sans souffrir qu'on voui en
fasse de longs. ,entyeux et dangereux discours, retournez-vous
cers Dieu : Seiygeur je ne suis en 0tat ni d'en connaitre ni d'y
apporter uucun remde. Je cous recommande les besoins de
l'Eglise et de I'Etat. Si quelqu'un veut vous instruire foond du
potur et du contre, dites acec douceur et humilitd : laissez-moi,
je cous prie, duns ma sainte simplicit6. » Done, conclut le Pere
Fiat. la lecture des journaux est et demeure interdite. J'exccpte
la Semiaine Reliqicuse du diocese, les Annales des ceuvres catholiques el pour les Steurs de classes, une Revue classique.
2. Simplicite et prudence. Cest la seule reponse a faire aux
attaques calomnieuses diri.iees contre vous. Simples dans iadministration et I'emploi des biens temporels. dans la reddition
des cutiptes. Relisez la circulaire de M. Bonnet du 28 juin i721.
Prudentes, \u les difficuites presentes.
3. 11 est reconmmande aux Sweurs des classes, des asilec, des
ou\roirs de ne jamais frapper les enfants, ne ftIt-ce que tres
lekgreinent. L'oubli de cette recommandation pourrait avoi: les
plu.s graxes consfquences.
4. On ne peut \ous interdire de parler du bon Dieu a une
aime qui xa paraitre de\ant son tribunal, mais le faire avec
discr4tioi. (;raide compassion pour ceux qui refusent les secours
de la religion. Itecourir i la lMedaille Miraculeuse. Que le lAdir
de faire prier pour \vos inorts; des lipitaux tie \ous porte ja:;ais
Que faire, .i on
it contrexenir aux reýi.iemeiits disciplinairec.
enlxe les croix et les inmaaes des sales "? SP souuvnir des ldouleurs de Marie en pldsence des actes id6latriques des Egyptiens.
Malaigr tul. continue Ie Phre Fiat. restez a votre poste. Si on
\otus lchar-e d'enlexer \(us-mii;oe les objets du culte, r6pondez
que \otre oe(science s'y oppose. COpendant redoubler de provenaices et d'attentiuns pour les administirateurs.
5. L'existeine de \os ;lharmacies est compromise, on ne doit
plus en ouxrir sans une permission expresse de notre part : la
ci une pharmacri existe. on i'admiettra pas qu'un pharmacien
repondant passe tuus Isv jours un temps cunsiderable dans l'ntirieur de \os apparteiments en comipagnie d'une Soeur. Ne pas
vendre des renmides, sauf permission. Ne pas chercher h auguienter les resaources par une sorte de conmmerce ou d'industrie
au risque de conproncmttre I'lioiuneur de la Conununaute. II n'est
pas confornie i niotre esprit de faire des qu(tes i domicile c(',t
pourquoi mes \enerables predeccsseurs ont cru devoir vous lts
interdire, sauf exception. Quetques-unes des 6coles confites i la
Comiiunautt vous out 6td retirees pour ttre remises A des itstitutrices laiques. Subir ces vexations sans faire de rtclamationj.
Nous n'acceptons d'ecole libre dans ce rnmne lieu qu'autant que
la Conmmunaut6 y posstderait un immeuble ou que l'autorit6
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eccl6siastique nous en ferait la demande et se chargerait de tous
les frais. Engager les postulantes capables a concourir pour le
brevet d'institutrice avant d'entrer dans la Cominunaut&.
6. Les Soeurs des classes sout in\itees A se rendre a des
contfrences ptdagogiques presidees par I'inspecteur. Quelques
Sceurs ont cru devoir se rendre a ces invitations pour eviter des
desagrements h la communaule. Cesser de s'y rendre h partir
du 25 mars. Celles qui n'y sont pas all6es et qui seront invitees
doi\ent dCcliner l'invitation le plus respectueusement possible,
alliguant leurs travaux et les exigences de la vie de conimunautI. M. Fiat expose ensuite les motifs de cette defense. II n'y
a aucune loi ni circulaire qui prescrive ces conferences : I'intert
de la communaute le deniande ; plusieurs d\ques desapprouvent
I'assistance des congreganistes a ces reunions. II est interdit
igalenent aux Soeurs de classe d'envoyer aux inspecteurs des
travaux de leur composition. M1.Fiat termine sa circulaire par
ces paroles. a Je n'ignore pas la gravit des resolutions que je
rous transmets, mais je ne les ai prises qu'apr&s avoir prid,
ronsultC. J'ai la confiance qu., yriice au hio esprit qui cous
anime, elles contribueront au bien de notre chrre cumunaut.. ,
Au debut de fevrier. M. Fiat envoie une autre circulaire aux
'e.curs sur le carime, sur la penitence. II adresse egalement un
questionnaire aux Missionnaires missionnants.
le 1" mars 1880. M. Fiat envoie une cirrulaire aux visiteurs de la Congregation. Son but est de les associer A sa sollicitude et de les rendre unanimes dans le gouxernement de la
petite Compagnie. II rappelle I'importance de I'office de visiteur
et fail I'historique de 1'6tablisseinent des provinces. C'est en 1642
que saint Vincent a nommid des visiteurs, alors que la Congr6aation ne comptait que dix niaisons. Les successeurs de saint
Vincent et les Assemblies aumiienterent le nonbre des provinces.
En 1789, il y avait en France, sept provinces trns florissantes et
trois seminaires internes. Saint Vincent jugeait utile de multi,lier les seminaires internes. II en ouvrit trois en France. SaintLn:are, Cahors, Richeliev. Mt. Alenras en etablit un a Lyon.
\I. Jolly fonda ceux de Saint-M.cen, Angers et Toul : ce dernier
:ut Ieu apris transferd it Dijon. Plusieurs assemnblees gendrales
:t siraient voir un scmi•naire interne dans chaque pro\ince, i.our
tassurcr I'autoionoie des provinces. leur fonctionneiment regulier,
Ifaoriser les vocations et developper les oeuvres. M. Etienne a
t,,ujours tedioignd .ripuunance pour la multiplication des z-tniiiaietis, repugnance que semblait Iltiitiier la facilite des rijn:.unications et I'insucces de plusieurs des seminaires crees aant
'a lIeolution. II pensait aussi que l'unite de eininaire enlrei.-ldrait plus ef'icacenent l'unite d'esprit. Les sentiments lie ce
,:riic;able superieur, n'ayani pas prtivalu dans nos Assembiles
Oniirrales et celles-ci conAlituant Iautorit. supreme, ii est de
iiin devoir de me rendre a leurs vreux. Je vais done m'occuper
die 'rinder en France d'autres seminaires internes. Je prie les
' iitilurs des pro inces 6trangeres d'en fonder chez eux. Prendre
I,- informations prlcises -sur les potulants. Ne retrancter rien
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du temps destine au stminaire et aux etudes. Prendre l'avis des
consulteurs pour admettre au seminaire, aux \oeux, aux saints
ordres. N'user du titre mensae communis qu' ddfaut d' ,utre.
Missions et snminaires sont les deux premieres et principales
weuvres. N'accepter de nouvelles fondations que si nos missions
et stminaires sont fournis de bons ouvriers. Relever l'ruvre
capitale des Missions. Vu le developpement des missions &(trangeres, faire pour elles les sacrifices n6cessaires. Ceux qui sont
envuoyes aux missions 6trangeres doivent apprendre la laiqgue
du pays selon le decret de l'assemblde de 1867 et F'ordonnanc- de
la Propagande j1774). Etablir des maisons regulieres dan. les
vicarials apostuliques selon le decret de I'Assembl6e genlrale
de 1861. Comme M. Fiat craint que cette recommandatioit ne
dcplaise aux Vicaires apostoliques, il rappelle que cette as'emnblie de 1861 avait 'thonneur de posseder un digne representant
de nos missions de Chine en la personne de Mgr Mouly. M. Fiat
declare qu'il a I'assentiment du Pr6fet de la Propagande. que
cette mesure fortifiera la discipline int6rieure, ne diminuerl en
rien les droits des Vicaires apostoliques ; aussi il espere que
ces derniers chercheront h realiser ce decret d6s qu'ils le pourront. II faut conduire les maisons selon F1esprit de saint Vincent,
c'est-i-dire avec douceur, humilitd. Le gouvernement de la Mission doit reprtsenter celui de Notre-Seigneur. 11 faut laisser k
chaque officier la libert6 de remplir chacun son office, sans
empidter sur les droits d'autrui. Autrement trouble, murmure.
Que le Superieur ne remplisse pas I'office du procureur ; que
les xisiteurs r6unissent quelquefois leurs consulteurs. Cela pr6vient le rmauvais esprit et concilie au Supdrieur la respectueuse
docilit6 des confreres. Tandis que I'arbitraire et f'absolutisme
prov•quent la repugnance et mnme la rdvolte de la nature. Faire
exweuter les rbgles des offices. Dans un ordre religieux fort
cilebre il est prescrit aux Supdrieurs de faire, tous les jours
ou tous les deux jours. une heure de considdration sur 1'6tat de
leurs maisons, et de faire cet examen avec leur conseil, une
fois le rnois. II n'y a pas chez nous d'ordonnance semblable, nais
nous ferons bien de lire tous les ans, avec les consulteurs, les
regles des offices conformnment A la recommandation du I'ere
Etienne. Administrer les biens temporels selon les regles de la
prudence. Ne point faire d'emprunt tant soit peu considdrable,
sans les permissions requises. L'infraction a ce point ,putL
ruiner nos maisons. Tenir a ce que les Supdrieurs et les consulteurs ecrivent conformement h leur regle au Visiteur et au S:pe-rieur Sgneral. Etre fidele a visiter les maisons de sa province.
S'informer si on fait les cas de conscience. Faire pendant la
visite la lecture des r6gles communes et des regles des olices
en conseil. Soumettre le projet des ordonnances au Supdrieur
local. Faire un compte rendu de la visite, exact et prdcis : topographie de la maison, personnel, oeuvres, discipline, finances, etc.
La circulaire se termine par cette parole de 'Imitation. Eia,
fratres, peryamus simul, Jesus erit nobiscum (L. III, ch. 56,
v. 6".
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M. Fiat a parld beaucoup des consulteurs provinciaux. II n'a
pas dit quels devaient etre les consulteurs. En particulier, il
etait plus explicite. En general ii ne faut pas prendre les Sup&rieurs des maisons de la province. Les consulteurs devant juger
et quelquefois blamer les confreres, nimme Superieurs, le nmee
ne doit pas etre juge et accuse. Le conseil dolt se tenir, de Lemps
en temps ; or, les Superieurs sunt plus ou moins eloign~s, ce
qui occasioune des depenses; plus ou moins occupes, leur absence nuit au bien de la maison, les Superieurs doivent garder
la residence. Done en principe (a moins que des raisons speciaies
ne commandent le contraire) ii faut prendre pour consulteurs
provinciaux des confreres residant dans la maison du xisiteur.
Les consulteurs provinciaux doivent 6tre toujours pres du visiLeur, comime les assistants de la Congregation doivent etre pres
du G(enral. En pratique, MI.Fiat sera souvent oblige de prendre
des Superieurs commne consulteurs. On ne fait pas toujours ce
qu'on veut.

La conference habituelle de l'Anounciation eut lieu le unidi
29 mars, lundi de Quasimodo, jour ou I'Eglise celebrait cette
annme la f'ee de I'Anuonciation. M. Fiat a parle 1'annee dermere
des xceux en gendral ; ii parle cette annee du premier vceu, la
pauvrett.
11 prend pour texte cette parole du Cantique des cantiques.
Quand l'houmme donnerait toutes les richesses de sa
iraison pour la charite, it Vachkterait & un vil prix. n La conf6rence est divisee selon la petite metlhode : motifs, nature,
Illutyells.

1° Les motifs de pratiquer la pauvret6 peuvent se r6duire
;i un seul, exprime dans mon texte, i savoir la charite.
A. YDabord la charited encers Dieu, , quand la maison est
co feu, dit saint Francois de Sales, on jette tout par la fendtre a,
quand on aime Dieu, quand on a dans son cceur le feu de l'amour
divin. on fait bon marchI du reste. ,« Que la terre est vile A
qui contemple le ciel ! , Saint Paul disait que tous les bieas
de ce monde n'etaient pour 'ui qu'un uonceau d ordures. La
charitei,
c'est la perle precieuse dont parle Notre-Seigneur ; ious
devons etre prets a tout sacrifier pour la conserver. Votre devise
\ous rappelle que la charit6 de Jdsus-Christ vous presse d'aimer
co divin Sauveur, de F'initer dans ses vertus, dans sa pau\ret6
•niparticulier; il est nu pauvre, ii a \vcu pauvre, il est mort
pauvre. Or, Jesus-Cluist est \otre epoux; I'epouse doit se coniormer ia 1'poux. II y a gloire a suivre le Seigneur ; il y aurait
Ihute et ingratitude i tenir une conduite opposee a la sienne.
B. La chartit enaers le prochain \ous sollicite a pratiquer
.a pauvretd. Les homnes ont uue grande propension pour les
iichesses ; c'est pour les desillusionner que Notre-Seigneur s'est
fail pauvre ; 'est pour contrebalancer l'influence des pompes
de Satan qu'il est ndeessaire qu'il y ait toujours dans 1'Eglise
des personnes d6tachees de la fortune. Les communautis reli-ieuses ou 'on pratique ta pauvretd sout h grande edification
* atlirent les bdnddictions cdlestes. Au contraire, une commu-
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nautd oil l'on recherche le bien-etre, le confortable, les belles
choses, devient un sujet de scaudale et rdpand une odeu- de
mort. La bouche de ces religieux dit : m Bienheureux les pauvres n ; leur conduite dit plus Ihaul : t, Bienheureux les richesr .
Vous Rtes les servantes des pauvres, vous les aimez. Get amour
dernande que vous leur donniez votre temps, vos services, votre
argent, vos revenus, que vous vous rapprochiez d'eux par la
pauvret6, par un genre de vie frugal et modeste. Vous 6tes les
meres des pauvres. Les meres thesaurisent pour leurs enfants:
elles s'otent le morceau de la bouche pour le 'leur donner.
C. L'amour que vous devez d la communautd est un autre
motif. Comment louer dignement la Communautd ? Elle a te
fondte par saint Vincent et par Mile Legras ; ses weuvres sont
une ddmkonstration de la divinite de i'Eglise catholique; elle
continue les ceuvres de misdricorde que Jdsus-Christ a exeriees
sur terre. Vous devez done eviter tout ce qui pourrait ternir
1'eclat qui 1'environne comme d'une aurdoic. Or, je \ois peJ de
desordres aussi nuisibles A la reputation de la communaut- que
les manquements A la pauvrett.
Gette infiddlitd ddplait h Dieu.
II ne peut souffrir qu'apris avoir gofitd les douceurs de la
maitue, on revienne aux oignons d'Egypte. II arrive quelquc:ois
que les fautes de quelques inembres attirent les mal6dictions
de Dieu sur tout le corps. Nous en avons un exemple memorable
dans le livre de Josub (ch. VII).
D. Enfin I'amour de vous-mnmes vous sollicite a etre fideles
a la sainte pauvrete. Bienlheureux les pauvres d'esprit. La ;auvret6 rend heureux, meme sur la terre. Nul n'est plus hbre
(l'affection aux biens de la fortune est un obstacle, un piege) ;
nul n'est plus riche (Dieu se plait a renplir des dons de la foi
ceux qui sont pauvres. Saint Vincent dit que c'est parmi eux
qu'on trouve la vraie religion) ; nul nest plus fort: appuyi sur
la confiance en Dieu. il peut dire : < je puis tout en celui qui
me fortifie ,.
2° Nature de la pauvretd. - II y a la vertu et le vceu.
A. Nature de la vertu. II y a une vertu obligatoire (predfrer
la pau\rete a une fortune mal acquise, etre disposd B perdre
tous ies hiens plut6t que de les conserver par des moyens rdprou\es par la foi, subir les revers de fortune sans murmurer
contre la divine Providence). II y a une vertu de conseil (renoncer
h la propridel ou a l'usage de ses biens. Pr6ferer le moins au
plus, le pire au meilleur, le nloins colnmode au plus agreable.
Notre-Seigneur I'a fait : it a prdfrde la paille au duvet, la criche
au berceau, I'dtable A une maison. Saint Vincent I'a fait : il a
resistW un an a l'offre qu'on lui faisait de Saint-Lazare, il a
b"ni Dieu des pertes qu'il dprouvait, il s'estimait heureux de
so nourrir des restes de la premiere table, de porter des habits
ayant servi a d'autres.
B. Nature du v'uw. - Pour vos biens personnels, Volus :e
devez disposer : 1° de vos revenu- qu'avec la permission d-s
superieurs. Si la soilnie ne ddpasse pas cent francs, la So.r'
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Servante peut accorder la permission. Si cela est plus important,
il faut recourir au supdrieur ou au directeur. II vous est interdit de garder votre argent sans permission, sur vous, chez vous
ou chez une autre personne, b I'insu des superieurs ; 2* pour
les biens de la Communaute, on ne peut s'en servir que selon
fusage approuve par les supdrieurs. Done ne pas se procurer
des choses prdcieuses, rares, recherchies en fait de meubhe ou
do nourriture. Ne pas laisser d6perir par sa faute le bien de la
Couiniunautd. Ne pas donner a d'autres sans permission cc qui
est destin6 h notre usage ; 3" relativement au bien des pau\res. votre vceu \ous oblige b les distribuer ou a les g6rer .uivant les intentions des bienfaiteurs ou des administrateurs.
3° Moyens. - A. - Se penetrer de la brii•eet de la \ie et
de l'instabilit6 des choses d'ici-bas. Nous n'avons rien apport6
en venant en ce monde ; nous n'emporterons rien quand ious
en sortirons. Saint Paul en conclut : nous contenter du ntaessaire, en user avec moderation, sans attachement.
B. - Nous affectionner aux biens spirituels. Consacree 'us
revenus a faire de bonnes oeuvres. N'en laissez pas le soin k vos
hieritiers. Le parti le plus stir, n'est pas de \ous reserver beaur',up d'argent pour faire dire des messes apres votre mort m:ais
de 'faire pendant votre vie le plus d'oeuvres possibles.
C. .ire de tenps en temps le catichisme des vieux et vos
aiuties ra6les pour vous instruire de vos obligations.
I). - La pauvretc. connme toutes les vertus, se d6veli.ppe
par les actes. Done. s'y exercer. Etre bien aise d'eprouvetr les
cll'ets de la pauvret. Nous contenter des choses commnunes.
X1.Fiat terinine par un pieux conimentaire de la parole evanai',ique : t Bienlieureux les pauvres d'esprit parce que le
',"yVauile des cieux leur appartient. ,
Le 15 aofit 1880, M. Fiat communique aux Stours les d<ci-ilns des Congregations roinaines concernant la communion et
ia Couniunication. II le fait pour obeir aux volontds du Sou\eraiii Pontife dont les C:onii:rgationis roiaines sont !'organe, et
p4,DiIr faire axancer les Scurs dans la vertu.
Communion. - D'apres la WRgle, ch. VIII' 4, la sup6ricure
a le droit d'accorder et de refuser la communion. La Congregatiin des (v(cques et r6gu!iers a d6cidI le 27 juin 1876, que la
supidrieure a seuleinent la facult6 de defendre A une Soeur de se
prtrsenter h la communion sacranientelle dans le cas unique oh
cettr SýAur aurait commis depuis sa dernidire confession sacra.iriitelle une infraction d une certaine gravitW et publique, axec
-aimadale pour les autres Sour's. ?1. Fiat dtclare qu'il faudra sur
'.,point modifier le M1anuel des Ecoles. II rappelle que la Sainte
F1like fa\orise la conmunion fruquente et qu'il ne faut pas en
;itourner les enfants des orphelinats, des ouxroirs ; encore
iLus, dit-il, il ne faut pas priver les enfants d'aller it confesse
:,uir les punir de queliuet mianquemennt. C'est un abus de pou'iir.M. Fiat ajoute que la decision de 'a Sacrec Congrigation
,t S'oppose pas a cc que les Filles de la Charit6 continuent de
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demander a la Superieure la permission de faire les cormmuiions de regle.
2. Conmmunication. - M1.Fiat rappelle d'abord que la regle
,ch. VIII. § 6), recommande aux Sceurs de ne pas communiquer
leurs tentations ou peines intdrieures a d'autres qu'au s-uprieur, au directeur, a la superieure, a la Sceur Servante. D'autre part, le Manuel des Ecoles recommande a la Soeur Ser'ante
et nmeme ii a Scur de I'ouvroir de voir les enfants en particulier pour leur donner une bonne direction. Ce sont IA, dit M. Fiat,
des regles inspiries par un zele louable, mais que la curiosit6
naturelle pourrait exploiter au prejudice .des Ames. Aussi, la
Sainte Eglise a porte la decision suivante (27 juin 1876). Desormais, la manifestation de la conscience (a la supdrieure) est
restreinte ii la transgression publique de la Regle et aux progres
dans la vertu : et mnime ainsi restreinte, elle n'est pas obligatoire, mais facultative. M. Fiat tire quelques conclusions :
1" si une Saour ou une enfant ne communie pas, il faut bien
se garder de lui demander le motif qui l'dloigne de la Sainte Table ; 2* les Swurs ne doivent pas chercher a penetrer dans la
conscience des enfants ; 3° lire a leur insu leur confession wcrite
serait une grande faute, quel que ftt le pritexte ; il y aurait
mmine timerite a le faire sur leur invitation ; 4° ne pas mittre
entre les maitns des enfants des examens de conscience detaills
a l'usage des grandes personnes. M. Fiat termine sa circulaire
par cette phrase : c'est une pieuse tradition conservie dans la
famille de saint Vincent d'observer exactement les prescriptions
de la sainte Eglise jusque dans les plus petites choses. En postscriptum, M. Fiat demande aux Sceurs de lui envoyer I'exemplaire des avis aux confesseurs qui est entre leurs mains, parce
que ces avis ne sont pas en tout point conformes aux decisions
de la Sacree Congregation.
Le 4 septembre 1880, M. Fiat rappelle que c'est bient6t le
cinquantibme aiiversaire des apparitions de Marie Immaculde
a Catherine Labour6. II rappelle comment Marie a prepare Catherine Labourd, particulierement la nuit du 18 au 19 juillet
1830. en lui annon;ant les malheurs qui devaient fondre sur le
monde, sur la France, sur Paris, quarante ans apres.
11 indique ensuite la mission confi6e, le 27 novembre, un
samedi, \eille du premier dilanche de 1'Avent, pendant I'lraison dr soir, entre 5 heures et demie et 6 heures. La Sainte
Vierge apparut aupres du tableau de saint Joseph, tenant un
globe entre ses mains. Ses doigts se remplirent d'anneaux et
des rayons en jaillirent de tous c6tis, en sorte que I'on ne voyait
plus, ni les pieds, ni la robe de la Sainte Vierge. 11 se forma un
tableau un peu ovale autour de la Sainte Vierge sur leque: on
lisait, en lettres d'or, ces pactues : 0 Marie concue sans piche,
priez pour nous qui avons recours d vous. Une voix se fit entendre : <, Faites frapper une medaille sur ce modele. L
Le tableau
parut se retourner et Catherine vit au revers la lettre M surmontee d'une croix et au-dessous les coeurs de Jesus et de Marie. Cette vision se reproduisit au mois de d6cembre avec cette

-

M43-

difference que la Sainte Vierge au lieu de s'arreter pres du tableau de saint Joseph, passa devant et vint se poser au-dessus
du tabernac!e, un peu en arribre.
Apris la preparation et la iission, M. Fiat parle de la realisation. Sur les instances de Catherine, M. Aladel avec I'approtiation du supdrieur general *qui Atait M1.Nozo), avec la permission de l'archev6que de Paris (Mgr de Quelenj, fit frapper la
niedai!le. Citons ici textuellenient les paroles de M. Fiat. , L diteur utt arredt des le ddbui par la difficultd de reproduire le
globe entre les mains de la Sainte Vierge, ainsi que les rayons qui
en jaillissaient, il fallut renoncer a cette attitude, qui etait ceile
de Marie-lmmaculde dans le ddbut de l'apparitionet se contenter de la represerter sans le ylobe, les mains abaissdes et laissant dchapper des flots de grice sous 'emblteme de rayons Iimineux, telle qu'elle apparaissaiti la fin de la vision. n Et plus
loin, le Pere Fiat dit : a it plut t Dieu d'autorisercette derniere
attitude, par toute sorte de prodiges ; la midaille mdrita vient(;t le nom ylorieux de Medaille Miraculeuse. , M1.Fiat montre
ensuite conmment cette apparition tut une source de graces pour
les deux Instituts. Toutes les rgles remises en vigueur, grace
surtout au respectable M. Etienne. 11 cite aussi certains traits
de protection. M. Fiat propose de ftter solennellement ce jubild
des apparitions. 11 a oblenu du Pape a ce sujet un bref qui
accorde une indulgence pleniure pour le 27 novembre. II decide
que les deux Cominunautes se reuniront le 27 novembre dans
ia chapelle de la Maison-Mere des Filles de la Charit. ; il deimande aux prntres de dire la messe ce jour-li, en action de
racres ; ii desire que, depuis le 27 noxembre jusqu'au 8 decembre, on recite a la visite au Sainl-Sacrement, apres les deux
repas, le Maynificat avec la triple invocation : O Marie conque
sans pecke, etc... 11 annonce aussi que sur le desir tant de fois
exprimn par Sweur Catherine Laboure, il a fait driger a l'eidroit
mmine de I'apparition un autel cominemoratif de cet evenement.
Le Saint-PAre I'a enrichi de cent jours d'indulgence. Au-dessus
de cel autel, continue 11. Fiat, nous avons fait Blever, avec 'approbation de I'Ordinaire, la statue de la Vierge tenant le ;'lobe
eiltre les mains et 'offrant h Dieu par de ferventes supplications.
Nous avons cru qu'il y avait lieu de consacrer par un monument le souvenir de cette attitude si consolante et si instruetive. Nous verrons plus tard les ennuis que procura au bon
I'i-re Fiat, I'6rection de cette statue.
La circulaire se termine par de belles considerations sur
Marie et le globe qui represente le nmonde, Marie le prend sous
sa protection, elle le presse entre ses mains virginales, elle le
rechauffe sur son coeur maternel, elle 'offre A Dieu. M. Fiat
rl~clare ensuite : a Ma confiance en notre Immaculde est entibre
comme elle est sans limite. Dans ce sentiment, je mets sour sa
mraternelle protection, chacun des membres de notre double famille, je lui recommande chaque maison, chaque province, -hacune des ceuvres confides a la sollicitude des missionnaires et
des Filles de la Charitd. Je la supplie trds humblement de rani-
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mer parmi nous 'esyrit primitif et de multiplier dans l'une et
4lans l'auire communautl
les vocations dont le besoin se fait
sentir d'une maniere si pinible.
M1.Fiat a tenu une r6union des superieurs de petits seminaires dans le cours des xacances. Voici les conclusions ue ce
petit Congres.
1I L'etablissemient des kcoles cl6ricales pour le recrutemient
.des vocations n'est nullemrent contraire A l'esprit de saint
Vincent.
2° II y a lieu de s'occuper s6rieusement de celles qui sut en
exercice el d'en ouvrir de nouvelles. dans d'autres regions.
3" II est nceessaire d'6tablir I'uniformite des livres classiques et des mnithodes d'enseigneinent dans ces diflfrentes e:-oles.
4° Le Directoire des Petits Siminaires peut et doit etre
appliqu6 dans toutes ses parties a ces maisons d'dducation avec
ces deux ritserves : a) on peut abriger le cours ordinaire des
etudes sans compromettre l'ceuvre si importante de 1'6ducation ;
b) it fait introduire les auteurs chr6tiens dans une plus grande
mesure.

M. Fiat confie cette ceuvre a Marie Ininaculee. a J'ai le proje!, dit-il, d'en itablir en divers lieux o mesure que la Providence
m'Ien fournira le moyen. ,
Le moinie jour, 4 septembre, M. Fiat dit qu'il a tenu deux
reunions des petits sdminaires et des missions, et qu'il a sounmi aux congressistes la question suixante : c N'y a-t-il pas lieu
de songer h consacrer la famille de saint Vincent au Sacr&e Cceur
de Jesus ? , A l'unanimitid, il a et6 ripondu que cette cujs&deratiotn r',pondait aux voeux des nissionnaires et qu'elle attirerait
sur la petite Compagnie les b)6ndictions du Sacr&-Coeur. M. Fiat
interroge toute la Compagnie dans sa circulaire du 4 septenmbre. 11 demande aux superieurs de faire une confdrence sui ce
sujet : 1° Est-il expddient que la Compagnie se consacro au
Sacr6-Coeur ? 2* Comment peut se faire cette consecration ?
3" Convient-il de la renouveler tous les aus ?
Le 8 dtcembre, M1.Fiat donna !a conference traditioutielle.
Comme c'6tait I'annee jubilaire de la M1daille Miraculeus•.
il
traita encore ce sujet bien qu'il en ait parl6 dans une circulaire
du 4 septembre, et le jour anniversaire des apparitions, 27 novembre. De Maria nunquaima
satis. Coinme saint Bernard, M. Fiat
est intarissable sur ce sujet. II prend pour texte ce qui de'iendra plus tard I'lntroil de la minsse du 27 novembre.
LErit
i quasi signuan ,) ce sera comme un siyne. Dans son
exorde, il rappelle que Dieu avait dtabli certaines observ:anes,
certaines fetes pour perprtuer le souvenir de ses bienfails et
que. dana la suite des lemps, it a recouru a certains signes, soit
pour nous instruire, soit pour nous encourager et nous ddlivrer. La Mlidaille Miracuieuse est un de ces nioyens provideiticls. Eiel est destiine it nous instruire, A nous sanctifier, a r-ous
encourager : c'est un signe qui nous fait connaltre les desseins
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de Marie ; c'est un instrument des misericordes de Marie ; r'est
un gage de la protection de Marie ; il faut obeir A ce signe,
utiliser cet instrument, correspondre a cette marque d'amour.
1" La Mledaille est un signe auquel it faut obeir : A) C'est
un signe qui nous dit : 1) ce qu'est la Sainte Vierge : Inmaculde dans sa conception, pleine de compassion et de soilicitude pour tous et chacun ; 2) ce que fait la Sainte Vierge ;
eile prie, tenant le globe entre ses mains et l'otfrant a Dieu,
clle deverse sur nous, sous le symbole de rayons lumineux, des
flots de grace, elle ecrase la tele du serpent infernal ; 3) ce que
desire la Sainte Vierge ; etre connue et invoquee sous le titre
d'lumaculee. La mission glorieuse de la -Medaille a Rt6, ce semlde, de preparer et d'amener la dteinition du dogme de 'Ilmmaculee Conception. Marie desire par la M~daille, par i'M, par
les douze etoiles, par la croix, par les deux co(urs, nous rappeler la passion de Notre-Seigneur, les douleurs de Jesus et de sa
\Mre, la devotion aux deux sacres cceurs. Quand Marie alparaitra plus tard au Pere Ratisbonne, celui-ci dira : Elle ne m'a.
point parli nais j'ai tout compris. Puissions-nous comprendre
tout ce qui est grave sur cette rndaille ; 4) enfin la Meldaille
nous rappelle ce que promet la Sainte Vierge : une protectior
spdciale. de grandes grAces.
B) II faut obeir i ce signe, redire sou\ent et avec terSeur : 0 Marie conVue sans pdchi, etc., cldebrer tous les alis la
flte de !'lnmmaculie Conception, avec ferveur ; repandre a:tour
de nous la connaissance et le culte de Marie Inmnaculee, etablir
partout I'association des Enfants de Marie ; exercer une gr;.nde
vi2ilance sur ces Enfants. < II en est, dit le Pere Fiat, qui ne
paraissent pus comprendre l'importance de ce devoir de la cigilance. Je les incite d relire attentivement les articles du Manuel des Ecoles, qui se rapportent d ce sujet (pages 194, 239,
213:. Obdissons a ce signe en honorant la Iassion de NotreSeigneur. par les pratiques de pinitence du cendredicien honorant les deux sacrds caurs. a Cette ddvotion, dit -I.Fiat, est de,rnue comme un besoin. pour notre dpoque, un courant surnaturel y pousse suacement et comme irrCsistiblement. Allons au
II'UTr de Jdsus, en passant par le cteur de Marie. n M. Fiat ter. ine ce premier point en annoncant qu'il a concu le projet de
',sacrer au fceur adorable de Jesus-Christ la double famiille
la -ýaint Vincent. En agissant ainsi, j'ai la confiance d'ob6ir au
-i~ie qtue Marie a bien voulu nous donner.
2" la \M(daille vst un instrumient de misdricore ; il faut
iutiliser.
A' La 1Medaille Miraculeuse est un instrument de mnistri,1wdie. I.e ddmon a pris sur !es creatures un grand empire. II
altbre i la fois les corps e't es ainmes. 11 communique h quelques-unes une puissance de seduction et de fascination, a laquelle plusieurs succombent. Aussi la Sainte Eglise nous invite
i faire le signe de la croix, avant le repas. le repos de la ;iuit,
!e travail: elle bcnit et exorcise 1'eau, le sel, les comestibles,
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pour soustraire ces creatures A l'action nefaste de Satan. Dans
I'ancienne loi, la verge d'Aaron, le serpent d'airain ont Otd les
instruments de Dieu. Dans la nouvelle loi, les bdnedictions, les
exorcismes, les sacramentaux, les scapulaires, les m6dailles -ont
des instruments de misdricorde. Ainsi la Mddaille Miraculcuse
procure des grices abondantes aux justes et meme aux pechlurs.
La litle des conversions et des gutrisons est bien longue : il
faudrait des in-folio pour la donner exactement. De mine que
Notre-Seigneur chassait les demons et guerissait Les malades
par sa puissance divine, aussi la Medaille par la puissance de
Jezus-Cthrist. par F'empreinte de la croix, des sacres-cours, de
Marie-lmmaculee, par la vertu des bdnedictions de I'Eglise. paralyse les efforts du demon. Pourquoi cette efficacitd de la Medaille de I'immaculde-Conception ? Pour rendre populair" le
dogmie de 'Inmmaculde qui est pour notre societt rationaiisle et
libirate. conmme le Deuteronome de la Bible, c'est-k-dire, une
seconde promulgation des principales \vritds de I'ordre sumnaturel.
B) II faut ut-iliser cet instrument de misericorde, amour,
respect, confiance pour la Mddaille. N'allez pas donner vos noms
h des confreries, prendre des cordons ou des habits de tertiaires. Ne mettmz pas a votre bras en guise de bracelet la couronne ou ie chapelet de l'Immacul6e Conception. Bien plus. saint
Vincent demande que vous vous priviez de la consolation d'aller
entendre des sermons, de preadre part A des processions, etc,
quand vous ne pouvez le faire qu'au detriment de vos oeuvres
ou de vos exercices de communaut6.
3" La Mddaille est un gage de I'amour de Marie ; il faut y
correspondre.
A) La Medaille est un gage de l'amour de Marie. Ce n'et
pas seulement Catherine Labouri qui a dtd favorisde, c'est ;ilcore, j'ose dire, c'est surtout la famille de saint Vincent. Sals
doute les saintes dispositions de la jeune s6minariste lui ont
valu les preferences de Marie, mais 'Ilmmacul6e qui efit pu
trouver ailleurs des ames aussi bien disposdes a voulu faire
tomber son choix parmi les Filles de la CharitY. Ce qui le
prouve, c'est la sollicitude de Marie pour votre Compagnie, c'est
la promesse d'une protection spdciale ; ce sont les benddictions
exceptionnelles recues dans cette apparition. ( Oh ! que la
Sainte Vierge aime les Filles de la Charitd ! s'dcriait le saint
cure d'Ars ; elle les suit partout du regard, elle les guette. ,
Que ceci ne vous porte pas d quelque sentiment de vanitd. Marie
aime votre Communautd, non pas parce qu'elle la trouve parfaite
mais pour la rendre plus parfaite ; elle aime votre Communautd, non pas a cause de tel membre en particulier,mais & cause
de saint Vincent et de Mile Legras ; c'est I'ceuvre, c'est la famille, c'est I'esprit qu'elle aime en vous. Elle aime votre Cornmunautd ( cause de la pratique qui a toujours dte en vigueur
d'honorer l'lmmaculde Conception. Elle aime votre Communaute
h cause des ezuvres de misdricorde que vous exercez.
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B) II faut correspondre f cet amour. Dieu veut se servir
de nous pour ranim2r la foi. Marie veut que nous retranchious
les abus. Soyez fideles aux rt~gles et aux Noeux. Je vous signale
particulirement le voeu de pauvret6.
La conference de M. Fiat se termine par cette recommandation. En souvenir du double anniversaire de 1830 et de 1880,
les Filles de la Charite porteront a l'avenir a l'extrnmit6 du
chapelet des saints vceux la MNdaille Miraculeuse qui sera donn6e
par la onnmmunaut6 selon le module adoptd.
A la fin de cette annee 1880, M. Fiat annonca que trentetrois Pretres de la Mission avaient quittI la France. dans le cours
de cette annde, pour aller travailler dans les Missions ftrang&res. Voici le detail de ces d6parts : sept en Chine (MM. Meugniot, Boscat, Bossut, Urge, Morelli, Allofs, Fr. Barriere) ; trois
vn Abyissinie MM. Paillard, Baudras, Fr. Lordereau) ; un en
Fgypte (M. Gaillard) ; cinq en Turquie d'Europe (MM. Cassagnes, Gesualdi, Vervault. Miadenoff, Aluta) ; trois en Turquie
d'Asie (MM. Blanchet, Vandenberghe, Fr. Marauwski) ; un &
Salonique (Fr. Jaheul) ; quatre au Bresil :MM. Mercier, Torgne, Cappelaere, Magit) ; un en Argentine (M. Rheindorf) ; un
au Paraguay (M. d'Onofrio) ; deux au Costa-Rica (MM. Rosero,
Blume) ; un A I'Equateur (M. Koufold) ; trois au Portugal
MM1.Senicourt, Caullet, Merlu).
Quarante-deux confreres sont all6s en 1880, dans la Mission
du Ciel et dix-huit sont retourn6s dans le clerge diocesain.
AprBs avoir vu les relations de M. Fiat avec la double famille
en g6ndral, il faut maintenant voir ses relations avec les maisons particulieres. Commenqons par la Maison-MEre ; nous verrons ensuite les autres maisons, celles de France et celles des
autres provinces.
Maison-Mere, 1" janvier. - MN.Fiat reqoit les vaeux des
deux Maisons-Mýres. Signalons son petit mot aux Soeurs du S6minaire. On a chant6 et on lui a fait un compliment en vers :
,, Si j'etais poete et musicien, je cous ferais une belle reponse
en podsie et en musique. II engage les petites Soeurs i s'aneantir comme Jesus s'est aneanti neuf mois dans le sein de sa mire,
comme it s'andantit tous les jours en descendant dans I'estoniac
des communiants. Dieu supporte le monde A cause de ces andantissements. II taut vous aneantir, immoler votre volontd. votre
amour-propre, vous ddpouiller de lesprit du monde. Pour enlecer l'eau d'une dponye, on la presse entre les mains. Laissez-rous
presser par les directrices et les Swurs d'office, pour enlever,
pour exrprimer l'esprit du monde. Leon XIII m'a dit que, pendant
I., noviciat, ii faut pdtrir les novices comme on pitrit le pain ;
trec le levain de saint Vincent, it faut faire un. bon pain, dei:ertir un bon pain. Ne pas dlre Filles de la Chariida moitid, un
p'tin cornu, un pain rassis, mais un bon pain blanc. II y a chez
l,,' Filles de la Charitd, un esprit de corps, un amour de corps,
i/ui me fait grand plaisir el qui fait la force de la Communautd.
tnacl beau sentiment que relui de l'honneur de la Communautd. ,
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C:omuie on distribuait des bonbons, il engage les petites Seurs
a itre une lonbonliinre spirituelle, renfermnant toutes sortes de
10onbons.
M. Fiat rponid a toutes les lettres du Nouvel An par un
petit mit indi\iduel. A cette 6poque, ii n'a pas encore de passepartout. Ces petits mots soul trrs affectueux, tres delicats. La
fete de I'Epiphanie fut encore celebree A Saint-Lazare. le jour
mi'mne 6 janvier, inais M. Fiat decida que desormais, on celibrerait la flte le dinlanche suivant. .M. Fiat s'effor.a de rendre
I'Yclairage de Saint-l.azare meilleur qu'il n'etait. Chaque semiuariste et chaque etudiant apportait encore sa chandelle s'il
A.ulait lire ses priires it la inesse basse. On ne disposait pas
alh,rs des uioyens actuels : il n'y avait pas d'clectricitd ; on se
-sirait des raund'labres qui existaient entre les colonnes pour
dissiper un peu les tienbres de la chapelle. Le 26 janvier,
tdaprus une note du petit Conseil, en presence des malheurs du
iihjp-i et de reux qui leinacent I'Eglise et la societ6, M. le Suporieur dmi'ral a propos6 d'ajouter A la priere du soir un Pater,
un Ace. un M3'mnrare, et I'oraison de saint Vincent.
Le 21 fd\rier, it y eut une ordination faite par Mgr SouIiraumeie. \vque elu de Belley : quatre diacres, Falompe, Leborne. ErnIoni, Veron ; un sous-diacre, Puech.
Le 11 a\ril, [fte de la Translation, on avait invite F'e6vque
de Versailles pour le pandgyrique ; il s'en excusa, on eut recours au R.P. Gtuonet. O.P., qui s'excusa egalement. N'ayant pu
avoir ni une eloquence episcopale. ni une luoquence domiinicaine. on se contenta d'une eloquence \ incentienne, et M. Valetto
charma tout le monde par sa simplicilt et sa connaissance exacte
de saint Vincent. L'officiant aurait dO Ktre ou le cardinal,
Mgir (;uibert, ou son coadjuteur, Mgr Richard, mais les deux
ataient retenus ailleurs, et Mgr Soubiranne accepta de pontifier.
Ie vendredi, dans la neuraine de la Translation. il v eut
la reunion des Dames de la Charitd, sous la presidence de
M\Ir Richard. Citons quelques passages du rapport lu h la niese.
, Vous aurez toujours des paucres, des maladcs, des infirmtes,
des vicillards malyrd tous les moyens employds pour faire di.plaraitre la paucret. (ta.re sur les riches, maisons de travail p'tur
les inoccup6s, ddpdts de mcndicitd, fourneaux 6conomiqu'.-'.
Votre eurre est facile d dtablir ; elle excrce une influence pilysique et une influence morale sur le pauvre qu'elle nourrit,
console, encourage ; elle rapproche les classes, le riche et le
pauvre ; elle est une source de benedictions pour la Dame de
Charitd ,Beatus qui intelligit).
Trois reconmandations : attirez de nouvelles assocides
soyez fiddles aux r6unions paroissiales ; marchez d'accord a\xe
les Soeurs.
Nouvelles de quelques associations. Eloge de deux dartes
dIceddes. Mine Mengin, prdsidente de l'ouuvre, a Saint-Louis-,fiI'Isle, 4tait une femme animee d'un admirable esprit de foi it
d'une ferveur que rien ne pouvait ralentir. AprBs avoir visit'
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et soigne ses pauvres, elle invitait A sa table et servait de sea
propres mains ceux qui revenaient A la sante. Quant A ceux
qui mouraient ; apres les avoir saintement prepares, elle ne lea
quittait qu'A la tombe. Aucune bonne oeuvre ne lui dtait dtrangere et sa paroisse lui doit tout particulierement I'adoration du
Tres Saint-Sacrement, qui s'y fait tous les jours, dans I'apresinidi. - Mme la comtesse d'Auberville fut une des douze premieres dames qui se r6unirent, en 1840, sous la prdsidence de
Mine la vicoritesse Le Vavasseur. Cette meme annee, elle fut
nominee vice-presidente. Apres 1859, elle se consacra exclusiveinent a la paroisse Saint-Medard, une des plus pauvres de Paris.
Ame d'l6ite, chretienne d'une foi ardente et d'un devouement
infatigable, elle ne separait pas l'amour de Dieu de l'amour du
prochain ; elle allait jusqu'a se priver du necessaire pour soulager les pauvres, et quand on bldmait ses exces, elle r6pondait
qu'on ne peut bien faire la charite qu'en s'imposant des sacritices. Elle se rendait assidoment au faubourg Saint-Marceau,
d'abord chez les Soeurs de la rue de 1'Epde-de-Bois, ou elle jouit
longlenips de I'amiti6 de la pieuse Sceur Rosalie, qui la forma
aux oeuvres de la charit6 ; de I1 elle se r6pandait dans les quartiers les plus miserables, montant dans les rdduits les plus
obscurs ; ni le froid, ni la pluie ne I'arretaient. C'dtait ordinaireient A pied ou en omnibus qu'elle faisait le chemin afin
d'epargner pour ses chers pauvres ; et si parfois, elle etait forcee
de prendre une voiture, on l'entendait r6peter : c Mon Dieu,
cette voiture, autant de moins pour les pauvres 1 , Pendant le
rude hiver de 1879, elle laissait souvent tomber son feu afin
d'economiser quelques biches pour les indigents. Noble dame
issue d'un sang illustre, alliee aux plus beaux noms de France,
son huniilite tgalait sa charitY, sa main gauche ignorait ce que
donnait sa main drofte. Pour cacher ses liberalitds aux malades
qu'elle assistait, elle se bornait a leur donner elle-mnme quelques bons qu'elle achetait et laissait aux Seurs la satisfaction de leur distribuer ses aum6nes. Mais ce qui avait pour les
pauvres plus de prix que les secours materiels, c'6taient ses
douces paroles, son tendre int6ret et ce parfum de piete qu'elle
portait partout comme la bonne odeur de Jdsus-Christ. Voici
les statistiques : France, 2.907 ; Italie, 4.271 ; Autriche, 147 ;
Belgique, 294 ; Portugal, 38 ; Prusse, 71; Turquie, 419 ; Mexique. '.140 ; Perou, 485. Total : 12.772.
Le dimanche 18 avril, les externes des maisons de Sceurs
vinrent en plusieurs groupes au nombre de deux mille quinze ;
le lendemain, lundi 19, les internes, au nombre de neuf cent
quatre-vingt-six, vinrent v6ndrer la chAsse de saint Vincent de
Paul. M. Fiat, qui avait officid le dimanche 18 avril, commenca,
ce soir-lk, la retraite des Soeurs Servantes. II leur parla des
bienfaits de Dieu ; ce que le PNre, le Fils, le Saint-Esprit oat
fait pour elles. Les considerations sont empruntdes A saint Bern;ard : 1i Cogita factorem. Creation de rien. Vous avez besoin
de laine, de fil pour faire des bas, des tricots. Dieu a fait le
iionde de rien. Quel bienfait que la vue, l'ouie, la parole, la
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marche, l'intelligence, le cour. II nous a crees pour le connaltre,
I'aimer, le servir. La conference est dmaill6e de traits emprun.
tes a la Sainte Ecriture. Les prophltes sont cites avec des applications saisissantes. II faudrait citer en particulier ce que
M. Fiat dit i propos de ce fleuve dont parle Ezechiel, qui sort
du cote droit du temple et oh le prophete invite & le traverser.
avant de 1'eau jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'aux reins, enlin jusq'a la tete. On ne voit guere de
discours aussi prenants.
2° Coyita Redemptorem. Ce qu'il a fait pour nous : Dirt
iuttta, yessit mira, pertulit dura. Les paroles de Notre-Seigneur:
ses actes, ses souffrances. Image de ce que doit Utre une Soeur
Ser\aute. Elle doit imiter la bontd de Dieu le Pore. Etre surtout
une iimre pour ses compagnes. Elle doit imiter Dieu le Fils (dans
ses paroles, ses conferences, ses r6eptitions d'oraison, dans ses
vertus, liuniilite. douceur, zele, faire du bien au corps et aux
ames ; 3" Entin, elle dolt imiter le Saint-Esprit. Cette troisieme
aussi elevie que simple et toupartie est d'uie spiritualitL
chante. La grace, les vertus thdologales, les dons du Saint-Esprit
tout cela est saisissant. La Sceur Servante dolt faire pour cha:une des compagnes et pour les pauvres, ce que le Saint-Esprit
fait pour chacun de nous et pour 1'Eglise tout entiAre. M. Fiat
amorce les bienfaits que Dieu nous reserve dans 1'6ternitd. A la
fin, examen de conscience, merci et pardon.
lleureusie. les Seurs Servantes qui ont bendficie d'une telle
nourriture et qui out joui de la manibre vivante, varide, originale de discours aussi beaux. Certainement, elles devaient dire :
Notre coeur n'etait-il pas ardent pendant que notre PBre nous
parlait ? M. Fiat 6crit au Pere Laplagne, le 28 avril, que la retraite des Soeurs Servantes s'est passee, non sans une asset
grande fatigue pour le pauvre predicateur.
Apres la retraite, M. Fiat reprend imm6diatement, sans repos, son travail quotidien. II derit, ii stimule, il encourage, it
console. II accorde, il refuse. Ses refus sont admirables de delicatesse. II change les confreres et il d6ploie dans 1'explication
de ces changements, toutes les ressources de sa diplomatie chritienne et auvergnate. On ne peut qu'acquiescer quand on recoit
une de ses lettres. Chacun peut se dire qu'il est le bien aimr par
excellence, le tendrement ch6ri, et tout cela est vrai. Le cceur
transpire a travers toutes les phrases. Et partout et toujours
le leit-motiv est : que ferait saint Vincent ? Qu'a fait saint
Vincent en pareille occurrence ?
M. Fiat est un bourreau de travail et cependant comne it
I'dcrit t cette 6poque : a Grace a Dieu, ma sant6 est aussi bonne
que je le puis souhaiter, malgre le poids si lourd des affaires. ,
II ne se refuse pas aux invitations des externes, des conferences
de Saint-Vincent de Paul, mais & condition de pouvoir observer
l'ordre de la Maison-MWre. M. Maignen l'a invite & une rdunion,
126, boulevard Montparnasse. a J'aurais WtLheureux d'y assister
si elle n'6tait pas fixde a une heure aussi tardive. D'apres la ri-
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-le de la miaison, la porte ne doit pas s'ouvrir, pass6 9 heures
du soir. II ne conviendrait pas, il me semble que, sans une absolie n6eessitd, le superieur domrnt I'exemple d'une infraction a
-rtte rigle. n M. Fiat prdpare les ceurs a la grande ordination
du 22 mai. II adresse a ses .:onfrires. aux etudiants qui ,ont
t-Ire ordonnes, une magnitique conference. Premiere partie. Imip;rtance des ordinations dans 1'Eglise de Dieu. Cette importance
se tire : V° de la conduite de I'Eglise. Ses multiples lois pour
:.-ler les ordinations. La fixation du tenmps pour assurer des
Iri,'res. Mile Le Gras reconimande de prier pour les ordinations. Son testament: un rosaire aux quatre-temips. .'Eglise re!;iusse la grandeur du sacerdoce par la pompe des ceremonies.
I'importance se tire : 2* des effets de lordination : celle-ci separe les clercs des laiques. elle les rend participants au pouvoir
-arerdotal de Jesus-Christ. Faites ceci. Entin, I'importance des
ordinations se tire des dispositions requises. Une saintet6 quel-nilue ne suffit pas, il faut une saintetO excellente. II faut surtun l'aniour de Dieu. , Diligis me Diligis me plus his , et !e
z2Il pour le prochain Pasce ones. Le pretre doit etre detachl
,i's sou(is temnporels. A,Nemo militans Deo implicat se negotiis
,riiularibu. 1 ,. II ne faut chercher ni I'argent, ni I'honneur, ni
il. plaisir. 11 faul etre fort pour risister au ddmon, i ses tentatiolis, au monde, h nos passions (les peches capitaux). Quelles
-oit les consdquences A tirer de ces considerations ? 1V Pour
-r.uxLqui sont ordonnds dejia depuis plus ou moins longtemps.
ls-,.usciter la grtce de l'ordination. Lire en forme d'examen les
r·,tciiimandations du Pontife. Nous humilier de nos manquernts. Nous proposer de travailler avec plus de zile. 2° Pour
ii. qui vont etre ordonnis (les ordinands). S'humilier d'avoir
,4Ld choisis. Domine non sum diynus. Se livrer sans reserve A la
r.;-ce de Dieu, au Saint-Esprit. Se promettre de devenir plus
-;t\a;ntl t plus saint. Prier A cette intention. 3* Pour tous : esprit
,'I, fli et respect les uns envers les autres, action de graces, 7e
I,. 1in.

l'ordination eut lieu le 22 mai dans notre chapelle. Elle fut
'fil, par Migr Garmaro, capucin, 6veque de Candie. Furent orl,.~ins pri t res, 1MM.
Jourde, Portal, Vandenberghe, Torgue, Fairiclion, Girault, Aladenoff, Abuta, Verdier, Allofs, Mieville,
I;,sut. (Cappelaere, Louwyck, Rosero, Falempe, Leborne, Er*
II n'y eut qu'un diacre. M. Dehaene. Onze jeunes gens
1i1i.
riinll ordonnes sous-diacres : MM. Jameau, Lechevallier, Tou,|inre. Colliette Joseph, Mac-Veigt, Perbs, Merlu, Salat, Prdau.
liH.':illy. Decalf. Onze egalement requrent tonsure et les ordres
•inceurs : MM. Souza, Fresco, Chales, Diete, Scarella, Boucays,
tl;id.•kior. Vivaris, Gineste, Ortiz et Larigaldie.
I.a fUte du TrBs Saint Sacrement fut prdparde par une coni'lnce d'une solidite extraordinaire, puisee dans saint Tiuinit. Voici quelques-unes des idees de cette conference. La
-aii;te Eucharistie a tdi institude pour trois fins : 1t Faites
en m6moire de moi. Memoire de sa mort. pass6e, de sa preei
-,-iC et de son assistance perpetuelles, de son avEnement fu-
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tur ; 2* il met a notre disposition un sacrifice qui surpasse tous
les sacrifices anciens, par la dignitd de la victime (ce n'est pas
un animal, c'est Jesus-Christ, nd de la Vierge Marie, par l'opiration du Saint-Esprit), par la dignitd du sacrificateur (le visible est un homme revdtu de pouvoirs divins, I'invisible, le grand
pretre. c'est le Verbe fait chair), par la dignitd et l'efficacitd
du sacrifice qui sur la terre remet les pdchds, dans le purga'toire remet la peine, dans le ciel glorifie Dieu et les saints.
Sacrifice latreutique, eucharistique, imp6tratoire, expiatoire.
Autrefois, ceux qui offraient des sacrifices devaient faire des d.penses considdrables pour acheter les animaux victimes, id
Notre-Seigneur fait tous les frais. Enfin, 3* : I'Eucharistie est
i:il-itu'e pour procurer aux homnes la nourriture, le remlde
!:- i:mes i•irrompues, malades, souillees, faibles. Cette corrupI:ioin dile• ines et des corps a commence par la manducation du
f'r'ut diindu. La guerison, le remide commence par la manducation du corps du Christ. L'Eucharistie remddie A trois maux:
1° ignorance :elle dclaire, c'est une nude lumineuse qui brille
nuit et jour) ; 2* concupiscence (elle tempere les ardeurs des
passions ; c'est une nude qui protege contre les rayons du soleil; 3° mort du corps et de l'ame (elle donne aux iinmes la
grace sanctifiante qui est leur vie; elle d6pose dans les corps
des germes de resurrection bienheureuse ; en un mot, c'est ie
pain de vie, c'est le fruit de l'arbre de vie). La conference so
termine par quelques mots sur la preparation et Iaction de
grAces requises. En entendant les conferences solides. substantielles du Pere Fiat, les confreres Rtaient ravis. Ce n'etait pas,
disait 'un d'eux, une suite de cris, de clameurs, de haut, de
has, qui frappe les oreilles et qui n'apporte aucune nourriture.
Ce n'etait pas du croustillant, du boursoufle. du gateau qui plait
et ne nourrit gurre, c'dtait de la nourriture solide, de la bonne
viande, du bon pain. M. Fiat, ajoutait ce confrere, est A la fois
bon pAtissier,.bon boulanger, mais ses sermons ne sont pas uniquement de la patisserie, ii y en a un peu, mais il y a surtout
du bon pain de froment. II preche avec force, il crie quelquefois, mais ii y a quelque chose dans ses cris. Ce n'est pas un
moulin i vent qui tourne sans moudre du ble, c'est un moulin
a vent qui fait de la bonne farine ; ses bras, son corps, s'agitent
quelquefois coinme les ailes d'un moulin, ii y a de la vie, du
mouvement. mais tout cela ne tourne pas A vide. Tout cela
eclaire, fortifie, console, encourage.
La fete du Sacr6-Coeur ful prdparde par une conf6rence
remplie de belles considerations : 1* Motifs de I'honorer. C'est
le coeur le plus pur, le plus noble, le plus aimant ; le plus gdnereux, le plus riche que nous puissions imaginer et en mnim!e
temps c'est le coeur du meilleur de nos amis, de celui qui vxiut
bien s'appeler notre frere ; c'est le creur Je plus humble et le
plux doux ; 2° ce qu'il demande de nous. Caritas Christi ur,;:l
nos. La conference se termine par quelques mots, sur le co ar
tres pur de Marie.
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Le mois de juin raiatne la fite du Pere Fiat ; il 6crit qu'il
a re'u une montagne de lettres.
Le mois de juillet occasionna & la Maison-Mere et darts
toutes les maisons de France un cas de conscience un peu embarrassant. Le 14 juillet avait dte fixd comme fete nationale. Le
guuvernement invitait a illuminer et A pavoiser en arborant le
drapeau tricolore. L'archevlque de Paris a conseillh de faire
tout cela mais quelques amis et bienfaiteurs de la double famille etaient en partie des imperialistes, des 1Igitimistes, des
orltanistes. D'autre part, le Gouvernement persecutait la religion, les communautis, chassait les Sueurs des kcoles, des hopitaux ; que faire ? M. Fiat n'a pas une hesitation. II fait arborer
le drapeau tricolore et il fait illuminer Saint-Lazare. II conseille la meme chose aux Missionnaires et aux Sruurs. , Vous
ferez mieux d'illuminer, tcrit-il a la Soeur Marquis. en agissant
autrement vous pourriez vous attirer des misbres, qu'il n'y ait
pus d'exces, ni trop, ni trop peu. A Paris, d'apres l'avis de l'archlevcchd, toutes les connmunautes illumineront. Vous pouveL
mettre un drapeau. .. Cependant, il ne veut pas que les Soeurs
-ortent de leurs maisons en ces jours critiques. a Ne venez pas
i' Paris, ecrit-il a une Strur. Sous renvoyons les Sw'urs qui sont
tde passage c Paris,et la retraite nmdme a 06t abr;gLe d'un jour
fi cause de la fete du 14. - Nous lous recueillons, ecrit-il a
Swur Dupont de Saint-Eloi, Montpellier ; nous prions et nous
fspirons en Dice et sa sainte mere. - Prie: pour nous, ecrit-il A
la Steur Lemesle de Kouba ; la confiancc en Dieu ne dispense
pas de la sollicitude. ,, Grace A Dieu, ii n'y eut pas de troubles
A Paris ; on ne renouvela pas le sac de Saint-Lazare qui avail
eu lieu en 1789, le peuple s'aniusa, dansa, but, assista a la revue.
A Saint-Lazare. on se coucha sain et sauf et le lendemain on
s,ý rtveilla de nm4me. Ceux qui a\aient prepar6 leurs paquets
-n furent pour leurs frais.
Cinq jours plus tard, le 19 juillet. on c6elbra saint Vincent
a%\c ferveur. Cependant le nonce ne \int pas et l'on supprima
1.1 invitations olTicielles. L'eveque d'Albi s'6tait offert pour ie
i~iegyrique de saint Vincent . Nous ignorons s'il fut I'orateur
dui jour. Le vendredi qui suivit la fete, les Dames de la Charile
tiirent leur reunion comme d'habitude et ce fut le cardinal Guih.rt qui cildbra la messe h 8 h. 30. Il recommanda aux damer
tdi prendre le deuil t cause des edvnements et de s'abstenir le
plus possible des reunions mondaines, en sigue de protestation.
Le cahier du Conseil constate qu'en juillet, les comptes de !a
Procure gendrale ont Wet examines par deux Assistants et que
1. le Superieur gendral propose I'impression d'un travail prepare par M. Aladel et contenant, par ordre alphab6tique, tout
ct qui se rattache a la discipline de la Compagnie ; le tout ebt
extrait soit des constitutions, soil des decrets des Assemblies g2nlrales, soit des circulaires des supdrieurs gendraux. Ce travail
s,-rait utile pour procurer l'uniformitd et r6pondrait tel quel
a; ddsir de I'Assembl6e g6ndrale de 1874. Cette publication fut
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approuuve par le Grand Conseil ; mais, je ne sais pourquoi,
elle n'a jamais vu le jour, A ma connaissance.
On s'occupe en juillet des placements et des d6placements.
Plarlus labortosus, tcrit M. Fiat ; car le superieur general est Ires
delicat ; il n'inpose pas les decisions du Conseil ; il propose ;
il demande si 1'on accepte ; il refute doucement les objections .
il encourage ; il suggere d'essayer ; quand ii est sor de I'acceptation, ii y va plus simplement, mais il est toujours dMlicat,
surtout pour ses anciens secretaires, M. Mott qu'il place & Cambrai. et M. Perrichon, qu'il envoie a Marseille. A ce dernier, ii
dcrit le 24 juillet : c Je tiens d cous annoncer moi-meme votre
destination. C'est e Marseille, sous la sage conduite de M. Dazincourt, que vous allez travailler d la formation du clergd. Tous
mes coeux cous accompagnent avec mes plus vifs regrets et toute
ma reconnaissance pour votre si filial devouement. Je prie Notreeigyneur de vous faire tout le bien que je souhaite, et sa sain:e
Mere, de vous combler de ses caresses. , Et quelques jours plus
lard, le 5 aoUt, il 6crit au m6me : a J'attendaisvotre lettre avee
quclquc impatience. Elle m'a bien consold. Je binis Notre-Seiyncur de rous attacher d cotre nouveau poste par les charmes
des lieuw. des personnes et sans doute aussi par la pensee de son
bon plaisir qui est le principal. M. Dazincourt m'a remerci6 de
lui avoir encoyd l'hoinme de ma droite. Tout s'annonce bien. ie
rous charge de mes commissions pour Notre-Dame de la Garde,
.
Les placements n'empechent pas M. Fiat de lire attentivement et avec grande d6votion les Lettres de saint Vincent. que
M. P6martin a fait paraitre et de noter soigneusement les passages qui I'ont frappe. Nous avons d6jA signale ses remarques
h propos du premier volume. Indiquons quelques-unes de celles
que lui suggBrent les volumes 2, 3 et 4.
Tome 2. La lettre de saint Vincent, page 12, nous montre
que les fondateurs ont Wt6 tres lents & ridiger leurs Constitutions. Cela nous engage a respecter ces Constitutions, A ne pas
les changer, A Ctre nous aussi tres lents quand ii s'agit de faire
une chose importante. M. Fiat 6tait port6 A aller vite ; it se propose d'imiter la sage lenteur de saint Vincent.
Page 68. D'apres cette lettre, il parait que Mile Legras
avait pris le costume des Sceurs pendant cette retraite de 164i.
Saint Vincent parle du nouvel 6tat ext6rieur de Mile Legras. ii
dit que Notre-Seigneur la regardera demain dans 1'habit ext.rieur de penitence qui a longtemps rempli votre esprit de s'fn
esprit. On sail en effet par la Sceur Barbe Bailly que S:eur
Louise revitit I'habit des Filles de la Charit6 un jour de la IPe;tec6te et en fut si malade qu'il lui fallut reprendre son habit
ordinaire. M. Fiat est heureux de constater que la Fondatrice a
eu, un jour au moins, I'habit de sa Communaute.
Page 169. M. Fiat admire comment saint Vincent reconsmande A M. Perraud d'aller prendre les eaux, non pour chercher
la sante mais pour accomplir le bon plaisir de Dieu et comment
notre bienheireux Pere estime qu'il faut revenir des eaux au-:1
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countent que si i'on etait gueri, meme si on est toujours inconiimude. M1.Fiat ajoute : belle lettre pour ceux qui vont prendre
les eaux.
Page 214. M. Fiat est heureux des sentiments de saint Vincnt par rapport aux Jtsuites. Ce dernier estimne que ce que ,1ii
a rapportc un superieur de la Congregation par rapport aux
Peres Jesuites n'est que calonnie. 11 veut que le dit supdrietir
leur teýmoigne grande estine, affection et dtference. Saint Vincent ajoute : a conune je tache de faire ici ; ce que je fais avec
grande consolation. o M. Fiat, nous I'avons deja vu et nous le
verrons encore, est tout A fait dans les mnmes iddes.
Page 217, .1. Fiat admire comment saint Vincent est ferme
pour ne pas recevoir ordinairement ceux qui sont sortis. M. Fiat
note les raisons donnees par notre bienheureux Pere ; it avail
besoin de cet exemple, car, par nature, iti tait plutot portde
Otre misericordieux et & recevoir les enfants prodigues.
Page 229, M. Fiat s'dtonne que saint Vincent ait confid a
delux frbres clercs, simples tonsures. l'enseignement de la norale. I'un au college des Bons-Enfauts. et I'autre au smininaire
d'Ageii. 11 termine ses remarques par deux points d'exclamation.
Mt. Fiat n'a peut-ktre pas remarque que saint Vincent dit plus
loin qu'ils etaient de bon Age. C'6taient peut-etre des vocations
lardives, ayant etudid autrefois en Sorbonne ou ailleurs.
Page 247. Saint Vincent encourage" un confrere qui est auiiii'aiier d'h6pital. II donne plusieurs motifs pour faire valoir
I'importance de ce ministrte. .1. Fiat trouve la lettre tres instructive et encourageante. Cela ne I'einmpchera pas de detouraer Ie plus possible les confreres de devenir aum6niers et de
l•s engager A preferer les .Missions.
La lettre de la page 255 fait coimprelldre a M. Fiat qu'il faut
*i- inissionnaires-missionnants dans les seminaires, tant pour
Ie ilen des confreres que pour celui des seminaristes qui apprendr-int les fonctions ecilsiastiques, non seulenient par les in-tlactionls des professeurs, mIais aussi par les exemples des mi-nim aires-mii
ssioninants.
1M.Fiat remarque a la page 262 que les ;leves des sfnmii:tires n'6laient pas aussi bien traites que les inissionnaires. 11
ia-rait que. dans d'autres comniunautes. le menu des prrtrcs
t;it le mnnme que celui des clercs. M. Fiat penchait pour I'uni'"r'itil
complete, car il .a\ait que le contraire engendre les
I.j*iusies, le mauvais esprit, et a Saint-Lazare, ii veillait a e
l**
'uniformnitW rgnat de haut en has, depuis lui-minme. sup6i, ur geznral, jusqu'au dernier des postulants frtres.
Page 331, il y a\ait d&saccord au sujet des fonctious publi;'is dans les maisons paroissiales (grand'messe). II y en a qui
''"Ilent les faire, d'autres n'y tiennent pas ; il y en a qui veu1it s'altribuer le pri\ilege de les faire seuls, qui ne souffrent
,';' que le supterieur les fasse. M1.Fiat admire comment saint
' i ent rigle cette difficultb.
Un suprieur se dolt toujours
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garder la libertC d'officier, de precher, de faire les autres fonctions pubiiques et de les faire faire A tel autre qu'il le jugera
& propos. M1.Fiat a toujours tenu a officier aux grandes solennitls. et quand il en etait empech6, il se faisait remplacer par
qui il %oulait. sans sui\re un ordre quelconque.
Page 374, A propos du nom de missionnaires des Indes, du
Saint-Sacreiment. etc., il constate que saint Vincent est trbs ferme
pour empecher les autres que nous de s'appeler missionnaires.
Les difficultes que craignait saint Vincent out disparu; un grand
nombre de Communautes, hommes et femmes, ont pris ce nom de
missionnaires. en y ajoutant un qualificatif missionnaire (de la
Consulata. de l'linmaculee-Conception, de la Soci4td de Marie,
de I'Ecole, de 'Assomption, du Saint-Esprit, du Prdcieux-Sang,
du Sacrt-Co(ur de Jesus, du Saint-Sacrement, de Notre-Dame du
Rosaire, etc.). L'Awnuaire pontifical en signale un grand nombre.
A une epoque au ddbut du xix" sikcle, il y avait la Mission de
France, elle a 6te reprise vers 1945. II y avait les Missions afrlcaines, les Missions ktrangores de Paris et de beaucoup d'autres
endroits. Ce serait ridicule et impossible de vouloir s'opposer h
ce que ce nor de mission, de missionnaires fut pris par un
groupe ; ii suffit qu'un qualificatif les distingue de nous, comnme
c .Missionnaires diocesains ,, etc... Si saint Vincent revenait, il
serait de l'avis de M. Fiat et de ses pr-decesseurs et successeurs
qui ne se sont jamais opposes A ce que ce nom de missionnaires,
mission, fut pris par d'autres. Ceux qui penseraient autrement
el agiraient en consdquence seraient tournds en derision et
ddsavoues par Rome. Nous sommes les Prdtres de la Mission
tout court - c'est notre titre de gloire.
Page 388, M. Fiat note avec complaisance que saint Vincent
defend qu'il y ait des femmes, mime dans nos maisons des
champs. II y en avait une vieille A Orsigny, honndte et fort
utile, mais on y a trouv6 a redire. M. Fiat sera toujours sveýre
sur ce point et il devra batailler avec beaucoup de superieurs
qui ne seront pas aussi stricts que !ui.
M. Fiat constate aussi (pages 353-385) que saint Vince-i
6tait d'avis de renvoyer pluttt un frbre coadjuteur que de consentir a ce qu'il se fasse prdtre. Cela n'a pas empechd M. Fiat
de permettre quelquefois A des coadjuteurs de devenir pretres
et ceux que j'ai connus dans ce cas n'ont pas mal fait dans les
oeuvres.
De meme, M. Fiat remarque page 389, que saint Vincent
d6fendait de confesser dans nos maisons les personnes de la
ville ; que cela nous dtait d6fendu par la bulle d'Urbain VIII
Cela n'empeche qu'a Saint-Lazare et ailleurs, en 1880, on confessait sans scrupule les personnes qui se presentaient. M. Fiat
n'a pas, que je sache, fait enlever les confessionnaux de notre
chapelle, ni interdit a nos confrbres de confesser les personnes
de Paris et d'ailleurs qui se prdsentaient, laiques, religieuses,
pretres.
M. Fiat dtait prdoccupd d'avoir un directeur des dtudiants
& Saint-l.azare. Aussi remarque-t-i! deux passages des lettres
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de saint Vincent (pages 412-509), oi l'on dit que le professeur de
thlologie dtait en m6me temps directeur des 6tudiants. M. Fiat
note aussi (page 509) que I'on n'appelait au sous-diaconat que
ceux qui avaient fini leurs etudes.
Tels sont les principaux points notes par le Pere Fiat. Cette
lecture des lettres de saint Vincent lui fera beaucoup de bien.
Elle le formera a son m6tier de supdrieur. Un archev8que me
disait qu'il lisait tous les jours une lettre de saint Vincent pour
apprendre A gouverner son diocese.
M. Fiat se prdoccupe &galement des etudes a Saint-Lazare.
Lron XIII ayant recommande la philosophie scolastique, on se
pruoccupa et de l'auteur h suivre et du temps que durera I'6tude
de la philosophie. On h6sita i mettre une seconde ann6e de philosophie et i M. Ermoni, qui a demande la gr&ce de faire cette
seconde annee, on la refuse. On prit San Severino comme auteur
et M1.Fiat dcrit a M. Pereymond de Saint-Flour, qu'il adoptera
vulontiers son Histoire de la Philosophie, si l'on consacre deux
ans a cette etude.
I.e 4 septembre raminen le souvenir de son election. 11
ecrit a la superieure du Croisic : cet anniversaire me rappelle
de bien vives dmotions et des angoisses indicibles. Notre-Seiyneur dans so misdricorde ma aplani les difficultis et je me
'ens presse aujourd'hui par le double sentiment de la reconnaisstance et de la confiance. n M. Fiat procure a cette occasion uu
pilerinage a Folleville aux jeunes gens. II demande au secrdtaire general des Chemins de fer du Nord, un billet collectif
jiur soixante-dix membres de notre CongrIgation qui doivent
prenidre le train de 5 h. 50 pour se rendre a La Faloise et
repartir de I.a Faloise h I h. 40 pour rentrer a Paris. IUs prendroit place dans les secondes. Ce mmne nmois de septembre,
l'arche\eche de Paris a demandc deux confesseurs pour la retraite sacerdotale qui dolt avoir lieu A Saint-Sulpice. M. Fiat
dsigne pour ce ministare, .1M. Raulet et Anger. On demande
aiýusi un examinateur des jeunes pretres. M. Fiat designe M. Deltiil, assistant, pour remplir cet office.
La retraite de Saint-Lazare s'est faite avec calme, malgrd
les bruits de persecution. M. Fiat, apres la retraite, s'excuse aupres d'une Soeur de lui repondre en retard. 4 C'dtait la retraite,
ecrit-il, tous mes mnonents out it6 consacres a mes confreres. ,
Une modification fut inaugur6e apres la retraite. M. Alauzet,
directeur, avait demandd que l'on s6par&t les seminaristes d'avec
les etudiants. Pour se rendre a ce desir qui dtait tout a fait dans
les voeux du Pere Fiat, et qui avait peut-dtre etd suggdrd par
lui. un local fut affect6 pour les s6minaristes dans l'endroit qui
Ipur est encore affecte dans la cour de rcrdation, c'est-A-dire la
petite elevation, ddnommbe pour cela le Thabor. La grande allee
qui va du bAtiment oiu se trouve la bibliothbque jusqu'b la porte
du Cherche-Midi fut rdservee aux pretres, ainsi que les deux
pvtites all6es qui longent le rdfectoire et la salle dite des prbtI'rs. Les trois alldes qui aboutissent h l'inflrmerie furent affec-
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tWes aux etudiants. Its s'y trouvaient un peu A I'etroit et enmpidtaient facilement sur I'allee des pretres ; aussi l'assistant de la
Maison-M.ire devait souvent les rappeler a l'ordre. Cuique suua.
II fut decide que les seminaristes n'iraient plus en promenade
en m6me temps que les 6tudiants. M. Alauzet avait demande
egalenient qu'il y eit un directeur charge spdeialement des dtudiants. Le Conseil ne fut pas de cet avis et l'on pria M. Alauzet
de continuer a diriger les seminaristes et les 4eudiants. C'dtait
une lourde charge pour le pauvre directeur qui a cette epoque
confessait presque tous les jeunes gens.
Le mois de novembre causa au Pere Fiat une grande douleur. La Tr.s Honorde Mere Juhel mourut le 2 novembre, jour
des Morts. Toutes lesle ttres de cette epoque manifestent la douleur qu'en ressentit le Pere Fiat, et font 1'dloge de la ddfunte.
Le 4 novembre 1880, M. Fiat annonce cette mort A la Compagnie.
Il raconte ses derniers jours, 1'administration des derniers sacrements, et sa mort edifiante ; on alla prdvenir le cardinal de
cette mort ; ii regretta de n'a\oir pas Rtd pr6venu plus t6t.
AM.Fiat resume briivement les qualites de la ddfunte : belle
intelligence, grand coeur, tres heureuse m6moire, parfaite possession d'elle-min6e, discretion h toute 6preuve, noble simplicit6,
charitl vraiment maternelle, activite rare, courage et force
d'ame A la hauteur de sa position. Elle etait vraiment la tres
honoree et plus encore la bien-aimne Mere. M. Fiat devait aller
dire la messe chez sa fille spirituelle, Soeur Philomine (S<ur
Bessoinaux), inais a cause du deuil ii se priva et priva les Sours
de cette consolation. A la fin du mois. ii v eut des elections et
iaa Siwur )erieux. sup6rieure de l'h6pital militaire de Lyon, fut
nommii e superieure de la Communaut6. Les lettres de M. Fiat
re-spirent la joie qu'il ressentit de ce choix qu'iJ trouve excel-lent A tout point de vue.
A noter dans les ddlibdrations du Grand Conseil, en ce mois
de novembre 1880, que l'on dicida I'impression des avis et conferences de saint Vincent avec une table generale, proposde par
M. Fiat et r6alisee par l'infatigable M. P6martin. II est reniarquable, en effet, combien ce digne secrdtaire gdneral a travailld
pour la Congrdgation. Rien qu'en cette annie 1880, il a donn ah
la famille de saint Vincent les lettres de son bienheureux Pere,
le troisiinme volume de notices, le Manuel des missions, le Mnnucl des retraites de M. Portail, ouvrage tres pricieux pour les
predicateurs, le Petit Prd spirituel de M. Chinchon, le Manuel
des ceremonies, dit de M. Almeras, revu par M. Tisnd, une rdddition de la Vie de saint Vincent, par Abelly. Rien que l'impression des lettres de saint Vincent demanda un travail considdrable au digne M. Pdmartin ; ii est A I'afftt des lettres de son
bienheureux Pere ; ii examine les programmes des ventes, ii
fouille les bibliotheques, it derit aux confrbres, aux Soeurs, aux
personnes dtrangbres A la Congrdgation ; il publie une notice
sur la Congregation de la Mission, la notice sur M. Mellier, I'histoire du Portugal, etc..., tout cela en plus des Annales qui paraissent p6riodiquement, tout cela malgre une santh ddlabree.
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Aussi M. Fiat aime bien son cher secretaire general qui travaille
tant et si bien, et selon les vues de son supdrieur. M. Pemartin
a bien m6ritd de la Congregation et M. Fiat ne se fera pas faute
de le feliciter, de le remercier, de lui procurer tout ce qui 6tait
de nature a soigner son corps debilitd. On a signald quelques
inexactitudes dans les dates des lettres, quelques petits ddfauts
par-ci, par-la. Quel est le livre, le chef-d'oeuvre on I'on ne trouve
pas quelque chose a reprendre ? La critique est aisQe. II n'est
pas necessaire d'etre grand clerc pour trouver une erreur de
citation ou quelque autre semblable. Si (cquandoque bonus dorriutat Howerus ),,c'est permis aux autres qui n'ont pas le g6nie
d'Honimre. Oui, la critique est aisee, mais I'art est difficile.
M!.Pemartin surtout a eu le merite d'etre A I'avanl-garde des
publications concernant saint Vincent ; il a ouvert la voie, ii
a debroussailld le terrain, ii a facilitd la tiche de ceux qui sont
venus apres lui. Fdlicitons-le et remercions-le ; on comprend
l'affection speciale de M. Fiat pour lui. M. Fiat avait noble
etpur, grand coeur. II savait reconnaitre, remercier, aimer.
M. Fiat aimait aussi les autres confreres et freres qui out
ete les auxiliaires de M. Pemartin au secretariat. Quand its sont
absents. ii leur kcrit des lettres affectueuses, sincereient affectueuses. Ainsi. le FrBre Jaheul, du secretariat, a etd oblig6
d'aller se reposer h Dax. au Berceau. II le felicite de jouir du
beau soleil du Midi, des parfums des pins. II s'excuse de n'avoir
pas rdpondu de suite a une de ses lettres. " C'est M. Periclon qui
en est cause. Je ne sais trop quelle espkce de fete ii me prdpare i la Concalescence (Maison Saint-Louis) ; mais il neglige
ila correspondance pour exercer ses cherubins ". Nous a\ons
\u qu'il a eti oblig6 de se separer de 11. Pdrichon et de le placrt a Marseille. II lui dcrit souvent. Nous a\ons dejh transcrit
leux de ses lettres : citons encore celle-ci, qui est du 20 deceibre 1880 et qui. par distraction est sur du papier avec en tile
A\a tres chere Seur) ,,Enfin, je puis lire une de cos lettres,
j'aurais bien envie de cous gronder, mais ce n'est pas la sai.•il. Du reste ceci suffira pour vous faire comnprendre ma pen*Ve. Yotre silence ne fait que rendre cotre lettre et vos cvux.
plus precieux ; vous connaisse;: n peu la position et sacez si
j'ni besoin qu'on prie pour moi, continue: done, s'il vous plait,
jt suis heareux du bien-etre que vous trourez aMarseille et
des bonnes choses que rous me dites sur la maison. C'est
cin,,solt
,ans doute pour cela, je veux dire pour le bonheur que vous
que vous paraissez oublier celui qui cous regrette beau'outel,
coup et qui plus d'une fois rous aurait bien voulu aupres de
!ii; mais, vous savez qu'en vous placanta Marseille, j'ai cher,rte votre intdret aux ddpens du mien. Je prie Notre-Seigneur
decrous y bdnir de ses meilleures benddictions, et de faire de
eous an directeur et un professeur accompli. Mes plus affectoeeses salutations ( M. Dazincourt, d M. Laplagne, et a tous
S-s Messieurs. ,
M. Mott, du Secretariat, a et6 chang6. M. Fiat I'envoie pren';'e les eaux, il le plaee i Cambrai et tout en b6nissant son tra-
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-ail nou\eau, it lui manifeste son regret de la separation, et
ij le presse de travailler au Manuel des Enfants de Marie.
1. Alailly n'est pas du Secretariat ; it est de la Procure,
mais pour le Pere Fiat, cest tout un ; et quoiqu'il n'ait pas
toujours les monies idees que son procureur g6neral, il sait
apprcier son devouement. II 1'envoie se reposer dans le Midi,
puis en Italie ; ii recommande qu'on le soigne bien. Pour ie
moment. M. Fiat a pour secrdtaire particulier, M. Frontigny
qu'il couve de son affection, comme la poule fait pour ses poussins. Les Soeurs voudraient avoir M. Frontigny pour des retraites. des confessions, etc... M. Fiat met le hola, ii ne veut pas
tuer son cher secrdtaire qui est peut-6tre ceiui qui est le mieux
entre dans son esprit pour la rGdaction des lettres.
II y en a un autre au Secretariat, mais celui-la a un defaut
qui deplatt a la simplicitd du bon Pbre. Toutes les lettres de
ce cher secretaire ,qui de fait est rest6 peu de temps), sont remplis de superfluites ; A la lin de chaque mot, il y a des jambages
surnuminraires, des fioritures, des crochets ajoutes aux s et
aux t, etc., tout cela jure avec la charnante simplicitd de
M. Fiat.
Voici \enir les fetes du ciiquantinme anniversaire de la
Medaille Miraculeuse. Nous avons mentionne plus haut la circulaire que M. Fiat a adressee 5 toute la Communaut6. Disonus
un mot des belles fetes qui eureut lieu A Paris.
A la Maison-MAre des Suturs, la Mere Juhel, qui devait mourir avant la fete, songeait h parer convenablement le sanctuaire.
Le 29 octobre, elle examinait avec le plus grand interet le projet
de decoration prdpard par un missionnaire ; pour mieux se rendre compte des moindres details, elle descendait h la chapelle
Mtndiait, approuvait, se rdjouissait A la pensbe que Marie serait
dignement honorde. Hdlas ! c'dtait la derniere fois qu'elle entrait
vivante A la chapelle. Quelques jours apres, elle y 6tait portee
morte. La nouvelle Mere fut installee le 25 novembre. deux
jours avant la fete.
Voici la description de la chapelle, d'apres la Semaine Religieuse de Paris. a En elle-mrme, cette chapelle n'a rien de remarquable ; elle est simple, modeste, de dimensions peu considdrables. Des colonnes assez rapproches les unes des autres
sdparent la nef des bas-c6tes, au-dessus desquels se trouvent
des tribunes, placdes A la moiti6 de la hauteur totale des colonnes.
La voCte est assez basse et sans d6coration. La chapelle est
toute peinte en blanc. Les bas-cdt6s s'arretent a la naissance du
chosur. L'aute. se trouve dans une sorte d'hemicycle. Derriere
I'autel, au-dessus du tabernacle, se dresse avec grace et majest6
la statue de Marie-Immaculde. Cette statue et I'autel ont Wtd
taillds dans les deux magnifiques blocs en marbre blanc donnes
autrefois A la Communautd par le Gouvernement en reconnaissance des soins prodiguds par les Seurs aux choldriques et A
leurs orphelins. La pose de la statue a eu lieu solennellement
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en 1856. Du c6te de I'Evangile, a peu de distance de la table de
comnunion, s'ouvre la porte donnant dans la sacristie ; elle est
surmontee d'un tableau representant sainte Anne avec la Tres
-ainte Vierge enfant ; au-dessus est un tableau plus petit du
Sacre-Coeur de Jesus. Du c6t6 de 1'epitre, au lieu d'une porte,
un petit autel surnmont6 d'une statue de Marie Immaculee ;
nous en parlerons tout A I'heure ; h la hauteur de la frise un
tableau du Cceur Immaculee de Marie ; faisant pendant a celui
du coeur de Notre-S"igneur. Le cintre, au-dessus du sanctuaire,
porte l'inscription suivante : ,< Trahe nos post te curremus in
odorem unyuentorum tuorum >. Dans le passage du milieu de
la nef non loin du sanctuaire, on voit se d6tacher sur le sol une
pierre tombale en marbre noir o1i une belle et touchante inscription rappelle que IA sont deposes les restes de la fondatrice
et premiere sup6rieure des Filles de la Charitd. Des banes en
bois garnissent la nef centrale et les bas-c6tes. Un certain nombre de plaques en cuivre indiquent les banes r6serves aux Soeurs
chargees du chant ou de certaines fonctions sp6ciales. Pres du
sanctuaire, A main droite, un harmonium avec caisse en chine,
et du c6td oppose la chaire a prfcher. Au-dessus de la porte
d'entree, une tribune contre laquelle se trouxe un tableau repr'sentant saint Joseph.
Telle est cette chapelle, humble et modeste. dans laquelle
se sont passes ces faits admirables racontis dans la vie de
Soeur Catherine Labourd ; c'est 1A qu'eut lieu notamment le
27 novembre 1830, la vision ou la TrBs Sainte Vierge fit connaitre ~ la pieuse novice la Medaille, dite plus tard miraculeuse,
et la chargea de la mission delicate de la faire frapper et de la
repandre partout. Les Sceurs viennent de faire 6lever, du c6te
de l'6pitre, dans le chceur, a l'endroit m6me ot la Sainte Vierge
apparut, un petit autel d'un goit parfait et d'un cachet artistique. Le devant de l'autel est en magnifique onyx coupe de
petites colonnettes en lapis lazuli, enchass6s dans du bronze
dord. Dans le panneau du milieu, un cercle ovale en bronze
dord rappelle le contour de la midaille ; au centre du cercle,
un grand M, surmontd de la croix et accompagn6 des cceurs de
J.Tsus et de Marie, represente le revers de la Midaille Miraculiuse. Dans les panneaux de droite et de gauche des lis en
lbronze dord. Pas de tabernacle. Une plaque en marbre qui
s'avance au-dessus de I'autel porte une petite croix richement
ornde : B droite et a gauche sur le r6table, des bouquets de fleurs
eii bronze dore et argente, remarquables par la finesse du tra\ail et la beautW des vases qui les supportent. Get autel dont
!Ps marches sont en beau marbre de couleur foncde est. suriuntP d'une grande statue ; c'est la Tres Sainte Vierge, e'est
Marie conque sans peche telle qu'elle a apparu le 27 novembre
18301. tenant dans ses mains un petit globe, la tete couverte
d un voile qui descend jusque sur ses pieds et laissant tomber
(d ses mains orndes de pierreries des rayons qui signifient les
A-rices nombreuses qu'elle veut rdpandre sur le monde et sur
IL.France en particulier. Cette statue ressort au milieu d'une
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sorte de cadre ovale, marque par une bande bleue, sur lakuellt
se lit Iinscription : 0 Marie, concue sans pdchd, priez piour nous
qui ar'ons recours d rous. Au-dessus de l'ovale, la date de 'apparition, 27 no\embre 1830 ; au-dessous, sur une lame de cuixre
fort bien disposee, les paroles de Marie. Voild le symbole des
grdces que je ripands sur les personnes qui me les demandcnt.
I'rbs de I'autel, un grand candulabre en bronze dord, destine A
recevoir les cierges des Seurs et des fideles.
Pour la fete qui. couiiencee le \endredi 26 par le chlant
solennel des v\pres de I'lnmnacule Conception. se coutinuera
jusqu'au samedi 8 dtcembre, la chapelle a etd decorde aver beaucoup de godit. Des tentures blanches avec filets or dPcorent les
colunnes. Le long des tribunes, des tentures egalement drap#4.e
sont relvees par des eartouches riclemient dkcores, an milieu
desquels se detaclient, en caractere d'or, les deux dates meolnrabies. 1830-1880. et I'M du revers de la Medaille Miraculeuse.
La profession de foi : Trds Sainte V'ieryc Marie, je crois e'tcolfesse cotre sainte et immaculde conception, pure et sans tache.
se lit en grandes lettres d'or, tout le long de la frise.
Le vestibule qui precede la chapelle est lui-minke ornt de
tentures blanches avec des dessins en or et de belles plantes
\ertes ; le passage qui y conduit. depuis la porte d'entrde, est
orn6 de guirlandes.
Le choeur est garni de candelabres, de magnifiques chandeliers, de cierges et d'arbustes xerts, heureusement disposes. Daus
le sanctuaire, derriere I'autel qui resplendit de lumiere, apparait la magnifique statue de la Sainte Vierge : sa tate est entouree d'un cercle de douze dtoites 6tincelantes et les rayons
qui descendent de ses mains sont tout scintillants, grace A des
effets de lumiere (Semaine religieuse de Paris).
Enfin le grand jour est arrive. M. le Supdrieur general dit
la messe de communautd au petit autel et il a la consolation
d'offrir a notre Immaculde Mere une vivante couronne de douze
Sceurs qui axaient le bonheur de prononcer leurs premiers
voeux. Cette messe 4tait a peine achevee qu'on dft cedder & !a
pieuse impatience des fideles qui deji se pressaient dans la cour
attendant que la chapelle leur fOt ouverte. Parmi eux, se trouvalent les membres de la Confdrence de Saint-Vincent de Paii
de la paroisse Saint-Frangois-Xavier sur le territoire de laquelle se trouve la Communautd. Ils avaient d'avance revendiqud le privilege d'etre admis des premiers dans le sanctuaire
que la Sainte Vierge a daign6 honorer de sa visite. Les messes
se succddaient aux deux autels, tandis que la foule toujourcroissante, donnait le plus 6difiant spectacle : des hommes. der
femmes, de tout Age, de toute condition, par leur attitude pr',fondetnent recueillie, temoignaient la foi et la confiance qu'ils
ont en Marie. On dvalue A douze cents, les communions qui,
dans cette matinee, out Wtlfaites par les pieux pelerins. II v
en aurait eu bien davantage, s'il n'edt fallu refuser l'entrke a
un grand nombre de personnes et faire dvacuer la chapeile
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pour ceder la place aux deux communautfs qui allaient assister
ai la iesse pontificale cdlubree par lgr Richard, coadjuteur de
Son Eminence, le cardinal-archeveque de Paris. Apres l'evangile,
Monseigneur voulut exprimlr aux enfants de saint Vincent la
part intinie qu'en cette soleinite, il prenait A leur reconnaisalanre et a leur joie. S'inspirant de la priere du divin Maitre.
alors qu'entoure de ses disciples, ii disait a son P1re : je vous
rinds grAces de ce que vous avez cache ces choses aux sages et
;ux prudents et de ce que vous les avez rdv•iees aux petits,
StI Grandeur montra dans cette ft'te le triomphe de l'humilitd
de Marie, de l'humiiite de saint Vincent et de l'humiilti de
so'ur Catherine Laboure : C'est a unc dine simple que Dicu a
'(.cumunique ses secrets, une dine formie a l'cole de saint Vinront, eI plus humble des homines, et de Marie, la maitresse par
.rccllence de I'hunilite ; cette bonne fille a vedcu ignorce, mmnte
d('s personnes qui 1'approchaient de plus pri's. clle a mene jitgqf''d la fin une existence laborieuse, coirtmune et inconnue, tan(di. que, sur tous les points du monde chrdtien, les peuples pro,rio,,aicentles m~Irreilles oplrdes par la Mj daille Miraculeuse, tqui
ii arait dte rdvelde par la Tres Sainte Vierge. LA est le plus
admirable des miracles ; la aussi cst rteferif'r
pour ious ant ,'I, iignement bien conforme a l'esprit de saint Vincent, au cachet
dnt
toutes ses waucres portent 'empreinte. Persecerez dans cet
iamour de la vie cachde, vendrables freres et bien chWres filles ;
nr cous ecartez pas de cette voie oil, en ce jour, tout vous presse
d,' marcher, alors, considerant votre bassesse, le Tout-Puissant
s, plaira a continuer par vous, les grandes choses pour lesquldles vous arez ete suscittis, pour lesquelles rous avcz 0td
hnords des faceurs de Marie inmmaculde, cous triompherez des
obstacles ; et a la rue du grand nombre d'dmes que lui ramen'-ra cotre charitd, sauvegard·e par votre humilitd, I'Eglise rdpi•tera sur vous, en vous benissant, les paroles de son Divin
Maitre. Pere Saint, je vous rends grdce de ce que vous avez
ct-chd ces choses aux sages et aux prudents et de ce que vous
I'- ave: rdveldes aux petits. n Avant de quitter la Maison-Mere,
\i_2 Richard a voulu distribuer i toutes les Steurs rdunies A ia
c!iuiibre de communaute et au seminaire, des images commd;1uoratives de la fete, il leur a de nouveau parlA, avec un patern-l abandon, qui laissait voir sa tendre pidt6 envers la Sainte
Vicrge et son affection pour la Coinmunaute. a Hier, a-t-il dit
;a~ seminaire, je recevais les tdmoignages de respect de votre
Ilwne Mere gendrate, et je la binissais de tout mon cwur ; il y
n iuelques jours, je versais de l'eau benite sur la tombe de votre
r',wrettle Mere Juhel. Ce matin, au memento des vivants, je
ipr1'is pour votre nouvelle Mere et je demandais a Dieu de l'ass•ter de sa grdce ; au memento des morts, je recommandais d
la divine mistricorde l'dme de votre bonne more ddfunte et le
l,':sais : c'est ainsi que Dieu qui agrde tout ce qu'on fait pour
s'ir amour, nous menage toujours quelque douceur dans le sou.,*,ir de ceux que nous regrettons, par l'espdrance que lear
i irt a dtd prdcieuse. Nous passons, nous allons a Dicu, on nous
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rcmuplacc sur la terre ; el ainsi les ewucres se perpdtuent lojours f[condecs par la benediction du Seigneur. Je remercie la
I'rocidence de im'aoir fait partager votre fete ; profitez-en, pries
beauuoup, car Celle qui vous a ddja accordd de si grandes fac urs, cst toute disposde d vous en accorder d'autres encore.
I'riec-la un p'r pour moi. n Au moment de sortir du s6minaire,
Mlonseigneur, arriv, pres de Fautel, s'est retourn6 en disant :
, .Nous allons, ines ch4res filles, reciter un Ave Maria, afin que
j'aic la consulalion de faire une pridre de plus avec vous. u
Pendant Le temps, les flots presses de la foule avaient de
iouxeau en\ali le pieux sanctuaire et au milieu d'un calme
parfait et du plus profond recueillement, ils se succdaient jusqu'. ce qu'il failut de nouveau faire ,vaeuer la chapelle pour
I'otTice du soir, presidt par M. le Superieur general. Les vepres
furent coelbrees avee la plus grande solennitd et chantdes a
deux elirurs par les missioniaires et par les Filles de la Charitd. .prds le Matynificat, M. Raulet, supdrieur de Sainte-Rosalie,
monta en chaire. 11 indiqua les sentiments que nous doit inspirer cctte fele. et les moyens que nous devons prendre pour y
conformer notre cunduite. Les sentiments que nous devons eprouver sont : reconnaissance pour le passd, grace privilegi6e des
apparitions de la M1ddaille, protection promise aux deux families,
rapide et niagnitique diveloppement du personnel et des oeuvres.
Penitence pour le pr6sent. Comment avons-nous rdpondu A tant
de bienfaits ? La faiblesse humaine se glisse partout avec ses
miseres, ses egoismes, ses retours sur elle-mnme. Penitence non
pas seulement pour nous, mais pour la France et le monde entier. Confiance pour I'axenir ; quels que soient les tristesses et
les perils de 1'heure pr6sente, pas de decouragement, nous avons
pour affermir notre confiance les promesses de Marie. Nous avons
1'expdrience de sa protection, nous savons que les enfants de
saint Vincent sont destines i ranimer la foi. Les moyens indiques sont : la fid6litdt tous les exercices de piet6 specialement
destinds a honorer Marie, le chapelet, l'invocation : O Marie
concue sans pdche, une grande purete de cceur, d'esprit et de
corps ; un z6le ardent pour propager la devotion A l'ImmaculdeConception, mission qui nous a 6tW confide par Marie elle-mime
quand elle rdvela h Catherine LabourB la Mddaille Miraculeuse. Pleine d'onction et de pidtd, la parole ardente et convaincue du
missionnaire produisit une profonde impression sur son nonmbreux auditoire. L'instruction fut suivie du salut solennel aprAs
lequel les missionnaires purent a peine se frayer un passage
parmi la foule qui remplissait la cour, en attendant le moment
oi elle pourrait pendtrer dans la chapelle. Pour satisfaire la dtvotion de ces pieux pilerins, usant des pouvoirs que lui avait
gracieusement octroyds S. E. le Cardinal Archevique, M. le Sup6rieur g6ndral permit de donner un second salut solennel. II
dtait cinq heures et demie, l'heure meme oh cinquante annces
auparavant, 'Immaculde Marie avait honord son humble servante. de I'apparition dont on celdbrait I'anniversaire. Le dimanche et les jours suivants, la pieuse affluence continua, surtout
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daus I'apres-midi ; elle eut 6tlbien plus grande, sans la necessild
de faire 6vacuer la chapelle aux heures des exercices de la Communaute. Elle etait penible, la charge des Sceurs obligdes d'interrompre la priere des pieux visiteurs pour les presser de se
retirer : , Oh ! ma Swur, encore une minute, disait-on, avec les
larmes dans les yeux, il fait si bon ici. J'ai encore tant de choses
a demander d la Sainte Vierge. Je suis venue de si loin ! *
Une bonne dame, arratee a la porte, le jour de la fete, pendans l'office pontifical,) racontait qu'elle venait du faubourg
Saint-Antoine. Elle avait communi6 de grand matin et apras
avoir fait son petit menage, elle s'dtait dchappde, laissant ses
enfants i la garde de son mari et elle dtait venue en courant
jusqu'h la chapelle de I'apparition pour gagner I'indulgence. EL.
ajoutait-elle en joignant les mains : u Vous ne me laisseriez pas
entrer ! D Quand on lui eut expliqu6 ce pourquoi c'6tait impossible, elle dit avec une rdsignation, aussi touchante que sa priere
avait ettardente : a la Sainte Vierge m'a accord6 une grande
grace a Lourdes, et je lui ai promis en retour de ne pas manquer une occasion de lui offrir un sacrifice. Celui qu'elle me
demande aujourd'hui est bien dur, mais je ne veux pas le lui
refuser. , ,,Le coeur sent quelque chose ici, disait une autre en
s'en allant; je vais me confesser et je vais tAcher d'amener
mon mari. n Et une jeune file A sa mere : ccMaman, pourquoi
partir si vite ? On voudrait vivre et mourir dans cette chapelle
ou la Sainte Vierge a passe. Par moments, il semble meme
qu'elle y est encore. ,
Tous ces faits rapportes au Pare Fiat le comblaient de joie
d'une part et I'attristaient de l'autre ; et tout le monde regrettait que la chapelle flt si petite, qu'il n'y eit pas 1I une grande
basilique capable de satisfaire & la devotion des fidales. Ce sera
une de ses douleurs apres sa deposition de Superieur gendral.
II se reprochait de n'avoir pas assez fait pour permettre aux
fidales de venir prier A la rue du Bac, en tout temps, k toute
heure du jour. Ce ne sont pas seulement des femmes et des
enlants qui ressentaient une impression profonde ; des hommes
graves se retiraient visiblement emus, racitant le chapelet, assurint qu'ils n'avaient jamais rien eprouvd de semblable. Des associalions pieuses, des confreries, des pensionnats vinrent en
corps rendre leurs hommages 4 la Reine du Ciel et implorer sa
miaternelle protection. On a remarqua particuliarement la visite
faitp par les cordonniers, rdunis A Montmartre, sous le patronaie de saint Crepin, et celle que firent les 6elves du s6minaire
d'issy.
.'un et I'autre palerinage fit retentir la chapelle de chants
Iitix exdcutes avec un ensemble parfait et accompagngs A I'harl~,niuml par I'un des pieux pelerins. Le v•6nrable directeur, qui
i'•iduisait les seminaristes d'Issy, leur adressa une touchante
allHeutipn qu'il termina par ces mots : c Recitons un chapelet
pour les bonnes Filles de la Charit6 et un De Profundis pour la
XI.;- qu'elles ont eu la douleur de perdre. ,
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Nous nous soninies longuenient etendus sur les fetes eifbrees a la Conuuunaute parce que lb 6tait Ie centre naturel de
ces soleimites consacrees 4 rappeler le souvenir des apparitiont
qui oat eu lieu daus ce bdni sanctuaire ; inais Saint-Lazare ne
pouvait rester en arrisre et devait, de son c6te, par des deiaumstrations extdrieures, temoigner ses sentiments de reconnaissance et de filial amour pour la Vierge sainte b laquelle la Congregation de la Mission est redevable de tant de graces. Devanu
la chasse, cachee par une draperie blanche, semee d'6toiles d'or
s'6lb~e sur un tr6ne, une magnifique statue de la Vierge Immaculde, se ditachant sur une gloire dont les rayons l'environneni.
oeuvre de nos freres qui l'ont confectionnde et dorie. Des deux
c6tes de la statue, projettent leurs feux deux grandes girandoles
aux nombreuses bougies ; les statues en pierre qui dominent le
retable ont fait place & des cand6labres relies par une double
ligne de feux ; des cordons de feu suivent la corniche ; le tout
forme une illumination aussi splendide que lgebre et gracieuse.
La decoration de notre 6glise, si riche de peintures, presentait
plus d'une difficultd ; il fallait 6viter de I'enlaidir sous prLtexte
de I'orner. On s'arrdta h un plan d'une extreme simplicit&. Toutes les colonnes furent reliies entre elles par des guirlandes de
fleurs, et des chapiteaux descendirent de longues oriflammes de
gaze legere richement decoree d'or. Les six oriflammes du sanetuaire portaient, au centre, des grands medaillons finement peinb
sur toile. A la colonne du milieu, la face de la MWdaille Mira.
culeuse, s6parant les milldsimes : 1830-1880 ; I'oriflauine de
droite portait le sceau de la Congrigation, celle de gauche, Ie
sceau des Filles de la Charitd, les chiffres de la Sainte Vierpe
et de saint Vincent remplacaient les milldsimes. Vis-h-vis, do
cOted de l'epitre, au milieu, le revers de la Mddaille, encadrde 4
droite et h gauche par les sceaux des deux compagnies. Ces oriflammes transparentes scintillaient sous les dtoiles d'or dont
le champ dtait semd. Les quatorze oriflammes qui d6coraient le
cheur et la nef dtaient moins riches. Sous le chiffre de la trs
Sainte Vierge, on lisait une inscription uniformement disposde
en quatre lignes. Les circonstances du temps avaient ddtermint
le choix des textes. En des jours plus heureux, on eat volontiers
empruntd A nos saints livres, aux 6crits des PNres, des paroles
a la louange de l'auguste Reine que l'on fetait ; mais, dans les
circonstances prdsentes, si pleines d'angoisses, d'amertume et de
douleur, que pouvait-on mieux faire que choisir dans les prires liturgiques, 1'expression de l'humble et confiante supplication, afin de faire monter jusqu'au tr6ne de la Mere des misdricordes les voeux de ceux auxquels sa maternelle bontE a promis
secours et protection. Les invocations alternaient dans 1'ordri
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Sancta Maria, ora pro nobis,
Nunc et in hora mortis.
Salve Regina, mater gratiae,
Vita dulcedo, spes nostra,
Ad te suspiramus gementes et flentes ;
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6. Misericordes oculos ad nos converte.
7. Sub tuum praesidium confugimus,
8 Nostras deprecationes ne despicias :
9 Sancta Maria, succurre miseris ;
10. Ora pro populo, interveni pro clero ;
11. Monstra te esse matrem ;
12. Funda nos in pace ;
13. Tu nos ab hoste protege ;
14. Et mortis hora suscipe.
Cette gaze transparente, cet or, ces guirlandes. ddcoratioL:
l1g6re simple et riche, donnaient a notre dglise un aspect feerique, surtout quand h l'illumination du sanctuaire, se joignaii
l'6clat des cent quarante-quatre bees de gaz des lustres.
Au retour des offices de la Communaut6, h 6 h. 15, M. le
Supdrieur gendral presidait au salut solennel pendant lequel
notre 6glise se trouvait trop petite pour contenir la foule qui
s'y pressait. Depuis, et jusqu', 1'expiration du temps designe
pour gagner les indulgences, A quelque heure du jour qu'on
entrat dans la chapelle, on dtait 6difie de rencontrer de nombreux xisiteurs, qui. les regards tournds vers limage de Marie
toujours illuminue, lui adressaient leur priere, demandant pour
eux, pour ceux qui leur sont chers et pour la France, les grAces
que ne manquera pas de leur obtenir celle que 1'Eglise appelle
la MIre de grace et de misdricorde.
Signalons que I; 22 do mois de d6cembre, M. Fiat est alle
chez ma Suwur Narp, A Arcueil, oil il a baptis6 Mme Jacob. II
est alle aussi dans quelques maisons de Scurs, A Passy, par
exemple. le 12 decembre. Par contre. il s'excuse de ne pouvoir
aller chez les Frbres de Saint-Vincent de Paul qui I'avaient
invit6 pour une de leurs fotes. Le 18 d6cembre, il y eut une
ordination A Saint-Sulpice, h laquelle participaient un certain
iinubre de nos jeunes gens. soit comme diacre, soit comme sousdiacres et minords. Les diacres furent : MM. Jameau, Lechevallier. ToucouBre, Colliette, Mac Veigh, Pdres. Salat, Prdau, Simon.
Le sous-diacre fut M. Sackebant. Les minor6s furent MM. Guilloux, Itarruthy. Veltin. La veille de I'ordination, M. Fiat fit une
belle confdrence sur la saintet6 ecclsiastique. En voici quelques extraits. Motifs. Dans I'ancienne loi, sur la tete du grand
pritre. il y a\ait Sanctum Domino. Le Seigneur rappelle sou\ent. Sancti estote quia ego sanctus sum. Les irrigularites, sigaalees dans le LUvitique, 6taient le symbole des defauts que
dolt 6viter le pretre de la Loi nouvelle. Sic decet omnino clericos
in sortem Domini vocatos vitam moresque suos ita componere
ut habitu, gestu, sermone, aliisque rebus, nihil nisi grave ac
rcligione plenum prae se ferant (Concile de Trente). Les saints
P'1res ench6rissent les uns sur les autres. Omnibus virtutibus
pollere debet. Ils doivent Rtre plus purs que les rayons du soleil. Le pretre est mediateur entre Dieu et les hommes, Homo
Dei, haec fuge, sectare vero justitiam. II est sacrificateur. Panew:
offerent Deo suo et ideo sancti erunt, Mundamini qui fertis va.a
D)omini. II n'y a pas d'oeuvre plus sainte que I'oblation du sacri-
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lice de la messe, ii faut done y apporter une grande purete. Le
pretre est confesseur. Vos estis lux mundi, ad idonearn execationem ordinum, non sufficit, sanctitas qualiscumque sed requiritur excellens. In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei
ministros. Sacerdotes tui induantur justitiam. Le second point
(nature) et le troisieme "moyens), sont aussi bourres de texte
de la Sainte Ecriture, des Pbres, des conciles.
Le Pere Fiat a soin de noter que la saintetA du pretre u'est
pas quelque chose d'impossible, qu'elle ne consiste pas dans
I'impeccabilit6, dans le calme parfait des passions, etc.. II expiisurtout.
que tres bien ce qu'elle requiert : la bonne volonti
Dans le troisieme point, il recoinmande de prier beaucoup pour
les pritres, pour la saintetd des pretres. C'est par des conf6rences conmne celle-l~, conferences solides, vivantes, eloquentes,
que M. Fiat elevait les imes dans les regions supdrieures ou
les y maintenait. Heureuses, les communautds qui ont de pareils
superieurs, vraies lumiires, vrai sel de la terre.
Parmi les autres faits de cette fin d'annee a Saint-Lazare,
glanons quelques epis de nature a interesser. II y a quarante
seminaristes, cinquante et un 6tudiants, cinquante-neuf pretres, cinquante-cinq coadjuteurs, au 31 dceinbre. On donnera
volontiers I'hospitalit6, A quatre ou cinq capucins, chass6s de
leur nonastere, si toutefois ils quittent leur habit religieux et
s'labillent conme nous, comme les autres eccl6siastiques.
D'apres une note de M•. Mailly, le Secretariat a dUpensd quatre
mille sept cent soixante-dix francs quinze en 1880. A la fin de
ddcembre, les Soeurs chassees de La Rochefoucauld et des MJnages sont recueillies A la Maison-MBre de la rue du Bac.
par les soins de
L'Ordo, r.digO par M. Caussanel et imprimi
M. Hanard, tire a deux mille exemplaires. I.e grand Conseil fait
en fin d'annde la repartition des fonds de la Propagation de la
Foi. M. Fiat 6crit le 12 d6cembre une !lttre significative au
secretaire gen6ral de Laval. II a appris que I'6veque a obtenu
une reconnaissance canonique des apparitions de Pontmain ;
il demande si la chose est exacte et quele marche on a suivie
pour obtenir cette fa\eur, que M. Fiat convoite pour la Medaille
Miraculeuse. Conmme toujours les lettres du Pere Fiat, surtout
les lettres de condoldances, sont trWs touchantes. Malheureusement, au copie des lettres, il y a quelquefois des pages ddchirees
et d'autre part M. Fiat constate qu'on a de grandes difficultds
pour communiquel avec les Sceurs de Lorraine qui 6taient alors
sous la domination allemande. Pendant le cours de cette annie,
M. Fiat ne s'est pas borne A la direction des missionnaires et
des Sceurs ; on le signale Rtablissant 1'ceuvre des Pauvres Mlalades ici ou lt ; ii I'inaugure A Saint-Gervais en avril 1880. 11
dtablit I'weuyre de la Tres Sainte Trinite pour les Ames lu
purgatoire, partout oui il peuL
Il ecrit aux visiteurs pour 1'organisation des provinces de
France, qu'il desire constituer autonomes. 4t Rdunissez votre
conseil provincial pour dtudier l'etablissement d'un s6minaiire
interne, d'une 6cole apostolique. II consulte les visiteurs sur la

-

469 -

question du dejeuner du matin et de la collation du vendredi.
soir. II demande aux visiteurs de lui dcrire avant la Trinit6 pour
'eclairer dans les placements et ddplacements qu'il dolt faire.
11 leur envoie un questionnaire sur les Missions de leur province. II rdpond A chaque supdrieur et A chaque visiteur, lors
de sa fete et du premier de I'an par une lettre spdciale. particutiere, dans laquelle ii glisse quelques noots du cemur, quelque
allusion de nature A toucher... II engage souvent les jeunes
confreres a prdparer une retraite de Sueurs pour Rtre prcts lorsque le supdrieur leur fera signe. Notons que beaucoup de confreres prennent les eaux A Vichy, Cauterets et ailleurs. Quand
ils doivent passer prbs de leur famille, M. Fiat les autorise volontiers a s'arreter quelque temps chez eux. 11 derit pour que
les confesseurs ordinaires et extraordinaires des Seurs s'arquittent exactement de leur charge. Quand il ecrit aux jeunes
qu'il a connus a Saint-Lazare, il prend souvent un ton badin
et il termine toujours en les embrassant. Quand on lui demande
une entrevue, ii rdpond qu'il recoit de I heure A 5 heures.
cioinme plusieurs confreres demandaient A faire imprimer certains ouvrages, M. Fiat leur rappelle que, d'aprds une ddcision
du Conseil, ils doivent soumettre leur travail au supdrieur gnwral. qui le fera examiner avant de donner le permis d'imprimer, que l'impression sera aux frais des confreres et que, s'il y
a des b6ndfices, ceux-ci doivent revenir A la maison A laquelle
its appartiennent. M. Fiat se preoccupe. comme M. Pdmartin, de
recueillir les lettres de saint Vincent. Ayant appris qu'il y en
avait une A la Mis6ricorde d'Agen, ii fait dcrire A la supdrieure,
S,&ur Cornut. de vouloir bien lui envoyer cette lettre, lui promettant qu'elle lui sera exactement rendue par le retour du
courrier. II a Rtd trds affecte de la mort de M. Le Guennec,
aun6nier A L'Hay. II annonce cette mort en France, en Espagne.
en Irlande, au Portugal, en Algerie, en Asie, en termes emus.
Gentilly est la maison de campague de la Maison-Mdre. 11
y a l1 M. Daude. M. Fiat le prie, sur la demande de Mgr d'Hulst,
\icaire gdndral, de vouloir bien faire le catlchisme A une ceuvre
de petites orphelines et il avertit en mnme temps le curd de
(Gettilly de la mission qu'il a recue du vicairp gdndral.
M. Caillau dtait aumnnier a Chatillon. II lui dcrit, le 17
acoft : « Le triste 6tat de votre santd me met dans la pdnible
n:i essit de vous demander le sacrifice de la position que vous
ocrupez. Veuiilez vous rendre & Gentilly. ) Deux 4tudiants, Lariga!lie et Vivards, se reposent a Folleville et y resteront jusqu'a
la retraite qui commence le 9 octobre.
Terminons par quelques faits oi se manifeste la sollicitude
de iM.Fiat pour la Maison-MBre et qui sont du ressort de la
petite histoire. M. Fiat veille attentivement A ce que nourritur.. vetement, local, propretd, bibliotheque, infirmerie, soieut
de nature a favoriser le bien corporel et spirituel des confreres.
Le local, d'abord la chapelle, Dieu premier servi. L'harmoniii de la chapelle est rdpard. M. Fiat paie de sa bourse deux
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statues de la Sainte Vierge pour remplacer deux vieilles statues un peu vermoulues. On voulait qu'il payat aussi de nouveaux piddestaux pour ces deux statues, mais le prudent Auvergnat jugea que les anciens 4taient encore solides, et trWs bien,
et que ce serait une ddpense inutile contraire i la sainte pauvretd, qui doit regner A la chapelle comme partout, ainsi que
I'enseignent saint Francois d'Assise et saint Bernard. Un noul'autel de la Passion. M. Fiat js
veau tabernacle fut place6
pr6occupe aussi de I'dclairage des cours, des corridors de la
maison. On augmente la quantitd d'eau, qui nous vient, soit de
la Vanne, soit de l'Ourcq, et on veille A ce que cette eau parvienne A tous les etages, moyennant un systeme de pompes.
Mais M. Fiat rappelle souvent qu'il ne faut pas gaspiller l'eau.
II y a deja une salle de bains et douches & l'infirmerie. Le procureur est invitd t chercher et approprier un local special en
dehors de I'infirmerie pour bains et douches & I'usage de ia
Communautd. Ceux de l'infirmerie pourront servir aux seninaristes et aux malades. M. Fiat a entendu dire dans son enfance
que couper un arbre est un pechi ; aussi il ne veut pas qu'on
coupe aucun arbre de notre jardin sans une permission spdciale. Le procureur est prid surtout de ne pas arracher les deux
ifs qui sont sous les fenetres des appartements du supdrieur g&n6ral, et les deux saules qui sont pros du bassin. Quand on coupa
en 1918, les deux ifs en question, les ouvriers firent remarquer
que c'dtait dommage, car ils avaient, disaient-ils, plus de trois
sikcles, et ils donnaient i notre jardin une note spdciale. Quant
aux deux saules, nous ignorons a quele date, la hache du btcheron fit disparaitre ces saules pleureurs, qui assombrissaient
les dehors du bassin, alors que les poissons rouges charmaient
I'interieur par leurs evolutions. Sur la proposition de M. Fiat,
on 6tablit un fourneau 4conomique, pres de la porte du 97, a
l'usage des pauvres. Le procureur, toujours soucieux de sauvegarder les interets de la maison, demanda que la Socitd philanthropique qui avait son siege a l'hopital Laennec, et qui s'occupait de ce fourneau payAt le gaz et l'eau, car les deux coftaient une certaine somme, qui allait grever le budget de la
Maison-Mrre.
II fut question alors d'une transformation un peu importante
h la Maison-MBre. M. Fiat prechait beaucoup la regle de separation entre les s6minaristes et la Communautd. Or, les seminaristes malades 6taient mel6s aux autres malades 4 I'infirmerie
commune. Ne pourrait-on pas avoir une infirmerie spdciale
pour les s6minaristes ? Le frere Ponchel fut charge d'itudier
la question et de presenter un projet. II proposa d'dtablir cette
infirmerie sous le clocher, h ce qu'on appelait I'annexe, oh sont
les cordes des cloches. Sans doute la separation serait bien observ-e. Mais ce serait une d6pense considerable ; il faudrait un
frere infirmier special, distinct de celui de .la Communautd ; la
service pour aller A la cuisine, i la pharmacie serait p6nible,
de m.me pour le mddecin qui aurait & monter jusqu'au troisifme 4tage. Le projet ne fut pas adoptd. Alors, on se rallia au
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prujet deja envisage : de reserver le second etage de I'infirmerie
pour les s4miiaristes. Mais alors il faut eclairer cette partie
avec le gaz. Un membre du petit conseil fit remarquer que les
depenses augmentent et les ressources diminuent toujours. Alors,
on se resigna a se servir de lanternes et de bougies. On proposa
aussi de chauffer desormais l'intirmerie au coke ou au charbon de terre plus economique, disait-on, que le bois. La solution
fut reservie au midecin. On demanda aussi que le Saint-Sacrement deneurAt A la chapelle de l'infirmerie et qu'on y etabht
un themin de croix. M. Fiat s'en etait deja occupd et avait fait
des dimarches dans ce sens. Le vent etait aux riformes, aux
ameliorations. Le procureur gdneral signala les plaintes adressees par un grand nonbre contre certaines installations, certaines dispositions. Le petit Conseil, obsed6 par ces demandes,
repondit (voici les termes exacts de la rdponse) : a Aucune
maison n'est aussi bien installe que la n6tre ; il ne faut pas
ctder d la manie des rqformes sous prdteste de faire mieux n. On
donna cependant une petite. tres petite satisfaction et on en
resta la en vertu du principe a le mieux est souvent I'ennemi du
bien ,. M. Fiat approuva cette r6ponse. Le bibliothceaire fit remarquer qu'il y avait beaucoup de doubles parmi les livres de
la biblioth6que, et demanda au Pore Fiat ce qu'il fallait en faire.
Celui-ci ddcida qu'on les donnerait aux maisons de la Compaguie qui 6taient pauvres. II ddsigna en particulier le petit saminaire de Meaux. En voila assez pour le local.
Voyons maintenant la conduite du P6re Fiat par rappurt

A la nourriture, au vetement, et aux autres choses annexes.

Pour la nourriture, c'est, le 20 octobre, apres la retraite, que
l'on cornmenga A Saint-Lazare, le fameux ddjeuner a cafe au
lait , pour lequel la Communautd ne semblait pas manifester
grand enthousiasnie, habitude quelle etait au vin et au cafe,

qui avait toujours paru un dejeuner plus excitant et plus appro-

prid a des hommes qui avaient, dans la matinde, un travail demandant un effort vigoureux. Mais ie Pere Fiat, grand observateur des decisions de l'autorit6, s'appuyant sur le d6cret de
l'Assemblde gen6rale et fort de ee dderet prechait son observance. Mais une difficult6 avait surgi. Jusqu'ici la consommation du lait etait minime & Saint-Lazare et une maison de
Seurs nous fournissait gratis la petite quantitd de lait requise.
Mais naintenant il allait falloir donner i deux cents personnes
un bol respectable du liquide prceieux. II n'y avait pas alors
coniine maintenant possibilite de commander k une soci6td laitibre la provision requise. Alors. toute 1'annee, on chercha. 11
senbla au Pere Fiat que le meilleur moyen dtait d'avoir des
vaches A Gentilly, comme il y en avait, parait-il, auparavant.
Mais le petit Conseil prefera demander aux Sours de Clichy
d'augmenter leur vacherie a nos frais et de nous faire bdn6ficier du lait de leurs vaches, moyennant retribution, juste et
hounnte, err sorte que ces bonnes Seurs ne souffrent aucun d6trimient de cette grande charite. Ainsi fut-il decide, j'ignore
si ee fut ainsi realisd. Ce que nous pouvons affirmer, c'est quo.
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le Conseil recomnnanda au procureur de donner du lait pur.
Qu'on nous excuse de ces details qui ne sont pas du domaine
de la grande histoire. mais nous Ecrivons la petite histoire de
M. Fiat, et ces details montrent bien I'esprit, I'Ame. le coeur du
bon Plbre.
Pour ce qui concerne les vetements, nous n'avons qu'un fait
mais ii est rýevlateur. Les ttudiants n'avaient pas de feu dans
leur chambre, on leur avait donne des chaussons fourres. Lu
frbre. charg6 de i'entretien et des reparations de ces v6tements
de chambre, trouva que cela demandait du temps et revenait
cher et emit le vceu que les jeunes gens soient ddsormais obliges de faire faire cela A leurs frais. M. Fiat ne fut pas de cet
avis. On dechargea le bon frere de son travail qui n'etait pas
peut-etre excessif et on en chargea un autre frere qui avait
moins de travail. D'autres mesures manifestent le bon cteur
de M. Fiat. Au docteur qui avait opdr6 le frere Gaben, le frere
des proph6ties, M. Fiat fit donner une sonune importante. ii
vieux serviteur, le Pere Vasseur, avait travailld pendant des
annees moyennant cinq francs par jour, mais il ne pou\ait
plus rendre aucun service, M. Fiat inaugura pour lui les allocations de vieillesse et autres secours, qui n'Wtaient pas encore
obligatoires legalement, mais que M. Fiat tenait pour obligatoires
devant Dieu ; il lui assura une pension suffisante pour ses vieux
jours. Mais le pauvre organiste qui avait d6jA reclami
lan detnier une augmentation de salaire, ne semble pas avoir abouti.
Le petit Conseil n'etait pas content de son jeu ; il lui reprochait
entre autres choses, d'improviser souvent ; nous ignorons si
M. Fiat a ete plus genereux que le petit Conseil. II semble que
non, car .1. Fiat ne fait aueune observation au sujet de I'avis
du petit Conseil. M. Fiat ne veille pas seulement sur le bien
corporel de ses enfants, il veille et surtout sur leur bien spirituel. II sait que le diable r6de autour des fideles et surtout des
hommes de communaute, comme un lion rugissant qui cherche
une proie a devorer. On lui a signali que nos voisins du 97
ont vue sur nous. sur notre cour, sur les chambres du corridor Saint-Jean et au-dessus ol sont les etudiants et les seilinaristes. On lui signale que, de ces chambres, les jeunes gens
peuvent voir ce que font nos voisins dans leur propre chanmbre; on peut les voir s'habiller, faire leur toilette, faire quelque
signe parfois ; il y a IA un danger pour la vertu, pour la candeur de ces jeunes gens consacres A Dieu. Que faire pour parer
& ce danger ? M. Fiat rlfldchit, demanda qu'on dtudiat la question. La solution s'avera difficile. Nos voisins etaient en regle
au point de vue des dispositions fixees par la municipalite ; ils
dtaient h la distance voulue. M. Fiat pensa d'abord A faire £ermer les fendtres des jeunes gens. Mais ceux-ci avaient besoin
de lumiire pour travailler et on ne pouvait pas depenser une
somme considdrable pour maintenir gaz et bougies alors que le
soleil resplendissait au dehors. De plus les jeunes poumous
des sdminaristes avaient besoin d'oxygene. On se contenta pour
le moment de recommander la modestie des yeux, ne paraltre
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aux fenetres que lorsqu'il y a vraie n6cessit6 ; ne repondre &
aucun signe s'il en venait d'en face. On ne trouva pas d'autre
solution pour le moment, et il en sera ainsi jusqu'k I'arrivde du
Pere Verdier qui tranchera la difficulte par 1'6dification du bftiment qui sert actuellement aux reunions des oeuvres et des Assemblees g6ndrales. M. Fiat ne pouvait pas, en 1880, employer un
tel moyen, les ressources nianquaient : les apprthensions arrtaient toute modification un peu importante. II se contenta de
multiplier dans ses confdrences les recommandations A la modestie des yeux. Nous avons signal dans un chapitre pr6cddent
les moyens employds par M. Fiat pour maintenir sa communaut6 dans la ferveur. Nous n'y reviendrons pas. Nous conclurons que M. Fiat a 6tW vraiment le pere de la maison SaintI.azare, disons mieux, le grand-pere.
.1 suirr.,
Edouard ROBERT.
A L'HAY-LES-ROSES
.A MAISON SAINT-VINC.ENT : SA

a PREHISTOIRE ,

Le charme de l'Hay (1) n'est pas dO seulement A sa roseraie.
La ville qui succede maintenant au petit villag, de jadis, est
accrochie au flanc occidental du plateau de Villejuif, surplombant la valide de la Bievre. Sa vieille eglise Saint-Leonard, dont
le bas-c6td nord est classe, marque le centre de la localitO ancienne. Les vignes qui occupaient autrefois la plus grande partie du pays ont disparu et l'on soupconne 4 peine aujourd'hui
ce que fut 1'Hay dans les temps recules. La ville change rapideinent d'aspect avec ses constructions nombreuses et son incessant apport de population. Le a Clos » oi, nagubre encore, les
missionnaires de Loos (2) plaintrent leur tente est devenu un
nouveau quartier d'habitation.
A I'aube de notre histoire de France, ce imme , Clos , fut
ddja habitd par des Gaulois, ainsi que 1'6tablirent des fouilles
r-,entes.
A 1l'poque gallo-romaine, au I" sikcle de notre ore, !es Romains construisirent un aqueduc de seize kilomeLres de long,
qui allait de Wissous a Lutkce, en passant par Arcueil. On en
a retrouvd les traces entre Chevilly et I'Hay. et sur le territoire
nmine de I'Hay, au nord-est du ( Clos ,.Dans le a Clos , encore,
on a trouv6 des vestiges de i'dpoque gallo-romaine. Une villa
romaine a meme etd identifide A 1'angle des rues actuelles des
Tournelles et Chevreul.
Au centre de la localitd moderne se trouvait une autre villa
romaine qui portait, pense-t-on, le nom de Lagiacum. Quoi qu'il
en soit, le plus ancien document conserve est une charte de
(1) Observons que, dans ces pages, manque et doit Wtre partout
suppid6 un tr6ma sur l'y de L'Hay ; & prononcer La Hi.
(2) Annales, t. 116, pp. 146-157 ; t. 118, pp. 59-61 ; . 119-120,
pp. 446-452.
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Charlemagne, datee de 798 et qui parle de Laiacum. Le nom
s'etait done ddjk alldeg d'une consonne. II ne restera plus qua'
iaisser tomber le suffixe acum, qui signifle a appartenant k *
pour obtenir le nom de Lai.
Au Moyen Age, Lai devint Lay, parce que les scribes medievaux trouvaient plus elegant de mettre un y.
Reste a preciser le sens du nom de Lai ou Lay. On a fail
I'hypothese d'un propri6taire romain, qui se serait appele Lagius, d'oi Lagiacum : ii n'y a pas de preuve positive. D'autres
suppositions semblent plut6t hasardees. La plus simple et la
plus tentante est celle qui rattache le nom au bas-latin laia
designant une allee dans un bois. II existe, dans la Loire, une
commune nomme Lay, pour laquelle cette etymologie est certaine. Or, suremlent, le c6teau de Lay fut tres largement boise
a 1'6poque.
On ne salt pourquoi, a partir de 1815, on s'est mis
dcrire
1'Hay au lieu de Lay. Par contre, chacun sait pourquoi, en mai
1914, un decret fit de l'Hay, I'Hay-les-Roses. Certains novateurs
aimeraient voir changer le nom en celui, plus comprehensible k
tous, de a la Haie des Roses o.
On fait remonter & Clovis l'attribution de terres de banlieue A l'eglise de Paris. Le plus ancien temoignage existant est
celui de la charte de 798, deja citee, qui confirme les droits de
I'Eglise de Paris sur ses possessions de Lai (3). En 829, 1'd\vque Inchad en attribua une part a la fabrique de Notre-Dame.
Par la suite, le chapitre dtendit ses domaines, consistant pour
une bonne part en vignes. Le chapitre 6tait done en partie
a seigneur de Lai ,. Mais ii y avait d'autres , seigneurs de Lai,
parmi lesquels I'abbaye Saint-Victor. C'est au , fief Saint-Victor , de Lay, vendu i un particulier en 1771 qu'a succedd, en
1864, la Maison Sainte-Genevieve, I'une des deux proprietds de
la Compagnie des Filles de la Charitd & 1'Hay.
Mais c'est Y'autre propridte, l'actuelle Maison Saint-Vincent,
qui a toute une prdhistoire, maintenant assez bien connue.
Depuis de longs sikcles, ii y avait h Lay un vaste territoire
enclavd dans les terres du Chapitre et d6nommd , fief de la
Tournelle ,. En droit feodal, un fief rdsultait d'une concession
faite par un seigneur & un autre, h charge de vassalit6.
II existe une petite gravure, due & Claude Chastillon, premier topographe d'Henri IV. On la date de 1580 environ. Elle
a pour titre : , Lay, maison platte pres Paris w. Une maison
platte Btait une demeure importante, mais que n'entouraient ni
douves ni fosses. La maison d'habitation ainsi nommde n'dtait
done pas un a chateau , proprement dit, e'est-A-dire un chateaufort ou ( castellum ,.Elle comportait pourtant une tour carrde
en pierre de taille, flanqu&e de quatre poivribres ou tourelles en
encorbellement, elles-memes termindes en culs-de-lampe et sur(3) L'orthographe du nom ayant vari6 au oours des tempe, on a
adoptt, pour chaque dpoque, l'orthographe correspondante.
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uontees d'une couverture d'ardoises en forme conique. Au has
de cette.couverture s'ouvrait une lucarne.
Les corps de logis environnant la tour n'etaient pas si anciens : grange, etable, pressoir et colombier 4 pied oui subsiste
dans le potager actuel.
La tour fut detruite un peu avant la R6volution. Une tradition veut que Blanche de Castille ait log6 I la Tournelle. Mai•
elle mourut en 1252. Or, en 1740, I'abbd Lebeuf qui d6crit la propri6td, date la tour du xivl ou xv. siecle. Cependant, Lebeuf a
pu se tromper d'un siecle au moins dans son appreciation.
L'histoire des seigneurs de la Tournelle est connue grace
aux Archives nationales qui conservent les papiers du chapitre
de Notre-Dame.
L'un des premiers seigneurs fut Denis de Lorris, au xiv*
siecle, que l'on croit descendre de Guillaume de Lorris, auteur
d'une bonne partie du a Roman de la Rose ,.
Son successeur fut H6mon Raguier, d'origine allemande,
tresovenu en France en 1383, avec Isabeau de Baviere. II fut
rier general de toutes les finances de la Reine ,.C'est 1'epoque
de la guerre de Cent Ans. En 1392, Charles VI devient fou. II
n'a plus que des intervalles de lucidit6 et Isabeau abuse de la
situation. Elle trahit le dauphin au profit du roi d'Angleterre
Henri V & qui elle a donn6 en mariage sa fille Catherine et
qu'elle a fait nommer heritier et regent du royaume de France.
La famine regne en France. La banlieue sud de Paris est ravagee. En 1466, Lay ne comptera plus que quatre-vingt-dix habitants.
Isabeau fit confisquer les biens de tous ceux qui dtaient pour
Charles VII, son fils, contre les Anglais. Or, i'une de ces confiscations frappa H6mon Raguier. Et c'est ainsi qu'Isabeau de
Bavi6re, reine indigne de France, devint momentandment a seigneur de la Touruelle de Lay n. C'Utait en 1423.
Isabeau reprochait aussi A Raguier d'avoir fait fortune A
son service. Mais Isabeau se serait sans doute montrde moins
rude si Raguier n'avait contrarie sa politique de trahison.
Quoi qu'il en soil, Hemon Raguier passa au service du
l de Bourges ,.Iln'avait tout de mime pas tout perdu, puisItoi
qu'il ddboursait, en 1429, des sommes importantes pour t habiller et armer la Pucelle ,,puis pour son voyage h Reims. Nous
savons cela par les comptes de Charles VII.
Isabeau finit tristement, m6pris6e meme des Anglais. Quand
Henri VI d'Angleterre, alors Ag6 de neuf ans, fut couronnd roi
de France h Notre-Dame de Paris et qu'il passa devant I'HBtel
Saint-Paul. oi habitait Isabeau, celle-ci s'inclina sur son passage,
puis se detourna en pleurant. Elle mourut en 1435, ayant fait,
d6s 1431, un testament par lequel a pour le salut de son Ame ,,,
dit-elle, elle l1guait a l'Eglise Notre-Dame de Paris, les biens
nagulre confisques k Hemon Raguier.
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Mais le chapitre de Notre-Dame refusa de beiilicier d'ua
bien mal acquis. Et le fief retourna aux Raguier.
Antoine, his d'Hemon, donnera, en 1468, I'hospitalit6 q Dunois (il existe encore & I'Hay, une a rue Dunois *).
Dunois, conuu sous le nom de , batard d'Orldans ,,etait en
effet un fits naturel de Louis d'Orleans, ce frere de Charles VI
qui fut chef des Armagnacs. Dunois avait lutte avec Jeanne
d'Arc et poursuivi la lutte contre les Anglais aprbs la tragedie
de Rouen.
Dunois mourut h Lay le 24 novembre 1468, au fief de lI
Tournelle, aprAs une longue maladie. Le 8 novembre, ii avait
ajoute un codicille a son testament pour dderire la chamibre
qu'il occupait. Elle etait c( de dermi-satin noir courtepoint i) ciel
dossier, couverture et deux courtines de bougran noir ,. Cela
figure au testament, parce que ces tapisseries lui appartenaient:
les grands seigneurs de 1'dpoque ne se s6paraient pas de leurs tapisseries dans leurs deplacements.
Son corps fut embaum6 pour etre transporti
Clery, sauf
les entrailles, qui furent portees a Beaugency, et le aoeur destine A Chditeaudun. Les obseques eurent lieu. trAs imposantes, A
Lay. On peignit mime en noir la facade de 1'egiise et on y cdiAbra quatre-vingt-dix messes.
En raison du mariage de Jeanme Raguier avec Jean Hurault,
celui-ci acquit le fief de la Tournelle. II eut k soutenir ses droits
contre le chapitre de Notre-Dame. Mais ii prouva la legalitO de
son fief, et le 15 octobre 1521, on procida au bornage entre le
fief et les terres du Chapitre. On planta trente-six hautes bornes
de gres qui portaient du cOtA de la Tournelle les initiales I. T,
et, du ctd6 opposd, les lettres N D.
Vers 1545, le seigneur de la Tournelle 6tait Guillaume Raguier. dont on ne sait rien de pr6cis.
En 1560, il a pour successeur messire Charles d'Escoubleau,
marquis de Sourdis, seigneur de Magny-Lessart. II etait fils de
Jean d'Escoubleau. qui fut membre du Conseil priv6 du Roi.
Le flts de Charles d'Escoubleau porta le meme prenom que
son pcre. II fut ami de Pascal et ii est (?) I'auteur prdsume du
Discours sur les passions de I'amour, longtemps attribud h Pascal lui-mýme. Ce fut lui qui, en 1635, ceda le fief a Nicolas
Robert, kcuyer, sieur d'Ambrun. de la Fortelle et la Boucquelie.
Nicolas Robert descendait d'un Robert a seigneur du fief de
Saint-Victor a Lay ,, qui avait participO & la rddaction des
Coutumes de la Pravost6 et Vicomtg de Paris, en 1580.
Nicolas Robert eut maille a partir avec le chapitre de NotreDame, parce que, imprudemment, il s'dtait arrogd le titre de
a seigneur de Lay , au lieu de celui, plus prdcis et plus modeste,
de a seigneur de la Tournelle de Lay a.
Nicolas Robert avait 6tdparoissien de Saint-Nicolas du
Chardonnet. II avait beaucoup apprdcid la communaut4 sacer-
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dotale d'Adrien Bourdoise ,1584-1655). Possedant une maison h
Villejuif, il y etablit cette communauti qui ouvrit une ecole oh
Robert mit ses enfants en pension. (Cette maison de Villejuif,
tltie en 1608, existe toujours. Elle est devenue la mairie. On y
renmarque un escalier en ch&ne avec ses gros balustres d'6poque
Henri IV.)
Mais Robert etait mari6 a Suzanne Choart. de la fanmille de
Nicolas Choart, l'evtque janseniste de Beauvais. De cette union
naquirent six garcons et neuf filles. Robert etait un homme si
pieux qu'il tit de sa maison une sorte de monastbre familial. Au
rez-de-chaussee, un r6fectoire oit prenaient place les parents et
leurs enfants A partir de I'Age oi its savaient se tenir 4 table,
mais places a cot6 de leurs gouvernantes et par rang d'age. En
ce mnme rdfectoire, sinon A la meme table, prenaient place aussi
les ouvriers et domestiques du fief, ce qui arrivait it faire quarante personnes. Contrairement a la mode de 'lepoque. les enfants
de Robert n'dlaient pas v6tus de soie.
A 1'dglise paroissiale, il fit construire une chapelle de famille, qui est devenue la sacristie actuelie.
L'aprBs-midi du dimanche, les enfants du village etaient
regus A la Tournelle par les filles de Robert, qui les instruisaient.
Antoine Arnauld, ami d'enfance de Nicolas Robert, \int i
Lay et initia la pieuse famille a la doctrine de Port-Royal. Quand
cause de son celbbre ou\rage, Dec la
Arnauld fut en difficultl6
frequcnte communion, il fit a la Tournelle de Lay plusieurs
sajours clandestius. Et, d&s son premier sdjour, il exerca une
si forte influence sur cinq des neuf filles de Robert qu'il les fit
entrer h Port-Royal. II dut pour cela vaincre les objections de
-Nicolas Robert, qui estinait que ses filles auraient mieux fait
de rester en leur u monastere , de Lay. La deuxienme de ces
e Suzanne, devint a Port-Royal Seur Saintecinq filles, prenoimma
c:,cile et y mourut en 1669. Trois autres y etaient encore en
1679.
Un autre janseniste, Singlin, se cacha aussi chez Nicolas
rIohert. II v fut gouverneur d'une des tiles, aIge alors de dixscpt ans, et la lit mettre en penitence, sans doute parce qu'elle
ripugnait au jansenisme. (Singlin fut confesseur h Port-Royal
ltiidant vingt-six ans. C'est lui qui convertit Pascal.)
Nicolas Robert cut des ddm~lds avee le chapitre de NotreDl*te, a propos de la chapelle qu'il avait fait adjoindre A l'eglise
liaroissiale.
Au siecle suivant, quand 1'eglise deviendra (djli !) trop
p-tiile. un nou\eau seigneur de la Tournelle autorisera les fideI, h user aussi de sa chapelle familiale.
lUun des six fils de Nicolas, Louis Robert, succ6da i son pere.
Ii Utait president de la Clanmbre des Comptes. Sa fille unique
se !laria le 7 decembre 1706 avec Louis Sanguin, marquis de
L.i'.ry. premier maitre d'hutel du Roi. La noblesse des Sanguin
idaiait de 1400.
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A Louis Sanguin succeda son fils Hippolyte-FranCois, baptis6 A Lay, le 28 juillet 1723, qui fut chef d'escadre navale dea
armdes du Roi. Aprbs le malheureux trait6 de Paris ;1763), qui
consacra la perte du Canada; il se retira i la Tournelle. II fut
parrain, avec la marquise son epouse, de la grosse cloche de
l'eglise de Lay.
Son heritier fut son fils Antoine, capitaine au riginmnt Cravatte de cavalerie. A court d'argent sans doute, il vendit en
1785, la ferme de la Tournelle, pour 150.000 livres & Claude Chevalier, officier du comte d'Artois, le futur Charles X. La nnime
annie, un papier-terrier fut etabli. II comprend douze plans
colories. II servit a fixer les limites de la propriet~ par un bornage soigne.
Le fief de la Tournelle ainsi delimite ne subsista plus que
peu de temps. La Revolution l'abolit. Le marquis de Livry ne
fut plus qu'un n ci-devant ,. Mais la propriete de la Tournelle
lui restait encore. II la vendit le 27 septembre'1791 a Pierre
Delon, ancien chanoine de Saiut-Germain-des-Pres. et son cousin. Le prix de vente fut de 107.400 livres.
La vieille tour s'6tant naguere effondree de v4tuste, la propriete avait dejh perdu jusqu'd I'aspect de domaine seigneuriaL
En 1793, une partie fut vendue comme bien national el
acquise pour 54.000 livres par l'ex-orfevre de Louis XVI, Henry
Auguste, qui exploita les terres avec quelques domestiques.
Deux ans plus tard, ii achetait le tout en assignats pour
3.425.000 livres <t francs deniers venants ,.La propriete ainsi
acquise se trouva m6me 6tre plus grande qu'elle ne fut jamais
sous les seigneurs de la Tournelle. L'ancien fief ne s'6tait jamais
dtendu en effet & I'actuel pare public qui enclot la roseraie.
Celui-ci etait avant !a Revolution en censive du chapitre de
Notre-Dame.
Henry Auguste avait su virer de bord dans les annees difficiles de la Revolution. D'orfBvre de Louis XVI, de qui, en 1788,
il avait reCu la charge de o fermier de l'affinage de l'or et de
l'argent ,,il 4tait devenu orf6vre de la Nation.
La Convention le chargea de la fonte de 'or et de l'argent
des reliquaires de la Sainte-Chapelle. Henry Auguste emporta
chez lui les reliques elles-memes.
Sous la Terreur, son beau-frere Coustou l'engagea & ne plus
garder A Paris un dep6t si compromettant et ? le cacher Ii Lay.
Ainsi fut fait. Un soir les deux beaux-freres partirent pour Lay
en calkche, et, pendant la nuit, ils enfouirent dans le pare les
reliques et un sac de medailles d'or.
En 1803, Coustou et Auguste voulurent restituer a la SaiiiteChapelle les precieuses reliques. Ils ne les trouverent plus : un
voleur 6tait passe par l. Les reliques furent pourtant restitudes & Notre-Dame de Paris, le 27 octobre 1804.
A part cet Episode religieux que I'on ne connut que plus
tard, Lay semble n'avoir pas eu d'histoire pendant la 6t1vnlu-
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tion. Le chemin de la Tournelle 6tait sculement de\enu la rue
voisine de Bourg-lade la Fraternitd, tout comme la localitl
Reine dtait devenue Boury-Eyalite. L'ancien nom de la Tournelle
fut repris des 1796 et c'est A tort qu'il a etd mis depuis an
pluriel.
En 1810, Henry Auguste avant fait de mauvaises affaires, sa
propridtd fut vendue par decision de justice et acquise par ReneVictor-Charlenragne Despreaux Saint-Sauveur, avoud & Paris, et
par Muller, ancien maitre des postes h Villejuif. Despreaux prit
la ferme, la maison d'habitation et le colombier a pied. Muller
acquit I'ancien pare et la belle maison Empire construite par
de Muller qui, apres plusieurs
Henry Auguste. C'est la proprieLd
changements de propridtaires, passera en 1892. 4 Grave-raux.
cr6ateur de la roseraie.
La propriete de Despreaux fut acquise en 1825 par Chevreul.
inembre de l'Institut, professeur et administrateur du Museum
d'Histoire naturelle et chimiste. Chevreul fit culti\er les terrrs
avee soin et les enrichit d'arbres exotiques.
En 1851, il fut nonmm6 d'office maire de i'Hay, mais, ayant
perdu sa femme en 1862, il ne voulut plus habiter I'Hay et
se retira A Paris, au Jardin des Plantes. oi il mourut en 1889.
ag6 de cent trois ans. Sa depouille fut ramende au cimetiere
de l'Hay dans le caveau oi etait d6ja le corps de sa femme. La
rue Chevreul porte son nom et, en 1951, une plaque commemorative a Wtdfixee au mur exterieur, prbs de la porte d'entree
de son ancien domaine.
C'est le tils de Chevreul qui vendit la propriet6 A la Compagnie des Filles de la Clarit6, en 1864.
Au pavilion central qu'habita Chevreul furent ajoutees deux
ailes. Le bhtiment de la chapelle s'61eve sur f'emplacement de
'ancienne tour seigneuriale.
Des temps anciens subsistent les bitiments de la ferme
avee leurs vieilles charpeutes, qu'il fallut recemment consoli
der, et le a colombier a pied , qui domine majestueusement le
potager mais qui, au lieu d'abriter les mille sept cents pigeons
d'antan, n'est plus qu'une resserre pour les jardiniers.
La ( Maison Saint-Vincent ,, destinde d'abord aux Swours
Agees on malades et devenue, par decision de la TrBs Honoree
Mere Inchelin, postulat central pour la France, ne saurait, comme
telle, avoir d'histoire, les peuples heureux n'en ayant pas. Cependant, aux premieres ann6es de la maison, les Soeurs furent
timoins des horreurs de la guerre. En 1870, les Prussiens occuperent l'Hay. Les Francais essayerent de les en deloger, mais
furent decimes. L'ennemi s'6tait abrit6 en particulier dans le
pare de la Tournelle, l'avait converti en camp retranch6, les
imurs percds de meurtrieres. Le gednral frangais Guilhem, mortellement blesse, fut transport6 par les Prussiens eux-memes
chez les Sours et, quand il fut mort, les Prussiens ramenbrent
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son cercueil - couuert de fcuilies de clhines , dans les lignes
francaises.
Andrd DELOBEL.
Histoir e I'llay-lcs-Roses, depuis les temps prehisloriques
jusqu'ic
nos jours, d'apris des documents inedits, ornue de trente
dessins et plans. Pr1face de Renu Heron de Villefosse, couserxateur des mustes de la Ville de Paris. Editeur : Club culturel populaire de 1'Hay-les-Roses. Les auteurs du livre sont MM. Emile
Baudson, meimbre de la SocidtU d'Etudes du xviu siecle, et Andre
Chastagnol, agreg6 de I'Universit6. Cent soixante-dix pages,
grand format. 1955.
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LISBONNE
Le centtnaire du rdtablissement
'(Euvre vincentienne au Portugal
(1857- 1957)

En 1857, Idpiditie de choldra n'eipecha pas les premiers
confreres et les premieres Seurs de s'dlablir et de semer consolation et joie au milieu des paucres malades, bien au contraire !
Eu 1957. ldpidimtie de grippe asiatique n'a pas davantage
empichl la joie de la double famille de saint Vincent et de tous
les bienfaiteurs ou beneficiaires de leurs teuvres devant les moissons passees, les promesses d'avenir ct l'encouragement de la
prdsence, en ces jours, des Superieurs Majeurs.
Bien avant l'heure privue pour I'arrivie de t'avion qui nous
amenait notre bien-aimn Tres Hlonord Pere, t'adro-gare se voyait
envahie par soutanes et cornettes. Ce spectacle devait valoir la
peine d'en oublier meme le travail, d en juger par les r6actions
des employds et autres clients. Et on put alors recoir le meme
courant de sympathie qu'il y a cent ans, au moment du debarquement de nos precurseurs. Tr&s aimablement, a la portugaise,
une permission spdciale fut accordee d M. le Visiteur de la Province et & M. Jamet, afin d'aller acceeillir le PNre et M. Dulau,
au debarcadere meme.
A leur entrde dans la gare, par une porte spdciale, nos illustres arrivants (comme diront les journaux), regurent les souhaits
de bienvenue de l'dpouse de M. le Ministre des Affaires dtrangdres, des reprdsentants de l'ambassade et du consulat de France,
du president des Associations francaises, des membres dt Conseil
paroissial de Saint-Louis, des confrdres et des Seurs. Le Pere
fut alors prisonnier de la Presse ct de la TelIvision. Raneon
payde au proyrds, mais aussi chance pour beaucoup d'amis d'assister eux aussi, le soir de ce samedi 19 octobre 1957, d cette
arrivee que lears classes ou leurs obligations professionnelles
leur avaient fait manquer.
Est-il vrai, meme dans les families religieuses, que le cteur
du pore penche vers ses filles ? En tout cas, la toute premiere
visite fut pour la Maison centrale des Swurs, oit apres avoir
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salud le Maitre de la maison dans sa imagnifique chapelle, le Tros
Hlonord Pere recut les veewu des a petites Swurs a (en vers portugais) et des Swurs (en anylais). Aprbs avoir admire le tr&s
curieux et artistique album en liege sur les diverses euvres, le
Pere ftlicita et remercia (en francais). Puis une rapide. visite
de la maison et une amusante course pour retroucer les bagages
egards, on s'achemina vers Saint-Louis des Francaispour un repos bien meritd.
Dans la soiree arriverent nos h6tes : M. Charles Philliatraud,
qui, malgrH son emploi du temps si charge, nous a donne la joie
de le revoir et duser et abuser de sa paternelle complaisance,
M. Guirard,qui, tout heureux de decouvrir notre beau Portugal,
un'en oublia pas pour autant son rdle de procureur et examina, au
premier moment libre, les locaux... M. Bonnafl, l'infatigable
chauffeur, ce pacifique toujours muni de cartouches de gauloises.
Et enfin, le dernier des i Recteurs du Siecle ,. M. d'Aussac, que
touns ot tant de joie a revoir.
Le dimanche 20 octobre marquera dans les annales de SaintLouis des Francais de Lisbonne. De tels jours sont rdconfortants. Car, odme en tenant compte du caracltre conventionnel
et mondain de certaines demonstrations et presences, on peut
alors prendre conscience de la charite rdelle qui existe eitre
les membres de la communautd paroissiale, entre celle-ci et le
milieu portugais et, ce qui nous touche beaucoup, entre nous
et les reprdsentants de I'Eglise, aussi bien au Patriarcat qu'it la
Nonciature. En effet, S. Em. le Cardinal-Patriarche,D. Manuel
Gonqalves Cerejeira nous a fait 'honneur de prdsider notre messe
solennelle du Centenaire, et Mgr D. Fernando Cento, nonce apostolique, celui de bdnir et animer, si paternellement, le repas
qui reunissait les eccldsiastiques, bienfaiteurs, collaborateurset
amis de nos weuvres et de la maison. La Presse, les directeurs
d'A.C., la nonciature, le patriarcat, les cures voisins, le sup6rieur des Peres anglais, les Peres Blancs belges sont renus prier
avec nous pour remercier Dieu des bons services rdciproques
passes et Lui demander de nous garder toujours dans la mmem
union fraternelle, car c'est elle qui a permis les rdsultats dont
nous pouvons nous rdjouir.
Tous out bien voulu reconnaitre 4 ces festicites, Les liturgiques et les materielles, la note a rjussite ,. II faut en remercier tous ceux qui se sont devouds. de tant de faCons, pour la
prdparationdes cedrmonies, des chants, du repas, de la reception
et de l'exposition.
En effet, I'apres-midi, aprns un Te Deum et un Magnificat
dViction de graces, nos salons furent ouverts a toute la colonie
4t aux paroissiens portugais. La, entre le sandwich et le ydteau
arrose de champagne, tous parent admirer les petits trdsors de
famille et tout particulierement les vindrables pieces d'archives
sur les grandes heures dont nous avait si dloquemment parle
dans son allocution de la yrand'messe, M. le Visiteur de la Province de Toulouse. .ous piimes voir les actes de donation et
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fondation, les comptes-rendus des associations de pidtd et de
bicnfaisance qui prouvent les protections et bienfaits de toutes
sortes dont M. Philliatraud avait soulignd le nombre et I'importance. Quclle joie de retrouver avec nous les successeurs, continuateurs et descendants de ces notables bienfaiteurs. On ne peut
que goutcr une telle union qui rdsiste a la dispersion et au
temps. II y a tout lieu de croire que le vmeu par lequel M. le Visiteur concluait son exposd historique (la continuation de la fdcondit6 des (Eu.res de la paroisse dans la charitd et I'esprit de
collaboration avec le recteur) deviendra la realitd qui rdjuuira
les temoins du prochain centenaire : nous, au iel, et ceu.r qui
auront alors a faire le bilan.
Apres une journde de detente marquee par le dejeuner cordial offert par l'Ambassade de France aux confrdres et & nos
amis des milieux diplomatiques et commerciaux on culturels
francais, les fdtes religicuses reprirent chez nos Sweurs. La aussi
nous fames bdndficiaires de la prdsence des hautes autorites
religieuses, politiques et diplomatiques, des descendantes des
infantes et dames protectrices de toujours de la CommunautM
et de tres nombreux amis ou anciennes des teuvres et tout particulierement des Enfants de Marie.
Les agapes fraternelles termindes, une
ssdance d'hommage ,,comme on dit en Portugal donna I'occasion de constater
que nos Swurs ont bien employd ce siacle. Ce fut surtout le ban
M. Guimaraes qui le demontra avec sa cornmptence, son
,loquence et sa gentillesse habituelles. II y avait vraiment de quoi
rdjouir la TrBs Honoree Mere et le Tres Honor6 Pere de ees
chores Filles. Cela m6ritait bien un si grand voyage.
Et maintenant, pendant que M. Notre Tres Honore Pare
accorplit sa paternelle tourne a travers le Portugal et Madere,
chacun reprend son travail simple et cache, mais avec une force
nouvelle puisde dans ce regard sur le pass6 brillant de nos devanciers et ficondde par la binddiction de saint Vincent, de
notre Tres Honord Pere et de Sa Saintetd le Pape, qui a daigne
nous adresser le tledgramme suivant :
,,Occasion fetes Centenaire fondation Rectorat Saint-Louis
des FranVais Lisbonne, Souverain Pontife felicitant fils et filles
de Saint-Vincent de Paul, longues annies ddvouement, envoie
grand cceur clergi, fiddles, colonie frangaise tous participants,
gage abondantes graces faveur benddiction apostolique.
, DELLACQUA, Substitut. n

Dans la vie d'un chacun, comme dans l'existence de toute fondation, de telles luttes permettent de faire le point et de s'dlancer
avec courage vers I'avenir et le travail de chaque jour.
Jacques LUSSAUD.

Lisbonne, 22 octobre 1957.
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LES MISSIONS EN FRANCE
La technique actuelle, a propos de la Mission de Toulouse
C5 octobre-3 novembre 1957T
En France, nos maisons de Missions CLoos, Rennes, Tours,
Strasbourg, Lyon, Marseille, Limoux, Bordeaux, Toulouse, etc.)
poursuivent avec les moyens du bord leurs copieux progranmmes
de travaux. On pourrait remplir des volumes a ddcrire les
espects de ce labeur apostolique tres \incentien. Mais cadres et
cermnonies de Missions se ressemblent un tant soit peu, tout
comme sont freres programme et horaire des divers seminaires.
D'autre part. ii est clair que, comme toute activitW humaine,
I'amuvre des Missions doit s'adapter au pays. 4 ses besoins, a
son evolution sociale et religieuse. C'est un travail constant.
A propos de la Mission de Toulouse, ici brivemnent annoncee d'apres le Bulletin de Toulouse (elle eut lieu avec succes.
on en reparlera) voici la marche et I'aspect de certaines Missions de notre temps, selon une technique nettenent en faveur...
-M.Pierre Causse, missioimaire de Toulouse, lors d'une confcrence adress6e a nos 6tudiants de Paris, fournit quelques
explications sur cet aspect nouveau. D'oi ces quelques notes.
li est 6vident que les iddes furent prdsent6es, enrobles dans nn
ityle tout autre que ces aretes schniatiques. La parole du mtssionnaire confectionna h ce squelette un complet plus habille.
Du 5 octobre au 3 novembre, trois cent mille Toulousains,
repartis sur quarante-cinq paroisses vont entendre 'appel de
Di)u. Cetie grande mission a etf conque, voulue, dtcidde par le cardinal Saliege, qui, dis le 28 mai 1954. rassembla ses pretres
pour en tracer le plan et les buts. Depuis, Mgr Garrone a pris
pcrsonnellement en charge cette mission.
La direction en est confide au R.P. Motte, O.F.M., directeur
du Centre Pastoral des Missions de lintdrieur (C.P.M..), aide du
P. Coudron. supd-rieur de noire maison de Toulouse. Les deux
cents inissionnaires qui travaillent d l'dvanyelisation de la ville
. aipartinennent aux ordres et instituts suivants : vingt Franciscanis. quinze Lazaristes, dix-neuf Redemptoristes, vingt et un
Ca'pucins. ingt-deux Montfortains, douze Oblats de Marie, dixsept Jisuites, sept Dorninicains, six Picpuciens, quatre Maristes
-.t de nombreux missionnaires dioc6sains de toute la France.
La Mission comprend trois phases :
I° La Preparation. Cette periode a consistd & dresser Cinrentaire des besoins, des ressources, des possibilitds.
Des etudes ont dtM tres poussees par quartiers, mais aussi et
surtout par professions, par milieux sociaux, par lieux de traiail : monde ouvrier envisagd par spdeialitis, monde rural,
monde universitaire, monde medical, professions independantes.
inilieux italiens et espagnols, etc...
Pour chaque secteur a 0t6 constitude une commission spdtiale pastorale comprenant pretres et laics en nombre dgal. Ces
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commissions ont discutd sur les documents rassembl6s, Etabli le
plan d'erangdlisation. Tdche immense, car le cadre traditionnel
des paroisses a etd boulevers6 depuis vingt ans par l'afflux des
arrivants et par la naissance de nouveaux quartiers pousses sur
des zones rurales.
En mime temps que se poursuivait la mobilisation matdrielle, s'operait la mobilisation spirituelle. Un immense travail
de prieres et de sacrifices se poursuit dans les couvents, les communautds, les paroisses et aussi chez les malades.
2" La Premission. La Premission, du 10 au 17 mars, a concrdtisd les rdsultats dejd obtenus, prdcis6 les objectifs a peine
cntrccus et etabli le contact entre missionnaires, clery6 et laics
mobilises, permettant a ces derniers de s'engager plus a fond.
3* La Mission, qui se diroule sur un triple plan :
A. - A l'6glise, durant la premiere quinzaine (du 6 au
20 octobre). Tons les chretiens sont convies e suivre les exerrices de mission.
B. - En dehors de l'eglise durant la deuxieme quinzaine
:du 21 octobre au 3 nocembre) dans divers lieux. Chaque milieu
social -'ouvrier. milieu independant, scolaire, etudiant, universitaire, medical, commercant, etc...), sera place, Jar des conferenciers specialises, decant sa vocation providentielle.
C. - Dans les quartiers, des petites reunions yrouperont
autour de quelques chrdliens, des non pratiquants, voire des incroyanis symitathiques en rue d'une annonce de la a Bonne Nouvelle ,.
Une telle mission inerecherche pas des resullats speclaculaires, mais avec I'vranyglisation de tous les milieux, la mise en
place d'une Paslorale adaptie aux besoins d'aujourd'hui. Atrc
audace. i'Eylise de Toulouse se met en teat de mission permanente (car son plan d',;ranyelisalion doit se dirouler sur dix
annees), pour faire que rhlaun de s'es habilants renconire le
Christ, le connaisse et s'attache arlui.
RE:NOUVEAU MISSIONNAIRE
Remarque. - Le Centre pastoral des Missions a l'Interieur
n'est pas un mouvement ayant poucoir directif et des mdthodes
particulidres, mais un centre pastoral de recherches, ouvert a
toutes les congregations et i tous les missionnaires qui veulent
serieusement se pencher sur les problimes que posent les missions d I'intdrieur. Son autoritd reconnue par la Hiirarchie n'a
pour point d'appui que la compdtence de ceux qui travaillent
avec lui et l'accueil que les chefs de missions reservent a ses
su gestions.
De mmee qu'il n'existe pas de paroisse ou de curd C.P.L.,
il n'y a pas de mission C.P.M.I. II y a un esprit..., des suggestions..., des orientations.
I. - Point de depart de ce renouveau
11 s'appuie sur trois constatations que soulignent les missions de l'entre-deux guerres :
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I * La mission n'atteint plus tous les hommes (les milieux
et les individus) ;
2' Mdme ceux qui sont atteints sont loin d'etre tous convertis. (Ceci merite des explications et des nuances, car nous
sommes aux prises avec le mystere de la grdce...) :
3° Quand on les convertit on ne les garde pas. C'est le point
le plus delicat et le plus vrai. Les convertis impersonnels ne
perseverent pas des que disparait le mouvement missionnaire
qui les a portes. Tout est contre eux : le milieu, le travail, la
vie... et la paroisse n'est pas toujours dquipee pour. les garder.
Ces trois constatations conduisent d ces trois conclusions
pratiques :
a) Une mission se prepare (par l'dtude sdrieuse de la paroisse) ;
b) Une mission se prolonge, car on ne fait rien sans eI
temps ;
c) Elle se prepare et se prolonge dans une perspective et an
esprit missionnaire (il vent aboutir a un rayonnement sur tous
les milieux en iveillant le sens missionnaire de la communtautd
paroissiale).
Ainsi, une mission qui fera dix militants sera souvent moins
appricide qu'une autre qui favorise les retours en masse ; pourtant les dix militants viritables seront des persievrants ; ils
accroitront la force missionnaire, la valeur conquturante de la
paroisse.
II. -

Benefices de ce renouxeau

Se situent sur deux plans :
1* Sur le plan thdorique : une definition de la Mission. Ce
point est important. II n'y a pas dix ans encore, il u avait autant
de ddfinitions que d'instituts missionnaires et parfois mnme
dtns ces instituts autant de ddfinitions que de maisons ou de
personnalitis dans chacune des maisons. La collaboration des
missionnaires a permis de ddgager la definition suivante :
Mission : a C'est une grdce donnde a une dglise locale pour
qu'elle se remette decant la totalitd de sa tdehe et prenne une
attitude apostolique ".
- Totalite de sa tdche : conversion des chrdtiens et des non
ch rtiens.
- Attitude apostolique : pour reviser, amenayer ou renouieler son 6quipement pastoral.
-- Nature de cette grdce :
a) Grdee de conversion de la foi ;
b) Grdce de lucidite pour voir tous les problmees qui se
posent a la cominunaut6 chritienne (Action Catholique, information, enseignement, liturgie) ;
c) Grlce de gendrositd pour sortir de la routine et prendre
une attitude missionnaire face aux problemes decouverts ;
d) Grdce de collaboration fraternelle entre clergd local,
clergO missionnaire et laics.
2" Sur le plan pratique, un 6largissement de la mission.
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a) Mission generale : englobant non seulement un secteur
y•eographique, mais aussi toutes les fonctions apostoliques du
secteur (enseignement, liturgie, information, catdchisme, Action
Catholique spdcialisee) et met en activitt I'ensemble des ap6tres
(pretres, religieux et religieuves hospitalieres et enseignantes,
laics).
bi Mission Regionale - mission ginerale en pays rural. La
vie nous I'impose ; it n'y a plus de commune ni de paroisse
isolde mais des zones humaines, 6conomiques sur lesquelles les
cures out une rdelle responsabilit6 collective.
III. -

Consequences de ce renouveau

t1 Formation d'un nouveau type de missionnaire. Le missionnaire a ete et restera avant tout un prddicateur extraordinaire ; le heraut qui proclame le salut dans et par le Christ.
Mais a cette fonction premiere s'est ajoutee avec le temps une
fonction secondaire. Pour ne parler que de notre 6poque, nous
pouvons en gros distinguer trois periodes :
- Avant 1920 Ic missionnaire parait etre seulement predicateur.
- Jusqu'd la Liberation : le missionnaire-pr~dicateur, sera
aussi maitre de cdrdmonies et metteur en scene, afin de pouvoir
par de belles fites attirer la foule et I'instruire.
- Aujourd'hui, le missionnaire-predicateur ne renonce pas
totalement a des ceremonies (jeux sceniques et para-lituryie)
mais cc rdle lui apparait moins important qu'hier. II devient de
plus en plus pasteur. II veut aider le cured
I'aminagement ou
au renouvellement de la pastorale dans tous les secteurs :
Action Catholique genrale, Action Catholique specialisde, Liturgie, Sociologie, (Euvres d'entr'aide et de charitd..
2° Perspectives nouvelles de la predication missionnaire. ElUe ne rise plus setlement a la conversion de Vie, mais surtout
d la conversion de Foi basde sur :
a) Le vrai de la vie. Les baptises doivent periodiquement se
reconvertir de cette conversion de foi. La Foi est une rdalitd
vivante qui se developpe ; or, beaucoup de chrttiens n'ont pas
une foi adulte. Aujourd'hui, une religion de tradition ne pent
plus tenir si elle n'est pas enracinde dans une conversion personnelle 4 Jesus-Christ.
b) Le vrai de la Foi. Le renouveau biblique et liturgique a
fait apparaitre des veritis sinon plus importantes, en tous les
cas plus fondamentales que les traditionnelles a grandes veritis ,. Le mystere du salut, la Resurrection de Jesus prend de
plus en plus une place de choix (cf. Hits, Annonce missionnaire
de 1'Evangile). La predication des grandes verites, elle-meme demande d dtre revue non pas quant au fond mais quant aux perspectives dans lesquelles on doit les placer.
3' Nouveau style de Missions. La mission se d4roule en trois
phases : Prd-mission, mission, post-mission.
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a) La mission a l'6glise destinee d rendre la communautd
chretienne vivante et missionnaire mende par le missionnaire de
base (missionnaire-pasteur) et son dquipe, consiste surtout en
assemblde, oit un enseignement solide est donnO dans un climat
, familial, priant et festif n.
b) Mission hors de l'dglise. Elle comprend :
- Des rdunions de pr6-6vangelisation ou de climatisation.
Autour d'un foyer chrdtien ou sympathisant, reconnu et estime
pour sa valeur humaine et son influence, on reunit quelques
foyers ou quelques hommes non-chrdtiens pour une discussion
franche et cordiale sur des questions religieuses ou touchant a
la religion ;
- des reunions spdcialisdes pour l'dvangdlisation des milieux : milieu ouvrier, inddpendant, commergant, scolaire, universitaire, mddical. Le missionnaire specialise, auxiliaire de l'aum6nier d'Action Catholique spdcialisde, dirige ces reunions tout en
restant en 6troite collaboration avec le cur4 et le missionnaire de
base.
Ce yenre de mission n'est pas nouveau. Saint Vincent insistait beaucoup sur le contact personnel de ses missionnaires au
hasard des rencontres. Le xvir siecle connaissait la mission
,, spcialiste a aupres des galdriens, des prisonniers. On doniait
autrefois une conference sur a le devoir d'dtat , aux personnes
de qualiti, aux portefaix.
CONCLUSION

C'est en rentrant dans l'esprit de ce renouveau que nous retrouaons la tradition de a chez nous , la plus pure, la plus authentique.

Refuser d'orienter ainsi nos efforts, c'est cesser d'dtre des
missionnaires traditionnels et done d'authentiques fils de saint
Vincent. Notre bienheureu.x Pre 6tait attentif d son dpoque, ii
suivait la vie et savait prendre des initiatives audacieuses.
Noire Tradition n'est pas a chercher cent ans derriere nous,
Oile est trop imparfaite parce que chargde de details qui lalourdissent et la deparent. C'est d la source qu'il nous faut remonter hardiment, c'est-a-dire trois siceles derriere nous. Au contact de la vie des grands missionnaires du grand siecle, nous
ressentirons les effets de la grdce de mission : la luciditd au
service de la gen6rositd.
Pierre CAUSSE.
Toulou,,r.
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PREMIERE .ESSE
NOTRE-DAME

DE SAINT VINCENT
DE GRACES

Le pblerinage vincentien
Une tradition serieuse ceut que saint Vincent ait cdldbr'
sa premiere messe dans le sanctuaire de Notre-Dame de Grdce.s
qui est construit d cing kilombtres de Saint-Sulpice la Pointe,
sur ui des c6teaux qui domineut la rice droite du Tarn.
Ce sanctuaire est situd sur la paroisse de Condel, communel
de Grazac, au diocese d'Albi.
L'origine de Notre-Dame de Grdces, comine celle de tant
d'autres sanctuaires didiCs & Marie est fort obscure.
Jusqu'au xvr siecle nous ne possddons aucun document
precis.
Vers la fin du xvr siecle, les archives des notaires de Toulouse et les archives du Tarn-et-Garonne attestent l'existence du
sanctuaire et sa ddpendance du prieurn de Conques, situd sur
la paroisse de Buzet-sur-Tarn, ddpendant de l'abbaye de Moissa'.
A partirde 1600 et jusqu'd la Rdvolution, le sanctuaireaura
son desservant, rdsidant sur place.
Saint Vincent a certainement connu ce sanctuaire.
Le site est tres beau... Par temps clair, on aperCoit la petite
ville de Saint-Sulpice la Pointe, dominde par son dglise majestueusc et son magnifique campanile a trois clochetons ; la plaine
qui s'tend vers Toulouse ; le pays vallonne vers Albi et pir
temps tres clair d l'horizon la magnifique cathddrale.
A la demande de Mgr Moussaron, alors archevdque d'Albi, et
sur les instances de quelques laics de Saint-Sulpice et de Rabastens, qui voyaient avec regret ce sanctuaire menacer ruines, les
pelerinayes diminuer en nombre et en affluence, depuis que notre confrere, M. Durand, ne s'en occupait plus et pour cause !
en 1953, la Maison de la Mission de Toulouse accepta de s'en
charger.
Le maire de Grazac, aidd financirrement par la pr6fecture
du Tarn, assura la refection des murs, de la charpente et de la
toiture.
Les Filles de la Charitd, quelques confreres, des laics, par
leurs dons gtndreux, permirent la mise en etat de I'interieur du
sanctuaire.
Chaque pelerinage important posait le problame du ravitaillement en eau potable.
La source, dite de Saint-Vincent, situ6e sur la propridtd de
M. Viatgd, maire de Grazac, fut gracieusement offerte par celuici au pelerinage.
Elle se trouve d deux cent soixante-quinze metres du sanctuaire, avec une d6nivellation de soizante-quinze metres.
La source fut capt&e en partie, dans un rdservoir en ciment.
Une installation de pompage 6lectrique permet de faire monter
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l'cau dans an second rmservoir place dans les combles du presbytere.
Les pelerins peuvent disormais se desalterer d'une eau fratche les jours de yrandes chaleurs, ce qui arrive souvent aux
pelerinages du 19 juillet et du 8 septembre.
Depuis cette rdfection, les pelerinages ont repris et les foules sont de plus en plus nombreuses. On a complit# pres d'un
millier de pelerins i certains jours.
Un centre vincentien se deceloppe autour de ce sanctuaire.

Dans le passe des pelerins illustres sont venus prier dans
ce sanctuaire :
Le Pere Etienne, superieur yeneral de la Congrigation de
la Mission, le 21 juillet 1851 ;
Le Pere Lacordaire,le 16 aoilt 1860 ;
M. Souvay, supdrieur ginWral, le 3 juin 1936 ;
Plusieurs superieures gnderales des Filles de la CharitE.
Le lundi de Penteccite, 10 juin 1957, Mjyr Marques, archeI',;que d'Albi, accoinpagne de M. Pardes, supdrieur du grand s6minaire, presidait le premier pclerinage de I'ann6e.
JMalgrd un temps pluvieux, les pelerins furent nombreux.
L'abri des pblerins contenait d peine I'assistance pendant le chant
des vepres et le sermon.

Monseigneur rappela le culte de la Vierge et de saint Vincent an cours des siecles, dans ces lieux b~nis et invita ses auditeurs & conserver les pieuses traditions.
Le 19 juillet tombant un vendredi, le grand pilerinage fut
remiis au dimanche 21.
Cependant, le 19, d la messe celdbree a huit hIures, une
qSiarantaine de plerins communibrent.
Le 21, malgre un temps tres counert et menacant, les amis
d - saint Vincent se retrouvlrent nombreux, venus les wns en
autocars de Toulouse, Gaillac, Rabastens, les autres en autos
particulieres ou a bicyclettes, d'autres a pied.
Les nombreuses cornettes mettaient dans celle assistawce
note bien vincentienne.
ur•i
Le supdrieur de Toulouse, l'orateur de la journee, s'efforea
de montrer comment saint Vincent, qui ne fut pas saint d&s I'enpeu celui
fance, se laissa envahir par la grdce et devint penu
quo nous admirons.
La priere fervente des pelerins est certainencent la note caractiristique de ces pilerinages oil nulles distractions on attractions ne sont admises.

(Bulletin de Toulouse, aout 1957.)
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LA PItEMIEIRE MESSE I)E SAINT VINCENT
(1600)
A propos du sanctuaire vincentien de Notre-Dame de Grices
de Buzet, et pour projeter quelques lueurs d'histoire sur cette
premibre messe de saint Vincent de Paul (sacerdoce regu h
Chdteau-l'Ereque, le 23 septembre 1600), M. Etienne Diebold nous fournit
un specialiste national des Statuts synodauz quelques donndes nouvelles. Elles sont suggestives et doivent
retenir notre reconnaissante attention.
Le bulletin provincial du mois d'aout dernier ,voquait en
passant ,, une tradition serieuse o relative aux origines du sacerdoce de saint Vincent ; it aurait cdldbr6 sa premiere messe
dans le sanctuaire de Notre-Dame des Grdees.
Ce fait parait curieux 4 la mnentalitd contemporaine. Vincent, originaire des Landes, est ordonn di Chdtea-l'Evdque prbs
de P6rigueux et ii dit sa premiere messe dans le Tarn, a NotreDame des Grdces ? Comment expliquer ce va-et-vient ?
M. Coste recourt d la delicatesse d'dme de saint Vincent
pour y troucer le secret de ces perdgrinations : a les jours qui
suicirent le 23 septembre furent des jours de prdparation d sa
premiere messe. It tremblait d la pensee de son indignitO. Pour
etre plus tranquille, il choisit une chapelle isolde. Une ancienne
tradition porte que cette messe fut dite d Buzet, de l'autre c6td
du Tarn, dans une chapelle de la Sainte Vierge, sur la montagne
et au milieu des bois , (1). La solution est vraisemblable. Malgrg tout, on reste sur sa faim car aucun contexte historique
n'appuie l'affirmation.
Ne serait-il pas possible de reconstituer ce milieu historique, au moins en partie ?
Peut-etre est-ce possible en decelant un certain nombre d'indices.
It importe d'abord de noter les contrastes. Au temps de saint
Vincent, on est en pdriode de transition.On distingue, par exemple, et cela couramment, ordination et premiere messe : les deux
peuvent s'espacer l'une par rapport a l'autre. Signalons, a titre
d'amorce de preuve, deux textes de droit local dans le midi de
la France, I'un du Sud-Ouest, I'autre du Sud-Est.
Dans , les statuts lus et publids depuis 1666 et les reglements du synode d'Ayen, I'vdeque dcrit : a Nous faisons defense
d tous les prdtres sdculiers de notre diocese ou 6trangers, d'y
dire la premiere messe sans notre permission et sans avoir Wtd
auparavant instruits en notre sdminaire de la manibre de celdbrer , (2). Le texte se refere au concile provincial de Bordeaux
de l'annde 1624 (c. 3), echo du concile de Trente. Le Sud-Ouest
de la France, cela ressort nettement, avant la fondation de la
Mission (1625) connaissait une habitude qui dissociait ordination et premiere messe.
(1) Pierre Coste. Monsieur Vincent, p. 40.
!) Edition de 1678, p. 13.
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Mdme particularitY, et plus circonstancide, dans le Sud-Est
de la France. Le cardinal J6rdme Grimaldi, archevdque d'Aix,
promulyue, en 1672, ce statut : a Nous d6fendons 6 tous lee
nouveaux pretres d'arreter le jour pour celbrer la premiere
messe ou, Rtant de notre diocese, d'aller la celebrer ailleurs sans
nous en avertir au praalable et avoir requ notre permission, que
nous n'acorderons d personne sans timoignage d'instruction
suffisante tant pour les cerdmonies que pour les dispositions
ndcessaires 6 la bonne cdldbration de cet auguste sacrifice. A quoi
nous exhorterons de se disposer par une retraite de quelques
jours * (3).
La reforme tridentine est d la base de ces preoccupations,
c'est dvident. Le ddcret de la bonne observation des rites de la
messe est en cause (4).
Nous trouvons dans nos deux textes une premiere incidence
qui cerne avec precision le geste de saint Vincent et nous le
decouvre dans une conformitM largement rdpandue.
Allous plus loin et confrontons maintenant les circonstances
qui accompagnent la cedlbration de la premiere messe de Vincent, ainsi situde avec les ddfenses formulees dans les synodaux.
II y a opposition visible aver les pratiques du temps.
Constatons plutot. Les deux textes mentionnds contiuent :
- Texte d'Agen : a Nous faisons defense de se servir dans
la cldebration de la messe de parrains ou de marraines,d'y faire
aucune action qui ressente la superstition ou qui blesse l'honnftete et la modestie ecclisiastique.
- Texte d'Aix : a Nous defendons les parrains et marraines', les offrandes et les festins aux messes de premices. »
Le tableau qui se ddgage de ces liynes se reproduit d travers
la France entiire. Un texte rdvelateur que nous empruntons
cette fois au nord de la France est eloquent. II figure dans les
statuts de Francois de Pisseleu, devque d'Amiens, qui dcrit en
1546 : <f A tous les prdtres nos sujets celebrant leurs premieres
messes (dans notre diocise), ou se rendant ailleurs (dans ce
hut), nous prescrivons de ne pas amener avec eux des mimes,
comidiens, des joueurs de tambour ou de cithare, ou tous autres
amuseurs ; en outre que dans les repas d'ordination, ils y dvitent et qu'ils n'y permettent pas et les danses et tous autres amusements de ce genre n (5). Au cours de la cedlbration de la premiire messe du jeune pretre landais, nous ne discernons rien
tie tout cela dans la chapelle isolde de Notre-Dame des Grdees.
Disons simplement en conclusion de ces notes : nos textes
sont suggestifs des habitudes du temps de saint Vincent. S'ils ne
permettent pas d'dclairer completement notre c tradition an'3) Edition de 1672, p. 14.
XXII, d6eret . de reformatione o sur la cel6bration de

(4)Sess.

la messe.
(5) *

Praecipimus ne presbyteri nobis subditi suas primas missas
aut alias celebrantes mimos, histriones, tympanicines. citharaedos, aut
alios hujuscemodi joculatores habeant, aut in suis conviviis choreas
aut alios ejusdem generis vanitates exerceri permittant - (Actes de
!'Eglise d'Amiens, 6dit. 1848, t. I, p. 80).
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ciene ,, its rcnforcent le tlemiyunaye rapport6 par Collet. A eux
seals, its ne rtsolvent pas le problmme plus g•neral de la delicatesse d'ipne ou des dispositions intdrieures du jeune prttre au
moment de sa premi re messe. Its permettent cependant de constater l'absence d'un ciacironnement habituel d l'dpoque : Vincent
ne pr6sente pas dans la celdbration de sa premiere messe les
circonstances que I'Eylise de France combattait en ses conciles
prori'niaux et poursuirait dans ses synodes diocesains.
Montpellier, scptlrebre 1957.
Etienne DIaBOLD.
RETRAITE

DES

1ISSIONNAIRES

A SAINT-MICHEL DE FRIGOLET

En 1957, pour trouver un cadre a leur retraite annuelle,
les vingt-huit misssionnaircs missionnauts
i
des maisons de la
province de Toulouse se sont r6unis, avec M. le Visiteur, dans
la solitude de l'abbaye des Prdmontrds de Saint-Michel-de-Frigolet, proche Tarascon.
, Buvez ceci mnon \oisin, vous m'en direz des nouvelles. EL
goutte A goutte, avec le soin d'un lapidaire comnptant ses perles.
le cur6 de Graveson me versa deux doigts d'une liqueur verte,
doree, chaude, 6tincelante, exquise ; j'en eus l'estomac tout ensoleille. ,
Ainsi parlait Daudet dans ses poetiques et ddlicieuses
Lettres de mon Moulin. Bien sir, nous eumes le plaisir, i la
fin de cette retraite, de sacourer la , Frigolette , pour arroser
la promotion du Pere Causse. Elle est excelleute et je connais
mime an supdrieur qui en fit ample provision ; il n'hlsita pas
eependant a 6couler une bouteille [preuce qu'elle 9tait d6jid serieusement entamie) dans le verre d'un malheureutx motocycliste frigorifie. Mais, chat... Si vous coulez savoir son nor, demandez-le aux dunes, aux ajoncs et aux cay us qui saiivent sur
le rivage de la Miditerranee.. Cette podsie qui se ddgaye du
paysage entourant I'abbaye et qui berca l'enfance de Fr. Mistral
dont on nous lut an jour les o Memori e Raconte ,, c'est tous les
jours de cette semaine que nous l'avons apprdcide et savouree.
Les criquets, les papillons et les fourmis diront peut-etre un
jour les ddcouvertes faites dans les promenades parmi la a ferigoule ,, le romarin et I'aspic qui bordent les chemins pierreux
de la , montagnette ,... D6couvertes prdcieuses que le Perc
Prieur diriyeait dans la chapelle Saint-Michel oui nous faisions
tous les exercices communs.
Sans v barbe de necroman », sans a cornues de gres rose n,

sans a alambics giyantesques ,, sans a serpentins de cristal a
et sans a encombrement bizarre a, mr .s avec sa bonhomie marseillaise, fusant en rdflexions piqv, tes et inattendues, it nous
initiait a la fabrication d'une liq,..ur spirituelle autrement savoureuse et tonifiante.
Tel a un lapidaire comptant ses perles a, it tria soigneusement et nous fit appr6cier ses fines herbes, quelquefois am~res,
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qui s'appellentt l'mntpossible, le ndant, I'obeissance, I'oraison, la
messe, la priere, pour arriver a la quintessence x. Soyons les
instruments adaptis de Dieu pour sauver le monde.
Les bons u moines blanes ) out leur liqueur. Nous acons la
nitre. Nous I'avons patiemment Niaboree dans nos meditations
silencieuses en pleine nature ou dans la splendeur amicale de
l'Vylise, tandis que montaient vers le ciei bleu de Provence la
psalmodie et le Salve si prenant. Nous l'avons rechauffee dans
le creuset de la fraternite qui embauma notre caur et notre
esprit au rllthme des colloques particuliers des histoires
( missionnaires , et de la lecture " pacifiante ) du refectoire.
Ce furent de vrais beaux jours, vicus sous le regard du Seiyneur
et de Nolre-Dame du Bon Remede.
Et puisque tous les gens , blocards , ou non, nous photoyraphient avec une t loupe ,, puissent-ils dire sur notre passage,
comme les moines le murmuraient, avec mystere, du Pre; Gaucher : « Chut... it a le secret... n

Pierre GIBEHT.
DISGRETION
Je crois utile et mmie opportun d'attirer 'attention,sur une
qualite bien vincentienne : la Discretion.
Impliquant la pratique de la Chariti, de la Justice et de la
Prudence, elle est, en effet, bien de chez nous.
Qu'il me suffise, pour ctre pratique, d'en siygtaler (un

ou

I'autre aspect.
Soyons discrets, c'est-4-dire : ayons I'art du choix dans Iaccueil que nous reserverons d certains bruits dont le seua dcho
montre, i l'evidence, qu'ils relevent de la pure fantaisie, quand
ce n'est pas du ragot.
Soyons discrets, c'est-a-dire : soyons reserves dans nos jugements, nous souvenant qu'il est, la plupart du temps, impossible
d'avoir en mains tous les etdments. II vaut mieux, alors, se taire
plutdt que de juger d faux. L'inconvenient est moindre.
Soyons discrets, c'est-a-dire : respectons la prudence, dans
les hypotheses qu'un excessif dssir de sacoir ou de deviner d
tout prix nous ameinerait da chafauder... le plus souvent en l'air.
En s'deroulant, cette construction imaginaire peut provoquer
hien des ddgdts.
On pourruit continuer..
A cela, naturellement. le prurit de I'indiscrdtion ne troucera
pas son compte. Certains esprits toujours en quete de nouceau
't, de prtference, de sensationnel, se trouveront ramends des
incursions oisives de la fldnerie mentale au vrai travail, &
I'
objet ,. Et ce scra bien. Une Compagnie dont les membres
.,ntl a leur affaire. naime pas perdre son temps dans les nudes
La Charitd ct la Justice y gauneront. L'Union et la Confiance seront confirmdes. Ce qui n'est ddja pas si nal.
Dans la pratique de In Discretion ayons comme toujours sous
les yeux cet admirable module d'';quilibre qu'est saint Vincent.
Charles PIHluLATRAUD.
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LOOS-MISSION (1857-1957)
Historique de la maison
Le jour du centenaire : 3 novembre 1957
, A l'occasion de la Fondation de leur Maison de Mission,
les Missionnaires Lazaristes de Loos vous prient de vous unir t
leurs actions de grdces et vous invitent d la yrand'messe solennelle en l'honneur de saint Vincent de Paul, en l'dylise NotreDame-de-Grdce de Loos, dimanche 3 novembre, a 10 heures. ,
Telle est l'invitation qui figurait dans la presse regionale lilloise
des derniers jours d'octobre 1957.
En realitt.
la fondation de .oos-Mission est centenaire depuis le 8 mars. II u'etait guere possible de ctlebrer solennellement cet \vneiment en pleine periode de travail. 11 fallait attendre une occasion oh tous les confreres fussent reunis A la maison.
ce qui est rare hors le temps de la retraite annuelle. II conuenait
d'autre part que la paroisse Notre-Dame-de-Grace de Loos fut
associee A la fete jubilaire de la Mission, puisque la fondation
de 1857 comportait I'etablissement des fils de saint Vincent a
Loos tout A la fois pour l'ceuvre des missions, pour le ministere
paroissial et pour la direction du pelerinage de Notre-Dame-deGrice. D'entente entre M. I'Abbd Lemaire, cure de la paroisse.
et le Supdrieur des Missionnaires, le dinanche 3 novenmbre fut
juge le jour le plus favorable A la cilebration h la fois communautaire et paroissiale de notre centenaire.
Son Eminence le Cardinal Li6nart, edvque de Lille, retenu
ce m6me jour par un autre centenaire, celui de Ia fondation de
1'dglise Saint-Pierre-Saint-Paul & Lille, s'excusa de ne pouvoir
presider la ceremonie de Loos. Son Auxiliaire, Mgr Dupont, 6tait
I'hote de Saint-Lazare et devait, le 3 novembre, Utre present aux
Journdes Nationales des Enfants de Marie A Paris.
Notre Tres Honor6 PBre Slattery nous avait fait esperer sa
presence A Loos, si son voyage au Portugal le ramenait a temps
a Paris. Une lettre de sa main, envoyde de Lisbonne, nous informait dans la suite que son retour ne pourrait avoir lieu avant
le 6 novembre, et nous exprimait si delicatement son regret de
ne pouvoir ctre avec nous le 3, ce qu'il efit beaucoup ddsire.
C'est M. Contassot, premier Assistant de la Congregation,' qui
remplaga pour la circonstance le Sup6rieur gen6ral. A la joie
qu'il dit Otre la sienne de faire connaissance avec la maison de
Loos-Mission se joignait la notre de l'y recevoir.
M. Houfflain, Visiteur de ia Province de Paris, fut lui aussi
fored de s'excuser. L'empechement majeur n'etait pas la fdte de
saint Hubert, son patron, que pour cette fois-la, il eOt pu c616brer a Loos, sans detriment pour les confreres de la Maison-Mere.
Mais la cl6ture du Congres National des Enfants de Marie, dont
il est le Directeur national, coincidait avec notre journee jubilaire.
M. Bizart, Supdrieur de la Maison-Mere, s'honore d'avoir etd,
de 1928 A 1939, missionnaire de Loos. Bien connu de la paroisse
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Notre-Dame, oui ii donna la .Mission en 1935, ii lut revenait de
chanter notre Grand'Messe jubilaire, messe \oti\e solennelle de
saint Vincent, assiste de nos confreres, MM. Lecat et Bellin, tous
deux professeurs & I'Ecole Apostolique. M. Magentie, Supdrieur,
et tous nos confreres de I'Ecole 6taient avec nous, ainsi que
M. Payen, Directeur Provincial des Filles de la Charit6, M. Van
Ginneken, Superieur de Lessines et representant la toute proche
Province de Belgique, M. Lignie, Superieur et cure de SainteAnne d'Amiens et ancien missionnaire de I.oos, de 1935 A 1953.
Avec le clerg6 paroissial et tous les Lazaristes r6unis. le
clioeur de la grande eglise Notre-Dame-de-Grace presentait une
nombreuse assistance sacerdotale. Les c6remonies et les chants
de la .Messe propre de saint Vincent etaient assures par les 616ves
de I'Ecole apostolique ; ils y mirent tout leur art et toute leur
pidtd, sous la direction de M1.Montagne.
Une nombreuse assistance de fideles remplissait les nets de
1'tglise pour cette grand'messe d'un caractere exceptionnel. Ma
Steur Visitatrice de la Province de Lille, et de nombreuses Filles
de la Charite des differentes maisons de la region, avaient tenu a
vonir s'unir, dans la priere et Faction de grAces, a leurs freres
eni saint Vincent. L'on 4tait en famille, en famille vincentienne,
dans une dglise b6nite par un successeur de saint Vincent, et dans
laquelle, pendant quarante-quatre ans, tout le ministare pastoral
el apostolique avail 4td assure par les Missionnaires de saint
Vincent.
Apres I'E\angile, M. Millevilie, monta en chaire et evoqua
I'histoire de la fondation et les activites de Loos-Mission de 1857
H 1957.
Messieurs et bien chers Confreres,
Mes chtres Sceurs,
Mes Frdres.
Le passage de la lettre de saint Paul, qui a dtd chantd
tout a l'heure par le sous-diacre, et dont je vous ai lu la traduction frangaise, me dicte les sentiments qui doivent etre les miens
en ce moment : d'abord, un profond sentiment d'kumilit : ," Dieu
a choisi de bien faibles instruments pour accomplir des oeuvres
puissantes; c'est pour que personne ne s'attribue une gloire qui
n'est due qu'A Dieu... n Ensuite, une profonde conviction de foi,
un fervent tMmoignage d'amour pour Notre Seigneur : a Mon
unique pensee, dit l'Aptre, c'est J6sus-Christ et Jesus-Christ
crucifid. ,
Ces dispositions d'dme conviennent d'autant plus, que ce
que je vais vous dire n'est pas an sermon, mais un expos6 des
activites apostoliques de la Mission de Loos au cours de ce siecle
6could. C'est notre travail, ce sont nos personnes qui sont en
cause. II importe avant tout de ne pas oublier que ce travail,
nus ne pouvons l'accomplir et le faire fructifier qu'avec la grdce
de Dieu, et que nos personnes ne sont que des instruments dont
Dieu daigne se servir, dont il pourrait parfaitement se passer,
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4t1qui in peu i'nt rien par eu.r-immes. Done, a Dieu et 'l Dicu
s.u/ In yloire de tout !
Cette histoire d'un siicle ne manquera pas de vous intdresser. VousaI troucure: assez eloquente par elle-meme el assez
Omoucante pour que cous apparaisse bien justifide cette manifestation de notre reconnaissance au Seigneur, cette messe solennelle d'actions de grdces, a laquelle je vous rentercie de tout
mon vteur d'etre ven us cous associer. Cel expos6 comportant de
nombreurt faits precis. beaucoup de
ioms, de dates, de chiffres,
cous me periel'ttre - ce que ne fait pas d'ordinaire un missionnaire - de me reporter d ces feuilles que j'ai sous les yeux, et
qui yuidcront ima memtoire.
II y a cent ans, la Congregation des Lazaristes s'etablissait

et Loos. Lo 8 mars 1857, M. Cleu dtait installe a la fois conime
supericur de la nouvelle residence des Missionnaires, et comime
cure de la paroisse et directeur du pelerinage de Notre-Dame-de(race. Deu.r confreres, MM. Dufour et Jean Dufau, lui 4taient
adjoints pour ce seconder dans Ie mrinistere paroissial, et pour
donner une partie de teur temps disponible d I''euvre des missions paroissiales. La communaute comiptail en outre un fr.'re
coadjuteur. Quatre inois plus tard, deux jeunes confreres uuuvellement ordounes, MM. Perin et Michuult, et un second frere
coadjulerr arricait de la Maison-MiWre ; ce qui portait i sept
inembres, en I'nnuie de sa fondation, Ie personnel de la maison
de Loos. La premienre Mission fut dounde en septembre-octobre
1858 par M. Dufau r Troisvil!es, paroisse d'un millier d''imes
dans le doyenne du Cateau-Cambresis.
La maison de Loos-Mission est done centenaire depuis le
8 mars 1957. Notons toutefois que la residence des Lazaristces a
Loos a connu une interruptionde rinyt-cinq anndes, 1903 t 1I28,
au cours desquelles les missionnaires,ayant laisse In paroisse au
cleryd du diocese, s'exilerent d'abord en Belyique de 1903 (i 191 ;
ensuite, revenus en France, ils demeurfrent a Lille de 1919 d
1928, pour reintegrer enfin leur residence loosoise en juillet 1$.I'.
Loos est, depuis le xii* sidcle, le centre d'un pelerinau!e
tres frequente ta la tres sainte Vierye, incoqude sous le titre de
Notre-Dame de GrAce. Les origines de ce pelerinage remontent
sans doute Ai la fondation de la cdlebre abbaye cistercienne. Saint
Bernard, prechant la deuxieme croisade, s'Otait vu offrir par le
Comte de Flandre un vaste domaine, s'dtendant au sud-ouest de
Lille, pour y etablir une abbaye. II vint lui-mdme i Loos en 1147.
La construction de l'abbaye fut alors ddcid&e ; la chapelle en fuf
dddide k Notre-Dame, comme toutes celles de l'Ordre cistercicen.
L'abbaye avait ses terres cultivables au-deld du village de
Loos. le domaine d'Ennequin. A mi-route, entre le village et
ce domaine, une statuette de Notre-Dame avait td6 fixee ei nn
arbre. Les moines avaient l'habitude de s'y arreter pour prier
en se rendant d leur travail, les paysans les imitbrent. Telle est
I'origine de la dev6tion spiciale et du pilerinage de Loos a
Notre-Dame-de-Grace. Dans la suite, une chapelle fut bdtie a cet
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endroit, laquelle, selon les recherches de M. Bodin, dernier curd
Lazariste de Loos, devait se trouver sur l'emplacement de l'actuelle chapelle de 1'Ecole apostolique. Apres la Rdvolution, la
chapelle ayant dtd ddtruite et l'abbaye etant devenue bien national, le centre du pOlerinage fut transportd
'dglise paroissiale.
En 1857, le curd de la paroisse dtait, depuis 1828, l'abbd Lemalieu. Son principal souci avait det la renise en honneur du
culte de Notre-Dame-de-Grdce, et la construction d'une nouvelle
dglise paroissiale, en remplacement de l'ancienne dglise villageoise du xiv siecle. Ce travail dtait en voie d'exdcution en 1857
et ne devait dtre achevd qu'en 1860.
L'Archeceque de Cainbrai, Mgr Regnier, plus tard cardinal,
etait fort desireua- de confier aux Lazaristes la direction de son
grand seminaire, ainsi que l'ceuvre des missions paroissiales.Notons que le diocese de Cambrai s'dtendait alors a tout le ddpartement du Nord, le diocese actuel de Lille n'ayant did crdd qu'en
1913. A la demande exprimde par 'archeveque, le Trds Honord
Pere Etienne, supdrieur gdndral, fut heureux de pouvoir repondre, d'abord en mars 1857, par la fondation de Loos, puis, en
octobre suivant, par I'dtablissemcnt de la Congrdgation au grand
seminaire de Cambrai. M. Cleu dtait nomnmd cure et supdrieur
de Loos : ii ne devait y rester que dis-huit mois. M. Sudre etait
envoye comme supdrieur au grand seminaire de Cambrai ; il
devait occuper ce paste pendant quarante et un ans.
Les curds lazaristes de Loos, et supdrieurs des missionnaires, furent successivement : M. Cleu, 1857-1858 : M. Dufour,
1858-1864 ; M. Mathieu, 1864-1865 ; M. Dienne, 1865-1875 ;
M. Grenier, 1875-1877 ; M. Bodin, 1877-1901. Ce dernier avait ddja
fait un stage d Loos, de 1865 & 1869, comme aum6nier du Bon
Pasteur. En 1901, M. Bodin, en tant que curd congrdganiste, se
vit contraint d'abandonner le ministere paroissial. L'administralion diocdsaine reprit alors la charge de la paroisse et du pelerinage de Loos, et nomma curd l'abbd Lobry. C'dtait un ami de
la Congrdgation, et le propre frere de M. Frangois-Xavier Lobry,
Lazariste, superieur du collbge Saint-Benott, de Constantinople.
et visiteur provincial de Turquie.
Parmi les faits importants de cette premiere pdriode, 18571901, it faut signaler la bdnddiction, par le Trds Honord P&re
Etienne, le 30 septembre 1860, de la nouvelle dglise paroissiale,
sous le vocable de Notre-Dame-de-Grdce et de Saint-Vincent-dePaul ; la construction de l'dcole des Freres ; la construction de
!'dcole Saint-Vincent, au quartier d'Ennequin ; la construction
du nouveau bdtiment de la Mission ; la fondation de I'Ecole aposfolique, primitivement contigud, et unie d la Mission, sous la
conduite du meme supdrieur, puis drigde en maison distincte
aIec son propre supdrieur, dans un immeuble notveau spdciacIment construit & cette fin.
M. Bodin fut done un curd bdtisseur. Son intention dtait de
ftire driger le quartier d'Ennequin en paroisse distincle, avec
line dglise dddide & saint Vincent de Paul. II n'eut pas le temps
31
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de rdaliser ce projet. L'dylise fut elevde dans la suite par les
soins de l'abbd Bourgeois, curd de Loos, de 1907 d 1934, lequel,
venant de Tourcoing, oi ii avail fonde la paroisse et bdti I'ylise
Sainlc-Anne, fit placer sous le mnme vocable la paroisse et la
nourclle dylise de Loos-Ennequin.
31. Bodin, ayant cesse d'dtre cure de Loos, deineurait cependant superieur des missionnaires. Remplacd dans cel office en
1902 pur M. Duez, it decint dconome de ia Maison-Mere a Paris.
II s'adonnu aux tludes scripturaires,se mettant au courant de
toutes les questions et publications bibliques de t'dpoque. II fit
miiae paraitre une edition Urecque et latine du Nouveau Testament. t1se troucait en 1914 ,i I'Ecole apostolique de Wernhoutsburg, en Hollande. C'est Ii que la mort vint le prendre le 25 aoft
1915.
Apres la cure de Loos, la naison de Mission devait a son
tour, ainsi que l'Ecole apostolique, dtre atteinte par la loi sur
les Conyregations. En novembre 1903, la communaute des missioanaires alia chercher refuye d Ronyy, sur la frontiere beige,
voisine de Saint-Amand-les-Eaux. C'dtait toujours la Mission
de Loos, mais provisoirement retirde hors de France. en attendant des jours meilleurs.
Faisons maintenant le bilan des activitis missionnaires des
Lazaristes de Loos au cours de cette premiere periode, soit depuis la foudation en 1857, jusqu'a l'exil de 1903. Outre le ministere paroissial assurd par le curt et deuz vicaires, outre les
diverses aum6neries du pensionnat de l'Education chrdtienne,
du monast&re du Bon Pasteur, de l'hospice et de la prison centrale, outre les visites trimestrielles de nombreuses maisons de
Filles de la Chariti, it a 0t6 donna, au cours de ces quarantecinq ans, sept cent trois missions paroissiales,et deux mille neuf
cent services de moindre ampleur, a savoir : retours de mission,
retraites et neuvaines paroissiales et retraites particulibres B
toutes categories de personnes.
Lors du transfert de la Mission de Loos d Ronyy, le personnel de la maison comprenait : M. Duez, supdrieur ; MM. Michault, Delputte, Biynon, Maurice Agnius, Courdent, Dierman,
Ruckebusch, Hamon, Duthoit et Leflon. Ce dernier devait mourir en 1915, prisonnier de guerre en Allemagne. 1I fut decidt
cependant que le plus ancien, M. Michault, ne quitteraitpas Loos,
mais continueraitd'y assurer l'aumdnerie de l'Hospice qu'il avail
fondd et qui portait son nom, tout en rendant service comme
pr4tre auxiliaire a la paroisse, oi it avait ddt vicaire pendant
quarante-quatre ans. Aussi bien n'imaginait-on pas Loos sans
le Pare Michault, ni le Pere Michault ailleurs qu'd Loos. C'dtait
une des figures les plus populaires de la rdgion.
Nd d Pasilly, au diocese de Sens, en 1831, Adolphe Michault
6tait entr6 dans la Congregation de la Mission le 31 decembre
1851. 11 fut envoy6 comme vicaire d Loos, le 5 juillet 1857. Son
placement etait, paratt-il, provisoire. Ce provisoire allait durer
soixante-deux ans. Tout le monde le tenait pour un saint. Les
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parents venaient lui presenter leurs enfants malades. II est hors
de doute que la b~nediction du Pere Michault a obtenu de veritables guerisons. A la periode des pelerinayes, le lundi de Pdques et toute la neuvaine de I'Ascension au lundi de Pentecdte,
c'est au Pere Michault que revenait le ministere de l'imposition
des Evanyiles & des centaines et centaines de pelerins, et, en
tout autre temps, 4 toute personne tenant ,, ser\ir , NotreDame-de-GrRce. II acait fonde le cercle flamand pour le service
des nombrcux travailleurs begles itablis d Loos et auxr environs.
Lui. qui ctait originaire de I'lle-de-France, s'etait astreint a
apprendre le flamand. Ces bonnes yens acaient leurs reunions.
Icurs retraites ; its cenaient arec plaisir entendre les yermons
tout simples de ce prCtre venerable, it !a barbe patriarcale,qui
I.s e.rhlortait si paternellement

at bien

serrir le bon Dieu.

Le Piere Michault arait toujours dans ses porhes une certaine provision de morceau.r de sucre. Cela symbolisait bien la
douce bonte de son cwur. Les enfants le savaient qui couraient
a lui pour demander .a benddiction. Celle-ci se doublait d'un
morceau de sucre. Bien stir, ii arricait que le sucre, sejournant
dans les poches du bon Pdre, eit perdu plus ou moins sa blancheur. Le Pere Michault usait alors d'un gentil stratag4me.
i,OIure la bouche et ferme les yeux n, commandait-il ; et ii ddp.os.ait sur la lanyue de l'enfant un morceau de sucre, dont la
blancheur poucait etre discutable, mais qui n'avait rien perdu
id sa saveur. Et puis, c'dtait un sucre du bon Pere Michault...

Le Pre Michault fut dicord de l'Ordre de Ldopold pour son

detvoucment au service des Belyes flamands de Loos et des environs. Son bon sourire, son accueil si paternel, sa parole si simplc attiraient & ce fits de saint Vincent toutes les sympathies.
Toute sa vie, il fut le saint homme de Dieu, le bon prdtre et
irissionnaire, s'accoimmodant de tout, accessible d tous, d'une
tpi;te toute suave qui impressionnait vivement tous ceux qui le
royairnt ou I'entendaient. On l'appelait le
t
PNre des Misdri*ordes ,.

Dicu sait le nombre d'dmes qui sont venu chercher

,upres de lui le pardon et la paix.
Tandis qu e le Pre Michault continuait son ministere d
Loos, ses confreres les missionnaires de Ronyy s'dtaient adaptes
aux conditions noucelles de leur vie apostolique. En 1911, mouSut leur supdrieur.M. Duez. II a laisse partout le souvenir d'un
missionnaire puissant. 1 fut remplace par M. Fockenberghe,
missionnaire d Lidye depuis 1902, mais qui avait dtd missionnmire 4 Loos de 1883 it 1902. Toutes les paroisses de la Flandre
franaise et beaucoup d'autres, surtout dans la rdgion. de Lidge,
o(t ete remudes par la parole du Pere Fockenberghe. Toute
,'tte pdriode de rdsidence t Rongy devait dvidemment se ressentir des conditions de l exi, et surtout des difficultds rdsultant
di quatre anndes de guerre. La statistique des travaux missionnaires de 1903 a 1919 accuse cependant cent trente-cinq missions et mille sept cents neuvaines paroissiales et retraites di-rerses.
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Reccnons au Pere Michault. Ses confreres de longty aimaicnt lui faire visite a I'occasion de leur passage on de ecur
travail en region lilloise. II occupait, au-dessus de la sacristie,
une petite chambre, d'oC ii avait vue sur l'intdrieur de l'cylise.
II s'dtait ainsi constitud le veilleur de Notre-Dame. Pendant la
guerre, de 1914 & 1918, M. Fockenberghe vint lui-mnme resider
t Loos. La plupart des missionnaires dtaient miobilisds ; et il y
avait 4 assurer le ministere spirituel de nombreuses maisons de
Filles de la Charite en zone occupde. A la grande joie du l'ere
Michault et de son superieur, la communautd lazariste de Los
se trouvait ainsi partiellement reconstitude a Loos mdme, avec
l'espoir d'un retour ddfinitif de la Mission tout entiere, des la
fin des hostilites. Cette joie devait malheureusement connaitre
un trmee tragique. Le 16 mars 1918, alors qu'il venait de terminer la visite des Quatre-Temps, d l'hospice Michault, M. Fockenberghe dtait mortellement blessd par un eclat de bombe, ainsi
qu'une Fille de la Charitd, Steur Emile Balddent. Le Pere Michault, blessd lui-mdme et tout ensanylant6, put donner 6 son
supdrieur et a la Swur une derniare absolution. Apres cette
grande cpreuve, le bon Pere vdcut encore dix-huit mois. II mourut & Loos le 14 novembre 1919, agd de quatre-vangt-huit ans,
aprfs soixante-deux ans de minist~re, et vinerd de tous comme
un saint.
La guerre finie, la Mission de Ronyy sonyea a profiter des
circonstances nouvelles pour se rdinstaller en France et pour
rdinteyrer au plus tdt la chore residence de Loos. Divers empdchements retarderent te retour. En attendant, les missionnaires
dtablircnt leur reisidence t Lille, arec. counme supdiieurs •successifs, M. Ryckewaert (1919-1920), M. Renault (1920-1923),
M. Azdmar (1923-1927), et enfin l'inoubliable M. BdciBre. Cette
pdriode lilloise de la Mission de Loos permit aux missionnaires
de rdimplanter solidement Icur teucre dans la region du Nord.
Avec un personnel compose dt sup6rieur c( de quatre missionnaires, MM. Courdent, Etienne Delafosse, Verschoore et Rein
Lebacq, et avec Ie concours habituel ou occasionnel de- tel et tel
confrdre de Belgique, it fut donne, de 1919 t 1927, cent vinglsix missions et huit cent qualre-rinyts neucaines et retraites
diverses.
Des son arrivee a Lille comme supdrieur de la Mission, Ir
27 aoft 1927, le premier souci du Pere Bdvibre fut de ramener
le plus tdt possible les missionnaires en leur residence de Loos.
mener rapidement d bon
II y avait ( enyayer au. prealable et
terme des tractations delicates avec les occupants de I'itnmcubl
et avec l'administrationconmunale. Toutes ces negociations ali'rent bon train, si bien qu'en juillet 1928, la maison de LoosMission dtait rendue 6 sa destination premidre, et les missionnaires Lazaristes se trouvaient de nouveau rdunis en communautt, a l'ombre du sanctuaire de Notre-Dame de Grdce. Deux
ans plus tard, en septembre 1930, I'Ecole apostolique, refugide
en Belgique, d Ingelmunster, depuis 1903, recupdrait elle aussi
son ancien immnuble. Les Lazaristes se retrouvaient ainsi a Loo.-
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dans la mdme situation de fait qu'avant 1903, hormis la charge
pastorale et le pelerinage, dont ii convenait, du reste, que la responsabilitd restdt au clerg6 du diocese.
Lors du retour d Loos, le personnel missionnaire de la maison Jtait le suivant : M. BdviBre, supdrieur ; MM. Courdent, Bizart, Verschoore, Antoine Lampe, Mardcaux, Rend Lebacq, et
Jean Guichard. Bient6t, sous l'dnergique impulsion du supdrieur,
'teuvre des Missions connut une prosperitd a laquelle elle n'avait
jamais atteint dans le passd. Le PNre Bdviere comptait un grand
nombre d'amis dans Ics dioceses de Lille et de Cambrai ; ses
yrandes qualit4s lui attiraient largement la sympathie et la confiance des autoritis diocesaines et des pasteurs de paroisse.;.
Aussi les demandes pour missions et autres services de prddications affluaient-elles. Pour y satisfaire, it fallait du personnel.
C'est pourquoi le superieur de Loos multipliait les recours aux
Supdrieurs majeurs de Parispour que ce personnel lui fut donne
en suffisance, et exposait les besoins de I'auvre avec une persevdrance que rien ne lassait. De sept en 1928, le nombre des missionnaires augmentait annde par annde. Its 6taient quatorze en
1939. De 1928 d 1939, le bilan des travaux apostoliques se chiffre
par un total de trois cent quarante-quatremissions et deux mills
deux cent quarante autres services.
Septembre 1939. C'est la mobilisation et la guerre. Tous les
missionnaires, d l'exception de deux, sont immddiatement mobilisables et rejoiynent I'armee. Pour Lous c'est la grande dpreuve.
Surviennent les dnenements de 1940. La maison est atteinte par
plusieurs obus qui l'endommagent gravemnent. En 1942, apres
leur demobilisation et un sdjour forcd dans le Centre et le Midi
de la France, sdjour qui fut d'ailleurs utilisd pour missions et
outres services, plusieurs missionnaires rentrent d Loos et reirennent l'wuvre malgrd bien des difficultds et bien des dangers. Les autres ne devaient regagner la maison qu'apres cinq
annies de captivitd. Au milieu de l'annee 1945, la famille missionnaire de Loos se trouvait de nouveau rdunie au complet. La
maison reprend alors sa physionomie et sa vie ardente d'avantquerre. Missions, retraites et tous autres services occupent &
uouveau l'activitd de douze & quatorze missionnaires, plus reso:,us que jamais ase donner corps et imes d la belle etuvre et
soutenus par le grand ceur de leur bien-aim6 superieur.
Le 6 juin, le Pere BdviBre leur est brusquement enlevd par
Ia mort. Cet homme de Dieu et de saint Vincent, ce missionnaire
d'dlite, ce grand esprit ouvert d tout ce qui est raisonnabledans
le domaine du neuf et qui savait si bien encourager les initiatlies de ses jeunes confreres, a marqud la maison et a donne d
tI'euvre de Loos sa puissante vitalit6 et son ton. Cette ceuvre,
it I'a aimde passionndment ; sa derniere pensde exprimde a td
pour elle. II l'a confi6e d ses confreres pour qu'elle fft continude
par eux apres lui, dans le sens qu'il avait indiqud, et dans la
fidelitd d tout ce qui constitue la traditionnelle mission vincenSienne.
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Le but essentiel de la mission vincentienne est et reste la
sanctification des personnes, et, par la sanctification des personnes le rel~vement moral et surnaturel de tous les milieux ok
vicent les personnes. II ne s'agit done pas d'un salut individuel
indiff•rent au sort des autres ; ii s'agit de la sanctification des
personnes considedres comme membres de l'Eglise, en relation
ndcessaire avec leurs freres chretiens et avec les autres hommes.
1 faut avant tout a l'Eglise des membres vivants. C'est cette vie
chretienne d produire, d ressusciter, d affermir, d activer au
bien, qu'a d'abord en vue la mission vincentienne, et cela, par in
priere, par la pridication,par la participationau saint sacrifice
de la messe, par la devotion envers la Tres Sainte Vierge Marie,
par les sacrements, surtout la Penitence et I'Eucharistie. Cette
sanctification des personnes implique ndcessairement V'eveil. la
formation et la mise en action de l'esprit apostolique chez les
chritiens. Et c'est pourquoi la mission vincentienne insiste sur
la charitd dans tous les domaines, sur l'apostolat dans Loutes ses
formes, sur l'Action Catholique dans tous ses mouvements, sur
les responsabilitds sociales des chretiens dans tous les milieux.
La mission vincentienne entend garder son caractere de mission populaire, visant d donner au plus grand nombre possible
large et facile audience d la pridication dvangdlique. Tous les
muyens. techniques sont ordonnds et adaptis d cela. Toutes les
bonnes colontts sont mises a contribution pour cela. Les visites
d'inritation i domicile, le va-et-vient des missionnaires par les
rues et les quartiers ont pour effet de creer I'atmosphdre. Les
asscmbldes de mission sont des reunions d la fois religieuses et
familiales, auxquellcs tout le monde est invite sans distinction
de categories ou de conditions sociales, oit lon prie ensemble, oit
l'on professe sa foi ensemble, oit l'on s'instruit ensemble de ses
obligations personnelles et de ses devoirs mutuels. On ne rient
pas. trois semaines durant, el de pareilles reunions sans que cette
atmosphere de sympathie et d'amitid sacrde donne d chacun le
sens des autres. et dispose chacun a s'unir aux autres en rue
d'un travail permanent et efficace de rayonnement chrdtien dans
son milieu. Et c'est ainsi que la mission vincentienne est par
excellence euvre d'Eglise.
C'est dans ce sens, suivant cette voie et avec cette preoccupation apostolique qu'apr&s le PNre Bevibre se continue l'wuvre
missionnaire de Loos. Elle suit la voie traditionnelle, ce qu'il
faut entendre, non pas certes au sens de routinier, d'immobile,
de stagnant, mais bien au sens positif qu'a le mot Tradition dans
la vie de l'Eglise. La mission traditionnelle a toujours sa valetr
considdrable et garde sa place dans l'apostolat moderne. Les
missionnaires de Loos ant d cweur de la lui conserver, cette place,
tout en l'adaptant aux milieux populaires d'aujourd'hui, et en
recourant selon les besoins d des moyens techniques nouveaux.
En 1956, d l'occasion du diximme anniversaire de la mort du
Pere Beviere, la mission de Loos a fait parailre une plaquette
mnagnifiquement presentde, abondamment illustrde, et intitulde :
,<Sous leurs chapiteaux, les Forains du Ben Dieu vous parlent...
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Un rebondissement audacieux et inattendu de I(Euvre de Monsieur Vincent. » Les missionnaires y exposent comment is out
;(td amenes d se constituer en dquipes de t Forains ,,, et & planter piriodiquement lears tentes de mission en pleine zone de
banlieue parisienne et dans les centres industriels et miniers du
Nord de la France. Missionnaires du peuple et fits spirituels de
saint Vincent de Paul, ils ont considdrd qu'ils se devaient d'atteindre le plus possible et directement ce monde ouvrier, ees
petites yens, ces chiffonniers de la zone. Mais oit et comment
rdunir des assemblies de mission dans des agglomdrations, oi,
d'une part, les 4glises et lieux de culte sent bien trop petits, et
dont, d'autre part, la population, en majeure partie, ne viendrait
pas e l'dglise ? Les Forains du Bon Dieu ont resolu ce probleme
en amenant avec eux et en montant eux-mimes, en pleins quartiers populaires, d'immenses tentes, oit it leur est facile de rassenbler une foule et de lui faire entendre, en un lanyaye direct
ce simple, le Message dvangelique. L'expirience, commencie en
1947. s'est averde concluante. Elle s'est Otendue dans la suite.
Les trois equipes loosoises des Forains fdu Bon Dieu sont devenues populaires. Leur activite apostolique, leurs missions sous
le chapiteau sont connues et s'imposent d l'attentionde tous ceux
qui s'intiressent & l'apostolat missionnaire de I'interieur.
II a fallu, certes, aux missionnaires de Loos une grande
audace pour se lancer en une pareille entreprise, et it leur faut
Hin grand courage pour la reprendre d chaque campagne de mission. C'est rdellement selon le mot de saint Vincent de Paul,
a A la force de leurs bras, A la sueur de leurs visages , qu'ils
font l'wuvre du Seigneur. Et le Seigneur bdnit leur gendreux
labcur. Dans ce contact de plusieurs semaines avec le peuple,
que de prdjugds qui tombent, que de bonnes volontes se manifestent qui ne demandent qu'6 faire euvre missionnaire dans
les families, dans les quartiers, dans tous les milieux, par l'ezemple d'une vie chritienne fiddle, par la pratique d'une charitd
ytg;nreuse et ddvoude, par une action catholique bien organisde
et bien mense ! Que d'imes qui se convertissent ! Que d'dmes
qui se sanctifient et qui prennent conscience de la puissance
sanctificatrice que leur donnent et du rayonnement qu'exigent
d'elles leur vie en Jdsus-Christ et leur appartenance d son Eglise !
Le 6 aottt 1956, Notre Saint P&re le Pape Pie XII, ayant
re'cu en hommage la plaquette Les Forains du Bon Dieu ,, a
daiynd accorder aux missionnaires de Loos et d leur wucre le
r&confort d'une spdciale bneddiction apostolique ,. En la centieme annee de son existence et de son activitd, la maison de
Loos-Mission ne pouvait desirer faveur plus insigne. Dieu en
soit bdni !
II nous re.te maintenant a faire le bilan de cette dernikre
periode missionnaire 1940-1956. II est de cinq cent quatre-vingts
missions et deux mille deux cents autres services.
Ainsi done, en plus du ministdre pastoral de la paroisse et
des aumdneries pendant quarante-cinq ans, en plus du ministere
spirituel de nombreuses maisons de Filles de la Charith, leW
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activitds apostoliques de Loos-Mission totalisent, du 8 mars 1857
au 8 mars 1957 : mille huit cent quatre-vingts missions de deuz,
trois ou quatre semaines, et neuf mille neuf cents services de
quatre d quinze jours.
Le second siecle est entame. D'ailleurs, le passage du premier au second s'est produit alors que lous les missionnairesde
la maison se trouvaient au travail, en six dquipes engagdes dans
les dioceses de Cambrai et d'Arras. Outre les missions en cours,
cent soi.cante autres sont habituellement inscrites a l'avance
pour la suite de la pr4sente annde et pour les annees suivantes.
C'est l'annonce et I'amorce d'un labeur apostolique que les missionnaires d'aujourd'huipoursuivent d'un siecle a l'autre, et que
poursuivront d leur tour les missionnaires de I'avenir. Puissentils dtre toujours en nombre suffisant pour rdpondre aux besoins
de la tdche ! Puissent-ils dtre toujours ( ces savants et humbles
missionnaires
dont
o saint Vincent disait qu'ils , sont le tr6sor
de la Compagnie. comme pieux et savants docteurs sont le trdsor de 1'Eglise ! *,
Le lPere Bediere ecrivait quelques mois avant sa mort :
SEn parcourant la liste des confreres de la maison depuis sa
fondation, je me dis : ils ont fait I'CEuvre ! [Is ont fait la Mi.-sion ! C'est li toute leur histoire... , Puisse l'histoire des missionnaires de Loos, au cours de ce second sicle qui commence,
se rdsumer de m6me : its ont fait I'Euvre ! Its ont fait la Mission !
Mes Freres, priez acec nous, priez pour nous le Seigneur,
Notre-Dame de Grdce, saint Vincent de Paul pour qu'il en soit
ainsi ! Amen. ,
La grand'nmesse terminee, toute l'assistance, comme en une
assemblee de mission, chanta le Cantique des Missionnaires de
Loos i saint Vincent de Paul, un cantique populaire sur I'air
bien connu du « Nous voulons Dieu , :
Refrain : Pour le salut des dmes,
Que ton amour fervent,
Seigneur, anime en nous la flamme
Brillant au cwur de saint Vincent
1.

En toi, Vincent, le monde acclame
Son tres illustre bienfaiteur,
Quand, humblement, tu te proclames
De tous l'indigne serviteur.
2. En toi. Vincent, la France admire
Un de ses plus nobles enfants,
Quand tu te plais d te redire
Le fils d'un pauvre paysan.
3. En toi, Vincent, la Sainte Eglise
Honore l'6clat des vertus,
Quand ta foi simple, humble et soumise
Ne prdtend qu'imiter Jesus.

bi
i
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En toi, Vincent, le peuple espere.
Ton grand amour pour les petits
Leur offre d tous, en leur misere,
La pain, la foi, le paradis.
5. A toi, Vincent, les Missionnaires
Confient leur wou re et leur labeur,
Accomplissant leur tlche austere
Allegrement, pour le Seigneur.
6. 0 Saint Vincent, que, pour devise,
Nous ayons tons : Humilite !
Que rien jamais ne nous divise !
Que regne en tous ta charite !
7. Vincent, au soir de notre vie,
Obtiens qu'en l'Amour eternel
Nous soyons tous, dans la Patrie,
Unis pour la Mission du Ciel.
4.

Post missam, mensa... La table de famille, spacieuse et preNue pour une quarantaine de convives, avait AtM dressde dans
le vaste couloir du rez-de-chaussse contigu A la salle de rcrdation... Le correspondant local d'un journal iillois. au compterendu bien objectif qu'il avait kcrit de notre solennit6 jubilaire
A 1'6glise, ajouta ceci : u A midi, ii y eut grande joie familiale
parmi la coniMunaut6 des missionnaires de Loos, en leur chere
i[laison, oi la ft'te se prolongea jusqu'au soir... , Le fait est
qu'il y eut grande joie, et que cette joie fut toute familiale. Mais
avant le soir, nos invit6s avaient dejA quiltt la maison des missionnaires pour regagner la leur...
Et chacun fut heureux d'avoir pu savourer, ce jour-,t. dans
une ambiance de cordiale amitid, le ( quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum ,.
Marcel MILLEVILLE.

Un ancien missionnaire de Chine (1904-1948)
MONSEIGNEUR EUGENE LEBOUILLE, C. M.
(7 fdvrier 1878 - 27 mai 1957)
Eugene Lebouille naquit le 7 fPvrier 1878, a Hoensbroek
prononcez : Hounsbrouk), dans la province du Limbourg n6erlandais. Apres avoir recu l'enseignement primaire dans son village natal, il fit ses etudes secondaires a l'4cole apostolique de
Wernhoutsburg, et fut adnis dans la Congrigation de la Mission, A Paris, le 7 septembre 1897. II n'6tait pas encore pr6tre
lorsque M. Fiat songeait 4 commencer aussi un grand s6minaire
en Holiande. N'dtaient encore exempts du service militaire en
Hollande que les s6minaristes faisant leurs 6tudes thdologiques
sur le sol m4me du pays. II y eut d'abord un petit essai A
Wernhout (1902-1903), avant l'6tablissement definitif & Pannin-
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gen en 1903. FrBre Lebouille passa son avant-derniere annee de
thdologie a Wernhout, la derniere & Panningen. Comme d'ailleurs one tait encore trop peu nombreux et qu'on ne disposait
pas d'une chapelle assez ample et suffisamment outillee, on profitait ici on lB d'une occasion favorable pour les ordinations.
C'est ainsi que Eugene Lebouille reeut l'ordination sacerdotale
le 28 mai 1904, A la cathedrale de Bois-le-Due, des mains de
Mgr Guillaume Van de Ven. La meme annee. il partait pour la
Chine, au vicariat apostolique de Yungpingfu, en ce temps-i&
appeli Tch6ly-oriental. Pratiquement ce vicariat 6tait rdserYv
aux Lazaristes hollandais, sous la houlette de Mgr Francois
Geurts.
Sans s'en douter. M. Lebouille allait v monter tous les degr6s de la hidrarchie missionnaire, qui feraient de lui plus tard
un evique nimri par 1'exp6rience. Apres avoir appris la langue,
il put successivenient se devouer A des chretiens ddej anciens et
A des ndophytes : pendant plusieurs anndes itremplit la charge,
difficile et peu envide. d'econome ou procureur de la mission ;
il eut la conduite et la direction de la congregation des Seurs
indigines, ainsi que la direction du petit s6minaire. Par son
dnergie, son savoir-faire et sa confiance en Dieu il sut y crder
un vif esprit de pidl6 et hausser le niveau des etudes. Finalement, Mgr Geurts. qui avail dedj d6passd la soixantaine et souffrail d'une sante dtbile. le nomma son vicaire deilgue. Et quand
Sa Grandeur en 1926. passa une annee entibre en Europe pour
se faire soigner, M. Lebouille tint sa place en qualit6 de pro\icaire. Ce fut pendant cette absence que Yungpingfu se trouva
entre deux armees ennemies : celle de Moukden et celle des
nalionaux. Plus de mille bombes tomberent sur la ville, une
cinquantaine sur Ja residence, neuf jours durant. Les nationaux
abandonnbrent leur poste vers le 15 mars. Alors, commenca un
effroyable pillage par i'armee de Moukden, soldatesque indisciplinee et paienne. Heures d'angoisse indicible pour les confrres presents. - M. Lebouille en 6tait, - pour les seminaristes,
pour les religieuses indigenes et beaucoup de refugies, femmes
surtout et enfants. Tout fut bouleversd. tout. ce qui avail quelque valeur fut vol6. Menace de mort a quiconque aurait os6
protester. Et c'6tait - quelle coincidence ! - le dimanche de
Laetare !
Mgr Geurts rentra au mois de mars 1927. II allait mieux,
mais n'6tait pas compltlement remis. L'annee d'apres, ii sollicita et oblint de Rome un coadjuteur. et personnc ne fut otonnd
du choix : M. Lebouille devenait 6evque titulaire de Conane
(16 juillet 1928). Les armes du nouveau prdlat porteraient le
monogramme du Christ avec la devise : t< Illum oportet regnare - c'est lui (le Christ), qui dolt regner ,.A cause des troubles de la guerre civile et du retard des bulles pontificales, le
sacre dut Otre un peu retardd, mais eut lieu le 18 novembre,
dans la cathddrale de Yungpingfu, au milieu d'une belle couronne de missionnaires et de trois 6veques lazaristes : Mgr de
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Vienne, de Tientsin, Mgr Schraven, de Chengtingfu, et Mgr Montaigne, de Paotingfu.
Mgr Geurts, son v-nder consecrateur, devait vivre jusqu'au
21 juillet 1940. Mais les fonctions fatigantes, tournees de confirmation, etc., ressortissaient desormais au coadjuteur. Pendant
ces onze annees d'ailleurs, le ciel de la Chine ne cessa de s'assombrir. La guerre civile entre Nationaux et Rouges battait son
plein. Au surplus, en 1937, l'armbe japonaise envahit le nord,
episode qui rappelle la tragedie de Chengtingfu, ou Mgr Schraven et ses compagnons trouverent une mort glorieuse. (Cf. Annales, t. 103, pp. 347-353 ; 354-369 ; 370-375.) La rafale passee
il y eut, ii est vrai, plus de tranquillit6 et plus d'ordre, mais les
nouveaux maitres causaient bien d'autres ennuis.
Survint la seconde guerre mondiale. A la mort de Mgr
Geurts [21 juillet 1940), le coadjuteur devint vicaire apostolique et sentit sur ses epaules tout le poids de la responsabilitd.
Le malheur des temps ne lui rcservait pas un long gouvernenent. A peine deux ans plus tard, le 23 mars 1943, le Japon fit
rassembler dans un camp d'internement, tous les missionnaires
des pays en guerre avec lui. Mgr Lebouille et ses confreres hollandais furent du nombre. Dieu merci, les pretres chinois qu'ils
avaient formns pouvaient rester et prendre soin des fideles.
I'internement, d'abord & Weihsien, puis, grace au dedlgue apostolique, quelque peu adouci, dans les maisons religieuses de
Pekin. dura jusqu'a la fin de la guerre, en aoit 1945, quand I'armde nipponne se rendit. Helas ! les armdes rouges prirent leur
place, et des lors, on ne pouvait songer a retourner A la belle
et chore mission.
Mgr Lebouiile, , ce moment, avait soixante-sept anis accomplis. Sa santd ddclinait. 11 risolut de faire provisoirement un
voyage en Europe. en passant par I'Amdrique pour y recommander sa mission. Ce qu'il fit. Mais les bons soins qu'il reput en
Hollande et en Belgique, n'arrivaient pas i lui recouvrer des
forces suffisantes. Les mddecins, Iui d6conseillaient le retour en
Chine. Alors, Monseigneur (qui, entre temps, par 1'etablissement
de la hidrarchie en Chine. dtait promu 6veque de Yungpingfu :
11 avril 1946), offrit au Souverain Pontife sa d6mission ; elle
fut acceptie le 21 juillet 1948. Deux jours auparavant fut sign6e
la nomination de Mgr Jean Herrijgers comme administrateur du
nouvel 6vechd. Ce missionnaire avait pu s'dtablir A Tangshan,
avec son frere Antoine, et M. de Bakker Jean, senior. En 1957,
its travaillent tous trois a l'ile de Formose.
Mgr Lebouille, demis et cette fois, dveque titulaire de Calama, fixa sa residence a Susteren, dans le Limbourg nIerlandais, oh ii pouvait vivre au milieu de ses confreres, dont plusieurs dtaient d'anciens missionnaires de Chine. II ne cessait
de s'intdresser aux missions, a celle de Yungpingfu en particulier. En compensation du spectacle navrant de sa belle mission,
fruit de quarante ans de labeurs et de souffrances, qui syst6matiquement 6tait ruinde, it eut la joie d'apprendre qu'k Yang-
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pingfu conume ailleurs. les chretiens se montraient dignes de la
foi que ses missionnaires leur avaient enseignee.
Monseigneur fit le pelerinage de Rome en juillet 1947, lors
de la .canonisation de Seur Catherine Laboure. Quelques jours
auparavant ii avait ordonne les jeunes pretres de cette annee
& Panningen. DIsormais, presque chaque annee jusqu'en 1953, on
fera appel A son ministbre pour conferer les ordres hoit mineurs.
soit majeurs du sous-diaconat et du diaconat, laissant a Mgr de
Ruremonde l'honneur de proceder A l'ordination sacerdotale.
Mgr Lebouille rend de semblables services ailleurs ; ainsi, &
Louvain. le 28 mars 1948. A partir de 1953, Monseigneur sent ses
forces de plus en plus diminuer, les longues ceremonies le fatiguent beaucoup. Le 4 octobre de cette annee, il accepte encore
de conferer la prýtrise dans la chapelle de Panningen. II crut
pouvoir le faire, car ce n'6tait que pour un seul candidat. qui
n'avait pas eu 1'age requis lors de I'ordination generale. Ce fut
une belle cluture de la retraite annuelle, c6rmonie intime, et, en
fail. un adieu.
Le 8 septembre 1947, Monseigneur, a Panningen, a\ait celebre ses cinquante ann6es de vocation ; il les fPtait a\ec M. Jacques Reijuen, lui aussi ancien missionnaire de Chine. et, avec
Monseigneur, un des pionniers de la maison (1903) et des premiers pritres (1904). Cette meme annie 1947, il rehaussait de
sa presence, les solennites en 1'honneur de sainte Catherine, le
30 novembre, dans l'eglise paroissiale de Nuth ,au Limbourg,
ofi se trouve la maison centrale des Filles de la Charite
Aux fun6railles de deux de ses amis, MI.Jacques Reijnen,
le 13 janvier 1949, et de M. Francois Willeinen, collaborateur de
Yungpingfu, le 11 fevrier 1952, Monseigneur donna l'absoute
pontificale. En 1953, le mercredi 22 juillet. a\aient lieu les fetes
jubilaires de la maison de Panningen : assistance pontificale au
trine, et allocution pleine de reconnaissance et de souvenirs au
diner.
En 19I4. le 28 mai : aux noces d'or sacerdotales. cdlebries
a Susteren. Monseigneur joignit le jubile de ses vingt-cinq ans
d'episcopat, commemor6 le 18 novembre de l'annee precedente.
A cette occasion, Sa MajestW la Reine Juliana le promut officier
dans I'Ordre d'Orange-Nassau.
Enfin, la prdsente annuie (1957), annonait, pour le 7 septembre, les soixante annees de vocation. Monseigneur y comptait
car malgrt sa faiblesse, sa maladie, sa surditd, et deux sejours
assez prolongds a I'hlpital, il ne croyait pas sa mort prochaine.
Les mndeeins voyaient plus clair. Vers, le debut du mois de
inai, M. Louis Schmid, ancien missionnaire de Yungpingfu, le
\isita A 1'h6pital de Bruxelles et dut le convaincre que sa fin
approchait. Alors, il acquiespa et recut pieusement les derniers
sacrements des mains de son confrere. Une amelioration passagere permit son transfert en Hollande au sanatorium de Heerlen,
et c'est lh, le lundi 27 mai, vers les cinq heures du soir, qu'il
s'endormit dans le Seigneur, age de soixante-dix-neuf ans.

-- 509 Les obscques pontificales eurent lieu a l'eglise auxiliaire de
!a iaison de Susteren, le vendredi 31, A 11 heures. De concert
a\ec ~Mgr Leiniiuens, 6\vque de Rureinonde (qui, le lundi matin
encore avait voulu visiter le malade deja sans connaissance), le
roadjuteur Mgr Hansen, accepta de grand cceur de rendre les
derniers honneurs A ce tils si nmritant du Limbourg. Etaient
presents, Messeigneurs Paulissen, des Missions Africaines de
Lyon, ancien ev\que de Kumasi. Constant Kramer, O.F.M., eveque expulse de Luanfu, et Nigr Quinlin Pessers, O.F.M., pr6fet
apostolique expulse de Kiangehow : M. Houben, gouverneur de
la province : des representants des di\ers ordres missiounants
de Hollande, beaucoup de pretres amis du diocese, de confrres,
de Filles de la Charite. Le sieinaire de Panningen, •"tudiants
et seminaristes, au complet. etait venu pour .assurer le chant
a\angile, M. Zoetmulder Jean,
et les c6rdmonies. Apres le dernier
visiteur, retraca, en quelques traits, la vie de cet dveque missionnaire. vie de renoncement, de sacrifices, d'epreuves, soutenue
pour le Christ et son regne, mais, somme toute, vie d'un lionuie
mortel, qui malgre les honneurs et les charges que nous admirons, s'est naintenant trouv6 de\ant son juge el demnande le
secours de nos pri#res et nos suffrages.
Le village natal de Hoensbroek, qui en 1954. avait defere a
Monseigneur le titre de citoyen honoraire, a\ait prepare en son
cimetiere une tombe speciale pour recevoir ses restes pricieux.
C'est la que le cortege funebre se rendit apres I'abisoute. On
traversa les rues principales, bordees d'une foule recuril.ie. On
fit halte devant I'HOtel de ville, ou le maire fit d6poser une
couronne sur le cercueil. Puis ce fut l'inhumnation par le clerg6
de la paroisse. II n'y eut pas de discours.
Mgr Eugene Lebouille fut un vrai fils de saint Vincent.
simple et bon confrbre, vrai et ardent missionnaire, digue pr6lat. Le nmalheur des temps, - il le partageait axec tant d'autres,
- ne permit pas qu'il eat un gouvernement long et prospere.
Dieu en disposa autrement. II n'en reste pas moins vrai que le
renoncement et la souffrance joints A la priere pesent autant
et plus dans la balance de Dieu, et feconderont, nous en avons
la confiance, les champs immenses de la Chine tant eprouvee.
Corneille VERWOBRD.
P.-S. - Comme service de quarantaine, d Hoensbroek, la
famille du defunt fit cdlebrer, le lundi 8 juillet 1957, une
grand'messe chantie, avec diacre et sous-diacre, par le cure de
la paroisse. Dans le chweur se trouvaient trois anciens dvdques
de Chine : Mgr Morel, scheutiste, et deux Lazaristes, Mgr Montaigne et Mgr Defebvre, qui donna l'absoute. On notait encore
Monsignor Campo, cousin du ddfunt, et les bourgmestres de
Hoensbroek, Heerlen et Susteren, etc...
A l'issue de la messe, I'assistance se rendit en cortege au
cimetiere et, sur la tombe de Mgr Lebouille, dans ses privres au
souvenir du ddfunt, unit les intentions des missions et missionnaires de Chine.
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SMYRNE
En 1899, les Annales, pp. 233-234, out insdrd une br'cv notice sur la maison de Salonique, travail de M. Ileudre, alors cure
de l'dylise. Voici pour lzmir quelques notes de M. Joseph Euzet.
LA

MISSION

DES

LAZAR1STES

A

SMYRNE

Les Lazaristes out pris possession de la Mission de Sinyri
exactement le 14 avril 1787. Car cette Mission existait depuis
que le Pere Francois Canillon, Jesuite detachl de Saint-Be4oit
(Constantinople) etait venu h Smyrne, le 23 juin 1623.
Durant cette p6riode de plus de cent cinquante ans, les PNres
Jesuites, a travers des vicissitudes peu connues, avaient exerce
un ministere fecond. N'ayant aucune charge paroissiale, ils
s'adonnaient a la predication, aux catechismes, etablissaient
des confrdries de marchands et d'artisans, 6vangdlisaient les
marins sur les vaisseaux en rade, allaient meme precher quelquefois et confesser dans les eglises schismatiques grecques ci
armenieunes, etc...
La suppression, en France d'abord (1762) de l'ordre des Jsuites, ne fit que ralentir, faute de ressources, leur activit6
apostolique. Mais lorsque parut, en 1773, le d6cret de suppression par Clement XIV, le vicaire apostolique de Smyrne ,1)
s'empressa de leur retirer tous les pouvoirs, meme de dire la
messe chez eux. Ils allaient la dire chez les Capucins qui dtaient
venus peu apres les Jesuites, en 1628, favorises sans doute par
le fameux Pere Joseph, I'Eminence grise, tout puissant auprils
du cardinal de Richelieu (2).
La Cour de France s'6tait occupde tout de suite de remplacer les Jesuites par une autre congr4gation dans les postes
de mission qu'ils occupaient en Extr4me-Orient et dans les
Echelles du Levant. On ne s'adressa pas tout d'abord aux Lazaristes, mais les autres congregations ayant refusd, on recourut
& eux. Ils n'accepterent pas tout de suite, ni meme i la troisibme demande, mais A la quatrieme, le TrBs Honord Pere Jacquier, superieur g6neral, ne pouvait opposer un refus.
D'ailleurs tout se fit dans l'ordre, par des tractations entrla Cour de France et la Cour romaine, d'oii sortirent un d6cret
de la Propagande (22 novembre 1782), sign6 Clement XIV, et
(1) II n'y avait pas, alors, d'archevdque & Smyrne. Cette vacanco
de siege dura jusqu'en 1818.
(2) Vraisemblablement, ils s'6tablirent sur I'emplacement aotue: de
Saint-Polycarpe.
(3) Dans ce Dkcret, il est spicifl6 que Sa MajestA accorde & la dite
Congregation des Lazaristes, la possession et la jouissance des biens
al!oues aux dites Missions des Jesuites. Voir le texte de ces pieces
dans Actes du Gouveinement franfais concernant la Congrdgauion dc
lo Mission dite de Saint-Lazare, 1902, pp. 59-60.
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un decret royal (5 janvier 1783), signe Louis XVI, et enregistr6
au Parlement d'Aix-en-Provence.
Toutefois la prise de possession n'eut pas lieu innnddiatliwent. C'etait, en effet, une operation tres delicate qui fut rewuise a l'annie 1787. 11 fallut pendant quelque temps vivre avec
les P1res Jesuites restes l9. Aussi l'on compte, en inoins de
quatre ans, cinq changements. En ces debuts, la maison de
iimyrne eut coiume superieurs : en 1787, Franuois Fournier que
'aunnte suivante reinplaiait Fraunois Carapelli. En 1790, pour
uuelques Inois. ce ful Pierre-Paul Guibert. Sur la lin de 1790
et, la aussi. pour un peu de temps, M. Quirin-Thleophiie lP'quut. De 1791 A 179-i, Ia maison fut officiellement sans clie;.
En 1795, arriva Antoine Renard '4). Entin, en 1802. cette fois-ci
pour un long bail, Pierre Daviers fut nonmmd superieur, it le
r-sta quarante et un ans. Arrivt
a Sinyrne en 1792, ii assura
hieureusement la stabilite de la maison puisqu'il y demneura jusqu'a sa mort, durant plus d'un demi-siecle Icinquante-quatre
m.IIS).

M. Daviers se Init A 'oeuvre sans tarder : fit celebrer les
offices de la Semaine Sainte avec serimon sur la Passion. II s'oc
cupa surtout de I'ecole qui compta bientut quatre-vingts 6leves.
Ce fut I'ecole qui preserva la Mission quand les FranCais de
Smyrne, se
iettant a I'unisson avec les rdvoiutionnaires de
France, pretendirent s'emparer des immeubles (5).
II faut signaler ici I'action efficace d'un certain M. Guys,
dunt (en 1957) la descendance n'a pas encore entierement dis(4) Sur ces divers Superieurs, voici quelques notes biographiquee :
- Francois Fournier, n6 & Rouvray) diocese de Langres, le 2 no\embre 1759, fut recu
A Saint-Lazare-.ez-Paris, le 30 octobre 1779 et
"
y fit les veux le i novembre 1781 en presence de M. Julienne. Il
rentra en France le 15 septembre 1788, et depuis on le perd de vue.
- Carapelli Francois-Antoine, nd A Rome. le 2 juin 1755, fut requ
au s4minaire interne de Rome le 27 octobre 1775, il y fit les vceux le
28 octobre 1777. Parti pour Goa et !es missions portugaises de Chine,
il rentra par Bassora et la Syrie et se fixa en dicembre 1787, 5 Smyrne,
oil il devint sup6rieur. En cette meme qualit4 il se trouve & Salonque,
de 1790 k 1809 oil il fut remplao4 par M. Gentilhomme. Nomm6 cure
a Naxie, M. Carapelli revtnt A Salonique pour y mourir le 15 aolt 1817.
7Cf.
Annales, t. 64, pp. 235-236.)
B6ziers le 22 septembre 1739,
- Pierre-Paul-Louis Guibert, na6
fut requ au s6minaire interne de Paris le 25 noveinbre 1755 et y emit
les veux le 26 novembre 1757, en prdsence de M. Gossart. En 1790, 11
arrive A Smyrne pour y etre supdrieur ; il en part dts 1791 pour la
France oi on le signale comme vivant au Catalogue de 1804.
- Quirin Thophile Picquot, nd le 5 mars 1754, & Mandres-auxQuatre-Tours, diocese de Tou!. fut admis au s6minaire de Paris, le
30 novembre 1771 et y flt les vceux le 1i d6cembre 1773, en presence
de M. Challamel. 11 d6ecda a Smyrne le 8 mars 1806. (Circulaires, t. II,
p. 70.)
- Antoine Renard, n6 a Nomrny, diocese de Metz, le 17 janvier
1756, fut recu au s6minaire de Paris le 27 octomtre 1772, y fit 'es
vceux le 28 octobre 1824, en presence de M. Chal!amne En 1795, il fut
sup6rieur a Smyrne. En 1797, en cette meme qualiti, il Otait a Constan!.nople (Saint-Benoit), oa il ouvre le College. En 1822, il meurt A
Antoura.
,5) Sous pretcxte d'entretenir ies .orvettes franCaises qui stationnafent en rade.
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paru de Snyrne. De son colt, M. Daviers tenta des demarches
personnelles aupris de quelques-uns. Bref, I'ardeur rdvolutionnaire se calma un peu. On ne lui demanda pas de prkter serment ;6), mais simplement de porter la cocarde tricolore qu'il
trouva moyen. paralt-il, de. ne porter jamais !
En 1797, un grand incendie dont fut preservde l'4glise de
Saint-lPlycarpe (7) ddtruisit entierement la Mission. C'est alor
que les I.azaristes deimanderent aux Capucins, moyennant pension, ulwn hospitalite qui dura cinq ans. Et M. Daviers recommenra 1'cole. dans des conditions tres difficiles, avec un on
deux confreres. tout au plus, et souvent seul.
Le 1" juillet 1798, Bonaparte d6barquait en Egypte a\ee
quarante mille hommes. C'etait une atteinte manifeste a la suzerainetC du sultan de Constantinople qui d&clara la guerre & im
France. Consequence inevitable : la main-mise sur les biens
des bellig6rants et sur leurs personnes.
M1.Da\iers recourut d'abord a la protection de l'Espagne.
Mais bient6t, le gouvernement ture ne reconnaissant pas cette
protection, ii s'adressa au consul de I'enpereur d'Allemagne 8),
M. de Cramer, qui reussit A lui obtenir la libertd personnelle.
Restait la question des biens, qui fut trailee A Constantinople, par l'intermnidiaire de 1'internonce (9), question d'autant
plus difficile que le t firman , avait disparu dans l'incendie.
Humainenent parlant, ce fut la victoire de Marengo (1800)
qui sauva tout. Elle amena une treve avec 1'empereur, puis avec
le sultan et, depuis lors cesserent les vexations.
Quoi qu'il en soit, au moment le plus critique, le 15 aoit
1799, M. Daviers avait fait vceu, s'il 6tait exauce, de d6dier au
Sacr-Cceur 1'6glise que, des lors, ii projetait de construire et
qu'il construisit, en effet, quarante ans plus tard (1839).
En attendant, il travaillait sans relAche. Avec des ecoromies (on se demande comment il en pouvait faire), il fit rebdtir maison et dcole h la grande satisfaction des catholiques de
Smyrne, de la Propagande, et de IM.
Brunet, vicaire gen6ral des
Lazaristes.
Le 20 mai 1802, M. Vicherat. visiteur, b6nit la maison et,
apres cinq ans d'hospitalitL chez les Capucins, les Lazaristes revinrent chez eux, munis d'un reglement d6taille, d'une admirable sagesse, que 1,. Vicherat leur laissa, Ocrit tout entier de ia
propre main.
Ie 17 juin 1802, M. Daviers fut installe superieur et le
12 septembre suivant, les Lazaristes cesserent d'aller prendie
leurs repas chez !es Capucins. Le pensionnat s'ouvrit avec cirq
(6) Ce qui fut demand6 aux Lazaristes de Constantinople.
7~)B&tie en 1797 ?
(8) Francois II qui, au trait6 de Presbourg (1805) dut renoncer a
son titre d'empereur d'Allemagne el se contenter de celui d'emper',;r
d'Autriche.
(9) On appelait ainsi le ministre qui. en I'absence de l'amba.s6deur, reprdsentait aupres du Su'tan, I'Allemagne et I'Autriche.
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ou six pensionnaires. Maison et chapelle furent aussitot d6dies
au Sacre-Cceur.
Trois confreres en tout. Avec le pensionnat fonctionnait une
6cole gratuite. Et le soin de l'4co.e n'empkchait pas la predication. On prdchait quelquefois d deux. M. Trdvoux, bien doue,
parait-il, parlait en francais, M. Daviers reprenait chaque
phrase, repdtant chaque fois la meme formule en grec vulgaire : a 0 Kirios leghi... Monsieur dit que... etc... ,
Signalons un fait oh M. Daviers doit 6tre pour quelque
chose.
En 1804, le jour de PAques, fut remise a M. de Cramer, au
nom du Pape Pie VII, la Croix du Christ, en reconnaissance de
son devouement aux institutions catholiques (10).
Signalons aussi, pour donner une idee des difficultds aver
lesquelles se trouva aux prises M. Daviers, la peste de 1812-1815
qui fit a Smyrne quarante-cinq mille victimes sur cent mille
habitants. Certain jour. on put compter jusqu'k onze cents
morts !
Nous voici en 1821-1829, dpoque de l'insurrection grecque
qui se termina par le traitd d'Andrinople ou fut reconnue 'independance de la Grace. Cette revolution eut A Smyrne un contrecoup terrible. C'dtaient de continuelles menaces des Turcs contre
les Grecs raias (sujets turcs) et des massacres suivaient trop
souvent les menaces (11).
Cependant, a travers toutes ces peripdties, les euvres se
developpaient. C'est ainsi qu'en 1839 une retraite eccl!siastique
fut prechee chez les Lazaristes. Et I'dcole n'dtait pas negligde.
En 1837, elle comptait deux cent quarante el6ves !
L'amnne 1839 est particulierement importante dans l'histoire de la Mission. En effet, le 10 novembre, la nouvelle chapelle, enfin terminee (apr&s quarante ans !) fut bdnie solenneilement on pour mieux dire, triomphalement. Une longue lettre
de M. Lepavec, insdrde au tome VI de nos Annales en a relate
tous les d6tails. Et I'on a conserve le manuscrit du sermon que
prononga M. Daviers A cette occasion. Texte : Ecce tabernaculurm Dei cum hominibus... Citons cette phrase : " Enfin. aprbs
une longue et penible attente est arrivd le temps que Dieu avail
fixe dans ses immuables decrets, pour nous donner cette consolation..., etc...
Sur la facade de la chapelle, une statue du Sacr6-Ceur, reprcsent6 les bras ouverts, avec, au-dessus, cette inscription : 0
vos omnes qui laboratis venite ad me. C'est ce meme edifice qui
.10) C'est aussi un souvenir de la protection accord6e & ces instilutions qui, lorsque. apres la tourmente rdvolutionnaire, la France
reprit son s6culaire protectorat, le pavilion autrichien fut maintenu
stur I'hdpital Saint-Antoine et sur l'6glise Sainte-Marie, oi il est rest6
Jusqu'A la fin de la Grande Guerre.
:11) Malgrd la presence des corvettes francai6es qui. entre parenIhese, donnaient aux Lazaristes I'occasion d'exercer leur apostolat
aupris des marins, et, souvent, avec beaucoup de consolation.
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subit quelques moditications heureuses (un bel orgue en 1896)
et dont il n'est reste que les quatre murs, apres l'incendie de
1922.
Dans cette chapelle, M. Daviers inaugura en 1840, les exercices du lois de Marie avec sermon chaque soir, pieux usage
qui s'est naintenu sans interruption, meme entre 1914 et 1920,
jusqu'en 1922 inclusivement
Mais, revenons h la date 1839. Le 4 decembre arriverent h
Smyrne, les premieres Filles de la Charit6, au nombre de sept,
ce qui les fit nommer, a yedi kizlar ,, les Sept Filles, mime
quand elles furent plus nombreuses. En 1848, elles 6taient seize.
Leur ecole comptait cinq cent cinquante l66ves. Avee l'ecole,
elles tenaient un dispensaire. Le tout, sous le vocable significatif de Providence.
DBs 1850, on avait groupe quatre-vingts Enfants de Marie.
En 1851, commenVa l'Association des Dames de la Charit6, etc.
En 1852, petits commencements d'6cole & Bournabat (Bornova), dans la banlieue.
En 1854, un contrat entre la Marine frangaise et la Commuaut6 passait aux Filles de la Charit6 le service de l'h6pital.
Bient6t, dans 1'enclos m6me de 'hOpital, une 6cole.
En 1855, 6cole a Boudja (Buca) qui eut plus tard une p6riode
de grande prosp6rit. ,
En 1860, furent transport6s, hors la ville, au Koula (SaintJoseph), les orphelins (Enfants trouves), recueillis jusqu'alors et
conserves a la Providence.
Enfin. en 1868, l'H6pital Saint-Antoine avec asile de vieillards et d'alien6s, fond6 par et pour les catholiques de Smyrne
fut confi6 aux Filles de la Charite.
Sur cette meme annee (1868), ecole et dispensaire a l'int4Aidin, l'ancienne Tralles.
rieur du pays,
Ainsi s'6tendait le champ d'action des Lazaristes, en ville
mime: dans la banlieue et plus loin encore..., par leur ministere
aupres des Soeurs et aussi, d'accord avec 1'autorite eccl6siastique,
par leur ministlre auprbs des dlbves des Soeurs : catdchismes,
confessions, pieuses associations..
Avec ee surcroit d'occupations et le nombre restreint de
missionnaires, il dtait difficile d'assurer le bon fonctionnement
de l'dcole. Les Lazaristes s'adresserent done aux Freres des Ecoles
Chr6tiennes qui vinrent, en 1841, au nombre de trois, comme
simples collaborateurs.
Disons tout de suite qu'apres onze ans d'une collaboration
qui ne fut pas toujours sans tiraillements, les FrBres s'dtablirent pour leur propre compte et ont continu6 depuis, avee6
succes. Comme il convenait, tout se fit d'accord avec l'autorit
6piscopale.
D'autre part, I'un des deux archeveques franqais qui ne
firent que passer sur le siege de Smyrne (12), Mgr Bonamie
(12) L'autre fut Mgr Hil:ereau (1832) qui, bienl6t transflrd &
Constantinople, en gouverna le diocvse pendant vingt ans jusqu'A sa
mort (1855).
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(183 4 -1 8 37 ), voulul a\oir son college A lui. Et comme il dtait
Picpussien (13), il fit venir huit de ses confreres, tries sur le
\olet, ce qui assura au dit College une ann6e tres brillante, mais
sans suite. Car ayant et6 6lu superieur gdneral de sa Communaute, il renonea au siege de Smyrne et partit avec ses confreres.
Son successeur, Mgr Mussabini, tenait beaucoup a conserver un college qui avait si bien rdussi. II s'adressa done aux
Lazaristes. AprBs de laborieuses n6gociations, un contrat fut
signd entre Mgr Mussabini et M. Etienne, supdrieur g6ndral,
approuve A Rome, et enregistrN au consulat de France (1845).
A partir de cette date, il y eut a Smyrne, deux maisons de
Lazaristes : la Mission et le Collge. La Mission Sacrd-Cwur, situee pros de la chapelle du mnme nom et le College de la Propayande, ainsi nommn parce qu'il se trouvait sur un terrain appartenant a la Propagande, autrement dit a I'archevech6, situ6 pres
de la cathedrale actuelle, qui n'4tait pas encore construite. Ge
fut I'oeuvre de Mgr Spaccapietra (t_ 1874).
L'existence de ces deux maisons, considerablement distantes
et bien distinctes puisque chacune avait son superieur en titre,
a\ait bien quelques avantages, mais aussi beaucoup d'inconvdnients, faciles a deviner. Aussi, de bonne heure, il y eut dans
'air des projets de fusion avec partisans pour et contre, bien
entendu.
En 1860, on fit I'essai d'un supdrieur unique, sous la direction duquel les confrires s'entr'aidaient a l'occasion. Mais cet
essai dura peu. Chaque maison fut pourvue d'un supdrieur, ce
qui n'empcha pas les confreres de se rendre service les uns
aux autres.
Desormais, la Mission n'aura pas d'histoire. Elle continuera
paisiblement son minist6re aupres des Ames, dans la chapelle
du Sacre-Co-ur et dans les differentes maisons des Fiiles de la

Chlaritl.
L'histoire du Collbee, au contraire, offre diverses pdripdties.
ltesuinons-les brievement.
De 1845 i 1886, on compte dix supdrieurs, dont M. Eugene
Bord. l'orientaliste bien connu avant son entrde chez les Lazaristes, et qui fut plus tard supdrieur gendral (14).
Pendant cette pdriode de moins d'un demi-siecle, ii y eut, A
p:usieurs reprises, des menaces de fermeture (15).
Parmi la population catholique, les Lazaristes avaient tle
,ihauds partisans et aussi des ennemis acharn6s. Des petitions
furent envoydes a Rome pour et contre. Et, chose dtrange, qui
(13) De Piepus, actuellement quartier de Paris.
(14) Ce fut *lui qui etablit a Smyrne la premiere ConfErence de
,lint-Vincent de Paul.
;15) Et tentalives, par les Jesuites, de remplacer les Lazaristes,
c:ulne i:s avaient ddja essaye de le faire apres le depart des picpussiens.
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fait bien voir I'absurdite de pareilles demarches, quelques nonis
se trouvirent les mmres sur les deux listes !
Cependant, malgre tout, le bien se faisait. En preuve, le souvenir emu conserve par les anciens et qui laissaient le plus grand
Bloge des maitres qu'ils avaient eus au College de la Propagande. Certes, le local n'avait rien de luxueux. Mais ii devait
bien olfrir quelques avantages, puisque, quelques annees apres,
plusieurs confreres regrettaient encore I'Ancien CoUllge.
C'est en 1886 que se realisa la fusion definitive entre lea
deux maisons. Le Collkge abandonna le local de la Propagande,
pour s'installer dans un innmeuble, bati expressement sur un
terrain attenant a la chapelle du Saerd-Ccur (16). 11 n'y eut
desormiais qu'une naison avec sup6rieur unique.
L'ouvrier le plus actif de cette fusion a 6tl M. Eugene
Poulin. C'est lui qui, de Saint-Benoit, oil il Rtait procureur provincial s'occupa de la batisse du College, et qui, devenu bient6t
superieur A Smyrne (17) complita la fusion. Car jusqu'A son
arrivee, le collge et la Mission restaient separes, a tel point
que les 0lAves, si prbs de la chapelle du Sacr-CG~ur, avaient leur
petite chapelle particulibre.
A vrai dire cependant, on distingua toujours entre Mission
et CollUge. En principe. les confreres attaches au CollIge
n'avaient rien A voir a la Mission et reciproquement. Toutefois,
avec I'autorisation expresse du superieur, les professeurs pouvaient aider les missionnaires. le plus souvent, et merme reguli-.
renment. en participant aux offices de la chapelle et aussi, plus
rarement. en exercant un peu de ministere en dehors (confessions et predication-;.
Ce regime de la fusion a continu4 jusqu'en 1922 ou plutbt
jusqu'en 1915, puisque, i cette date. pendant la grande guerre,
l'immeuble du College a eAt occupd par une ecole turque.
Grace a un , firman ?*en bonne et due forme (18) la chapelle resta ouverte au public et quelques professeurs dchapperent A I'expulsion du corps professoral, atin d'y assurer le service religieux.
En 1919-1920, le Collyee reprit brillamment a\ec une c!ientele plus nombreuse que jamais, avec un nouveau superieur,
M. Leon Basile. On pouvait done se promettre un avenir prospere et fecond, mais les ev6neinents de septembre 1922 (prise
de Smyrne par les kemnalistes et incendie), en deciderent autrement.
;16). Jusqu'en 1897 un pouuait lirr a l'entrde, en grandes lettres :
SCollege de If Propagande -. (ctte cnscigne fut reinplac6e alors par

une plaque de marbre portant ces mols : " Coll.ge franaais du Sur'(C(eur ..

,11) Son SuperioraIl

directeur

ura J.IIu•!uen 1919. En 1905, il y avait eu un

lu Co:llgv'. M. Poulin deineurant Supirieur.

;18) Malgr6 lI'Oal de guerre. on vivait encore sous le regime des

Capitulations.
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On essaya bien, avant la fin umeie de cette annde d6sastreuse
de recueillir quelques ileves qui venaient de I'extrdmite de la
\ille a travers les ruines & peine iteintes.
En 1924, ferneture sur la question des crucifix et images
religieuses. On sail comment, apr!s de longues tractations, Rome
autorisa et recommanda meme la reouverture et le maintien de
tous les ~tablissements de Turquie.
Mais, dans I'intervalle, on a\ait eu le temps de riflechir sur
I'opportunitl de rouvrir le Collige du SarG-Caeur, peso le pour
et le cop!re. Le Collge des Freres (19) ttait bien suffisant pour
recevoir ce qui nous restait de clientele. Et la suite des dvenements ne parait pas avoir d6imenti cette pr6evision qui n'Utait pas
une propletie, car ii etait facile de lire I'avenir dans le present
d'alors.
Faut-il avouer, cependant, qu'un peu plus tard, en 1929, on
n'a\ait pas renonce a tout espoir ? Mais. les demarches commienrces cesserent bientOt : elles ne pouvaient avoir aucun r&
sultat. Get tchec doit-il inspirer beaucoup de regrets ? De toute
fayon. ii efit te impossible de conserver au College le programme
d'enseignement qui etait sa principale raison d'etre.
Tout bien considerd, on peut dire que le defunt College
aura survdcu A la Mission. Car la Mission proprement dite a
cesse reellement depuis la destruction de la chapelle du SacrdG•Uur. Elle s'est reduite a des aum6neries dont une seule subsiste, celle de I'H.pital franCais, avec une chapelle neuve, bitie
en 1932, dediee au Sacr-Cceur, en souvenir du passe. Mais ce
n'est pas la chapelle des Lazaristes, c'est la Maison de priere
derI Sceurs, attenante
la maison d'habitation.
Cela fait tout de meme, A I'actif des Lazaristes, un siecle
el demi (comme pour les Jdsuites) de travail et de devouement
dans le champ de Saint-Polycarpe.
Plus de deux cents confreres (y compris les freres coadjuteurs) s'y sent succede. Surement, ils n'ont .pas tous Wte des
saints. Mais, dans I'ensemble, leur activitd a 6te salutaire et
feConde.
Directement ou indirectement (par les Filles de la Chaits se sont trouv\s en contact avec la plus grande partie
ri·t,
de la jeunesse catholique. Jusqu'k une dpoque toute recente, on
;er•contrait encore ce qu'on pourrait appeler des reliques de
1 ancien temps, des hommes et des femmes chez qui l'on d6cou.rait tout de suite un fonds de pidt6 solide et de sentiments
xraiment chretiens, fruits de la bonne semence d6posde dans
ilurs imes par ces bons ouvriers de Dieu.
19) L'immeuble du College Saint-Joseph, situE pres de la Catlharale. avail bien &t6 la proie des flammes. Mais ils potssdaient, &
!xtrihmit6 de :a ville demnuree intacte, un assez vaste local on ils
b'ttablirent tout de suite et oti ils sont encore (1957) sous le meme
\rwdlle ti ,, Colltge Saint-Joseph -,.
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II reste miaitenant k e\oquer brivemnent queiques-unes
des figures les plus saillantes (20), suivant l'ordre chronologique,
inais en le remontant.
1* M. Eugene Poulin, I'auteur de la fusion et qui I'a maintenue pendant son long superiorat (1886-1919), plus de trente
ans. Homme tout d'une piece, ni professeur, ni prddicateur, dont
I'activit6 planant en quelque sorte sur les deux oeuvres r6unies,
du College et de ja Mission, s'est d6velopp6e principalement depuis 1891, au sujet de Panaya-Kapulu. Ce serait un long chapitre. Les lecteurs des Annales peuvent en savoir quelque chose,
mais il y a encore beaucoup & dire.
M. Poulin est mort en 1928, apres avoir assistd k la destruction de tout ce qu'il avait fait construire 6tant & Smyrne (21),
except6 le clocher, qui fut renvers6 par un tremblement de terre
vingt-deux jours apres sa mort (8 mars-30 mars).
2° MM. Giampaolo (t 1884) et EUuin (t 1892), dont on pent
dire qu'ils out joui de leur vivant meme, d'une reputation de
saintetL.
11 y a queiques ann6es un neveu de M. Giampaolo ecrivit b
Smyrne pour avoir quelques ddtails sur son grand-oncle. II ne
s'agissait de rien moins que d'introduire sa cause I Malheureusement, tous les t6moins avaient ddjA disparu.
De meme pour M. Elluin. Vers 1935, un de ses petits-neveux,
de passage a Smyrne, 4tait descendu en ville, uniquement pour
aller prier sur la tombe de son grand-oncle.
M. Elluin est restd quarante-sept ans a Smyrne, travaillant
alternativement au Co!llge et h la Mission. Son Mois de Marie
en grec dtait suivi avec beaucoup d'int6ret par les fideles. II
a publid en grec une Vie des Saints en quatre volumes, des manuels de pi6t6, une grammaire, un dictionnaire grec-francais
qui est surtout l'ceuvre de M. Daviers. M. Elluin est mort en
1892, I'annee mmre de i'arrivde de M. Euzet, qui avait pu le
voir, I'ann6e pr6cedente, & la Maison-MWre et entendre la leoon
de prononciation moderne du grec qui lui fut demand6e par les
seminaristes. M. Elluin avait vecu une annde entiere avec M. Da(20) Une lisle, meme des principaux noms. serait bien inutile et
meme fastidieuse. 11 faut cependant nommer M. Georges Deroo. Venu
en 1905, comme directeur du Collcge, il s'Rtait acquis rapidement l'Ostime el la sympathie g6ndrale. En avril 1908, au cours du pelerinage
a Panaya, qu'il voulut faire & pied, il tomba a quelques centaines de
mrtres de la Maison de la Vierge pour ne plus se relever. Le lendemain, see fundrailles, que Mgr Marengo voulut faire a a cathddrale,
furent une impressionnante manifestation de sympathie.
Ce serait, enfln, un oubli regrettable de ne pas nommer les Lazaristes que Smyrne a doands & la petite Compagnie au nombre de six :
Edmond Guys, Polycarpe Zipey, Georges Khoury, Frederic Alberti, Albert Issaverdens et Albert Santorre. Sur ce dernier confr6re (4 mal 190026 aoOt 1955) voir les notes biographiques, ins4dres dans lee Annales,
t. 119-120 (1955), pp. 484-486.
(21) Quant & limmeuble du Collge, bali avant son arrivde et
pr6serve du feu. il est devenu depuis 1935 : Tidjaret Lisesi * (Lyede
Commercial ture),
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viers (1845-1846). C'etait ainsi que, . travers les sikcles, peuventse rattacher les unes aux autres, les gdnerations humaines.
3" M. Daviers. Nd le 17 decembre 1767, h Bourbon-Vendee
(actuellement la Roche-sur-Yon), Pierre Daviers, fut admis au
seminaire interne de Saint-Lazare-lez-Paris, le 7 aoat 1787, il
y emit ses vceux le 8 aout 1789, en presence de M. Glet, directeur du seminaire interne, futur missionnaire et martyr eu
Chine le 18 fevrier 1820 (beatifi6 par le Pape L4on XIII le
27 mai 1900). Lors des vaeux de M. Daviers, Ja maison de SaintLazare se trouvait ruinde, apres le pillage du 13 juillet 1789,
quelques trois semaines auparavant. Sans retard, M. Daviers
quitta le ciel de France, rougeoyant sous les mefaits et pillages
de la Rdvolution. Parti pour la maison de Naxos (dans les Cyclades), il y fut ordonnd pretre en 1791. Le 8 janvier 1792 il
arrivait a Smyrne. En 1802, il 6tait nommd supdrieur (22).
(22) Le Supdrieur de la aison de Smyrne, M. Daviers, derivait en
octobre 1805 h M. Brunet (Archives nationales, Fi9 6240).
- Vous paraissez surpris que je ne vous demande pas de missionnaires. C'est l'affaire du Prefet apostolique (M. Renard Antoine) et non
la mienne. Ma favon de penser est qu'it en faudrait au moins sept ou
huil, si nous avions moyens de payer les voyages et de les entretenir.
Mais nos Missions sont presque ruindes. Celle de Naxie a eu une bien
mauvaise annee. (A Smyrne, a Constantinople, les missionnaires de
Saint-Lazare avaientl tabli un pemsionnaL) A Smyine, le manque de
commerce price les parents de nous donner leurs enfants. BientOt U
faudra les renvoyer tous jusqu'A un meilleur temps. *
Dans une lettre du 25 septembre 1805, a M. Brunet, vicaire g6n6ral de la Congregation de la Mission, M. Renard inandait a Paris :
SJ'ai t) vous annoncer deux pertes bien sensibles que nous avons faites au commencement de juillet ; celle de M. Deliard, mort & Alep le
7. et celle de M. Virot, mort le 9 juillet d Damas. II en resulte qu'te
i'C a plus duns Loutes nos Missions de Syrie que M. Gandolfi et M. Gaudei et qu'il faudra les abundonner si on n'y envoie promptement des
sujets propres & apprendre la langue arabe, et si on n'assigne des pensions 4 ces Missions. Celle d'Alep n'a absolument aucun revenu ; celle
de Damas n'a qu'une tres petite mpison qui, de man temps, ne rapportait par an que cinquante piastres (ancienne monnaie turque), et il en
fo/lait payer cent cinquante pour le maitre d'ecole. Celle de Tripoli peut
donner deux cent cinquante 4 trois cents piastres ; quand it y a rdcolte d'huile, celle d'Anthoura ne m'a jamals rapportI deux cents
piastres ; & Seyde, nous n'avons absolument que la maison. Du temps
des Jesuites, toutes ces Missions dtaient bien rentdes ; elles avaient
leurs fonds en France. M. Viguier en avail recouvre les deux tiers
qui. dconomiquement mdnagds, suffisaient 4 notre entretien. On passait
huit cents piastres par an a chacune de ces Missions : ainsi Alep,
Damas et Anthoura avaient chacune huit cents piastres, celle d'AnIhoura jouissait aussi des revenus de Tripoli, n'y ayant alors qu'tn
seut superieur pour ces deux missions, lequel passait six mois & Tripoll, six mois & Anthoura. Quoique je n'aime pas la ddpense, a petne
pouvais-je joindre les deux bouts avec mes douse cents a treize cents
piastres a cause que notre maison d'Anthoura se nomme I'HOtellerie
des Francs, qui passent par ces pays, n'y ayant pas d'autre endroit ot
ils puissent commoddment loger. N\'tant pas aubergistes, nous ne recevons rien ; ainsi cette maison doit jouir d'un plus fort revenu que
les autres. C'est done inutilement que le Gouvernement pense rdtablr
nos Missions s'it ne nous rend les ttngt-quatre mille francs qu'on leur
faisait passer de France et que la Revolution nous a enleves n (Arch.
nat. de France, F•• 6240.)
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Depuis uon arri\ee a Smyrne jusqu'A sa mort (1792-1846)
on compte cinquante-quatre ans. Mais ce long sejour fur entrecoup, de longues absences (voyages dans les iles grecques ou &
Constantinople). La plus longue fut celle de 1827-1830. II passa
ces quelques aundes a Paris, oiu il s'occupa de faire imprimer
SI'linprimnerie royaie des ouvrages de piWtd en grec, entre autres,
la Jounr,'e du Chr6tien et un Dictionnaire francais et yrec vulgaire.
Cette presence a Paris fut heureuse pour la Mission du
Levant. En effet, apres la Itdvolution de 1830, qui detr6na Charles X. il 6tait question d'abolir en France toutes les congrtgations religieuses. M. Daviers, tres connu en haut lieu et trBs
estinid, interceda aupres du ministre des Cultes et obtint grace
pour les Missions du Le\ant qui ne furent jamais inieux protlgees.
La vie de M. DLaviers, si elle fut remplie de tribulations,
connut aussi les consolations les plus vives, dont la plus grande
sans doute fut la realisation de son voeu par la construction
et la dddicace de la chapelle du Sacr-Cteur, dont il a Wtd question plus haut.
I1a\ait alors soixante-douze ans et pouvait chanter le Nunc
dimafitis. Cependant, il vdcut encore six anndes pour remercier
Dieu d'avoir si nerveilleuseinent couronni ses peines et ses travaux. Mort a Smyrne. le 21 septembre 1846. 11 fut enseveli &
I'entree de sa chapelle. Une plaque de marbre encastrde dans le
nmur disait en lettres d'or. avee une eloquence concise et ernouvante ce qu'il fut pour I'dglise de Smyrne et sa famille religieuse:

t

D. O. M.
PETRUS

DAVIERS

CONGREGATIONIS MISSIONIS PRESBYTER
MODESTIA ET MORIBUS EXIMIUS
ANIMARUM SALUTI ADDICTISSIMUS
PAUPERIBUS
JUVENTUTIQUE

CHARISSIMUS

SUIS DILECTISSIMUS ET EXTERIS
CLERI FAMILIAEQUE
NOBILE DECUS
HIC JAC.ET

ANNIS VIXIT LXXIX
XI KAL. OCT. NMDCCCXVI OCCUBUIT
ADESTE PIE ET PRECES FUNDITE

Hlas ! ni le marbre ni l'or ne peuvent resister au temps et

a la destruction des hommes. La plaque de marbre et les lettres
d'or ont disparu & jamais. Heureusement que le fragile papier
a pu conserver cette belle 6pitaphe qui parait dtre la traduetion en langage humain (en cette langue latine qu'on a pu appeler la langue de Dieu), de la louange que Dieu m6me fait entendre eternellement A son bon et fidele serviteur.
. Joseph EuzET.
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P. S. - A cette notice (Joseph Euzet) sur M. lDaviers, joignos (conmuniqu6e par M. Charles Grelier, pritre retire &
Challans, Vendee), une lettre de M. Daviers, du 8 mai 1830,
adress6e a M. I'abb6 Jacques Lory. \icaire aux Herbiers (Ve icde; .
Le 8 mnai 1830, lors de son sejour en France (1827-l830;.
M. Daviers, supdrieur de Smyrne,
ecrivait
d M. l'abbd Jacques
Lory, un de ses compatrioles, dont en 1829, il acait fait connaisisace lors de son rcent passage 6 la Roche-sur-Yon, o& ledit
abbe, nad
Challans, se trouvait alors vicaire. En 1830, I'abbe
Lory 4tait passe vicaire aux lierbiers, et de plus dessercant du
Petit-Bourg des Herbiers, avant d'etre nommd cure de SaintAndItd-Treize-Voies, oih it mourut et fut inhume.
La letire de Mt. Daviers est interessante pour la rice impression qu'elle nous conservdede la recente translation des reliqucs de saint Vincent de Paul, en la chapelle de la rue de S&cres. le dimanche 25 avril 1830.
Cette missive de M. Daviers est conservee dans le socle d'une
statue-reliquaire de saint Vincent de Paul, ayant jadis apparlenue au susdit abbe Lory et conservde en 1957 d Challans, par
MJ.Jean Leveilld, mddecin.
La lettre de M. Daviers est suivie d'une note de M. l'abbd
Lory oil transparaitsa belle dme, saisie d'admiration.devant le
missionnaire qui, apres une longue absence, revient en passant,
an pays vendeen. d son Bourbon natal, devenu, depuis la Rdvolution, La Roche-sur-Yon.
F. C.
Paris, le 8 de may 1830.
M.L.ory, vicaire aux Herbiers.
Mon tres cher Monsieur,
Je viens de recevoir votre chi're lettre du cinq de ce mois
et je m'empresse d'y repondre.
J'ignorais jusqu'd ce jour votre depart de Bourbon, on
m'ecrit rareinent et Filandeau n'aura pas pens6 A vous dans le
moment qu'il m'a 6crit, quoique les lettres que j'ai reCues antcrieurement fissent mention de vous. Je vous croyais tellement
A Bourbon, que j'avais chargt Filandeau de vous remettre un
exemplaire de deux mandements de Mgr I'Archeveque de Paris,
\ous priant de ma part de les faire passer 4 M. Baudoin, pour
!ui et MM. Coutant et Drouet, etc... Sur un mot de votre part
Itma sweur ou i Filandeau vous les recevrez : ils oat 4te exdcutes pleinement.
Oh ! mon cher ami, quelle fete nous avons eue. 11 y a eu
un dbranlement admirable dans Paris ; notre 6glise 6tait trop
petite, la d6votion au-dessus de toute expression, et, pour comb!e de grAce de Dieu, il est question de diverses guBrisons,
qu'on attribue A la protection de saint Vincent, si les faits sont
reconnus et annonces par Monseigneur, vous en aurez connaissance ; en meme terns je vous enverrai le troisieme mandeinent qui va parattre.
Dans de telles circonstances, comment trouver mauvais que
,,us gardiez pour la paroisse oi vous etes la relique de saint
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Vincent. Si vous lui faites faire tupetit ostensoir, pour I'exposer le jour de la fete, celui qui I'avait donnee se charge si vous
acceptez pour les Herbiers, d'en envoyer une au couvent de
Bourbon, mais a la meme condition, qu'on fera une exposition le jour de la fete ; vous pouvez en derire .un mot B M. Roy
ou aux religieuses. Sur leur promesse, la Relique sera envoyde.
Je pense que Mgr de Lucon les reconnaitra bien vclontiers
pour authentiques, car il a temoigne beaucoup de devotion envers saint Vincent. C'est lui qui a ouvert la fete, en chantant
les premieres vepres, il a assistl & la magnifique procession, et
il est venu trois fois dans la neuvaine dire la messe A la chisse
du Saint. A ces diverses occasions je 1'ai vu et Jui ai parl6 quelquefois.
Adieu, mon cher M. Lory, priez pour moi ; mes respects I
Monsieur I'Archiprdtre, que je verrai peut-etre un jour.
Votre tres humble et affectionn6 serviteur.
DAVIERS,
Missionnaire prftre.
Note autoyraphe de M. I'Abbd Lory
d la suite de la lettre de M. Daviers
Emportl par son zele ou fuyant la tourmente revolutionnaire, ce \enerable missionnaire qui m'Bcrivait ainsi, t moi,
vicaire des Herbiers, et desservant du Petit-Bourg, etait parti
vers la fin du dernier siecle. Ayant eu I'honneur de m'entretenir
avec ce respectable pretre, et atbien des reprises, durant son
sejour a Bourbon, en 1829, j'avais bien appris de lui les motifs
de son depart ; mais je ne les ai pas presents. Ce qu'il y a de
certain, c'est que le salut des Ames en etait la principale raison. Et je crois nenme qu'a cette horrible et fatale dpoque pour
la France, ce veinrable 6tait agreg6 ou allait s'agreger b Messieurs de Saint-Lazare. Ce qui en donne au moins le soupcon,
c'est qu'au temps oi j'eus I'honneur de le voir, il 6tait membre
de cette Sainte Congregation. Absent done depuis 93, j'imagine,
et sans avoir donne signe de vie h une sceur, Mme Marchais,
qu'il avait h Bourbon, il vint en m&me temps la surprendre et
Ia corbler de bonheur par ce retour aussi desird qu'il etait
inesp6r6 ! Et c'est alors qu'il me fit le don si precieux de la
relique de saint Vincent de Paul. Etant alle
Paris au moment oi eclata ]a seconde revolution, et uniquement pour les
affaires de sa mission qui paraissaient 1'avoir appeld en France,
il s'embarqua de nouveau, emporte encore, par sa soif du salut
des ames : ses longues courses, son grand age ne I'avaient point
amorti, son cceur brulant toujours pour sa chore et premiere
mission. Et d'apres le numdro LX des Annales de la Propagation
de la Foi. lettre de feu M. Leleu . M. Etienne, procureur general de la Soci4td des Lazaristes, il paralt, apres avoir ete nomm6
supdrieur du s6minaire ou plutOt de la mission de Smyrne,
seule Eglise subsistante aujourd'hui des sept Eglises d'Asie, a
qui Notre-Seigneur, dans I'Apocalypse n'avait pas fait de reproche. Chose frappante I
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M. PAUL SAINT GERMAIN
(1884-1957)
Le jeudi 21 fdvrier 1957, a midi, M. Saint Germain avait
pris son repas comme A l'ordinaire, ne donnant aucun signe inquietant. Vers cinq heures de 1'apres-midi, je l'avais entendu
aller et venir A l'etage qu'il occupait.
Vers sept heures, j'dtais A I'hOpital. La Sceur m'appelle : on
vient d'apporter M. Saint Germain, gravement malade. J'accours
aupres de lui. Vains efforts des medecins pour conjurer le mal.
11 rendait le dernier soupir. Une absolution, les saintes onctions,
les pribres des agonisants, un De profundis. Quel terrible avertissement d'avoir a se tenir pr6t I
Le lendemain, vendredi, le corps est restd expose dans la
chapelle des Sceurs oi il a regu de nombreuses visites. Samedi,
h onze heures, messe de Requiem, prdcedee de l'office des morts
rdcite par le clergd. Mgr Descuffi, alit6, ne pouvait donner l'absoute. C'est done le PBre Clair, Capucin, cur6 de Saint-Polycarpe,
qui prdsida les fundrailles. Chapelle comble : la foule sileneieuse et recueillie debordait largement sur le jardin attenant.
Une vingtaine de couronnes envoydes en signe d'amitid et de
reconnaissance.
Cependant, le defunt ami des pauvres a eu l'enterrement des
pauvres, les Lazaristes n'ayant pas de caveau dans le nouveau
cimetirie. Deux jours plus tard, en prdsence de M. Joseph Deyriier, visiteur, qui n'avait pu arriver A temps pour les funrailles, le cercueil a Wt6retird de terre et depose dans un caveau
d'amis qui lui ont offert la dernimre hospitalite.
M. Saint Germain (Pierre-Paul-Corneille), 4tait nB le 27 juin
1884, en Belgique, A Watou (Flandre occidentale, d'un pere (Nicolas), d'origine frangaise, et d'une mere flamande (Eugenie Cardinal). Famille bien chretienne et nombreuse, ce qui lui valut un
nombre considdrable de nieces et neveux, dont il parlait avec une
visible complaisance. Un de ses frbres, le Pere Vital, Capucin, a
trouvd la mort dans un bombardement en 1940.
Recu A Paris le 7 septembre 1903, il y fut ordonn6 pr6tre, le
5 juin 1909, par Mgr de Courmont. Envoyd en Perse, A Teh6ran
d'abord, il fut ensuite plac6 A Tauris (1910-1912). Rappeld A Paris, il fut destine & Smyrne. d'oi la guerre le rappela en Belgique, pour n'en revenir qu'apres l'armistice, en 1919.
M. Eugene Poulin, homme de discipline austere (cf. Annales, t. 84, pp. 181-213, 790-827 ; t. 94, pp. 120-175, et t. 100,
pp. 68-72) avait tout de suite, remarqud en lui certains signes
inquidtants d'esprit nouveau. 11 ne s'agissait pas de modernisme
doctrinal, dtant peu portd vers les livres, mais d'allures inddpendantes dans la pratique. Une des choses qui vexaient le plus
MT.Poulin, c'dtait son habitude de fumer dont il dtait fier, re-
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gardant d'un air de coumpassion ceux qui n'a\aient pas le courage de 'imiter. 11 y a cependant renonce, tout au moins la derni'irc ainee de sa vie.
M1algre ses craintes, M. Poulin Ee rassurait : , Je suis tr-s
coucaincu que M. Saint Gerwain raut dix fois plus que ses prjteudus princilps itnW't parle que pour plaisaiter.C'est presentclment lc checal fouyueux. qui s'emballerait facilement. Laissuns-le jefer sa yourmie et couAs oures un serriteur souple, solide,

dlf~oue, infuliyable. ,
tes allures d'independance avaienlt ite 'avorisees par son
sejour en Perse ui ii avait ettt. omnme quasi oblig6 de prendre des
initiati\es, neicessaires peut-~lre, mais dangereuses. Les deux
anuiine passees sous le regimie de M. Poulin (qu'il estimait beaucoup) f'axaient siremiiint un peu assoupli. Mais le sejour aux
arintes comine birantardier, aumnoier miilitaire, ou ilum~me a loccasiu, curt de paroisse sur la frontiere, lui avait prour'. au
itilieu de dangers triss reels. ulne plus grande libert6.
A son retour i Smyrne, en 1919, il rendit de prtcieux services au College, bon professeur et it bon regent de discipline ,.
-tant
Et de inmie. apris l'incendie de 1922 (qu'il ne vit pas,
alors en Belgique,. quand le coll'ge essaya de renaitrede ses
cendres.
Apres la fermeture definiti\e en 1924, M. Saint Germain,
dt-jh kconome de la maison. fut charg6 de I'auriunerie de l'orphelinat de Saint-Joseph, hors la ville.
II y avait lh un vaste champ oi son activit ne deniandait
pas inieux que de se deployer avec un devoueiment qu'il faut
reconnaitre infatigable. sinon toujours discret. II s'occupait des
orphelins. a I'interieur de la maison, et s'occupait d'eux lorsqu'ils en etaient sortis, afin de leur trouver un emploi.
Son zele charitable s'etendait A tous les pauvres en general.
II etait tout A fait capable de porter sur les dpaules un malade
A I'lhi6ital, sans se demander si on pourrait I'y recexoir. hne
parole entendue A une epoque. uol, 6tant lui-minme malade, traduit les vifs souhaits de guerison : Les n4cessiteux ont besoin
de lui.
Pour les secourir, ii ne craignait pas de solliciter les riches,
jusqu'h les importuner, distribuant ce qu'on lui donnait, donnant aussi ce qu'il avait lui-mnme ou meme ce qu'il ne possedait pas, c'est-a-dire empruntant pour preter A des insolvables,
moyen d6licat de leur faire accepter une aunmne.
Son office d'econome de la maison le mettail dans l'obligation de s'occuper d'affaires mat6rielles tres compliquies depuis
l'incendie de 1922 : indemnit A r6clamer, recuperation ou
dchange de terrains, location d'immeubles, etc... II s'y donnait
corps et Ame, multipliant les d6marches, faisant jouer tous les
ressorts. Que ces entreprises si meritoires n'aient pas toutes
rdussi, cela n'est que trop certain. Mais if ne faudrait pas lui
en faire un sevire reproche. 11 est plus facile de constater l'insuccis des autres que de pouvoir affirmer avec certitude que
I'on aurait mieux fait & leur place. Tout cela n'avait pu que
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developper cet esprit d'independance qui, jadis, inquietait
M. Poulin. II 6tait certaineimnt plus jaloux de son aulorit[ que
soucieux de respecter celle des autres. Quand on lui communiquait certaines directives de l'dconomat gendral au sujet des
affaires : a ls n'y entendent rien ! Ils ne sont pas sur place,
ils sout trop loin ! ,
Au milieu de ce tourbillon d'affaires, M. Saint Germain
n'oubliait pas qu'il etait pritre. Une de ses ceuvres de predilections, c'dtait de bdnir les mariages de fiances que, parfois ii avait
rapproclhis et qui lui demandaient cette faveur. Cela ne faisait
pas toujours plaisir aux cur6s intdressis qui cependant n'osaient
pas refuser 1'autorisation.
Cons6quence facile A prevoir quand les enfants naissaient,
on lui demandait de les baptiser lui-meme, et les enfants de ces
enfants. II y avait 1i de ce fait, un groupe respectable de neveux
et niices d'adoption, qui etait pour lui comme une image de sa
belle famille de Belgique.
Autre consequence plus heureuse. La connaissance familiere
qu'il avail des uns et des autres lui mdnageait un acces plus
facile aupres des malades en danger de mort. Dieu seul sail le
nombre de ceux qu'il a assistds A leurs derniers moments.
Encore une fois, M. Saint Germain n'oubliait pas son sacerdoce. De lui on pouvait dire ce que saint Vincent voulait qu'on
pfit dire de ses pretres : u Comme it dit bien la messe ! ) Avec
quel recueillement et quelle gravit6 ! I1apportait cette gravit6
et ce recueillement dans toutes les cer6monies. Cela se voyait
surtout aux offices pontificaux, lorsqu'il dirigeait son petit bataillon d'enfants de cheur, avec calme et autoritd, reservant aux
repetitions les vivacit6s inevitables.
M. Saint Germain aimait la petite Compagnie, les maisons
de Perse oi ii n'avait fait que passer, et surtout la mission de
Smyrne, qui dtait un peu la sienne. II ne s'est pas rendu compte
que la mission de Smyrne avail cessd pratiquement avec la destruction de la chapelle en 1922. C'est pourquoi sans doute, il
avait une tendance invincible B regarder la chapelle de nos
Soeurs comme remplafant celle de la mission Sacr-Cceur. Et
ii est parti de ce moude avec l'espoir de reconstituer la Mission
des Lazaristes. s'obstinant A garder certains objets inutiles et
encombrants pour pouvoir meubler la nouvelle maison.
Depuis quelques anndes, M. Saint Germain occupait le poste
de chancelier de Iarchev'chi, oA ii a rendu des services tres
appr6cies.
II est certain qu'une vie reguliure de communaut6 lui etait
impossible. Quant h la vie interieure, elle est toujours le secret
de Dieu. .Mais on peut affirmer que M. Saint Germain n'omettait
aucun des devoirs du sacerdoce. Simple d&tail : sur son bureau
enconbre. le br\viaire ouvert : feria quinta ad vesperas. II est
bien probable que le jeudi 21, jour de sa mort, il n'a pas dit
Nvpres et complies. Mais ii avail pris ses mesures pour ne pas
los oublier.
Joseph EUZrT.
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Mgr Jan Kanty DABROWSKI
Lazariste, vdeque auxiliaire de PozMan
(20 septembre 1791 - 4 avril 1853)
Cette notice biographique de Mgr Dabrowski, Lazariste po
Lonais, dveque d'Helenopolis, auxiiiaire de Poznan, a etd enfai
publide dans Nasza Przeszlosc... Notre passe. Etudes sur I'histoire
de l'Eglise et de la Culture catholique en Pologne, L V (1957),
pp. 217-237. Tout d'abord transmis d Paris, aux Annales, en copie
dactylographi6e, ce travail vient d'etre traduit en franlais (septembre 1957), par Mme Rapacka, nee Louise Cuisinier, bibliothdcaire d la Bibliotheque nationale, Service slave, section polonaise. Les Annales lai restent vivement reconnaissantes de cette
soigneuse traduction, executde parmi nombre d'obligations et
travaux.
L'esquisse de la vie apostolique de Dabrowski, due 4
M. Schletz, est un eldment de cette suite de notules biographiques
sur tes ev6ques de la Congregation, dont le premier se trouve
en 1704, Myr Hdbert, eveque d'Agen. De cet dpiscopoloye de la
Congregation de la Mission, on peut ddjd voir un simple essai
F. C.
de liste dans les Annales, t. 106-107, pp. 282-284.
Le sort des Lazaristes, aprbs que la Congregation de la Mission se vit dispersee dans les provinces polonaises prises par les
puissances co-partageantes, demeure dans I'ensemble peu connu.
En 1836, on supprima les maisons appartenant A la Mission, qui
etaient situees dans la partie de la Pologne annexde par la
Prusse : savoir Chelmno, Gniezno et Poznan. Les confreres de
ces maisons s'occupbrent des lors de paroisses ou d'dducation,
peu d'entre eux se rendirent . l'6tranger ou retournerent dans
leur province-mere de Varsovie. C'est parmi ces personnages
oublids des tra\aux polonais sur l'histoire de la Mission que se
place M. Jan Kanty Dabrowski.
Il naquit le 20 septembre 1791, d'une famille paysanie a
Umies=ki Zawadzkie, village qui faisait alors partie de la paroisse Kuklin, situde . sept kilometres de Mlawa, dans le palatinat de Plock (1). II ne connut pas sa mere, qu'il perdit des son
plus jeune age. II en garda, toute sa vie, la nostalgie, et, dans
I'Age mdr, ii rep6tait souvent qu'il n'avait jamais pu appeler
personne du nom de mbre. II tourna alors ses pens6es vers la
Mere qui est aux cieux, pour qui dbs sa plus tendre enfance,
il eut une particuliIre devotion et B qui il adressait des pribrPpleines d'humilitd et de confiance (2). L'dcole la plus proche,
(1) Catalogus seminaristarum Seminarii Internt Congr. Missionis
domus Varsaviensis (1676-1864) manuscrits se trouvant dans les archives des Lazaristes & Gracovie, rue Stradom.
(2) Abb A'eksy Prusinowki. Mowa zalobna przy progrzebie lcs.
Jana Kantego Dabrowkiego, biskupa sufragana poznanskfego miana 7
kwietnia (1853r.) (Oraison funDbre a l'enterrement de M. Jan Kanty
Dabrowski, 6%eque auxiliaire de Poanan, tenue le 7 avril 1453) in Przcqlad Poznanskt 16 (1853) 483. Voir aussi du meme auteur : Mowy
pogrzebowe I kazania. (Oraisons funebree et sermons). - Poznan.
884, 156-166.
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qui eit un certain niveau. se trouvait etre 1'ecole paroissiale de
Mlawa, fondde et dirigee par les IPrtres de la Mission. Elle avait
etd construite en 1782 par le supdrieur de Mlawa, M. Adam
Wierzbicki (f 1804) (3), et elle subit des transformations profondes sous I'impulsion de la Commission Nationale de l'Education. A l'epoque des 6tudes de M. Dabrowski, cette dcole acquit
un niveau convenable et devint ensuite dcole secondaire. A
Miawa, le jeune Dabrowski prit aussi connaissance du travail
educatif et apostolique des Pretres de la Mission. Ieur exemple
exerca sans doute une influence probante sur le jeune homme,
car il decida d'entrer en leur Congrdgation.
Le 5 septembre 1810, Dabrowski fut admis par M. Stanislas
Bienkowski, au sdminaire interne de Varsovie (4). Apres deux
ans de probation, if prononca ses voux le 7 septembre 1812 (5).
Les 6tudes thlologiques n'offrirent pas pour lui de grosses difficultis ; doud en effet de capacitls intellectuelles peu communes, it y rdalisa de grands progres et eut vite acquis les connaissances nucessaires aux ecclesiastiques (6). Le s6minaire
Sainte-Croix & Varsovie, qui formait aussi bien clerg6 dioedsain
que scholastiques de la Congregation de la Mission, connut, sous
le visiteur Jozef Jakubowski, un niveau tres honorable ; if possedait de boas professeurs. tels MM. Symonowicz et Rzymski,
futurs visiteurs.
Au debut de 1814, I'dveque de Varsovie, Mgr Malinowski,
confdra le diaconat & M. Dabrowski. La science qu'il avait acquise au.sdminaire jointe A une humilitd et une pi6td profonde
ainsi qu'k une formation asedtique valurent au diacre Dabrowski
d'dtre choisi par ses superieurs comme professeur pour le sminaire de Poznan (7), qui, depuis 1782, etait confid aux Pretres
de la Mission de la province de Varsovie. En cette annde 1814,
M. Dabrowski fut ordonnd protre dans la cathddrale de Poznan
par le prinat de Pologne. Tymoteusz Gorzenski. Malgr6 son
jeune age, notre confrere 6tait grandement consid6r6 par les
autorites de I'archidiocese. Aussi fut-il nommd,
en 1817, examinateur prosynodal. Mais trop d'occupations, tant p6dagogiques
que sacerdotales, minerent la sant6 de M. Dabrowski. 11 fut done
autorisM a abandonner le professorat et a remplir la charge de
vicaire & Bledowa, paroisse du diocese de Chelmno (8).
(3) V. H. Gawarecki. Wiadomius o kosciele parafialnym w miescie
Mllwie wraz z domem Zgromadzenia Ks. Misjonarzy (Information sur
l'rglise paioissiale de la vil:e de Mlawa et sur la maison des Lazaristes) in Pamietnik re.-mor. (1844) 293.
(4) Catalogus seminaristarum, a I'annde 1810. manuccrits dans les
archives des Lazaristes a Cracovic.
(5) Liber votistarum Congr. Missionis domus Varsaviensis, mes
dans les archives des Lazaristes & Cracovie.
(6) Abbd Jozef Nowacki. Dabrowski Jan Kanty, article dans le
Slownik biograficzny. VI. Krakow, 1939-1946, 6.
(7) Abbe Alfons Mankowski. Dzieje drilarstwa i pismiennistwa
polskiego w Prusach Zachodnich (H'stoire de I'imprimerie et de la litterature polonaise dans la Prusse occidentale) in Rocznikt Towarzystwa
naukowego w Toruniu. 14 (1907) 57.
;8) Prusinowski, op. cit., 484.
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On ne sait si le motif de sante a dtl I'unique cause de ce
changement d'occupation. Le catalogue de la province de Varsovie contient une remarque qui, bien que posterieure, demeure
assez signiticative : a Sacerdos factus el professor in Sem. Diaec.
Iladislaviensi (9) exiit in Julio 1819 a , (10). Le s6jour h Bledowa ne fut pas long, car peu apres on lui confia le poste d'administrateur de la paroisse de Popowo, pres de Torun, puis celui
de la cure de Wabrzezno.
Dans ces paroisses, M. Dabrowski travailla avec une ardeur
toute apostolique. Cdlebre comme predicateur, on l'invitait partout pour aunoncer la parole de Dieu. M. Prusinowski, pr-dicateur renomme de Poznan, se basant sur les temoignages de
contemporains. reconnut que , M. Dabrowski dtait accueilli
partout avec joie et qu'on le voyait partir a regret poursuivre
plus loin son apostolat ,, (11).
Dans le diocese de Chelmno, on reconnut assez vite les talents, l'experience et la science de M. Dabrowski. Aussi l'administrateur du diocese de Chelmno, 1'dveque auxiliaire, Mgr Nalecz-Wilkxycki, lui confia le poste de professeur au s6minaire de
Chelmno (1826). Ce fait nous autorise A penser que M. Dabrowski
n'avait pas quitt6 la Congregation puisqu'il avait pu se charger
du professorat a Chelmno, oil superieur et professeurs etaient
tous Lazaristes. Dans les registres de ce seminaire, le nom de
M. Dabrowski figure a c6te de celui d'autres confreres : Franciszek Weinreich, recteur, et M. Zarzecki (12). En 1829, Mgr
i'evgque de Chelmno, Ignacy Stanislaw Mathy, transf6ra le sminaire de Chelnmo a Pelplin. La m~me ann6e, les confreres en
perdirent la direction et s'adonnerent disormais aux occupations
pastorales jusqu'au d&cret de la dissolution. M. Dabrowski se
rendit alors h Pelplin, oui, avec l'abbM Deregowski, du diocese de
Chelmno, il assura des cours au s6minaire. En outre, Mgr i'ev&
que Mathy confia a M. Dabrowski la paroisse de Lisewo.
Tant au seminaire qu'en paroisse, M. Dabrowski remplissait bien ses devoirs. Grace a sa pr6dilection pour 1'dtude et son
travail consciencieux, it devint un remarquable specialiste de
toute une serie de certains sujets theologiques ;ce savoir et sa
douceur A I'tl;ard des 6tudiants lui attirerent dOs lors estine et
sympathie. L'un de ses Ml•ves, futur pretre apostat, qui par la
suite combattit I'Eglise. souligne non sans une certaine •gne
eette estime en evoquant le zBle et la profonde piete de son
ancien professeur, M. Dabrowski.
Le zele pastoral de M. Dabrowski se manifesta particulirement lors du cholera de 1831. Lorsqu'il apprit h Pelplin que
(9) C'est une erreur du chroniqueur, car M. Dabrowski n'a jamais
etb professeur au seminaire de Wloclawek.
(10) Catalogus seminaristarum, mss dans !es archives des Lazari-les
. Cracovie.
(11) Prusinoweki. Op .cit.. 484.
(12) Liber conscribendorum Seminirii Culmensis... ab anno 1i;T7,
Monastica, Chelmno 149, mss dans les Archives diocesaines de Che.lino
B Pelplin.
'13) Prusinowski, op. cit., 484.
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l'6pidnmie avait gagne Lisewo et que son vicaire dans la paroisse avait WtB atteint par la contagion, il partit immediatement pour accomplir son service sacerdotal. Malheureusement,
les autorites civiles lui refuserent I'acccs de l'dglise. Que fit alors
M. Dabrowski ? Il installa une simple table devant une croix
qui se dressait au bord de la route tout k I'entrde du village,
et l1, ii confessa et administra les sacrements. C'est ainsi qu'il
remplit sa mission d'apStre auprbs des contaminds.
II est difficile aujourd'hui de savoir avec certitude s'il y
eut des contacts entre M. Dabrowski et I'archeveque de Gniezno
et Poznan, Mgr Marcin Dunin, qui fut promu A ce siege en 1831.
II n'est pas exclu que leur connaissance pouvait dater du premier s6jour de M. Dabrowski en qualit6 de professeur a Poznan,
alors que Mgr Dunin etait lui-m6me chanoine a Gniezno. Un
sort semblable a celui du s6minaire de Chelmno fut bientbt rdserve aux autres sdminaires se trouvant dans la partie de la
Pologne annexde A la Prusse. En effet, en 1834, on renvoya les
Lazaristes des s6minaires de Gniezno et de Poznan. Le gouvernement prussien exigea de 1'archeveque que les chaires de professeurs dans ces seminaires soient confides h des Allemands.
L'archeveque Dunin acceda partiellement aux voeux des Prussiens, rdserva neanmoins 1'administration des sdminaires aux Polonais. Dans ce but, il fit venir de Pelplin en 1836, M. Dabrowski
& Gniezno en tant que recteur du s6minaire (14), ce qui dqui\alait h prolonger les activitds de la Mission dans cette ville.
En peu de temps, le nouveau recteur acquit la pleine confiance de son archeveque. La promotion de M. Dabrowski, au titre
de chanoine honoraire en reste la preuve. Puis il devint conseiller particulier de I'archeveque au moment du litige fameux
qui surgit entre 1'Etat prussien et I'archevhchd h propos des
mariages mixtes ; ce diff6rend, on le sait, se termina par l'emr
la forteresse de
prisonnement de l'archeveque et son transfert
Kolobrzeg (15). De plus, M. Dabrowski remplissait la charge de
conseiller metropolitain et de juge prosynodal (16).
En dehors de ses fonctions dans la curie 6piscopale (17), sans
oublier celles que lui menageait la direction du sdminaire,
M. Dabrowski enseignait au seminaire diverses matibres : thdologie, droit canon, histoire de 1'Eglise et liturgie. II fut nommd
chanoine titulaire de la cathddrale de Poznan, et, apres con(14) Mankowski, op. cit., 57.
(15) Voir Abbd Jan Sosnowski. Zatarg arcybiskupa Dunina z rzadem pruskim o malzenstwa mieszane (le conflit de ,'archeveque Dunin
avec le gouvernement prussien au sujet des mariages mixtes) in Ateneum Kaplanskie 3 (1910) 310-323, 385-398 ; 4 (1910) 21-35.
(16) Akta Ordynariatu Arcybiskupiego tyczace sie sufragana poznanskiego K. biskupa Jana Dabrowskiego (1841-1853), D 7, 904, mss
dans les archives de I'archidiocese de Poznan (les actes de I'Ordinariat concernant I'auxiliaire de Poznan, 1'dveque Jan Dabrowskl (18411853).
(17) Akta Ordynailatu,op. cit. ; Prusinowski in Przeglad Poznanskt
op. cit., 486.
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firiation de I'Etat prussien, ii fut installd dans cette nouvelle
fonclion le 8 mars 1841 (18).
Trois mois ne s'6taient pas ecoules depuis l'installation du
nouveau chanoine que I'archev4que Dunin ecrivit une lettre au
pape Gregoire XVI dans laquelle il proposait M. Dabrowski
comme ev6que auxiliaire de Poznan, it faisait un bref portrait du
candidat et le niontrait comme un homme d'une grande pidt6 et
de imours irreprochables. 11 le trouvait profondement cultiv6
et doud des qualitds de veritable homme d'Eglise. L'archeveque
presenta aussi & 1'Etat prussien l'affaire de 1'auxiliariat et en
obtint le consentement au bout d'un certain temps. Cependant la
grave maladie et la mort de 'archeveque Dunin (ddcembre
1842), retarderent la promulgation de cette nomination.
D'autre part, a Rome, un Resurrectioniste, le P. Aleksander
Jelowicki, avait Wtd charge par I'archeveque de Gniezno et Poznan de s'occuper de la pr6conisation de M. Dabrowski (19). II
s'agissait en effet de hter la procedure, car Poznan etait sans
pasteur depuis six mois. Au cours d'une audience accordde par
Gregoire XVI, le 20 juin 1843, le P. Jelowicki apprit que la nomination de M. Dabrowski au siege dpiscopal avait et6 d6cidde au
consistoire du 19 juin (20). Ce meme jour, le Pere Jelowicki
ecrivit a son ami M. Marian Kamocki, C.M., que selon le vceu
de feu le Primat de Pologne (Dunin) 6tait acquise la pr6conisation de M. Jan Dabrowski, en tant qu'dv6que auxiliaire de
Poznan. avec le titre d'6veque in partibus d'Helenopolis. Le Pere
Jelowicki prdsenta de plus au Saint-PNre le vau du primat d&funt, de voir M. Dabrowski lui succder comme archeveque de
Gniezno et Poznan. et primat de Pologne. II ecrivit dans cette
meme lettre d6dj citde plus haut : ( J'ai rappeld au pape que
I'archevechd de Poznan et de Gniezno etait sans pasteur depuis
ddjil six mois, que les chapitres avaient perdu depuis longtemps
leur trimestre, qu'ils ont pour prdsenter au Siege apostolique
trois candidats pour l'archevrcht. Et j'ai ajoute que le dfutnt
primat souhailait voir M. Dabroiwski lui suceder comme primat
(ce mdme M. Dabrowski qui avait 0td priconisd hier comme dveque auxiliaire de Poznan) car une profonde culture, une vLritable pidtd, un zele apostolique et l'amour du peuple le recom{18) Voir la copie de la lettre de l'archeveque Dunin au pape Or&goire XVI. dans les Akta Ordynariatu, op. cit.
'19) L'archeveque Dunin recommanda ce pretre au pape G0rgoire XVI dans une lettre du 12 septembre 1842, dans laquelle nouS
lisons entre autres : a Respicias etiam benignissime, oro humigime,
in laterem praesentium Alexandrum Jelowickt ortum quldem ex prosapia lMustri gentis polonae, publicis etiam officfis in patria funrtuln.
nunc sacerdotem Diocesis Versalensis in Gallis, ad nutum meum limina
Sanctorum Apostolorum idcirco adeuntem, ut ibidem votorum meorum
vivus sit interpres et orator. a Imprimb dane Abbe P. S. Smolikowski.
Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pansk;ego (Histoire de 'a
Congr6gation des Rdsurrectionnistes). Krakow, 1895. III. 83.
(20) Voir : Propositio Episcopalis Ecclesiae Helenopolitanae in partibus infidelium cum suffraganeatu Posnanienst. Romae 1843. 4 p. non
conserv4 aux archives archidiocdsaines
chiffrees. (J'ai utilise I'imprimr
de Poznan).
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mandaient t remplir cette fonction. J'ai done pri Ie Saint-Pere
qu'il fit usage de son droit pour daigner nommer lui-mime
Myr l'evcque Dabrowtski, archeveque de Poznan , (21).
Tels furent les propos du d6funt arche\vque Dunin. L'emigration polonaise en France voyait d'un Leil fa\orable la noiination du nouveau primat. Le prince Adam Czartoryski ecri\vi
de Paris au Pere Jelowicki : a Nous nous rejouissons de la nomination de M. Dabrowski. Dieu veuille qu'il ocrupe le siege
archidpiscopal (22).
Un Resurrectionniste egalement connu, le P. Piotr Semenenko, ecrivait de Rome, dans une lettre datee du 12 juillet
1843 : a ...quant d la deuxieme nouvelle qui nous avait bien plus
rijouis, d savoir la nomination •'entuelle de M. Dabrowski d
l'archevechi de Poznan, notre espoir est demeur6 vain... Je ne
sais si cependant d Rome, its ne r;ussiraient pas a realiser ce
ewu avec l'aide de Dieu. Parlez-en a Nizzardelli. Car, en vdritd,
M. Dabrowski est l'unique homme qui convienne pour occuper
le siege archiepiscopal ; ii est le pretre le plus parfait que I'on
puisse troucer, ii appartenait a la Congregation de la Mission
acant sa dissolution dans l'Etat prussien ; c'est un professeur
de IhWoloyie plein de z&le et d'esprit, vdritablement sacerdotal , (23).
Le 5 ao•t 1843, M. Dabrowski reput les documents venus de
Rome qui I'autorisaient A recevoir la consecration et qui, en
m4me temps Jui confirait la dispense du doctorat. Vu les cir.
constances, le sacre pouvait se faire sans le concours de deux
vC\ques consecrateurs, remplac6s par des prelats ou des chanoines. Le sacre eut done lieu le 20 aodt (1843), dans la cathdrale de Gmiezno (24). Le consecrateur fut 1'eveque auxiliaire de
Gniezno.
lgr Wojciech Anzelm Brodziszewski, qu'assistaient
comnne co-consecrateurs, le Pire abbe de Trzemeszno et le prlat mnitre Salmonski. de Strzelno (25).
I.e chapitre de Gniezno, qui connaissait bien 11. Dabrowski,
proposa son nom a ctLt de celui de Mgr Brodziszewski, dveque
auxiliaire de Guiezno, comme candidats les plus dignes pour le
si-ge de I'arclhe\che de Gniezno, Poznan,.et comme primat de
P'ognle. Tel ne fut pas i'avis de I'Etat prussien qui d6sirait
cxinlcer- les meilleurs de ce siege important. Aussi, le 20 juillet
18-4.. ces deux noms furent barres de la liste (26).
'?1) Ahbtb P. Smolikowski. Op. cit., III, 105.
:22) Ibidem, III. 88.
'23) Abb6 W. Kwiatkowski. Historia Zgromadzenia zmartwychwstania Panskiego (1942-1942) AHistoire de la congregation des RWsurreclionicstes). Albano, 1942, 10.
(24) Akta Ordynariatu... op. cit. D 7 904. Voir aussi Abbd J.
Korytkowski. Pralaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieznlenskiej. Gniezno 1883 1.83 (:es pr4lats et les chanoines de ia cathddrale
m6tropolitaine de Gniezno).
(25) Gazeta Koscielna. 1843, 237.
'26) Abbe W. Klimkicwicz. Kardynal Ledochowski na tie swej
epoki 1922-1902. T. II. Wybor nuncjusza Mieczyslawa Ledochowskiego
na stolice gneznieinska poznanska. Krakow. 1938, 85 et 93. (Le car-
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Le gouvernement prussien recommanda alors un autre candidat, different de ceux que proposait le chapitre de Uniezno;
c' tait I'abbe Leon Przyluski, que le roi Friedric-Guillauine IV
connaissait personnellement. Le roi mauda nettement au commissaire electeur, le general-major prussien prince Wilhelm Radziwill. qu'il desirait voir I'abb6 Przyluski devenir archievuque, et
gerer les affaires polunaises dans le grand-duche6
Poznan. AprBs
la inesse c6lebree par Mgr Dabrowski, le commissaire electeur
donna done lecture de la lettre du roi aux membres du chapitre
assemble. Le vote fut favorable a l'abb6 Przyluski (21 decembre
1844), et le general major confirma ce choix au nor du roi (27).
La preconisation du nouvel archev*que eut lieu au consistuire de
Rome, le 20 janvier 1845. Des le 4 avril, I'abbe Przyluski, selon
le droit canon, preta sermeut devant Mgr Dabrowski et tout le
chapitre (28). Le ciuquineme dimianche apris P-ques, 27 avril
1845, I'abbe Przyluski fut sacrb archeveque de Gniezno et Poznan dans la cathedrale de Poznan. Le cons6crateur fut lMgr Dabrowski et les co-consecrateurs, le prelat du chapitre de Pozuan,
I'abb6 Gajerowicz et un chanoine du chapitre de Gniezno, I'abbe
Grzeszkiewicz (29). C'est ainsi que, pour des raisons politiques,
Mlgr Dabrowski n'obtint pas la charge la plus dlev\e dans I'eglise
polonaise.
Considerons naintenant de plus pros les activit6s ecclesiastiques de Mgr Dabrowski. Dans l'ensemble, il s'est distingue par
son zBle. Les fideles connaissaient son ardeur au travail, son
esprit de sacrifice dans le service de Dieu. ils se complaisaient
A entendre ses magnitiques sermons pleins de feu, ils admiraient enfin sa simplicit6 et sa douceur (34)). Citons un exemple.
Le 29 juillet 1845, on organise A Poznan un service solennel et
une procession expiatoire apres I'apostasie du pretre de Pila, le
celebre abbe Czerski, fondateur de I'iglise nationale. A ce service et i la procession prirent part tous les catholiques de
Poznan : I'archev-que, le chapitre, le clerg6 rdgulier et seculier
et une foule de fideles. Le sermon fut prononce par Mgr Dabrowski, qui, dans I'apres-midi, presida aussi des v6pres solennelles avec exposition du Saint-Sacrement, dans l'eglise construite par les Peres Bernardins. Apres avoir repose le SaintSacrement, le cdlebrant, mitre en tite et crosse en main, parla
des degrds de I'autel, avec I'ardeur des LUon et des Gregoire. Sa
voix, impregnke de douceur, ses paroles remplies de charite p&netraient les coeurs de tous ; le peuple et les pretres fondirent
dical Ledochowski I la lunmiire de son 6poque, 1822-1902. T. II. Le
choix du nonce Mieczyslaw Ledochowski pour le siWge de Gniezno et
Poznan).
(27) Klimkiewicz, op. cit. 11.3 : J. Bartoszewiez, Przyluski Lbon,
article dans Encyklopedia Powszechna Orgelbranda XXI. Warszaiwa
1865, 702 ; St. Karwowski, Historia Wielkiego Ksiestwu Poznanskielo
(Histoire du Grand-Duehd de Posnanie) I. 1815-1852, Poznan 1918, 228.
(28) Gazeta Koscielna, 1845, 110.
(29) Idem 140. L'hislorien bien connu J. Bartoszewicz rapporte que
les conskcrateurs 1taient I'auxiliaire de Gniezno Brodziszewski el le
pere abbe de Trzemeszno : Markowski.
(30) Przeglad Poznanski 16 (1853), 326.
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en larmes, et des pricres ardentes dites a haute voix s'eleverent
\ers Dieu, couvrant la voix de ce venerable devque. Le Saint
Esprit, se rejuuissant des fruits evidents apportes par ces paroles, ne permet pas a l'orateur de s'arr6ter. Trois fois, il finit,
et trois fois, il recommenqa, et le peuple des fid0les avait de
plus en plus d'ardeur pour prier et s'adresser au eiel (31). Nous
ne sommes pas ttonnds si les contemporains appelaient I'edvque
Dabrowski ( un guide infatigable de la vie catholique et de la
pri re dans l'archidioedse (32), aimt de tous (33), apOtre et missiuonaire (34).
II arrivait que ses visites pastorales prenaient le caractere
d'une mission de plusieurs jours. Ainsi, du 14 au 17 mai 1845,
3gr Dabrowski fit une visite pastorale i Grodzisk. II y avait
trente-six ans que cette paroisse n'avait vu d'eveque. On peut
s'imaginer quel fut 1'enthousiasme des fideles. Les paroissiens
et les habitants des environs furent en fete pendant tout le
temps du sejour de 1'evdque a Grodzisk. On accueillit le pasteur
de I'Eglise avec musique et coups de canon. L'dvique Dabrowski
installa dans la paroisse, la Confrdrie de l'abstinenoe du CaGur
immaculd de Marie. II c6l1bra une messe pontificale, au cours
de laquelle il fit un sermon sur I'ivrognerie, et reprdsenta les
avantages de !a tempdrance. Pres de deux mille personnes, apres
ce sermont, s'inscrivirent dans cette confrdrie. I.e soir de ce
jour, 1'd6vque administra le sacrement de la confirmation. Le
deuxieme jour, 16 mai, se trouvait etre le jour de la fete paroissiale. II y eut tant de monde que I'dglise pourtant grande,
ne put contenir la foule des fideles. L'dveque chanta de nouveau
une messe pontificale, et, apres la c6r6monie, recut personnelleinent pres de trois mille personnes dans la confrerie de l'abstinence. Puis mille personnes furent confirmees, ce qui occupa le
temps de I'devque jusqu'a huit heures du soir. Le troisieme jour,
1'eveque continua la confirmation et les admissions dans la Confrdrie; les fruits de ce triduum apostolique furent abondants;
en effet, deux mille cinq cents personnes requrent 1'effusion des
dons du Saint-Esprit par le sacrement de la confirmation, et pres
de sept mille personnes renoncerent a I'abus des boissons alcooliques. Le correspondant de la a Gazeta Koscielna ) (Gazette de
l'Eglise) termine ainsi son compte rendu de la visite pastorale
de I'6veque Dabrowski ; , L'accueil r6serve h l'dveque avait 6td
magnifique et solennel, I'adieu fut dmouvant. Cette foule nombrcuse, reg4ndrde en esprit, lorsqu'elle vit que le moment etait
xenu de se s6parer de celui qui l'avait nourrie du pain des anges,
l'avait abreuvee de la doctrine de !'infinie misericorde de Dieu
et de la beaut6 de la vertu, ne parvint plus b contenir ses sentiments ; petits et grands, paysans et seigneurs, mendiants et
riches, tous, tous pleuraient h chaudes larmes. Ces torrents de
larmes ne furent pas provoquds par un discours d'adieu 4mou(31)
(32)
;33)
(34)

Gazeta
Gazeta
Ibidem
Ibidem

Koscietna, 1845, 243.
Koscielna 1846, 197 (Gazette eoclesiastique).
1846, 198.
1847, 197.
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vant, c'dtaient plutot des preuves de gratitude pour les enseignements requs. pour l'affermissement dans la precieuse foi de
nos ancrtres. pour les adhesions A la Confrerie, placee sous la
puissante protection de la Sainte Vierge, qui a secouru notre
patrie en des heures graves lorsque la nation s'est adressie k
son Seigneur avec humilit6 et sinecritd. C'est done parmi larmes
et sanglots que les paroissiens de Grodzisk et environs prirent
congd de I'ei\que. en route pour Zbaszyn ; du fond des c'eurs
montaient des pribres qui allaient vers le Tout Puissant afin
d'implorer pour 1'vi\que, force, sante et benediction pour ses
apostoliques labeur (35). ,
I1 n'y a nulle exageration dans cette description. Quiconque,
en effet, connait la foi ardente du peuple polonais et son attachement a 'Eglise, sait bien avec quelle pidtd et quel esprit il
se comporte ha endroit de la hierarchie ecciesiastique, et avec
quelle spontandite il peut manifester ses sentiments religieux.
Dans ses devoirs d'6veque, Mgr Dabrowski se montra toujours extrimelnent zele. II consacrait entre autres beaucoup de
temps aux plus jeunes de son troupeau. II aimait grandement
les enfants. Souvent, il etait pri6 par le clergd de venir donner
aux enfants la premiere communion, non seulement h Poznan,
mais aussi en province. Alors, d'ordinaire, ce meme jour, au
cours de FIapres-midi, ces memes enfants recevaient de ses mains
le sacrement de la confirmation. Dans ses allocutions aux enfants, I'4dvque savait se rapprocher de ses petits auditeurs et
leur expliquer des v4ritis profondes et Blevdes de maniere simple et comprehensible, ainsi faisait-il entrer dans leurs coeurs
la joie cdleste (36). Nous avons maints tLmoignages de la sympathie de Monseigneur pour la jeunesse dans le fait qu'il prenait souvent part A des cerimonies scolaires, celebrant la messe,
prononcant des sermons et confdrant la confirmation. Ainsi fit-il
a Poznan, par exemple, dans 1'dcole de filles de Mme Moldenhauer, au gymnase Sainte Marie-Madeleine, aux filles de la pension de Mme Routh. etc. (37). D'autres fois, dans une creche, il
prenait part A des fetes (38).
Les catholiques n'etaient pas seuls a reconnaitre les merites de MNgr Dabrowski ; les Juifs aussi l'estimaient. A Jarocin,
au cours d'une visite pastorale (1845), une corporation de Juifs
menee par ses rabbins, rendit hommage A 1'6veque pour ses
activites sociales (39).
A l'ppoque du Printemps des peuples (1848), Mgr Dabrowski
devint le pere veritable de tous les Polonais qui chdrissaient
leur patri.e. L'archevdque Przyluski ne voulant pas s'attirer des
ennuis de la part du gouvernement prussien, n'avait pas toujours de lesprit de suite et ne conquit pas la confiance des Po35) Ibidem 1845. 197.
'36) Gf. par exemple Gazeta Koscielna 1843, 126 ; 1844, 191 ;
1847. 198, 243.
(37) Ibidem 1843, 295, 334 ; 1847, 198.
'38) Ibidem 1846, 229.
(39) Ibidem 1845, 364.
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lunais. Par contre, 1'eveque Dabrowski jouissait de la sympathie,
siucere de tous les citoyens du irand Duche de Poznan. Le 28
uars lia6,
aussitut apres les t~eueimeLnts de Puznan se deroula
dans la cathedrale un service commemoratif pour le repos de
lime des defenseurs de la libertl. La messe fut celebree par
.igr Dabrowski, 1'oraison fun~bre fut prononcee par I'abbl Prusinowski. Pendant la messe, on exdcuta le requiem de Kozlowski, les drapeaux de la libertd, polonais et allemand, recou.raient le catafalque. A ce service prirent part : le comit national polonais, le conseil municipal, le conite alleuiand, la conrrerie des chasseurs avec ses drapeaux, et une foule de fideles 40).
II vaut encore la peine de faire ressortir i'attitude de
Mgr Dabrowski 4 1'dgard du clerg6 regulier, et surtout a l'endroit de la double famille de saint Vincent de Paul. Ses contacts avec les congregations dont le Grand Duch6 de Poznan
possedait de rares residences, dtaient fondes sur une veritable
et bienveillante amiti6 et se traduisaient par des services rdciproques. Notre 6evque montra beaucoup de cceur et de sollicitude envers les Basiliens qui, par suite des persecutions de la
Russie tsariste cherchirent asile dans le Grand Duch6 de
Poznan. Par I'intermediaire de M. Jelowicki, il obtint du pape
Gr6goire XVI que ces Peres puissent cedlbrer la messe selon le
rite romain. Comme son priedcesseur, f'archev4que Dunin,
Mgr Dabrowski fit des demarches a Rome par l'intermediaire des
de\ouds Peres Resurrectionnistes, afin de confier aux Basiliens
le monastbre et 1'eglise Notre-Dame de Zyrowiec (Madonna del
Pascolo) qui, autrefois, appartenait h cet ordre. Le Ptre Kajsiewicz rappela par la suite que les Basiliens u s'dtaient adresses
h Rome, par l'intermediaire de 1'hevque auxiliaire Dabrowski dont
la memoire est encore benie de nos jours dans toute la GrandePologne
(41). Dans une lettre a M. Jelowicki & Rome,du26 dcembre 1846, 1'eveque Dabrowski demanda que les PBres Kajsiewicz at Semenenko se joignent h M. Jelowicki pour que les malheureux Basiliens trouvent un refuge dans la capitale de la chretientd. L'6veque exprimait le voeu que sa priere, avec l'aide de
I)ieu, soit exaucte.
Les Basiliens n'arriverent h Rome qu'k la fin de 1847. Leur
superieur 6tait un homonyme de notre eveque - le Pere Dabrowski. Tout d'abord, la Propagande pria l'4veque Dabrowski
de faire occuper par les Basiliens le college greco-slave de SaintAthanase, et I'ev\que auxiliaire forma le projet d'y envoyer le
I'Pre Pirogowicz. Les Basiliens habiterent au ddbut chez les
Resurrectionnistes. Comme ils ne connaissaient pas les langues,
on maintint dans l'dglise des anciens Basiliens (Madonna del
(40) Karwowski, Hisloria W. Ks. Poznanskiego I. 377 (Histoire du
Grand Duchd de Posnanie).
(41) Abb4 H. Kajsiewicz. Pisma T. III. Rozprawy, listy z podrozy,
pamietnik o Zgromadzeniu, Berlin 1872. 445 n. (OEuvres T. I... Articles
lettres de voyage, m4moires sur la Congregation).
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Pasculo,, des pritres franais, et les Basiliens n'eurent que le
logeinent (42,.
11 est plus interessant pour nous d'etudier I'attitude de F'ev6
que Dabrowski a 1'6gard de la petite Compagnie, alin de savoir
s'il etait memnbre ou non de la Congrdgation de la Mission. La
suppression de la Congregation dans les territoires occupes par
les en\ahisseurs obligea la majoritL des confreres a accepter
di\erses fonctions et charges dans les dioceses. L'eveque Dabrowski 4tait de ce nombre. En 1845, ii fut en contact direct
avec le superieur general de Paris, M. Jean-Baptiste Etienne.
I1 ecrivit alors une lettre pleine de simpliciti et d'hunilite en
demandant de ne pas barrer son nom du catalogue des membres de la congregation. II dit dans cette lettre qu'il etait meme
pret, si cela etait n6cessaire, a deposer aux pieds du superieur
general la dignit6 Opiscopale dont il avait etd revrtu sans son
autorisation prealable. M. Etienne repondit a 1'fivique avec une
bont6 et une cordialite toute paternelle, I'assurant qu'il le considrait toujours conune miembre de la congregation (43). Peu
apris s'offrit une occasion de nouer des relations directes avec
M. Etienne. En effet. en 1848. 1'6%vque Dabrowski partit pour
Paris oi it se prdsenta au PNre gdenral. A partir de ce nmoment,
on ie considera partout comme membre de la congril4ation,
mdinei
dans le diocese (44).
Ies relations amicales que 1'6veque Dabrowski entretenait
aver les Filles de la Charit6 provenaient de la sympathie et de
l'amuur qu'il avait pour saint Vincent de Paul et son oeuvre.
Avant 1848, lorsque M. Marcin Grzedzinski s'occupait des Filles
de la Charite de Poznan, 1'evýque Dabrowski resta Ie bon ange
de la Congregation. II donnait, parait-il, des confdrences, et plus
d'une fois, h I'occasion des fetes, il celebra la sainte messe : les
Soeurs I'appelaient < 'ami de la Communaut6 , (45). En 1848,
le Pere general Etienne envoya h Poznan un commissaire extraordinaire, dans la personne de MI. Marian Kamocki. II exera
son autorite aussi bien sur les Filles de la Charite, que sur les
Missionnaires dispers6s en Prusse et dans le Grand-Duche de
Posnanie.
Grace aux propridtaires terriens du district de Gostyn, on
put ouvrir en 1849, une maison des Filles de la Charit6 & Gostyn dans les locaux de I'ancien mess achetW pour elles par Stanislaw Chlapowski (46). Cette fondation fut occasionnde par le
(42) Idem. III. 446 et suiv. : Kwiatkowski, Historia Zgromadzeuia
zmartwychwstania Panskiego, 149. (Histoire de la congr4gation des
Rdsurectionnistes).
(43) Mmoires de la Congregation de la Mission, T. I. Pologne,
Paris 1863, 125 ; Abbd Konstantv Michalski Ks. Marian Apolinary Kamocki) dans Rocznikl ob. Zgromadzen sw. Wincentego a Paulo 1906,
266.
(44) Prusinowski, in Przegl~d Poznanski 16 (1853), 486.
(45) Voir par ex. Ksiega wizitacyj (le livre des visites) (Zgromadzenie Siostr : ilosierds ia prow, Chelminskiej) 21, mss dans les archives des Filles de la Charite . Chelmno.
(46) Karwowski. Historia W.ks. Poznansklego (Histoire du GrandDuch6 de Posnanie) I. 456 et suiv.
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cholera qui sevissait dans la r6gion. C'est alors que Edmund
iRujanowski de Grabonog, le futur fondateur des Sours servantcs de Marie, M. Wesierski, de Gostyn, et Stanislaw Chlapowski
de C:erwona Wies deniandirent avec instance a I'archeveque
Przyluski et A l'dveque Dabrowski d'intervenir aupres des supdrieurs pour avoir des Filles de la Charitt i Goslyn. Mgr Dabrowski poursuivit ces demarches avec succes, surlout aupres
de .I. Kamocki. Ce dernier nota que a 1I'evjque Dabrowski, tres
xvanrable inembre de la Congregation de la Mission, a declard,
les larmes aux yeux : Oh ! comnbien ce sacrifice qui depasse nos
forces humaines, sera agrdable au TrBs Saint-Pere ,, et sur cette
intervention, la Soeur Marianna Chmielinska s'engagea a servir
les malades du cholera (47).
En 1849, les Sceurs de Poznan ouvrirent A Srodka, quartier
de Poznan, un ktahlissement de saint Vincent de Paul pour les
orphelins. Ce fut l'effet de I'initiative privde du comte Maciej
Mielzynski et de l'abbe Brzezinski. Get ktablissement occupait
lez locaux d'un ancien couvent des PNres Philippins et les Filles
d1- la Charite prirent en charge les orphelins des victimes du
clhle•ra. Le comit6 fut compose d'6minentes personnalit6s de
Poznuan tant eccrlsiastiques que laiques. notamment de Mgr Dabrowski qui, tous, patronnaient la dite euvre (48).
On pourrait penser d'aprbs ce que l'on vient de dire, qu'un
hloime possedant une vie interieure si riche, avant des occupationis si diverses sur le terrain educatif et pastoral, absorbe par
Ia composition de ses sermons et par ses fonctions 6piscopales,
n'avait ni temps ni possibilit6 pour 6crire. Et pourtant, la bibliographie des oeuvresIdit6es par M. Dabrowski coinpte nombre
d'ou\rages. II faut cependant preciser que ses traductions et
se( travaux etaient provoquis par la ntcessit6 du moment. II
faut se rappeler en effet que M. Dabrowski a vdcu et ceuvrd
dans un pays occup6. II fallait done mettre dans les mains des
Polonais, des bonnes et ddiflantes lectures : livres de pribres et
sermons. Ce genre de lecture avait un double but : elle 6tait
utile aux Ames, mais elle entretenait aussi l'usage de la langue
polunaise et empechait la denationalisation.
L'historien bien connu de la Pomdranie, I'abbe Alfons Mankuwski kcrit : u Le premier traducteur et createur de la litterature romanesque en polonais chez nous fut dans ce siecle
xix'). I'6vique Jan Kanty Dabrowski a (49). Mgr Dabrowski
considerait I'activite de '6crivain comme une sorte d'apostolat par lequel il pouvait agir efficacement sur de larges couches
de la soci6te. Ses romans n'6taient pas des travaux originaux,
mais comme ii connaissait hien l'allemand, il traduisit en polonais les romans 6difiants de I'abb6 Johann Christoph Schmid
(47) Ksiega wizitacyj, op. cit., 25.

(48) Karwowski, op. cit., I. 548.
(49) Dzieje drukarstwa i pismiennistwa polskiego w Prusach Zachoudnich (Histoire de 'imprimerie et de la litt6rature polonaise dans
la Prusse Oocidentale) in Roczniki Towarzystwa naukowego w Torunfu
14 (1907). 57.
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;1768-1854). De noubreuses editions s'enleverent rapidement
Mgr Dabrowski ecrivait d'un style simple, comprehensible, et sm
langue etait correcte. Voici par ordre chronologique, les titres
de ces romans : Zycie sw. Genowcefy La vie de sainte Genevieve) Chelmno et Torun, 1835; Koszyk kwiatow dla dziewczat
cnotliwych kochajacych niewinnosc, czyli historia poczciwego
ujca i corki (La corbeille de fleurs, pour les filles vertueuses aimant la chastete, ou l'histoire d'un bon pere et de sa fille),
Chelmno-Torun, 1837 ; Wielkanocne jajka czyli poloz w Bogs
zaufanie, On i tobie ma staranie (les ceufs de Piques, uu aie
contiance en Dieu, 11 s'occupera de toi) ; Powiesc dia dzieci i ich
przyjaciol na upominek wielkanocny (Roman pour les enfants et
leurs amis comme cadeau de Paques), Torun, 1838, 2e* dition
Grudziadz-Brodnica, 1843 ; Eustachiusz, powiesc z pieriwszyck
wiekow chrzescijanstwa (Eustache, roman des premiers temps
de la chretient6" Gniezno-Leszno, 1838 (nouvelles editions : 1841,
1848, 1859, 1862 et 1867).
Ces nombreuses editions tenioignent du succes de cet ouvrage. Un autre roman traduit par Mgr Dabrowski eut, lui aussi,
plusieurs editions : Franus dobry i zly Kostus czyli zycie duojya
roznie urychowanych dzieci [le bon petit Francois et le mechant
petit Constantin, ou la vie de deux enfants diversement eduques) Leszno, 1840 (autres editions : 1844, 1848, 1855). Parurent
ensuite : Kaplica w lesie i Golabek, Dwiie powiesci moraine dia
dzieci i ich przyjaciol (la Chapelle dans la foret et le pigeonneau,
deux romans moraux pour les enfants et leurs amis), Torun, 1843
(reedite en 184•), et Lekar; cudowny, powiesc na podarunek
wielkanocuy Ile M.ldecin miraculeux, roman, comme cadeau de
PAques), Torun. 1845 (rtedit dans la mime ville en 1858).
Le traducteur de ces romans ne r6velait pas son nor mais
employait des pseudonymes : Tlumacz Genewefy (le traducteur de Gene\ieve), Tlumacz Genowefy i Eustachiusza i(e traducteur de Genevieve et d'Eustache, ou Autor Jajek wielkanocnych (I'auteur des ceufs de Phques) (50).
Afin de mieux preparer les fideles h une digne reception du
sacrenent de la confirmation, .lgr Dabrowski, sur 1'injonction
de 1'arclieveque Dunin, composa : Krotka nauka o Sakramencie
bierzmowania, wraz z modlitwami przed i po przyjeciu tego sakramentu... (bref enseignement sur le sacrement de la confirniation, avec les prieres & reciter avant et apres ce sacrement),
Leszno, 1841. Mgr Dabrowski est aussi 1'auteur de l'un des livres
de messe les plus connus, appele commundment le livre de Dunin. Aujourd'hui, on admet presque partout qu'il a Wtd entierement compose par Mgr Dabrowski sur l'injonction de l'archeveque Dunin. La premiere edition de ce livre de prieres a pour
titre : Ksiazka do nabozenstwa 41n wszystkich katolikow szezegol(50) Voir Estreioher. Bibliografia polska, IV, 199 et suiv. ; VII,
119 ; et A. Bar, Slownik pseudonimow I kryptonimov pisarzy polskich
i Polski dotyczacych (Dictionnaire des pseudonymes et des cryptonymes des &crivains polonais ou concernant la Pologne), Krakow 1938,.
11.170 ; Ill. 22.

-

539 -

niJ zas dia wygody katolikow archidiecezji ynieznenskiej i poznu•iskiej (Livre de messe pour Lous les catholiques et specialewent pour la commoditd des catholiques de l'archidiocse de
Uniezuo et Poznan). Elle parut chez Ernest Guenther & Leszno
en 1843. La reddition de ce livre des I'annte suivante avec quelques variantes pour les hommes et les feinmes, temoigne de sa
popularite. L'lmprimatur de I'archeveque Dunin porte la date du
6 septembre 1842 et mentionne expressement que le livre a et6
cumposd sur son ordre.
On peut done considerer que ce u'est pas Dunin qui est I'auteur de ce livre de messe, mais quelqu'un d'autre. Nous savons
quA 1'epoque, Dabrowski 6tait l'un des collaborateurs les plus
proches de l'archeveque. Les auteurs qui mentionnent Mgr Dabruwski recomiaissent qu'il eut une grande part dans I'elaboration du livre de messe ; ia majoritO d'eutre eux affirme tout
bonnement qu'il est le veritable auteur de cet ouvrage (51). De
toute maniere ce fut grace & Mgr Dabrowski que ce livre fut
imprimi et propage parmi de larges couches de la population,
agissant ainsi sur I'approfondissement de la piedt et sur le maintien de r'esprit polonais devant la maree de la germanisation.
Mgr Dabrowski laissa en outre des sermons manuscrits. Ses
sermons sur la Vierge parurent plus de vingt ans apres sa mort
& Gniezno (1876). Ils furent publies dans un recueil de sermons
de differents auteurs. Ce fut X.K. qui les fit dditer sous le titre:
Wybor nauk na uroczystosci N. Maryi Panny (choix d'enseignements pour les fetes de la Vierge Marie). Ce recueil contient
dix-sept sermons pour diverses fetes de la Vierge de la plume
de Mgr Dabrowski. Pour la composition de certains de ses sermons, Mgr Dabrowski prit pour modele les sermons de Vogt et
de Schneider.
Mgr Dabrowski eut un refroidissement pendant les c6r6monies de la Semaine Sainte, ce qui provoqua sa mort. Elle survint le 4 avril 1853, a Poznan, en presence du visiteur de la
Congregation de la Mission, M. Marian Kamocki, entour6 des
Filles de la Charit6 qui l'avaient soigne avec d6vouement pendant sa derniire maladie. Le transfert solennel du corps I la
cathddrale eut lieu le 7 avril. L'archeveque Leon Przyluski officia pontificalement, M. Aleksy Prusinowski prononga .1'oraison
funebre. Le jour suivant, I'archeveque ctldbra une autre messe
ponlificale, le sermon fut prononce par un autre prddicateur
c6lebre, M. Janiszewski, futur eveque auxiliaire de Gniezno. On
d6posa l'6vdque ddfunt dans la crypte de la cathedrale de
Poznan (52).
Terminons eel article par les paroles de l'abbW Feliks
Kozlowski qui, quelques jours apres la mort de l'dveque Dabrowski (17 juin 1853), ecrivait de Fribourg une lettre & l'ar(51) Cf. par ex. 1'article de J. Bartoszewicz sur Dunin dans PEncyclop6die d'Orgelbrand (Encyklopedia Powszechna Orgelbranda),
t. VIII. Warszawa 1861.635 ; et Encyklopedia Koscielna (Encyclop6die
ccl6siastique de l'abb6 Nowodworski) IV. 374.
(52) Przeglad Poznanski 16 (1853), 326.
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cheveque Przyluski : a C'est une chance pour i'Eglise d'avoir
de pareils prqtres qui, poussant jusqu'k 1'extreme leur esprit de
renonMement, \ivent dans la verit6 de la revelation et la preche
au peuple a\ec un zile incessant, soit en paroles, soit en actes.
Ce fut aussi une chance pour vous, Monseigneur I'Archeveque,
d'avoir eu un auxiliaire d'une si grande saintetd et si reinpli de
ze~e apostolique n (53). Ajoutons N cela que partout oil Mgr Dabrowski a travaille pour la plus grande gloire de Dieu et pour
le bien de 1'Eglise, il I'afait dans un esprit apostolique et missionnaire. On peut lui appliquer la sentence qu'un auteur inconnu avait dcrit sur le portrait aujourd'hui disparu d'un autre
6veque missionnaire, Michal Bartlomiej Tarlo : a Vivit in pectore Missionis o. II \it toujours dans le cteur de la Congregation
de la Mission.
(Traduction Louise Rapacka.)
Paris, septembre 1957.
Alphonse Scm.-rz.
(53) Akta Ordynariatu..., op. cit. D 7, 904.

DIJON
Dans la collection des vingt volumes in-8" que constitue
i'Alnanach de la Province de Bourgogne et particulierement de
la ville de Dijon, publid de 1769 d 1788, on trouve, en 1782,
pp. 219-226, de Flabb Ch6nevet, chanoine de Saint-Etienne &
Dijon, un abregt historique : La maison des Prktres de la Mission dits de Saint-Lazare et des Sceurs de charitW (Bibl. nat
Paris Lc 29 31). Cette notice demeure an des B6Iments, une des
pierres de l'difice rev : 'hbistorique des diverses maisons, rtsidences et ouvres de la Mission en France. Evidemment il y aurait, mrme sur Dijon, d'autres donndes d ajouter. Mais en attendant l'artisan de demain ou d'apres-demain, il reste utile d'avoir
d sa port6e ce bref apercu sur le travail que les enfants de
saint Vincent ont jadis poursuivi en cette capitate de la Bourgogne et que les Saeurs continuent avec fruit dans un Dijon qui
s'agrandit.
La note de l'abbd Chivenet presente tout d'abord un rdsum6
de la vie de Vincent de Paul, pour a enchainer ensuite n sur la
venue et le travail, en ce xviiir siecle, des Lazaristes et Filles de
la Charitd, d Dijon. Si la premiere partie nous est d'autre part
connue, la seconde I'est bien moins. En appendice, en notes compl6mentaires on trouvera quelques pr6cieux renseignements aimablement transmis par l'archiviste d6partemental de la Cdted'Or, M. Pierre Gras, et des precisions puisdes dans un article
remarquable de M. Roger Gauchat, directeur du Service du Plan
a Dijon. A tons deux les Annales doivent et offrent l'expression
d'une respectueuse et vive gratitude.
F. COMBALUZIER.
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II paraissait bien convenable que la ville de Dijon, distingude par les dtablissements les plus utiles et les plus avantageux pour la gloire de la Religion, et pour le bien de Ja Societd,
en e~t un des Prdtres de la Mission dont les travaux apostoliques sont si counus et si dignes d'dloges. Aussi le zeie et la piet4
de ses concitoyens, le procurerent-ils a cette capitale, dans le
temps marque par la Providence.
Vincent de Paul, si connu par 1'6tendue de sa charitd, par
ses courses 6vangdliques, par l'exercice des vertus les plus hroiques, fut l'instituteur et le premier supdrieur g6niral de
cette congregation. Nd en 1576, dans un village du diocese d'Acq
(Dax), de parents pauvres ; A peine eit-il regu l'ordre de la
pretrise qu'ayant kt6 pris par des pirates, a quelque distance de
Narbonne, en 1605. et conduit h Tunis oh il fut vendu comme
esclave, il commenqa cette vie vraiment apostolique, qui ne fut
terminee que par sa mort.
Missionnaire partout oh il se trouve et oi la Providence
l'appelle, dans les villes, & la campagne, sur les gal6res, dans
les armdes, les h6pitaux, ies prisons, pendant plus de quarante
ans, il y d6ploie les talents les plus propres A eclairer 1'esprit,
a gagner le coeur, A faire goater & tous combien [p. 220], il est
doux d'etre A Dieu et de porter son joug.
S'6tant associd, en 1625, quatre vertueux eccldsiastiques,
sous I'autorit6 de I'archeveque de Paris, et par la permission du
roi, il s'occupe i former dans cette ville une communautd de
bons pretres, afin de multiplier ses missions au grd de tous ceux
qui l'appellent ; et bientot le nombre de ces ouvriers evangeliques s'augmentant A proportion des besoins, ils se r6pandent
de toute part avec une ardeur, un zMle, une charitd qui etonnent et leur m6ritent l'estime et la confiance du public.
Les deux puissances concourent A favoriser des commencements si heureux et si utiles A la Religion. Urbain VIII, pontife
6clair6, approuve le nouvel Institut en 1632, I'drige en Congrdgation sous le titre des Pretres de la Mission ; Louis XIII, ce roi
si pieux et si juste, le confirme la m6me ann6e, et Adrien le
Bon, chanoine r6gulier de Saint-Augustin, lui donne la maison
de Saint-Lazare-l1s-Paris, pour y pratiquer leurs exercices. C'est
de ce chef d'Ordre qu'est sortie cette multitude de missionnaires qui, aprbs avoir parcouru et dclaird la France, se sont r6pandus en Italei, en Pologne, en Irlande, en Savoie, dans le Pi&
mont, la Lorraine, et de Il A Tunis, A Alger, A Madagascar... (sic).
Les Missions ne furent pas le seul moyen dont Vincent de Paul
se servit pour procurer l'instruction et le salut des Ames. II
ouvrit la maison de Saint-Lazare aux ecclsiastiques et aux laiques qui voudraient y passer quelques temps dans les exercices
d'une retraite spirituelle ; it se livra a 'instruction des Ordinans pour les preparer h recevoir avec fruit les saints Ordres ;
ii devint I'auteur de 1'etablissement des s6minaires, dont le projet avait Wtdapplaudi par le cardinal de Richelieu ; institua
la [221] Compagnie des Filles de la Charitd, servantes des pau-
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vres malades ; forma des assemblees de Dames et de Demoiselles
pour les assister dans leur besoin, et procura & Paris et dans
plusieurs autres villes du Royaume, des hupitaux pour les Enfants
trouvds, pour les pauvres vieillards, pour les gal6riens. Tous
ces differents dtablissements qui forment I'objet principal de
l'Institut des Pritres de la Mission, se soutiennent encore de
nos jours avec fruict et benediction.
Prdpose d&s I'an 1620 par saint Francois de Sales et par
sainte Jeanne Francoise de Chantal, comme le plus pieux et le
plus vertueux eceidsiastique qu'ils connussent, pour ktre le premier sup6rieur et directeur spirituel des moniasteres de la Visitation 6tablis & Paris et & Saint-Denis, Vincent de Paul conduisit
ces religieuses pendant trente-huit ans, avec cette sagesse et ce
zele qui caracterisent les ames privil8giees. Enfin aime de Dieu
et ami des hommes, plein de m6rites et de vertus, honor6 de la
confiance de Louis XIII, qui le demanda dans sa dernibre maladie, et dont ii rebut les derniers soupirs et appeld au Conseil
du Roi par la reine-mere pour les affaires ecclsiastiques, fonctions augustes qu'il remplit pendant dix amnnes avec une dtendue de lumieres et une droiture de coeur qui lui mdritorent les
plus grands dloges ; il mourut . Paris le 27 septembre, Atg de
quatre-vingt-huit ans (1).
Une vie aussi sainte que laborieuse etoit bien faite pour
exciter le zMie, la ferveur. la reconnaissance. Les Pretres de la
Missiuv' colitin•;r:eniil leurs travaux apostoliques. leurs retraites,
leurs conf6rences avec tout le fruit qu'on devoit en espdrer, par
ce qu'ils marchoient uniformement sur les traces de leur Instituteur. De lh ces diff6rents 6tablissements qui se formerent de
toutes parts.
Trois personnes, dont la memoire sera toujours precieuse
aux yeux de la Religion, s'empresserent et concoururent pour
former un de ces dtablissements i Dijon. M. Chandenier, abbe de
Moutier Saint-Jean, Pierre Gaillard, doyen de Langres, et Bdnigne Joly, chanoine de Saint-Etienne de Dijon, s'etant pourvus,
dAs le 8 juin 1681, du consentement de Simianes de Gordes,
dveque de Langres, et des officiers municipaux, ils acquirent une
maison au fauxbourg Saint-Pierre de cette ville, la meublerent
de tout ce qui convenait & cet dtablissement, et le 14 novembre
de I'annie 1682, trois pretres et un frbre de cette Congr6gation,
et de la maison de Paris, en prirent possession avec les sollennitls ordinaires. Louis XIV avoit donnd au mois de juillet prec&dent ses Lettres de confirmation, et le Parlement les avoit
v6rifides le 14 juillet suivant.
On voit par I'Acte de leur fondation du 27 novembre 1681,
qu'ils doivent s'appliquer, dans la maison de Dijon, aux emplois

(1) Les informations pour la beatilication de Vincent de Pau: commencerent en 1705. quarante-cinq ans apr s sa mort. On les continua
en 1709 et 1713. 11y eut, le 22 septembre 1727, un DBcret de Benolt XIII
pour sa Ihatificalion, et le 13 avril 1729. il donna son Bref qui le mit
au rang des bienheureux. Clement XIII le canonisa en 1737.
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de leur Institut, et encore A faire gratuitement des missions
dans le diocese pour 'instruction des peuples de la campagne.
On y speifie aussi que les Missionnaires qui y seroient envoyes
par leur Supdrieur g6ndral, seroient soumis a l'Ev\que diocesain
pour les fonctions spirituelles de leur Institut qui regardent
I'assistance du prochain [223] et qu'au surplus ils ddpendroient
de leur Supdrieur, conformement A la Bulle d'drection de leur
Congr6gation.
Claude Fyot. abbe de Saint-Etienne de Dijon, eut aussi part
A cet dtablissement. Mais Benigne Joly dont on vient de parler,
en est regarde comme le principal instituteur, tant par rapport
aux sommes qu'il employa A le former et qu'il fournit de son
patrimoine, que par les soins particuliers qu'il prit de cette
maison jusqu'A sa mort. Aussi les Pretres de la Mission de
Saint-Lazare iui tlmoignerent-ils, en sant6 et en maladie, toute
la reconnaissance qu'ils lui devoient comme a leur fondateur, At
assisterent-ils a ses obseques avec les Religieuses de 'Hipitat
et les Filles de la maison du Bon Pasteur, qu'il avoit dgalemrn'n
fond6es.
Les Pretres de Saint-Lazare ont quitt6, depuis l'annde 1771,
leur ancienne maison pour habiter celle qui appartenoit aux
Jesuites dans le meme fauxbourg, connue sous Ie nom de la
Maison de Retraite. Elle portoit ce nom, parce que ceux-ci y
faisoient des retraites en faveur des personnes pieuses, qui s'y
retiroient de temps A autre, pour ne s'occuper que de leur salut,
et pour un nombre d'artisans de la ville qui dtoient admis, en
suite de fondation faite par I'abbd Chartraire de Givry, Conseillerclerc au Parlement. C'est un vaste batiment que les J4suites y
avoient fait construire, en grande partie, des libhralit6s de
Mme de Clugny.
C'dtoit le vceu de MM. les Administrateurs du College de
Dijon, que cette maison passAt aux Pretres de la Mission dtablis
en cette ville. tant par la connaissance qu'ils avoient de leurs
vertus et de leurs talens que parce qu'ils les croyoient plus
propres A entretenir A Dijon, I'esprit de retraite, si utile pour
les bonnes moeurs.
Des Lettres-Patentes de la meme annee leur ont done assure
la possession de cette maison ; et c'est de lb qu'independamment
des quarante habitans de Dijon qu'ils y regoivent gratuitement
chaque annee au temps de la Pentecte, ils se dispersent pour
aller faire des missions particulibres A Montbar, h Nollet, A
Crdancey, A Pyzy, diocese de Langres, en d'autres endroits du
Duchd de Bourgogne et principalement dans le diocese de Dijon.
Le zele des Pretres de la Mission va plus loin. Honords de
la confiance publique, ils se trouveroient flattds qu'A I'exemple
de ce qui se pratique A Paris, les personnes pieuses qui ont A
coeur leur salut et qui aiment la retraite et le silence choisissent
un logement dans leur maison, pour s'y consacrer aux pratiques
d'une solide devotion, parce que c'dtoit li le ddsir de leur saint
fondateur, et que servir le prochain dans l'ordre du salut, 6toit
une de ses principales vues.
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MAISON DES SOEURS DE LA CHARIT9 A DIJON

La charite de Vincent de Paul qui augmentoit A proportion
de son amour pour les malheureux, les pauvres, les malades, lui
avoit fait 6tablir en 1629, des confrairies de charite pour le
secours des pauvres malades des Paroisses. On sailt assez qu'elles
se sont multiplides au point qu'il y a peu de paroisses dans les
villes qui n'en aient aujourd'hui. Mais k peine son Institut eut-il
dtd confirme et drig6 en Congregation par Urbain VIII, que pour
perpetuer ces secours et les rendre plus efficaces, il fut conseilld
d'etablir une CommunautA de Filles qui [225], par etat et par
devoir, seroient obligdes de servir les pauvres, principalement
les malades, et d'instruire les jeunes filles, en leur apprenant
a lire, et les formant B la pratique des devoirs de la Religion.
Un projet si utile ne pouvoit Atre qu'applaudi. Jean de
Gondy, archeveque de Paris, qui connaissait la puretd des vues
de Vincent de Paul, 6rigea en 1632, cette Compagnie en Congrdgation, sous le titre des Filles de la Charite servantes des Pauvres, en commit la direction b perpdtuitd au SupBrieur gdenral
de la Congrdgation de la Mission, et approuva les regles qu'il leur
avoit donndes. Ce nouvel dtablissement fut confirmd par LettresPatentes, enregistrees au Parlement.
C'est d'apres 1'expdrience de pres de quarante anndes, que
B6nigne Joly dont la charite pour les pauvres malades avoit
pour guide celle de Vincent de Paul, ayant su qu'il y avoit de
pieuses filles qui renonvans aux vains ajustements du siecle, de
leur sexe et de leur condition, et se contentant d'un habit fort
grossier, mais propre, se consacroient au service des pauvres
malades, sous la direction des Pretres de Saint-Lazare, fit tant
aupris du G6ndral, qu'il obtint deux de ces Seurs en 1682,
auxquelles il procura un honnkte dtablissement pour avoir soin
des malades de Dijon.
Ces Sceurs dont on a reconnu toujours davantage l'utilitd
et la ndcessite, se sont multipli6es partout, et surtout & Dijon,
en sorte que chacune des paroisses de cette ville en a au moins
trois, qui servent les pauvres malades et tiennent dcoles pour
l'instruction des jeunes filles. Leur vie mortifiee, leur assiduitd
au travail, les soins qu'elles prennent des pauvres et des malades,
I'union qui regne entre elles, leur d6pendance des cures qui les
emploient : tout fait leur dloge.
Chanoine Andr6 CHENEVET (1715-1783).
Notes historiques
par Pierre GRAs
LA PREMIERE

MAISON

DES

LAZARISTES

A DIJON

(1682-1770)

La premiere maison des Lazaristes dijonnais se trouvait rue
Jean-Baptiste Baudin( autrefois Saint-Lazare). Quelques bAtiments existent encore. On voit notamment au numdro 15, une
petite porte d'ordre toscan, i tympan arrondi dans lequel a det
grave Honorez Dieu, surcharge sur Adorez Dieu. Lorsqu'ils eurent
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leur seconde maison, oh ils s'installerent, les Lazaristes lea
loudrent & des particuliers. L'enclos de Saint-Lazare correspond i
peu pres au couvent actuel des Carmelites, rdtabli en 1867.
LA SECONDE MAISON DES LAZAI STES A DUON (1770-1792)

La Maison de la retraite des Jdsuites (distincte de leur r6sidence qui etait le college dit des Godrans du nom du fondateur
(l'actuelle bibliothbque publique) attribuee aux Lazaristes en
1770, vendue a la Rdvolution, fut rachet6e en 1852 par le D6partement pour y construire la prison actuelle. On la trouve aujourd'hui au bout du boulevard Voltaire, primitivement Aldes
de la Retraite. 11 n'y reste rien du temps des Jdsuites et des
Lazaristes.
Pour plus de precisions sur ces d6tails topographiques (superficie, noms des acquereurs, etc.), voir R. Gauchat, Les faubourgs de Dijon, Memoires de la Commission des Antiquites du
Departement de la C6te d'Or, t. XXIII, 1947-1953 (paru en 1955),
pp. 312-313 et 318-320, avec reproductions de plans anciens.
N.B. - Voir plus bas, pp. 547-550 de ce magistral article, les
extraits sur les maisons lazaristes de Dijon. Ils sont ici litteralement
reproduits car de telles donn6es ne peuvent se resumer.
LES TRAVAUX OU ETUDES SUR LES LAZARISTES DE DIJON
Les Lazaristes de Dijon n'ont pas fait I'bbjet d'dtudes particulibres, sauf la notice dans l'Almanach de 1782. Ils out un
petit fonds aux Archives de la C6te-d'Or. L'abbd Courtdpde dans
sa Description du Duch6 de Bourgogne, indique les dates de
fondation et de transfert, les noms des bienfaiteurs, des decouvertes d'antiquites gallo-romaines et conclut : Les Lazaristes
sont 4tablis pour faire des missions dans le diocese et pour 'instruction des peuples de la campayne, ce qu'ils ont fait jusqu'ici
avec autant de zele que de succrs.
BIOGRAPHIE DU CHANOINE

CHENEVET

La fiche du chanoine Chenevet dans le fichier Debrie (manuscrit 2205) est malheureusement inachev6e. L'abbd Debrie
a notd :
Chenevet Andrd, nd b Dijon, le 30 d6cembre 1715.
17.. : mdpartiste de Notre-Dame de Dijon, prieur d'Ardenais (diocese de Bourges).
1738, i" mai: maItre des enfants.
1746, 2 juin: chapelain de Saint-Grdgoire.
1760: greffier de l'Officialit6.
1766, mars : chanoine de Saint-Etienne.
1783, 10 aot : mort a Dijon; 10 aoit enterr6 a Dijon (paroisse Saint-Mddard).
La bibliographie qui devait suivre et pour laquelle une
grande place a etd r6servee, est restee en blanc.
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Puis la fiche indique quelques references qui, comme je I'ai
verifid, ne sont que des allusions furtives h I'abbe Chenevet,
sauf la petite notice de Garnier et Muteau, Galerie bourguignonne (1858) que voici : Eccldsiastique ddvou d 'histoire de
son pays, 1'abbCChenevet, chanoine de la cathedrale, enrichit
pendant vingt ans l'Almanach de la Province de curieuses dissertations historiques sur Dijon et la Bourgogne. II a laissd plusieurs volumes de Memoires manuscrits.
Nous avons preciseinent dans nos manuscrits, sous les cotes
1611-1624, 2050, 2285, seize \olumes de MJmioires manuscrits,
entres h diverses reprises, depuis une soixantaine d'anndes.
Dijon. 13 septemibre !9~.i.
Pierre GRAs.

LES

H•SIDENCES

DES

LAZARISTES

A

DIJON (XVII-XVIIl

siece)

Dans un magistral article, bourrd de prdcisions : L'urbanisme dans les villes anciennes ; Les faubourgs de Dijon du
xvnI siecle h nos jours, M. Roger Gauchat fournit, d'apres les
Archives ddpartementales, nombre de donndes (Mdmoires de la
Commission des Antiquitds du D6partement de la C6te-d'Or,
tome XXIII (1947-1953), paru d Dijon en 1955, pp. 280-358).
Voici, en extraits, les donn#es apportdes sur les deux dem,:ures des Lazaristes d Dijon.
Le faubourg Saint-Pierre
a C'dtait une agglomdcration rurale de vingt-deux hectares
de superficie, s'etendant A deux cent cinquante toises des renparts. blottie confre eux. et limit6e vers l'est par le cours du
Suzon, dit , Vitex "TeiiauixN, p. 306).

La premiere imaison Lazariste, 1682-1770
, La rue Saint-Lazare (actuellement Jean-Baptiste Baudin),
s'appelait. suivant les documents, en 1630, Arbelin-Picard, en
1740. Picard-Belin, en 1743, Obelins-Picards, en 1748, aux Belins,
en 1772. Aublin-Picard ou en 1796, Blein-Priard. Les propridt6s
qui la bordaient au couchant, s'6tendaient jusqu'aux glacis des
remparts, ce!les qui la bordaient au levant allaient jusqu'au
Suzon.
Le Couvent des PNres Saint-Lazare, comme les appelaient
If.s -ens du faubourg, y avait 6td 6tabli en 1682 (1), sur un terrain
acquis le 10 decembre 1681, de dame Catherine Gauthier. En
1703. puis en 1717 (2), le domaine s'dtendit vers le nord. Au
coucliant, ce fut sur les glacis, dont la Ville ceda trois cent
(1) Arch. G6te-d'Or, H 1003. Lettres patentes du roi, de novembre
1673, autorisant 1'installatlon A Dijon. D6liberation de la Chambre de
Ville, 15 mai 1682.
(2) Arch. Cdte-d'Or. H 1003. Acquisition sur Simon Bingot, Jeanne
Sardoillet, Jean Gillot du 25 mai 1703, Paul Manault, du 1i eeptembre
1717.
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soixante-einq toises aux Lazaristes, en 1716, par ordre de a Monseigneur le Due , (3). Ils edifierent leur maison avee, au nord,
leur eglise, en 1732 (4). En 1770, la Congregation de la Mission
de Saint-Lazare emigre route d'Auxonne, A la maison de la Retraite des Jdsuites (5). Le donaine (trois journaux un quart
moins six perches) 6) fut amodie par bail (7). Declare bien
national par dicret du 18 aoft 1792, il fut adjugd le 27 Messidor
an IV. A Benoit Bernard, apothicaire, et h Bernard Gerboy, relieur (8), ce dernier s'etant port4 fort au nom d'Adrien Gelquin.
En 1822, 1'enclos etait divis6 en deux parties : les maisons et
la partie septentrionale A Jean Fiet. jardinier, le reste h Francois
Gazin.
Au midi s'etendait la propriiRt de Claude Lebelin, maitre
des Comtes, qui s'agrandit sur les glacis en 1720 (9). En 1748,
elle est aux mains de Jean-FranCois-Gabriet-Btnigne Chartraire
de Bourbonne (10), conseiller du roi, president a mortier au
Parlement. Chartraire s'empressa d'acqudrir une ancienne raffinerie de salpetre qui formait une enclave sur le chemin couvert,
et constitua un enclos de soixante-dix ares, soixante-dix centiares
qui fut acquis par Guillaume Bazue i la Revolution. En 1867,
les Carmelites, qui se reinstallaient h Dijon, acheterent les deux
domaines, celui des Lazaristes et celui de Chartraire, pour y
edifier leur couvent.
Un glacis contigu au nord de 1'enclos des Lazaristes, leur
fut concede en 1716. Ils I'accenserent i Etienne Ormancey, huissier en bailliage en 1782 (1il qui le ceda h Jean-Baptiste Lacoste,
ancien b'tonnier de l'Ordre des Avocats (12) (pp. 312-313).
La seconde maison lazariste, 1770-1792

a C'est grAce a un legs de dame Pierre Gauthier, epouse de
M. de Clugny, que les religieux de la Compagnie de J6sus du
CollBge des Godrans, purent acquerir un vaste emplacement sur
la rive droite du Suzon pour y edifier 11une maison servant de
retraite a tous ceux qui voudraient en profiter ,.En 1725, i.s
,3) Arch. Clte-d'Or. H. 1003. Cession par la Ville, plan du 4 mars
1716.
(4) Arch. COte-d'Or, H 1003. P:an dressd par Antoine, le 26 fevrier
1772.
(5) Arch. Cdte-d'Or H 1003. Ddliberation des administrations du
College des "Godrans du 15 janvier 1770. Arrit du Parlement de Bourgogne du i mars 1770. cnvoyant les Lazaristes en possession de la
Retraite du domaine de Chaignot.
(6) Arch. C6te-d'Or H 1003. Proecs-verbal de reconnaissance par
Antoine, dressd par ordonnance de l'Intendant, du 31 ao1t 1772.
(7) Arch. Cote-d'Or H 1003. Bail du 15 septembre 1770, a Claude
Pelletier, moyennant huit cent cinquante. livres. Amodiation a Jean
Begin, du 6 juillet 1781, autre du 20 decembre 1788 pour neuf ans.
(8) Arch. C6te-d'Or, Q 426.
(9) Arch. municipales. fonds ancien J 26.
(10) Arch. municipales, fonds ancien J 37.
(i1) Arch. munioipales. fonds ancien J 69 &(dliberationsChambre
de Ville, 29 fWvrier 1716. Bail a cens. 30 juillet 1782).
(12) Arch. municipales. fonds ancien J 36.
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clotur'rent leur domaine (13) ; en 1727, ils commencerent de
bAtir les batiments qu'ils furent contraints de ceder aux Lazaristes en 1769 (14).
, On accedait a la <I Retraite a par le chemin qui longeait
le Suzon. Les Lazaristes construisirent un pont (15) face aux
allees de la Retraite, ouvertes par la Ville en 1755, et qui prolongeaient les A11es de Montmuzard. La chapelle fut fermee le
3 fdvrier 1792 (16), le domaine confisqud par la Nation. Apres
avoir failli devenir une caserne (17), I'enclos fut amodid le
12 Brumaire an II. Enfin, le 6 Fructidor an IV, la " Retraite a
fut vendue aux enchercs (18). Le clos couvrait alors quatre
hectares soixante-trois ares quatre-vingt-trois centiares. Le ddpartement de la C6te-d'Or, qui projetait de b&tir une prison,
I'ancienne dtant insuffisante, porta son choix sur la Retraite et
en fit I'acquisition par acte du 17 avril 1852, moyennant
34.000 francs (19). Les batiments nouveaux cotflrent 600.000
francs. Un hospice pour les femmes de mauvaise vie fut installd
dans un vieux batiment au nord de 1'enclos : la Ville le compldta
en 1879 (20) par la construction d'une maison en facade qui
porte le numdro 70 de la rue d'Auxonne.
a Une vaste place ovale fut projetde devant la prison pour
parachever I'h6micycle d'entrde des Allies de la Retraite (21).
Une propriedt qui touchait ie pont et masquait le portail fut
expropride (22) et le Prdfet demanda ala Ville d'achever I'ceuvre
entreprise. H6las ! sur un rapport inepte de I'architecte de la
Ville, le maire rejeta le projet comme dtant trop ondreux. Ainsi
fut perdue par 6troitesse de vues l'occasion de ddgager ce
carrefour devenu aujourd'hui l'un des principaux noeuds de la
circulation urbaine. , (P. 318.)
Roger GAUCHAT.
(Extrait des Mdmoires de la Commission des
Antiquites du Departement de la C6te-d'Or, tome
XXII [1947-1953]).

(13) Arch. nunicipales, fonds ancien J 27.
(14) Arch. C6te-d'Or H 1003. Ddlibdration des administrateurs du
Col!ýge des Godrans du 15 janvier 1770.
(15) Arch. C-te-d'Or, C 4442. En 1788, ils demandent mille six
cents livres A la Province pour le terminer.
(16) Arch. municipales, fonds moderne D 1.
(17) Arch. C6te-d'Or Q 836. Arretd du D6partement. 24 juillet 1793.
(18) Au citoyen Louis Goiffon, charpentier, qui le cdda le 26 flordal
an X! (16 mai 1803) & Petetin. Les b&timents avalent t61 d6molis. Les
h6ritiers Petetin vendirent 1'enolos a Fl6ix Dastier-Gaudin, le 20 novembre 1834. C'est a lui que Mgr Rivet, 6veque de Dijon, l'acheta le
18 aoot 1848 et le garda quatre ans.
(19) Arch. C6te-d'Or, IV N 14 130.
(20) Arch. municipales. Ddlibdration Conseil municipal, 28 mal et
28 juin 1879.
(21) Arch. municipales, fonds moderne, 0 1.
(22) Arch. COte-d'Or IV N IV 130. Ddliblration du Conseil gdndral,
27 ao0t 1865. Jugement du tribunal, 30 janvier 1865.

EPHMERIDES VINCENTIENNES
6 MARS
Dfunts de ce jour : en 1922, a Tuursainte, M.. Henri Grenier. En 1921, a Pekin. M. Paul Bantegnie.
En 1624, a Paris, saint Vincent, par l'intermndiaire de
M. Portail, prend possession du College des Bons-Enfants. En ce
domaine de 1.600 mbtres carres dont il ne reste plus rien aujourd'hui et qui etait situe a I'extr6mite de l'actuelle rue SaintVictor, non loin de l'eglise Saint-Nicolas du Chardonnet, Monsieur
Vincent ne s'installera qu'apres la niort de Madame de Gondi,
et en compagnie d'Antoine Portaii (1).
En 1747, a Saint-Lazare-lezz-Paris, clbture de la lie Assemblee gendrale. Ses trente-six membres, apres avoir 6lu M. de
Bras comme huitieme Superieur general, ont, au cours de leurs
vingt-deux sessions, d'abord fait acte de soumission, au nom
de la Compagnie, a a Bulle a Unigenitus ), puis determine aveo
precision I'6tendue du Vceu de pauvretO et donn6 reponse a cinquante et une questions sur des sujets varies (2).
En 1769, a Lyon, Franicois-ltlgis Clet entre au semninaire
interne. II a vingt et un ans. La maison qui le recoit est celle
qui, sur le eOteau de Fourvibres, porte encore, malgrd son changemrent de destination, 13 nom de
Mlaison des Lazaristes , (3).
En 1899, A Oran, mort de M. Callixte Irlandes. II fut de
l'6quipe qui, en 1869, ouvrit le grand seininaire du diocese
d'Oran nouvellement drig-. II a connu I'dge hldroique oi ii fallut
commencer la formation des clercs dans les anciens bitiments
d'une manufacture de tabac, sise faubourg Gambetta. Mais
M1.IrlandBs avait ete admirablement acclimat ah cette vie et &
ces fonctions par M. Daziicourt et le P're Girard, l'inoubliable
a PBre Eternel ,. Ces confreres rminents avaient accueilli M. Irland6s quand il arriva, en 1860, it Kouba en pleine construction.
A partir de 1872 et jusqu'i sa mort, M. Irlandes fut superieur
d'Oran : ses qualites humaines, sa profonde vie interieure qu'il
chercha toujours h communiquer a ses sdminaristes, la confiance
des premiers 6veques d'Oran ont fait de lui, vraiment, comme
on I'a appeld, le , Kebir ,, c'est-a-dire I'Ancien, le chef, Ie grand
homme (4).
En 1926, a Amiens, mort de M. Georges Devisse. Un fait
niontre en quelle estime on tenait ce confrbre. Quand le cardinal
Ainette, alors vicaire general d'Evreux, fut promu A l'evech6 de
Bayeux, c'est h M. Devisse qu'il legua ses nombreux penitents
el p6nitentes qui formaient un beau parterre d';mes qu'en ville
on surnommait les u amettistes n. Au lendemain de la guerre
1914-1918, M. Devisse eut I'honneur de reprendre la paroisse
Sainte-Anne d'Amiens d'oii les lois laiques avaient chassd nos
confreres. C'est A lui qu'un jour des bienfaitrices firent cadeau
du chateau de Bcaucamps et de ses d6pendances qui allaient
devenir pour les clercs de la Mission un chantier bourdonnant,
en meme temps que le paradis de leurs vacances.
1) Coste. , p. 173. - 12) Circulaire.s 1. pp. 523 sq. hi'toriques, p. 96. - (4) .nnales, t. 114-115, pp. 68 sq.

(3) Ephdimr.
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Df[unts de ce jour : en 1915, a Paris, FrBre Claude Barras.
En 1941, a Saint-Jean-de-Premiac, dans le Tarn, M. Auguste
Gregoire. En 1956, a Paris, Frere Eugene Pdchin.
En 1829, a Paris, a la Chambre des Deputes, discussion sur
1'existence legale des Lazaristes. lou\emente, le debat dure quatre heures. Entin, grace & l'intervention du ministre des Affaires ecclesiastiques, - -Mgr Feutrier, evcque de Beauvais, - la
Chambre, a la presque unanimit6, se declare pour 1'existence
de la Congregation (1).
En 1880, a P*laisance, parait le premier numniro du ,, Divus
Thomas , (2). La savante revue theologique, fondee par notre
confrere M. Albert Barberis. commence des lors une belle carrikre et sera bientot chaleureusement encouragde par Leon XIII
et par les Superieurs generaux.
En 1923, a Paris, de nolubreuses Filles de la Charite viennent prier pris de )a depouille de M. Meugniot, dcided la veille.
De sa Bourgogne natale, terre pourtant de saint Bernard et de
Bossuet, M. Meugniot n'herita pas 1'eloquence, mais ce bon sens
qui, de 1873 a 1879, lui permet de gou\erner avec prudence !e
s6minaire de Saint-Pons. Les vingt amnnies suivantes, il les passe
A Shanghai conmne procureur et comme visiteur. Aux fonctions
fianciires il axait Rtd prepar6 par les premieres anndes de
son sacerdoce passdes aux c6tes du martial M. Mailly, alors
procureur general. 1. Mleugniot a laisse son nonm en Chine : a
Shanghai, au moins jusqu'en ces derniires auntes, ii y avait,
en effet, le (c March6 Meugniot n. En 1899, le visiteur de Chine
est rappel6e
Paris et succede A M. Jules Chevalier dans ses
fonctions d'assistant et de directeur des Filles de la Charitd.
Son action pres de ces dernibres fut facilitee par sa parente
avec sainte Catherine Labour6, et aussi par le fail que de cette
tante privilegide, ii reproduisait la simplicit et I'humilite, la
puret6 et la candeur (3).
En 1933, a Paris, mort de M. Joseph Giordano. Italien de
naissance, - il vit le jour, le 30 janvier 1862, dans le diocese
de Naples, - la vie fit de lui un Bresilien, puis un Parisien.
Avant m4me son ordination. M1.Giordano 6tait. au Brdsil : il y
passera plus d'une vingtaine d'anndes d'enseignement ou de missions. En 1907, il est a Rome pour un entr'acte de quatre ou
cinq ans ; ii y compose, en portugais, un manuel de missions :
la vente de cette oeuvre ne lui donna pas l'occasion de s'enrichir. En 1911, pour prendre en mains I'oeuvre italienne de la
capitale, M. Giordano devient Parisien et Je restera jusqu'A sa
mort, sauf pendant les deux ans qu'il va s'occuper de ses compatriotes & Alexandrie. A la Maison-Mere, M. Giordano se signale
< par sa charit6, sa rdgularitd et un flegme aimable teintd d'originalit6 ,» (4).
(1) Actes du Gouvernement, pp. 190-217 ; Annales t. 90, pp. 92-93.
- '2) , Divus Thomas a, oct.-dec. 1951, p. i. - (3) Annales, t. 104,
pp. 658-676 ; t. 106-107. p. 204 ; B.M.L. 1926, mai-juin, pp. 92-95. (4) Annales, t. 98, pp. 466-467.
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Dbfuntst de ce jour : en 19u8, au Berceau-de-Saint-Vincent,
M. Eugene Canpaii. En 1915, i Monastir, M. Henri Belieres.
En 1892, a Blackrock, en Irlande, M. Thomas Mac-Namara
nieurt dans sa quatre-\ingt-quatrinme ainue. II peut 4tre regardi comme le fondateur de la Mission sur le sol de l'lrlande
que les derniers Lazaristes avaient di quitter en 1664. Peu de
temps avant foncLion sacerdotale qu'il reut en 1833, M. MacNamara eut, a\ec son ami, Jacques Lynch, l'id6e de fouder une
compagnie de Missionnaires. Le projet fut soumis a I'archev4que de Dublin, Mgr Murray, qui f'approuva. Mlais, conume toujours, il fallait trouver de l'argent. Dans ce but. Thomas MacNamara et son ami ouvrent une ecole de garcons i Dublin, puis,
en 1835, un Collge A Castleknock. C'est alors qu'ils apprirent
I'existence de la Congregation de la Mission. Its se miirent en
rapports avec M. Jean Nozo, douzieme successeur de saint Vincent. M. Mac-Namara, avec deux compatriotes, vint faire son
noviciat i Paris. A leur retour en Irlande, ils tlaient accompagnds d'un directeur de se~oinaire charge de former les nou\elles
recrues qui ne pourraient venir en France. A partir de 1842,
M. Mac-Naiara s'appliqua aux Missions et a !a formation du
clergY. En 1864, ii fut superieur du college Saint-Vincent de
Castleknock, et \isiteur de ia province irlandaise. De 1868 a I.s89,
il dirige le seininaire des Irlandais a Paris, puis se retire it
Blackrock. .M. Mac-Namara, clhez qui la puissance intellectuelle
et la puissance de travail allaient de pair, a ecrit. pour le clerge,
de nombreux ouvrages fort estimns. Le petit grain de sdnevd,
jetO en terre par ia vertu solide et la foi de M. Mac-Namara et
de ses premiers compagnons, est de\enu un bel arbre : la province d'lrlande, qui etend ses branches en Ecosse et en Angleterre compte actuellement quinze ltah!issements 1).
En 1928, A Smyrne, nmortde M. Eugene Poulin. Quand le
Pere Fiat, en 1889, lui demanda d'aller h Smyrne prendre la
direction du College et de la Mission, il n'eut qu'une objection :
, Vu la chateur d6bilitante, je ne tiendrai pas six mnois.,,
M. Poulin a tenu trente-neuf ans !... Ce tils de la Bourgogne
peut 6tre class6 dans la cattgorie des doux entdtds. Obstine dans
lutter
la pribre et dans la pratique rigide de la Regle ; obstined
contre son fort begaiement ; obstine dans son culte pour 'enseignement du latin, il fnempDche que. selon le communiqud
publid par I'archev\chd de Smyrne apres sa mort, M. Poulin
a a laissO dans tous les cowurs et dans cette jeunesse de Smyrne
qu'il a elevee, un sentiment profond et indeldbile d'affectueuse
sympathie, d'admiration et de reconnaissance -. L'une des plus
grandes joies de M. Poulin fut de decou\rir, pris d'Ephese, i
Panaghia-Capouli,les assises de la maison de la Vierge. A ce
propos, 'il a publid cinq fascicules et laisse deux gros manusvrits (2).
:1) Annales, t. 57, pp. 325
I. 100, pp. 68-72.

sq. : t. 72. pp. 360 sq. -

(2) Annales,
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Df[unt de ce jour : en 1914, a Paris, M. P:erre Vercruyce.
En 1892, a Smyrne, le journal l'Impartial annonce:
, M. Elluin. le v6ndrable doyen de la Mission des Lazaristes.
s'est doucement eteint dans le Seigneur, lundi vers les troi.
heures de I'apres-midi, a Ilh6pital de la Marine Frangaise, lui,
le \:illant soldat de la foi, le grand champion de la charitL... qui
n'a jamais separd, dans sa longue carriere militante, I'amour de
son pays et la gloire de son Dieu. - Les debuts de la vie ia.erdotale de M. Francois Elluin se placent a Salonique, b 'ille de
Naxos et i Constantinople. En 1845, il vient & Smyrne conine
professeur de rhetorique au College de la Propagande. II y forrae
de brillants 6laves, mais, %oulant s'adolmer davantage aux ,euvres du ministire, il sollicite et obtient un poste moins important dans l'enseignement. A tout ce qui a un parfum de pauvretk
il se voue. Pendant vingt ans, par exemple, il fut le directeur
spirituel d'une population ouvriere, celle du lazaret de SaintRoch. 11 6tait en mrme temps directeur des (euvres de la SainteEnfance et de la Propagation de la Foi. Erudit, il consacra ses
rares loisirs B traduire en grec une sdrie de manuels et de livres
d'edification. Toute la belle et longue vie de M. Elluin a 6td
anijee par une conviction : la foi dans le succes des oeuvres
entreprises pour la gloire de Dieu (1).
En 1894, a Paris, mort du Frire Joseph Genin. Enfant d'une
fanille modeste et chr6tienne de la region de Nancy, ses dixhuit ans le conduisirent h Paris, en 1842. La, il entra en qualitd
de jardinier chez les religieuses du Calvaire, rue du ChercheMidi. Et un beau jour, sa pidt6 lui fit traverser la rue pour
demander son admission comme Frere dans la Congregation de
la Mission. Pendant quarante ans, a partir de ses Voeux, il va
etre portier de la Mlaison-Mere. Sa vie interieure qui fut une
profonde intimite axec le Bon Dieu, demandait logiquement &
deborder au dehors; alors, par un cheminement providentiel,
qui est bien dans la ligne vincentienne, le FrBre Gdnin se fit
le pourvoyeur des Missions, sans se douter qu'il fondait I'ceuvre
actuelle du Bienheureux Perboyre, si belle dans son but d'assistance missionnaire. Grace a I'humble Frbre G6nin, la porte de la
Maison-Mbre devint la Banque des Missions : grace A lui, des
cathedrales, des dglises, des chapelles, des 6coles, des hopitaux
ont pu se construire en Perse, en Syrie, au Liban, en Abyssinie, a Salonique, en Chine ; et si l'on faisait la liste exacte des
sommes que ce bon Frere rdussit B faire parvenir aux Missions,
on serait emerveille, et tentd de faire de Joseph Gdnin, Fr6re
de la Mission, un heros de la Legende dorde. Plus que son devouement k la cause des ouvriers dvangdliques, une sorte d'hdroisme pratiquIe par Joseph G6nin laisse deviner la saintetd
de son Ame : nul n'a jamais vu varier le rythme tranquille de
sa ddmarche, ni s'altdrer la paix de son visage, ni varier I'affabilit4 de ses manieres (2).
(1) Annales, t 57, pp. 322 sq. -

(2) Annales, t. 59, pp. 481-500.
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10 MARS
Ddfunts de ce jour : en 1918, h Tchengtingfou, M. Jean Valette. En 1923, A Paris, M. Louis Dinet. En 1949, A Alger, M. LBon
Peyrd.
En 1666, A Paris, M. Alinras signe le contrat en vertu duquel Mgr Denis de la Barde, 6-vtque de Saint-Brieuc, confie aux
Pr•lres de la Mission la direction du snminaire de sa ville 6piscopale. C'est ie troisiene stminaire breton que nous prenons en
charge, saint Vincent ayant deji donne & la Bretagne deux equipes sacerdotales, I'une pour Saint-Meen, I'autre pour Treguier. Le
contrat d'aujourd'hui privoit que trois pretres et deux freres
seront affectes 4 l'etablissement de Saint-Brieuc. Dans la chapelle qui sera construite pour les seminaristes, les Etats de
Bretagne sikgeront A plusieurs reprises. Le premier superieur
de Saint-Brieuc sera Donat Cruoly ; certains de ses successeurs
jusqu't la Rdvolution resteront une vingtaine d'annees en
charge (1).
En 1684, a Versailles, Louis XIV pose la premiere pierre
de 1'cglise Notre-Dame. A cette epoque, ii y a dejh dix ans
que nos confreres adininistrent la paroisse royale. L'dglise SaintJulien en laquelle a dte installe le premier cure lazariste, Nicolas Thibault, est trop exigui, et le Roi est maintenant pressd de
voir c sa, paroisse dotCe d'un sanctuaire plus convenable. Le
terrain que Mansart a choisi pour 6difier Notre-Dame, est tout
proche de la \ieilie eglise Saint-Julien. C'est un terrain que les
Recollets, trop a I'dtroit dans leur maison de la Petite-Place,
avaient ddjh convoite pour y batir un nouveau couvent. Ie Roi
les a disintdresses en ieur donnant un nouvel emplacement.
Les travaux de construction de Notre-Dame seront activement
mends, puisque deux ans plus tard la nouvelle 6glise sera solennellement consacree (2).
En 1736, A Paris,apres treize sessions, les trente-cinq membres de la dixieme Assemblke gdndrale ach6vent leurs travaux.
A M. Jean Couty, qu'ils ont elu Superieur general, les deputds
demandent : d'abord, de rappeler A la Compagnie certains points
de rggle ndgligds; puis, de songer a driger avec une portion de
la province de Rome, trop vaste, celle de Naples; enfin, d'imposer h chaque maison une taxe pour soulager Saint-Lazare dans
ses charges temporelles (3).
En 1830, a Paris, Mlgr de Qu6len adresse A ses diocesains
un mandement. Apres y avoir celebrd les gloires de notre Bienheureux Pere, I'archeveque annonce que la translation du corps
de saint Vincent de Paul dans la chapelle de la Maison-MBre
de ses fils aura lieu le dimanche 25 avril ; qu'une neuvaine de
prieres commencera ce nimme jour dans les dglises et chapelles
du diocese ; et qu'enfin, pour payer la chisse, une quote sera
faite par MM. les Cures de la maniere qu'ils voudront (4).
(1) Notices, III, pp. 380-381. Annales, t. 62, p. 316. - (2) Marcel
Ldry : * Une visite a I'glise .otre-Dame de Versailles », pp. 5, 8 et 9.
- (3) Circulaires, 1, pp. 442-457. - (4) Vandamme : a Le corps de
aiint Vincent de Paul o, Abbeville, 1913, pp. 88-91.
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DIJfunts de ce jour : el 1911, a llongy, M. CBlestin Duez.
En 1913, a Paris, M. Staiislas Hesillot.
En 1736, de Saint-Luzare, M. Jean Couty adresse A la Conmpagnie une bre\e Circulaire pour lui annuoncer sa propre levdation au g6neralat. l.a dixiname Assenblie gtenerale qui vient de
prendre tin, a, en effet, reuni ses sullrages sur cet lhoinne de
cinquante-deux ans. Ses verlus out provoque ce choix, !iiais
aussi les talents dont M. Couty a fait preu\e dans les affaires
avec lesquelles ii s'est t'-is vite familiarise : durant plusieurs
aiines, ii a 6tC Secrvtaire general ; puis, en 1711, troisieme Assistant. 11 a surtout attir6 I'attention et la reconnaissance de
la double famrille, en iienant a bien la biatification et la canonisation du saint Fundateur. Des le d6but de la deuxiene amtee
de son gcndralat, la Buile de canonisation sera publiie. Pendant
les dix annees qu'il gouverna I'rEtres de la Mission et Filles
de la Charite. M. Couty cut itcueur de d6raciner les abus qui,
en ce terrible xvart siecle, auraient pu anener un relAchement
irreijiediable. L'Assembl6e qui l'a Olu, a doniu
t MI. Gouty,
conrine Assistants. MM. Richon, Noirot. Gros et Martinengo (1).
En 1934, a lome, en ce dimanche de a Laetare ,, la basilique vaticane, parde ct illuiinee, semble etre devenue une
grande clapelle \incentienne. Un parterre de blancheur y est
dessinO par les surplis d'une centaine de Pretres de la Mission,
les cornettes de plusieurs centaines de Filles de la Charit6, les
berets des A Louise de Marillac ,.11 y a lh aussi quatre niille
Dames de !a Charit6. Toute la famille de saint Vincent et de
sainte Louise est presente. Et, comme pour symboliser la reconnaissance dU monde entier vis-L-vis de l'ceuvre charitable du
fondateur et de la foodatrice, sont venus !es reprdsentants officiels de quatorze nations et plus de cinquante mille fidiles. Dans
le cortege papal, on a remarqud tout A 1'heure, une delegation
du Clerge de Paris : Mgr Courbe. secretaire general de I'Action
Catholique frangaise, les deux cures de paroisses chores A sainte
Louise de Marillac, Saint-Nicolas du Chardonnet et Saint-Laurent. Le T.H.P. Souvay est IA, assist6 de M. Cazot, directeur des
Filles de la Charite, et de M. Scognamillo, postulateur de la
Cause de canonisation de sainte Louise. L'cpiscopat franfais est
present en la personne d'une dizaine d'ev'ques et du cardinal
Lidnart... Et c'est I'instant solennel oil dans la majestueuse plenitude de son autorite suprin e, Pie XI prononce : < Nous decr6tons et d6finissons Sainte, et nous inscrivons au catalogue des
Saints, la bienheureuse Louise de Marillac. , Apres les solennits de Saint-Pierre, un triduum, pour marquer cette canonisation. se deroulera dans l'dglise de Saint-Andr6 della VaUe,
dont la vaste enceinte se prate admirablement aux grands rassemblements. L'orateur de la clOture sera le cardinal Pacelli,
devenu Pie XII; son discours est. un chef-doeuvre (2).
i1) Circulaires I, pp. 437-4i3 : Annales, t. 89, p. 912. -

Les, i. 99. pp. 481-490.

(2) Anna-
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DIfunts de cc jour : en 1927. i Lille, M. Etienne Delafosse.
En 1954, A Paris, Frbre Jean Esch.
En 1874, A Paris.a ouze heures du soir, sans agonie, gardant
jusqu'au bout a sa tete et son coeur ,, M. Jean-Baptiste Etienne
meurt, dans la soixante-treizieme annee de son age et la trente
et unimne de son gendralat. Par sa vie et ses ceuvres, if a etd
le merci vivant que la Lorraine offrit h saint Vincent, secourable, deux sikcles plus tot, A sa devastation : Jean-Baptiste
Etienne, en effet, etait ne & Longeville, pros de Metz, le 10 aout
1801 ; et, du Lorrain, ii cut la tinacite dans le travail et aussi
la prestance physique que 'iAge ne fera que rendre plus imposante, tandis que son beau visage aureold de la longue chevelure en usage alors dans le monde eceldsiastique, respirera de
plus en plus une majestueuse douceur. Pretre le 24 septembre
1825, M. Etienne cumule aussitkt les fonetions de secrdtaire du
vicaire gendral, de procureur de la Maison-Mlre et de prefet
d'eglise. Tout de suite ii s'occupe de la construction de I'actuelle chapelle de Saint-Lazare et c'est lui qui, avec le temps,
agrandira la Maison-Mere. Procureur general et secr6taire g6nral des 1827, il entre en relations avec les personnalitis civiles
et religieuses de I'Fpoque. Le Gouvernement le propose alors
comme premier edvque d'Alger. M. Etienne refuse pour ne pas
vivre hors de la Congrdgation. Dans la mission politique en
Syrie, dont le charge le ministre des Affaires 6trangeres, dans
sa deputation, avec M. Aladel, pres du Saint-SiBge, lorsque lattitude et les agissements de M. Nozo, encouragerent les intrigues
le certains confreres de Rome, dans la reconstitution des Dames
le la Claritd, dans 'elaboration du statut canonique des En:ants de Marie et dans bien d'autres oeuvres, M. Etienne affirme
Je plus en plus la lucidite de son intelligence, la finesse de sa
prudence et I'inlransigeance de sa fermetd vis-h-vis des principes. Aussi, I'Assemblee de 1843, des le premier tour de scrutin,
le choisit comme quatorzieme Supdrieur gendral. Un gendralat
comme celui-lh ne se resume pas. Tout au plus les chiffres peuvent-ils laisser soupeonner I'activitd ininterrompue de ce treizieme successeur de saint Vincent : quatorze nouvelles provinces furent crdees et plus de cent vingt maisons fondies. Quant
aux Filles de la Charitd. leur nombre passa de cinq mille h vingt
mille. Et chez les uns comme chez les autres, le culte de la
Regle fut remis en honneur. Evidemment, M. Etienne n'a pas
tout fail tout seul : mais son incontestable amour de la double
famille, son absolu respect de l'esprit vincentien, son optimisme
toujours juvenile et bass sur l'esprit de foi le plus solide, ses
splendides talents d'administrateur, son courage dans les 6preuves de tous genres, ont fait de M. Elienne un animateur incomparable, et les Prctres de la Mission comme les Filles de la Charite peuvent, a juste titre, xvenrer en Jean-Baptiste Etienne leur
authentique restaurateur (2).
I1) Coste, II,-p. 94. -

(2) Rosset - Vie de M. Etienne *.
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13 MARS
Ddfunts de ce jour : en 1926, a Dax, M. Constance Mercier.
En 1942. a Bahia, M. Gilles Henrotte.
En 1670, dans une lettre datee de ce jour, M. Almdras fait
l'historique de la fondation de la Mission h Lyon et notifie
l'union h cette maison de deux communaut6s missionnaires de
la ville ; les missionnaires de Saint-Joseph et les missionnaires
de Saint-Michel, qui, l'une et I'autre, ont etd fonddes il y a
environ vingt-cinq ans. M. Berthe a Wt le tres habile agent de
toutes les negociations (1).
En 1874, a la M•aison-Mýre. les pretres se r6unissent pour
I'ouverture de la cassette oil se trouve le nom du Vicaire gn&eral. I.e billet ecrit et signe par 1. Etienne, le 17 octobre 1873,
designe M. Jean-Louis Mellier, qui est deja Directeur des Filles
de la Charit&, substitut et adinoniteur (2).
En 1890, A Pekin, mort de Mgr Frangois Tagliabue, emportd
en huit jours par une fievre typhoide compliquee de pneumonie.
N6 le 29 novembre 1822 dans le diocese de Soissons, il entra dans
la Congregation quatre ans apres son ordination. En 1854, il
arrivait en Chine et Mgr Mouly le destina & la mission de Mongolie. Apres la cession de ce territoire aux Scheutistes, M. Tagliabue fut directeur des Filles de la Charitd, a Shanghai et
bient6t nommd coadjuteur de Mgr Baldus. Sans avoir eu le
temps d'exercer cette charge, il est transf6r6 & Tcheng-ting-fou
pour y succider h Mgr Anouilh, en 1869. Dans un climat de
x6nophobie qui dcclenchait de-ci de-l& pillages et massacres,
Mgr Tagliabue s'occupa de christianiser en profondeur. Dans
ce but, il lanca I'euvre des retraites fermdes et, des les sept
premieres annees, on vit sept mille fideles y participer. De
beaux fruits spirituels en r6sulterent. A partir de 1881, il put
multiplier les dcoles de catdchumn nes et le nombre des chrdtiens commenga une sensible marche ascendante. Mgr Tagliabue,
tres prdoccupe de la formation de son clerg4 indigene, eut aussi
le souci de la sant6 de ses missionnaires et il ne craignit pas
de descendre dans des d6tails de cuisine et de logement. En 1880,
le PNre Fiat le nomma commissaire extraordinaire pour la visite
des vicariats confids A la Congregation. Un decret de Rome du
5 aoOt 1884 transfera Mgr Tagliabue & P6kin, Mgr Delaplace
dtant mort. Pendant les six ans que Mgr Tagliabue passa & la
tate du vicariat, on admira la sagesse dont il fit preuve dans
ses relations avec les plus hauts personnages de l'Empire et des
legations occidentales, dans les difficiles circonstances cre6es
par la guerre du Tonkin et les complications internationales.
Par sa physionomie, Mgr Tagliabue ressemblait a saint Francois de Sales, son patron, mais aussi par son Ame, dont linalterable bontd explique le rayonnement en profondeur de son
episcopat (2).
(1) Girculaires, I, pp. 106 sq. - (2) Annales, t. 91, pp. 25-39. (3) A. Morelli C.M. : a Notes d'histoire sur le Vicariat de Tcheng-tingfou , ; et Annales, t. 55, pp. 346, 347 ; t. 56, pp. 456-467.
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14 MARS
Difunts de ce jour : en 1916, en Argonne, M. Louis Duthoit.
En 1930, A Guimeriille, M. Henri Lebarque. En 1940, a Nanchang, M. Eloi Domergue.
En 1938, a Paris, mort de M. Leon-Emile Cazct, premier
assistant de la Congregation et directeur des Fiiles de la CharitY. Apres ses 6tudes de plilosophie au seminaire de Verdun,
diocese oh ii etait nI le 14 avril 1863, il entra a Saint-Lazare
et, peu de temps apres ses Voeux, ii fut, pour raison de santd,
envoyd b Constantinople. C'est Ih que notre confrýre, lMgr Bonetti, l'ordonne pretre le 21 decembre 1889. Six ans apres,
M. Cazot est directeur du College Saint-Benoit. Sa carriere promet d'y etre belle, mais au bout de deux ans, il est nomme superieur de la Mission bulgare de Zeitenlik. Son intelligence precise
lui montre tout de suite ce qu'il a h faire : former un nouveau
clergd, reformer les pretres autochtones, ddvelopper I'influence
des ecoles grace a de bons instituteurs et porter l'E\angile au
petit troupeau de catholiques perdus parmi les schismatiques.
A cette vaste entreprise, M. Cazot se consacre avee son zBle
intr6pide et son activite d6bordante. A ses confreres il donne
l'exemple de 1'6nergie : ii ne redoute pas de coucher sur la dure
et, comme il ie dira lui-menme, de se nourrir pendant des semaines avec < des haricots apostoliques a... Et les rdsultats apparaissent... Mais c'est 1914 ! Les troubles s'intensifient dans les
Balkans. Et c'est aussi l'Assemblee generale. Le T.H.P. Villette,
qui sait quels prodiges IM. Cazot a realis6 avec la maigre caisse
de la Mission bulgare, le nomme procureur general. Desormais
it est attache h la Maison-Mere. qui le verra devenir assistant
du Supdrieur ;eii~eral et.,
la inort du P're Verdier, vicaire
general. Depuis 1924. tous les jours de la vie de M. Cazot ont
W6tconsacr6s A la direction des Filles de la ClaritO. Les Filles
de saint Vincent ne sont pas priNs d'oublier ce , Respectable
PNre ,. Sa barbe conquerante que les anndes blanchissent; ses
yeux qui petillent derriere ses lunettes a grosse monture noire :
sa belle voix qui, dans la chapelle de 1Inmmaculde, r6sonne de
l'all6gresse des jours de fete, ou qui tonne avec inergie quand
il faut secouer les torpeurs; son accueil cordial et sa rondeur
joviale quand, derriere la porte de cuir de son bureau . la Communautd, il recoit, a longueur de jour, les (( petits bonnets , ou
les cornettes, jeunes et vieilles, qui viennent se confier a lui;
tous ces d6tails ne sont que !'apparence du coeur du Pere Cazot,
de ce cceur dans lequel l'amour de saint Vincent brula jusqu'A
sa derniere journee de travail pour les Filles de la Charitd,
jusqu'a ce 1" mars of, dans sa stalle, a la chapelle de SaintLazare, devant le Saint-Sacrement expose, il perdit connaissance et sentit bien que le bon Dieu venait le chercher (I).

.6re

(1) Annales, t. 103, pp. 473-478 et 515-534 ; , Echo de la Maisona, 1938, pp. 73-87.
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15 MARS
Dbfunis de cc jour : en 1906, A Dax, Frere Philippe Carrausse. En 1930, I Tientsin, M. Gregoire Dimitriades.
En 1660, a Paris, nort de sainte Louise de Marillac. Depuis
une dizaine d'annees, selon l'expression de saint Vincent, a elle
n'avait de vie que ce qu'elle recevait de la grace ,. Le 4 f6vrier
1660, une inllammation aigue du bras gauche provoqua chez
Mile Le Gras une fievre violente. On fit venir le cur6 de SaintLaurent, et, en presence de sa fanille naturelle et religieuse,
la malade requt les derniers sacrements. Dans les jours suivants, la disparition de ia liW.re fit croire que le Bon Dieu
laisserait encore quelque .emps sur terre sa fidele servante,
mais, des le 12 iars, on constata qu'en raalitd elle dtait atteinte
de gangrene senile. Le 12. la malade demanda la sainte commuiiun et le lendemiain le cure de Saint-Laurent satisfit A son
pieux ddsir. Au cours de son action de graces, sainte Louise declara a ses filles : , Je ineurs dans une haute estime de notre
vocation; vivrais-je cent ans, je ne saurais vous demander autre
chose que d'y demeurer fideles. , Saint Vincent, retenu luiinnme en sa chambre par ses infiriites, et a qui elle avait fait
demander un mot d-encouragement, lui imposa un dernier sacrifice : au lieu de lui dcrire it chargea un messager de lui
dire : , Vous partez la premiire; si Dieu me pardonne mes
pechus, j'espere aller vous rejoindre bientot au ciel. , Au cours
des journdes suivantes, un missionnaire, probablement M. Dehorgny, aida Mile Le Gras h surmonter les angoisses qui la vinrent visiter. Le 15, entre onze heures et midi, apres avoir, en
se frappant !a poitrine, prononc un , oui ,, qui semblait etre
le resume de sa vie d'obdissance et d'bumilit6, sainte Louise de
Marillac exhalait son dernier soupir. Et le cure de Saint-Laurent
s'dcriait : , Oh ! la belle ame ! Elle emporte avec elle la grace
de son baptdne, (1).
En 1912, h Rio de Janeiro, meurt M. Pierre Dehaene, visiteur du Brdsil. Apres avoir enseign6 au petit seminaire d'Avon,
et inissionni A Loos et & Angers, il partit en 1900, pour le
Bresil. II y feira deux colleges, mais ouvrit trois maisons de
missions. Un journal bresilien, au lendemain de la mort de
M. Dehaene, dit de lui qu'il fut un ( prdtre d'une rare instruclion et d'intelligence administrative supdrieure, zdid et infatigable dans les travaux varids de son minist6re sacrd, prdvoyant
et courageux, mettant les interets supremes de la foi toujours
au-dessus des contingences passageres de la vie humaine a (2).
En 1942, a Perigueux, mort de M. Thdodore Bogaert, visiteur
d'Aquitaine. Sauf pendant la guerre de 1914 oil il servit comme
infirmier t I'h6pital de Gentilly, et pendant les trois ans qu'il
fut assistant de la Maison-MBre, M. Bogaert, A Dax, a Strasbourg,
a Evreux et & Pdrigueux, fut un excellent formateur d'Ames sacerdotales (3).
(1) Coste, I, pp. 5'9-535. - (2) Annales, t. 77, pp. 545-549. .'.) Annates, t. 106-107, pp. 310-311.
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Ddfunts de ce jour : en 1907,

a Paris, M. Jules Desmarea-

':aux.

En 1654, a Treyuier, eu Bretagne, le thtologal du diocese,
Messire Michel Thepault de Rumelin, donne & saint Vincent
un domaine et des rentes qui doivent servir a la construction
d'un seminaire
dont
o les Pretres de la Mission auront la conduite ,. Saint Vincent acceptera et Treguier aura 'honneur
d'avoir l'un des premiers sdminaires confies aux Lazaristes (1).
En 1940, A Nanchang, ont lieu les obseques de M. Eloi Domergue, decedd le 14 mars. Dans sa circulaire du 18 avril 1941,
M. Robert, vicaire g6ndral, a fail de ce dffunt un beau portrait
inspire par la plus profonde amitid fraternelle.. M. Domergue,
y est-il dit, a fut un des hommes qu'on peut appeler I'id4al du
missionnaire. 11 avait fait ses 6tudes A Prime-Combe. Remarquable par la solidite plutot que par le brillant de son travail,
il fut toujours le boIuf qui tralne sa charrue sans jamais se
lasser. Pietd forte, charitl effective, petite pointe d'originalitd
dans le bon sens du mot, ob6issance aveugle pour les venerds
superieurs, MM. Verniere et Rouvelet, qui dirigeaient alors la
maison de Notre-Dame du Pouy, telles furent ses caracteristiques. On avait surnommd Frere Domergue, Dom Ergo, a cause
de son amour du syllogisme. Peu apres son sacerdoce, ii fut envoyd en Chine, oh il a v6cu quarante-deux ans, laissant des
exemples admirables. Vrai missionnaire, qui mene de front sa
sanctification et celle des autres, vrai pere des pauvres, il a
fait un bien immense en cette mission de Kioukiang et de Nanchang, terre des martyrs. 2 M. Domergue dtait de taille & occuper les postes les plus dleves ; malheureusement il fut affligO
d'une surditd qui, d'ailleurs, ne troubla en rien sa bonne humeur. L'un des plus beaux exemples qu'il donna, ce fut lorsqu'il abandonna sa charge de superieur, i avec humilite, simplement, comme on quitte un vdtement , (2).
En 1952, & Farafangana ou viennent A peine de s'achever
ies fetes du ciuquantenaire de la e1proserie, M. Andre Liffraud
ineurt, emport6 par la terrible fibvre bilieuse. II a trente-cinq
ans ! Ne dans la region de Castres, et regu an Sdminaire en
1935, il n'a 6tc ordound qu'en 1948 : car il a vecu en Allemagne
cinq ans de captivit6 qui ont debilite sa sante. Place h Vohipeno en 1949, sa facilit6 i s'exprimer en malgache et sa belle
dmne y avaient fait naitre les plus grands espoirs. Son seul ddfaut
etait , un sentiment exager6 de son insuffisance ; une peur
aigu4 de n'6tre pas a la hauteur de sa tAche ,. Et pourtant, des
ses premiers contacts avec eux. les Malgaches le vun6raient
comme un saint 1 M. Liffraud est le dixieme missionnaire dont
!a ddpouille repose au cimetiere de Farafangana, au pied de ;a
i roix du Bon Pasteur (3).
-

(1) Annales, t. 63. pp. 179-201. - (2) Annales, t. 105, pp. 261-262.
(3) Bulletin des Missions Lazaristes, 1952, pp. 73-75 ; 103-104 ;
:34-136.
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17 MARS
Difunt de ce jour : en 1948, A Kiukiang, M. Jules Vernette.
En 1660, A Paris, sont celebrees, sans apparat, les obseques
de Louise de Marillac. Elle aurait voulu Utre inhunme, pres de
1'eglise de Saint-Lazare, dans une petite cour qui avaiL jadis
servi de cimetiere. Mais le cur6 de Saint-Laurent et Monsieur
Vincent en dicidcrent autrenent : le corps de la Fondatrice lut
depose en 1'egiise Saint-Laurent, dans la chapelle de la Visitation on elle avait 1'habitude de se placer pour prier (2).
En 1936, M. Alcide Marina, sup6rieur du College Alberoni.
et visiteur de la province romaine, est nomme archeveque d'H6liopolis de Phenicie et delegue apostolique en Iran (i).
En 1941, au Berceau de Saint-Vincent de Paul, mort de
M. Joseph Praneuf. Lorsque ies yeux contempleut dans le ciel
nocturne. 1'eblouissante fantasmagorie d'un feu d'artifice, le
cerveau ne pense pas a la poudre qui fait partir les fusees. De
miine a ne contempler que certains faits plus apparents de la
vie de M. Praneuf, on risque de n'en pas apercevoir la vraie
physionomie. Au seul 6nonc6 de son nom, on voit se detacher
sur un fond de pinedes que traversent des souffles d'orgue ou
des bruits de fanfare, !'illustre maitre de chapelle qui, pendant
quarante-trois ans et jusqu'A son dernier souffle, anima les c61brations liturgiques du Berceau et les pelerinages de Buglose;
ou bien, le prestigieux metteur en scene qui a organis6 tant de
seances rdcreatives et tant de rejouissances familiales. En un
mot, dans le souvenir, c'est I'artiste qui apparait d'abord, cet
artiste qui, pour tant de g6enrations d'enfants fut le professeur
de la bonne humeur et de l'enthousiasme. Artiste, M. Praneuf le
fut pleinement. Mais, - et c'est 1i l'emouvante legon de cette
longue vie, - cet artiste n'a consacre & la musique dont le
, demon , le possedait pourtant, que le temps reserve A la preparation des offices ou des fetes. Pendant quarante-trois ans,
cet artiste a te6 un remarquable professeur d'histoire ou de
g6ographie, qui ne cessa jamais d'enrichir son enseignement.
Mieux encore : M. Praneuf a su plier son temperament d'artiste
aux exigences de la vie de Communautd . m6ticuleuse dtait sa
ponctualite pour tous les exercices communs comme pour son
office de professeur et de maitre de chapelle ; et. cet homme
qui possddait d'inimitables talents de causeur et de mime, vivait,
en dehors de ses classes et des recreations, litteralement enferme
dans sa chambre. II s'dtait fait c chartreux ,, non par neurasth6nie, mais par vertu. De toutes les melodies qu'il a composees,
et dont certaines sont de purs chefs-d'oeuvre, la plus belle, c'est
ce cantique d'ob6issance dont ses quarante-trois annees de travail
ininterrompu au Berceau de Saint-Vincent ont det comme les
strophes ou s'est rdalise I'accord parfait de son ame d'artiste et
de son Ame sacerdotale, pour I'amour de Dieu, de Notre-Dame
et de saint Vincent (2).
(1) Coste 1, p. 534. t. 106-107, pp. 395-445.

;2) Annales, t. 116, p. 304. -

(3) Anaftes,

-

563 -

18 MARS
Defuitlt de cc jour : en 1910. A Paris, Frere Celestin Chaton. En 1919, a Pekin, M. Pierre Lacroix.
En 1803, Portalis, conseiller d'Etat charge des affaires concernant les Cultes, adresse A Bonaparte, Premier Consul, un rapport en fa\eur de la r6erganisation de notre petite Compagnie.
11 est interessant de noter la tactique appliquee par Portalis.
Apres avoir fait un tableau de 1'6tat actuel de nos missions en
Turquie, A Alger, aux Iles de France et de la R1iunion et en
Chine ; et apres a\oir moutrr
quels secours linanciers il faudrait envoyer a la maigre \ingtaine de Missionuaires qui travaillent encore dans ces regions. Portalis presente son grand
argument : ii faut, non seulement de I'argent, mais du personnel pour maintenir ces missions etrangeres. Des finances, le
Gouvernement peut en fournir. Mais des hommes ? Seule une
congregation reorganisde pourrait continuer a les trouver. Et
c'est 1&une affaire d'autant plus urgente, continue Portalis, que
deja certaines Puissances etrangires tentent de mettre la main
sur ces missions : ainsi :e Gouvernement espagnol offre de se
charger de la mission d'Alger ; celle de Turquie est convoitde
par la Cour de Vienne. tandis que 1'Angleterre lorgne la Chine.
11 est done n6cessaire de rdtablir les Lazaristes, non pas pour
les missions A I'intirieur du pays. mais pour les missions audeli des mers. Et d'abord. il faut leur donner un c Chef-lieu ,,,
c'est-it-dire une Nlaison-MTre
e
: tablissons-la dans l'ancien batiment des Jdsuites. rue Saint-Antoine. L'eglise attenante sera
erigtie en cure et desservie par eux. Entin le rapport pr6voit les
sommes i allouer h nos missions, au moins & celles de Chine,
et d'Alger : pour les missionnaires du CBleste Empire, quinze
mille francs pourraient etre donnes annuellement, et cinq mille
pour Alger. Les iles de la Rdunion et de Madagascar 6margeraient au budget local. Quant h la Turquie, il faut attendre un
rapport de !'Ambassadeur que nous y avons (i).
En 1843, M. Etienne. procureur gendral de la Congregation,
et •1. Aladel rentrent de Rome. Ils y avaient Wt6 officiellement
l•lput('.- pour rnyler une dlicate affaire qui risquait d'amener
unr scission dans la Petite Coinpagnie : quelques confreres de
Itole, alors que M. Nozo avait donnd sa demission, demandaient
ir,l
Son
successeur et ses assistants fussent directement nomnids
par le Pape. Cette exigence allait contre les Constitutions et,
di plus, si cet article 6tait change, le Gouvernement frangais
Imrna'ait de ne plus reconnaltre A la Congregation son existence 16gale. M. Etienne, i qui Guizot donnait tout le poids de
son appui, et accompagnd de M. Aladel, prit contact & Rome,
avec quelques cardinaux dont le bienveillant accueil le surprit
hliureusement : puis avec les trois visiteurs des provinces italiennes rdunis en conference sous la prdsidence de notre contrere, .lgr Rosati...Et, en fin de compte, tout s'arrangea (2).
1' Ar.te.s deu ;ouvernemenl. pp. 2-73. !p. 144-160.

'2) Vie du PNre Etienne,
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19 .MARS
Defunts de ce jour : en 1922, ti Paris, Frere Benoit Lardet.
En 194i, A Paris M. Jean Fromenitin. En 1951, a Paris, Frere
Henri Lou\ion.
En 179i, au Mans, Jean Guibaud est guillotind. 11 etait nd,
le 25 jai\ier 1761, aux Toucas pres de Sollies, dans le Var.
Aprbs son ordination, il fut place au Mans ; ily donna des missions jusqu'au jour oi, en 1792, un edvque constitutionnel fut
install dars la ville. Quand le district du Mans eut statud que
les missionnaires de\raient quitter Leur maison, Jean Guibaud
se rdfugia dans diverses demeures de la ville. D6nonce par une
femmne qui feignit de vouloir se confesser A lui, ii fut arretd le
24 fe\rier 1794 et, les jours sutiants. condamnn a. mort, parce
que, seion la saisissante formule du verdict, , le fait est constant que ledit Guibaud est Protre de la ci-devant Congregation
de la Mission , (1).
En 1921, A I'aris, le T.H. Pire Verdier erige la province de
Hollande. Elle se compose aloes des quatre etablissements des
Pays-Bas, des trois niaisons de la Bolivie et du vicariat apostolique du Tchely oriental. M. Henri Romans est noinam visiteur.
La province de Hollande na cess6 de se dd\elopper : sur le
territoire mnme du royaume, le nombre des maisons a doubl6,
et deux \ice-provinces, I'une a Java, I'autre au Br6sil, sout les
filies bicn portantes de la Proxince-Mire qui naissait, il y a
trente-cinq ans (2,.
En 1926, le Pbre Verdier dlxve au rang de province, la
vice-pro\ince de Hongrie. M. Arontry en est le premier visiteur.
L'avenir semblait plein de puroesscs pour nos confrires hongrois. .la!heureuseiment, succedant aux dou'eurs de I'occupation
allemande, la persdcution communiste a dcir'td la ferneture
de tous les dtablissements religieux, et i lieure actuelle. les
Lazaristes hongrois - quarante-neuf Pri~tres et vingtet un
FrBres - vi\ent disperses 3).
En 1929, mort de Mt.Antoine Salal, assistant de la MaisonMetre depuis le 15 aoit 1928, et \isiteur de la province de
France depuis le 10 octobre de la im6ine ann6e. II ttait nu dans
le Cantal, le 14 octobre 1955. I1 fut missionnaire i Angers, A
Bordeaux, A Prime-Combe, a Verviers, et, pendant dix-huit ans,
directeur des Filles de la Cliarite de la province franeaise d'Espagne. Partout ou il passa, M. Salat est apparu comme un homme
d'une vie intdrieure profonde. Les notes que depuis son sdminaire il avait pris I'habitude de rediger, montrent sa volont6
tenace d'intensifier son intimitd avec le bon Dieu et la Tres
Sainte Vierge. C'est en la fte de saint Joseph, module des
hommes intdrieurs, que la mort mit un temee aux efforts persdverants de ce confrere, qui, au dire d'un curd de 1'Anjou, valait
, deux nmissionnaires et deux Auvergnats , (4).
(1) Louis Catendini : « M. Jean Guibaud o. 6dit. Le Mane, 1936. (2) Annales, t. 86, pp. 281-282 et Catalogue C.M., 1956. - (3) Annales,
t. 99, p. 65 et Catalogue C.M.. 1956. - (4) Annades, t. 94, pp. 545-562.
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20 MARS
D(funts de cc jour : en 1901, a La Teppe, M. Emile Andrieux. En 1953, a Bedarieux, M. Etienne Canitrot.
En 1638, au village de Sancey, pres de Troyes, s'installent
quatre Pretres de la Mission (t).
En 1784, A Brest, MM. Raux et Ghislain, ainsi que le Frere
Joseph Paris, s'embarquent sur le Triton. Ils vont A PMkin remplacer les Jdsuites dont la Compagnie a etW dissoute. Le Gouvernenent du Roi de France demandait au Superieur general,
M. Jacquier, des missionnaires dont la culture scientifique s'imposat a la cour de Pekin. Aussi chacun des trois partants de
Brest avait-il sa petite specialite : M. Raux, en astronomie et
gteographie ; M. Ghislain, en physique experimentale et surtout
en mecanique ; et Je Frere Paris, en horlogerie, carillons et
clavecins (2).
En 1873, a Paris, mort a f'ge de quatre-vingt-six ans. du
Frere Frangois-Casimir Carbonnier. 11 est entrd vivant dans le
Dictiopnaire yeneral des Artistes de l'Ecole frangaise, qui donne
Carbonnier (Franqois-Casinmir), des
de lui la notice suivante :
Pretres de la Mission ou Lazaristes, en religion Frere Francois,
peintre, elRve de Da\id et de Ingres, qui 1'employa quelquefois
a ses propres tableaux, nd h Beau\ais, le 24 inai 1787. Se senlant une vocation irresistible pour le dessin, M. Carbonnier, fort
ldger d'argent d'ailleurs et n'ayant requ que les legons de dessin
de sa ville natale, se rendit a Paris. Fatigue Loutefois des sollicitations infructueuses auxquelles il s'6tait livri, il prit la rdsolution, en 1814. de partir pour I'Angleterre, oi il produisit de
nombreux portraits et donna des leCons pendant vingt-deux ans.
De retour a Paris, en 1836, il s'installa passage Sainte-Marie,
rue du Bac, dans i'atelier occupd autrefois par son maitre,
M. Ingres, et se fit I.azariste dis 1839. Depuis cette 6poque, il
n'a point quittI la maison de la rue de Sevres, dont on lui doit
toute la d6coration ,. Le , Dictionnaire , a raison, puisque la
.Maison-M~.re possede, de ce veritable artiste, au moins trentedeux tableaux. Les plus admirables sont probablement la grande
toile placee dans le vestibule du refectoire et qui reprdsente
saint Philippe baptisant 1'eunuque de la Reine Candace, le beau
portrait du cardinal de Bdrulle dans la salle du Grand Conseil (3),
ainsi que les cinq pieces qui ornent le refectoire de SaintI.azare.
En 1949, a Istanbul, mort de M. Jules Levecque, superieur
de Saint-Benoit depuis 1919, directeur des Filles de la Charitk
de la province depuis 1929. et visiteur de Turquie depuis 1931.
M. Levecque a v6cu dans le rayonnement de M. Lobry, dont il
a ecrit une vie qui est 'hommage d'un disciple a son maitre, et
dont it prolongea la bienfaisante influence sacerdotale en Turquie, apres avoir montr6 en Bulgarie, en GrBce et en Roumanie
de quoi son intelligence et son ecoeur dtaient capables (4).
(1)Coste, II, p. 94. S82, pp. 977 sq. - ()
pp. 18-119.

(2)Coste, C.M.. pp. 202 sq. - ý3) Annales,
Bulletin des Missions Lazaristes. 1949,
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21 MARS
En 1819, de Rome, part un bref pontifical donnant A M. Verbert, vicaire gdenral, le pouvoir de d6signer son successeur.
La demande de cette facult6 avait dtd adressee au Souverain
Pontife des que M. Verbert etait tomb6 malade. On agit le plus
vite possible. Malleureusement, le bref n'arriva que dix-sept
jours apres la mort de M. Verbert. Mais I'acte du Saint-Siege
prevoyait que, si le vicaire gendral etait dans l'impossibilite de
faire un choix, dix ou douze missionnaires reunis en Assemblee,
pourraient designer un vicaire gendral pour la France (1).
En 1835, au Havre, le bienheureux Perboyre s'embarque
pour la Chine. Le bateau qui I'emmene, en compagnie de deux
Lazaristes : MM. Gabet, Jery, et de cinq pr6tres des Missions
Etrangeres de Paris, est un beau voilier, I'Edmond, arm6 de dix
canons et de cinquante fusils prets & accueillir les corsaires.
C'est ce m4nme bateau qui. l'annee prec6dente, a transportd notre
confrere, M. Jean-Henri Baldus, futur Vicaire apostolique du
Ho-nan. Avant d'arriver i Batavia, ofi il quittera l'Edmond pour
monter sur te Royal-George, Jean-Gabriel essuiera une forte
tenmpte au large du Cap (2).
En 1933, A Reuilly, en presence du chanoine Brot, dilegud
du cardinal-archeveque de Paris, en presence des membres du
tribunal eccldsiastique, de M. Cazot, vicaire gendral, et de la
T.H. Mere, on procede a I'exhumation des restes de Soeur Catherine Labourd. II y a l• aussi deux femmes agees, qui ont assiste
aux obsuques de la voyante de la Mddaille Miraculeuse. A 9 heures, les ouvriers descendent dans le caveau et remontent le
lourd cercueil de plomb. On le dessoude ; on enlive l'dpaisse
couche de sciure de bois qui s'y trouve repandue ; on souleve le
linceul; on releve la cornette, et le visage apparalt presque
intact, mais fortement bruni. Le corps est alors placd dans un
cercueil de chbne et transportd a la Maison-MBre des Filles de
la Charite oi aura lieu, demain, la reconnaissance officielle (3).
En 1940, a Paris, mort du FrBre Antoine Houppert. Sa
conscience et son devouement l'ont tellement incorpord B la sacristie de Saint-Lazare qu'on n'imagine pas Frere Houppert
autrement que sacristain. II etait Lorrain; il savait d'ailleurs
montrer de temps en temps qu'il dtait fils de cette province
dont le symbole est le chardon. Et dans 1'entourage de Frere
Houppert, on sussurait que seuls les Princes de 1'Eglise avaient
droit a ses amabilitds. Ne I'avait-on pas surnommd a le Cardinal , ? De son humeur un peu gendarme, Frbre Houppert dtait
bien excusable : tenir de facon impeccable la sacristie de SaintLazare n'est pas une petite entreprise. Il y rdussit, parce que,
en mýme temps que le sens de la pauvret4, ii eut cette ddvotion
h 'Eucharistie qui entoure d'un pieux respect tous les oljets
du culte.
(1) Coste, C.M., p. 105. - (2) Arlstide Chatelet : Jean-Gatnel Perboyre, 1943, pp. 140-1i7. - (3) Annales, t. 98, pp. 468-470.
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22 MAIS
En 1933, A Paris, dans la salle des IRetraites de la Maisonliere des Filles de la CGharite, a lieu la reconnaissance officielle du corps de S~mur Catherine Laboure. Le cardinal Verdier
preside. Aux nombreuses Swurs, aux nombreux confreres qui
sont IA, Son Eminence adresse quelques mots et declare en particulier : a Sceur Catherine sera au milieu de vous la Sainte de
l'humilite. , Puis les deux medecins de la Maison-Mere et celui
de Reuilly se inettent au traxail. Avec une joie bien douce, on
constate que le corps de la Sainte est parfaitenient intact, les
iemnbres en sont souples. Le coeur de Seur Catherine est mis
a part : il est destine a sa maison de Reuilly. Puis le corps,
entoure de bandelettes est depose dans un cercueil capitonn6
qui prendra place dans la salle du Conseil, en attendant la beatitication. Et chacun et chacune, a l'issue de cette ceremonie, pouvait emporter, comme bouquet spirituel, les mots de I'Archev\que de Paris : , 11 semble que le Bon Dieu ait voulu proteger
le corps de sa Bienheureuse, afin que vous puissiez avoir des
reliques nombreuses, qui vous seront tres cheres... Mais ce qui
est infiniment meilleur que son corps, c'est son esprit, qu'il faudra
carder et dont il faudra \ous inspirer n (1).
En 1953, A Bedarieux, ont lieu les obseques de M. Etienne
Caiiitrot, d6cded le 20 mars dans cette miCme ville oil il etait
na le 17 septembre 1872. Ses parents auraient voulu faire de
lui un avocat; mais, lui, preftra plaider ]a cause de I'Evangile.
fl le lit, comme missionnaire, aupres des Anies du diocese de La
lIochelle d'abord, puis, commne professeur, aupres des eleves du
Berceau de Saint-Vincent. Mais un jour, ce ne fut plus lui qui
plaida : il entendit M.gr Crouzet plaider la cause des Malgaches.
L'eveque dut etre 6loquent, car trois professeurs, M. Benezet,
.l. Sevat et M. Canitrot quittlrent le Berceau pour Madagascar.
lt c'est ainsi qu'Etieune Canitrot fut cur6 de Fort-Dauphin pendant plus de vingt ans. A la mort de Mgr Crouzet, son grand
ami, m6ridional comme lui, il rentra en France, a bout de sant6.
Par la publication de son litre si attrayant intitule Au Sud de
Ile Rouge, M. Canitrot avait deja montr6 quel ecrivain alerte
et pittoresque il ttait. Aussi, un jour de 1945, vit-il arriver dans
sa retraite, le vicaire g6ntral de la Congr6gation et le visiteur
de Provence ; ces deux personnages venaient demander a M. Canitrot de composer une vie populaire de saint Vincent. M. Caniilrot se mit au traxail. Et en 1948 paraissait Le plus familier
des Saints, Vincent de Paul. Loin de toute source de documentalion erudite, M. Canitrot a eu le m6rite de r6diger cet ouvrage
avec tout son talent certes, mais surtout avec tout son coeur
de fils. Cette u biographie vivante et claironnante , - comme
s'exprim6rent nos Annales, lors de la parution de l'ouvrage enferme un chapitre ohIM. Canitrot a mis toute son Ame vibrante : celui de Madagascar i2).
(1) Annales, t. 98. pp. 471-472. -

!2) Annales, t. 118, pp. 82-87.

-

568 -

23 MARS
Ddfunts de ce jour : en 1937, ý Santorin, Frere Joseph Charbonnel. En 194(:, h P6kin, M. Joseph Routaboul. En 1946, A Nanchang, M. Paul Monteil.
En 1920, A Paris, mort du FrBre Paul Allahverdi. 11 4tait n6
k Constantinople, le 2 avril 1840. FrBre a l 'ge de trente-sept ans,
Paul Allahverdi fut presque tout le temps affect, au Secretariat
et charge des appartements du Superieur g6enral. La devotion
de cc bon Frere pour le successeur de saint Vincent, le Pere
Fiat put. I mesurer a I'abondance des tisanes dont il fut, par
lui, abreuve et des chaufferettes et des tricots qui le vinrent
preserver du froid, c la celirite avec laquelle les grandes jambes
arminiennes de Frure Allahverdi ailaient, A travers la vaste
Maison-Mere, chercher le confrere demand6 par le PBre. La vie
interieure du Frbre Allahverdi atteignit a une profonde inti-

mite avec le Maitre : ses repetitions d'oraison, bien que colordes d'un frangais original, avaient une onction touchante (1).
En 1949, a Kashing, a l'aube de ses quatre-vingt-dix ans
d'Age et apres soixante-trois ans d'apostolat dans le Tclihkiaig,
Mgr Paul-Albert Faveau, premier \icaire apostolique de Hangchow, meurt, a 5 h. 30, dans le fauteuil oii, chaque jour depuis
cinq mois, it. se faisait installer pour attendre le pretre qui
devait lui apporter la communion. La mort dans une telle attitude revele bien 1'energie qui caracterise l'ame de ce grand missionnaire. II avait dte a belle ecole, non seulemeut dans sa region
natale de Bergues, oi il fit de brillantes etudes classiques, mais
encore sur cette terre de Chine oi il debarquait en 1886 : ear
il s'y forma a 1'apostolat dans le rayonnement du grand Mgr Reynaud qui, d'ailleurs, I'ordonna pretre a Ningpo, en attendant de
lui conferer la consecration episcopale - toujours a Ningpo - le
2 octobre 1910. Ce jour-la, Mgr Reynaud lui donnait une partie
de son immense territoire qui allait former ce nouveau vicariat
apostolique de Hangchw dont Mgr Faveau devenait le premier
pasteur. Au milieu de convulsions politiques a peu pres ininterrompues. le nouvel dveque reussit Adonner A sa jeune 6glise une
ferme impulsion. Deux cent trente-trois lieux de culte sont
batis ; vingt-trois mille neuf cent cinquante-sept adultes et seize
mille neuf cent soixante-quinze enfants sont baptises, et vingthuit mille quatre cent cinquante-quatre confirmations sout administrdes par lui-mnme. Mais ce qui montre peut-etre encore
mieux le sens missionnaire de cet eveque, c'est le petit sdminaire dont it commenca la construction des la premiere annoe
de son dpiscopat et duquel il fit sortir soixante-huit pretres indig6nes. Tous ces rdsultats, il les obtint en vingt-cinq ans ; et
alors, se jugeant trop Ag6, il transmit ce bel heritage a son successeur, Mgr Deymier, qu'il sacra lui-m6me. Mgr Faveau a tout
anim6 par son intense labeur personnel, et sa charite a Mte,
pour une multitude de miseres, le sourire du bon Dieu (2).
(1) Annales, t. 85, pp. 431-441. -

et jul!let-aoft 1949, pp. 107-108.

(2) B.M.L., mal juin 1949, p. 91,
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24 MARS
Defun.s de ce jour : en 1929, I Paris, 1M.
Francois Bourzeix.
En 1953, i Villebou, M. Georges Sauget.
En 1953, k Paris, apres un penible sejour de plusieurs semaines a l'infirinerie de la laisun-Mere,l1. Albert Narguet, procureur general de la Coigregation, meurt, lucide et energique.
Sur le dossier que le directeur des tludiants presentait, fin mars
1896, au Conseil pour demander l'admissiun de Frere Narguet
aux Saints Vceux, on pou\ait lire cette note : 1 Frere Narguet...
sail se tirer d'affaire. , Cette faculte pratique, il 'avait peut-iCtre
heritee de la metropole commierciale du Nord de la France Lille - of il etait ne le 27 juillet 1873. Quoi qu'il en soit, Albert
.Narguet parcourut normalement te cycle de ses etudes : il y
prit cette habitude du travail inethodique qui devait faire de
Jui, connmme d'ailleurs des confreres de sa generation, un
lhounie d'une profonde et unixerselle culture. 11 fut ordonni
pretre le 12 juin 1897 par .Mgr Iteynaud. Apres un stjour de
deux ans a Rome d'oii it revint avec le double doctorat de philosophie et de theologie. it est place au grand seminaire de
Meaux, puis, en 1901, a \Montpellier. 11 y rencontre le PNre Verdier et le suit en Sicile. a Nolo. 11 assiste alors A la maturation,
sous le ciel italien, des qualitds de chef de celui qui sera un
jour le dix-septiime successeur de saint Vincent. -1. Narguet,
lors de la confdrence qu'il fit sur les vertus de M. Verdier. a dit
les difficult6s rencontrees par nos confreres au seniniaire de
Yoto et le courage du superieur a cacher sa souffrance intime
et continuelle (1'. Qu'il ait si bien exprime l'attitude du T.H.P.
Verdier en cette p6riode. Jaisse deviner qu'il sut partager les
soucis de son superieur. D'ailleurs. au bout de quatre ans, des
accrocs de sante obligent M. Narguet a rentrer en France, et pendant onze ans, h Bordeaux, if applique au ser\ice des SCeurs ses
convictions ardentes, sa generosit6, sa discretion et son esprit
profoudedient \incentien. II reussit pleincieiit dans ce tra\ail.
Le nombre des cornettes pr6sentes a ses obseques dira eloqueimnient quelle place M1.Narguet avait su conquerir dans la reconnaissance des Filles de la Charite. Le Is inovembre 1919, le Pare
Verdier qui f'a\ait taut apprecie au cours de leurs communes
annees de labeur, le noimmiait procureur general. Dans cette
charge qu'il \a conser er pendant trente-quatre ans. M. Narguet
se d6pense courageusemniilt, exigeant de ses coilaborateurs un
labeur qu'il s'imposait a lui-nmime. Et tout ce travail, il l'accomplit malgrd un estomac qui fouctionnait mal, et malgr6 une surdite qui allait s'accentuan t t qui d'ailleurs etait peut-ftre tres
utile a ce vigilant gardien du Tresor. A deux reprises, depuis
la guerre, M. Narguet avait offert sa di6mission. Eile ne fut pas
prise en consideration. Alors, silencieux et energique, ii continua sa tAche, se montrant, jusque dans les supremnes attaques
du mal qui devaient le vider de sa vie. ce qu'il avait toujours
ete : un homme de devoir '2).

(1) Annales, 1. 98. pp. 266-273. - (2) Anales, t. 118, pp. 4-6.
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25 MARS
DLIMft de ce jour : en 1907, a Constantinople, M. Jean
Ilgnier. En 1918, A Loos, M. Henri Fockenberghe.
En 1634, a Paris,Louise de Marillac, autoris6e par Monsieur
Vincent, renouvelle son vceu de viduit6 (1). C'est en souvenir de
cette consecration de leur Mere au service du Seigneur de la
Charite, que les Filles de la Charite ont choisi la fete de I'Annonciation, pour faire chaque annee la Renovation de leurs
Voeux. D'ailleurs, c'est pendant la messe de ce meme jour, qu'en
1642, Mile Le Gras, Soeur Barbe Angiboust et trois autres privi1giees s'engagerent pour toute la duree de leur vie, au service
des Pauvres (2).
En 1657, a Paris, mort de Jean Jourdain. Nd dans le diocese de Chartres, il servit d'abord comme ecuyer et maitre d'hLel chez la marquise de Maignelay, et entra le 13 f6vrier 1627
dans la Compagnie. II en fut le premier Frere coadjuteur. De
caracLýre un peu prompt et meme violent, il faisait preuve
aussi d'un zele intempestif dans la pratique de la correction
fraternelle. Mais sa grande cordialite compensait tout (3).
En 1824, A Donaldsonville, Mgr Dubourg, evique de la Louisiane et de la Floride, qui dirigeait auparavant la communautd
de Mere Seton, donne la consecration episcopale a son coadjuteur, notre confrere Mgr Joseph Rosati. Venu en Amerique du
Nord avec Felix de Andreis en 1816, Mgr Rosati, qui, au jour de
son sacre, est age de trente-cinq ans, a 6t0 le premier supdrieur
du s6minaire des Barrens, I'actuel PerryviUe ; puis, A la mort
de M. de Andreis, il est devenu le sup6rieur des Lazaristes de
1'Amdrique du Nord. Aujourd'hui, c'est un f6cond episcopat de
dix-neuf ans qu'il inaugure (4).
En 1870, le Phre Etienne qui, dans sa circulaire du 1" janvier, avait recommande aux missionnaires de ne pas prendre
part aux ardentes discussions que soulevait la question de l'infaillibilitd pontificale, hesitait lui-mdme h prendre position en
la matiere. Mais un jeune confrere l'ayant averti que son silence
devenait I'objet de commentaires injurieux, le Pere Etienne se
decide et adresse, en ce jour, au Souverain Pontife, une fort belle
lettre. Il y souhaite, en son nom et au nom de la Compagnie,
que l'infaillibilitd du successeur de saint Pierre devienne un
dogme de foi catholique. Cette lettre fut remise A Pie IX par
notre confrere Mgr Delaplace, vicaire apostolique du Kiang-Si,
qui siegeait parmi les Peres du Concile du Vatican (5).
En 1937, a Rome, un ddcret de la Congregation pour 1'Eglise
orientale et signd par le cardinal Tisserant, drige en prefecture
apostolique du Tigrd les territoires d'Abyssinie confids aux Lazaristes italiens. La r&sidence du prdfet sera Adigrat (6).

-

(i) Coste, I, p. 385. - (2) Coste, I, p. 399. - (3) Not., I, pp. 373-375.
(4) Annales, t. 119-120, p. 215. - (5) Vie du Pore Etienne, pp. 503 sq.
(6) Annales. t. 103, pp. 16i-162 et 590-593.
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26 MAHS
DMfuin de cc jour : cu 19I!5. A Antoura, M. latthieu Ronat.
En 1697, a Paris, Itort de 11.Edme Jolly, troisieme Superieur
general de la Conii;egation de la Mission. Fils du procureur
fiscal de Doue, au diocese de Meaux, oi il est nidle 24 octobre
1622, Edme Jolly, apres a\oir 6tudie la philosophie et la tlhologie itBeauvais, avait dti choisi par 'arnlbassadeur de France,
le marquis de Fontenay, couiine gentilhonme de sa coimpagnie
a Rome. Dans la Ville Eternelle, Edme Jolly fut employ6 quelque temps au tribunal de la Daterie. Mais au cours d'une retraite, il se decida a entrer a Saint-Lazare. II avait alors vingtquatre ans. Lorsque, ie 5 janlier 1673, la troisicme Assenmliee
generale le donna comme successeur a M. AlmBras, ce fut une
explosion de joie, car, depuis que Monsieur Vincent axait accueilli dans sa Compagnie, ce jeune homme, le 13 novembre 1646,
I'admiration n'avait fait que croitre a 'endroit de M. Edmie Jolly.
11 etait d'ailleurs le seul itne pas apercevoir les riches qualites
de sa nature ; et lui qui, de bonne heure, se donna a une authentique pratique de I'hurmilite. n'ambitionnait que la derniere
place. Mais la Pro\idence, par la voie des circonstances, se chargcait de rd'vler la valeur de cet homme. Rome, ou il fut ordonnd
pretre, fut son prenier chaimp d'action ; ii y fut tour a tour
procureur, consulteur provincial, superieur et visiteur. II s'y
rivdla, habile nigociateur : C'est lui, par exemple, qui. alors
que ses predecesseurs y avaient echoud, obtint du Saint-Sigge,
en deux mois et demi, I'approbation des Voeux de la Compagnie.
It entreprendra bien dautres demarches aupres des Souverains
Poutifes, et toujours avec succes : car il sa\ait utiliser les
inoyens surnaturels et les moyens naturels. C'est en quoi reside
ia prudence qui fut l'une des qualits maitresses de M. Jolly.
Son g*neralat de \ingt-quatre ans marque dans I'histoire de la
petite Compagnie. D'abord par les exeinples coinmme par les
directives qu'il a donnts. it a su non seulement maintenir mais
vivifier I'esprit de saint Vincent. 11 a convoqu6 et preside trois
Assembldes gendrales. II a \u 'effectif de la Congregation croltre de deux tiers, et aux trente-cinq dtablissements que possedait
la Gompagnie a la mort de M. Almras, il en a ajout6 quarante,
parmi lesquels la paroisse Notre-Dame de Versailles et, A Paris,
i'Htel Royal des Invalides... Et tandis que, dans la soirBe du
26 mars 1697, sa tete s'inclinait doucement, ce n'est pas simpleinent son dernier soupir que les t6moins de sa vie pouvaient
recueillir et I'hdritage d'une famille religieuse solidement divelopp6e, mais encore et surtout, I'exemple d'une existence qui
fut tout enti6re vouee A 'imitation fidele des vertus de saint
Vincent M. Jolly avait d6sign6 comme vicaire g6ndral M. Maurice Faure. II tait pour Jors supdrieur a Fontainebleau.L'un
de sea premiers actes fut de faire rassembler les documents qui
ont permis la composition d'une tres riche notice sur Edme
Jolly (1).
f ) Not., II, pp 317-512 ; et Circ., I, p. 125.
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27 MARS
Difunt de ce jour : en 1925, a Paris, M. Alexandre Raffy.
En 1773, a Lyon, le bienheureux Clet, qui a vingt-quatre ans
et quatre nois, est ordonne pritre par Mgr Jean-Baptiste Bron,
eveque titulaire d'E.ge et \icaire general du Prinat des
Gauies. Le nou\eau pretre est aussitit affecte au scminaire
d'Annecy que nos confrercs dirigent depuis 1640. Pendant quinze
ans, le futur Bietnlicurux \a s'y d6\ouer. Elu deput6i Ia'A`semblee gendrale de 1788, il ne reviendra pas en la vile de saint
Francois de Sales. Noimmi
alors Directeur du s6minaire interne,
il assistera au pillage de Saint-Lazare, dans la nuit du 12 au
13 juillet 1789. En 1791, il partira pour la Chine (1).
En 1846, la province du Kiang-si, separde du Tche-kiang,
est teigee en vicariat apostolique. Migr Bernard Laribe, de la
Congrdgation de la Mission, eit dexient le premier pasteur, tandis que 1Mgr Pierre Lavaissiere, Lazariste, lui aussi, est charge
du Tch&-kiang reconstitu6 en \icariat apostolique. Mgr Laribe est
n6 dans 1'arrondissenent de Figeac, le 12 mai 1802. Son episcopat durera quatorze ans. C'est lui qui sacrera Algr Lavaissire,
originaire du Cantal. et niort trois ans apres sa consecration 2).
En f852, a Plaisance, les Lazaristes reprennent possession
du Collge Alberoni. AprLs y avoir bien travaill6 pendant plus
d'un siecle, ils s'6taient trouves en butte A l'hostilitd d'une partie du clerg6 dioc6sain. Les troubles de la pdninsule italienne,
en 1848, creaient un clinat favorable aux intrigues, tant et si
bien que le due de Parme prit fait et cause contre nos confreres auxquels on attribuait calo;nieusement un penchant marque pour la Revolution. Le 20 aoht 1850, le college fut enxahi
et occupd par la force arme, et un d6cret de bannissement fut
porte contre le Supdrieur et ses confreres. Le Pape protesta
dnergiquement. Et comme le College Alberoni relevait alors directement de la juridiction du Supdrieur general, I'ambassadeur
de France se mela, lui aussi, de l'atlaire. Le due de Parme dut
re\enir sur sa decision. Et, devant le ddsir du Souverain Pontife qui voulait que i la Congregation acceptit a tout prix la
direction du College ,, le P6re Etienne chargea M. Spaccapietra
de reprendre I'ceuvre avec une equipe entierement nouvelle de
professeurs (3).
En 1909, A Paris, en la chapelle de la rue du Bac, on ou\re
le caveau dans lequel, depuis le 5 novembre 1824, avaiL 6t0
deposee la caisse contenant les prCcieux restes de Louise de
Marillac. Mgr Arsene Legoux, prdsident du tribunal, procede,
selon toutes les formalites requises, A ]a reconnaissance des
ossements qui sont ensuite tous replaces dans le mgVrme
caveau (4).
1) .
Mgr Bellel : Vie de Fratnois-Rdgis Clet Paris. Bloud et Barral,
1881, p. 16. - (2) .nnales, t. 58, p. 243. - (A) Vie du PNre Etienne,
Edmond Rosset, pp. 312-326. - (4) Annaies, t. 99, p. 478.
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28 MARS
Ddfunts de ce jour : en 1908, A Dax, M. Charles Andrieux.
En 1910, A Constantinople, M. Theodore Vandenberghe. En 1954,
a Bhannes, M. Jean Vessibre.
En 1699, de Saint-Lazare, M. Pierron, quatrieme Superieur
general, adresse a la Compagnie une circulaire pour communiquer A tous le bref du Pape Innocent XII, portant condamnation
du livre de Fenelon, intitul6 , Explication des Maximes des
Saints ,.L'ouvrage etait entache de quietisme. A cette occasion,
M. Pierron rappelle que la Petite Compagnie doit se tenir B
l'ecart des nouveautes dangereuses : , Tenons-nous, derit
M. Pierron, aux decisions de l'Eglise et du Saint-Siege, aux
maximes de la vie interieure que nous a laissees notre v6ndrable instituteur, qui nous a si souvent recommand6 et ordonnd
de suivre le chemin royal et commun, via regia , (i).
En 1805, a Saint-Cloud, Napoleon signe un decret par lequel
il place les Lazaristes, ainsi que les Societds des Missions Etrangeres et du Saint-Esprit, sous la direction du Grand Aurm6nier
de 1'Empire, le cardinal Fesch. A la meine date et au meme lieu,
I'Enpereur approuve un rapport de Portalis, ministre des
Cultes, proposant i'e\noi en Chine de trois Lazaristes et demandant qu'h chacun d'eux soit allouee la somme de quatre mille
francs, prix du \oyage jusqu'A Macao. Le ministre des Gultes
avait joint A son rapport une note de M. Brunet, vicaire gen4ral, sur chacun des trois confreres ainsi destines & PMkin. Il
s'agissait de M. Pierre-Franuois Viguier, propose comme prefet
apostolique et qui, selon les termes de !a note, << sait la langue
turque, qui a beaucoup d'affinit6 avec le tartare que I'on parle
a la Cour de 1'Empereur de Chine.,
Outre ses connaissances
en medecine, M. Viguier axait un brevet d'invention : it avait
decouvert un procMd6 chimique pour la colorisation de , la.
mousseline A I'orientale D. Le deuxieme confrere 4tait M..Rouby;
il 6tait destine a la formation des seminaristes chinois. La note
faisait remarquer que presentement en Chine, il n'y avait qu'un
pretre frangais pour (< surveiller , le clerg6 autochtone : ce
pretre etait M. Jean-Francois Rigis Clet,
du
i diocese de Lyon,
ag- de cinquante-sept ans *. Le troisieme partant, un siminariste de vingt-huit ans, M. Guillaume-Michel Chabrol, avait
d6jA. dans les milieux sp6cialises, la rdputation d'un a savant
astronome ,,,
et son depart etait considdr6 comme une perte pour
ia science frangaise. , On doit ajouter - disaient les dernieres
iignes de la note de M. Brunet, - que ceepieux et modeste
jeune homme a fait aussi un cours de chimie & Paris. , Dana
!a marge de ce rapport et de la note, Napoleon ecrivit un simple
mot : a approuv6 n. et signa. Mais la signature imperiale fut
imoins puissante que les \evnements : la guerre franco-anglaise
empecha nos missionnaires de se rendre en Angleterre, le seul
pays oi ils auraient pu s'embarquer (2).
- (2)Actes du Gouvernement, pp. 82-85, et
4i) Circ., I, p 21.
M.moires C.M., VIII, p. 178.
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29 MARS
DLfunt de ce jour : en 1900, a Albi, M. Louis Bray.
En 1664, a Fontainebleau,naissance de M. Jean Bonnet, futur
Supdrieur g6ndral. Pour compl6ter la chretienne education que
lui donnera sa mere, il aura la grace de trouver notre confrere,
M. Durand, alors cure de Fontainebleau, qui entretiendra ses
gouts pour :'etat eccldsiastique. Bossuet, dv6que de Condom, lui
conferera la tunsure. L'admissiun de Jean Bonnet, a 1'ye de
dix-sept ans. dans la Congregation, sera preeddde de divnr.ses
epreu\es. .'une d'entre elle nest pas sans une saveur spdciaie :
le jeune homme - le pauvre ! - sera oblige de traduire en
latin le premier volume d'un ou\rage de Thomassin : ' La discipline eccldsiastique ,. Apres quoi, il devra inettre en francais
sa propre traduction latine (1).
En 1748, par bref date de ce jour, Benoit XIV reconmande,
en termes Blogieux, Ai Christophe de Beaumont, archevdque de
Paris, notre confrere Jean-Francois Cossart, procureur gdndral
pros le Saint-Siege, qui est charg6 de transporter de Rome a
Paris le corps du martyr saint Victor. Ces reliques doivent 6tre
placdes dans !'dglise de l'HUtel Royal des Invalides dont les Lazaristes, depuis 1675, assurent le service religieux (2).
En 1938, a Tunis, mort de M. Louis Gobaud. Ses soixante
annees de vie sacerdotale furent toutes consacrdes a la formation
du clerge, a Montpellier, Albi, Saint-Flour, Angouldme et enfin
Carthage. Tout en ne laissant pas se rouiller la belle culture
classique qui lui permit d'etre un maitre dans l'art du bien dire,
M. Gobaud, sans t6emrit4 comme sans timiditd, s'est montr6
solide thdologien et subtil canoniste. Et s'il a, avec une perp6tuelle jeunesse d'esprit, continue a perfectionner son enseignement, c'est parce qu'il voulait opdrer dans la v6rit6 la sanctification de ses seminaristes (3).
En 1944, a Tientsin, mort du Frere Joseph Van Tiggel. I1
avait vingt-sept ans, quand il fut regu au Seminaire de Panningen oil il prononca ses Vceux le 2 fevrier 1904. Arrive i
Shanghai, le 7 septembre 1905, il y travailla a la Procure jusqu'au 11 septembre 1908. Et & partir de cette date et jusqu'A
sa mort, c'est-a-dire pendant trente-six ans, ii mit sa belle intelligence pratique a collaborer avec le procureur de Tientsin. Sa
tAche n'dtait pas facile puisqu'elle comportait toutes les n6cessites matdrielles d'une Procure en pays de missions. Frere Van
Tiggel fut l'homme qui, avec un aimable ddvouement, a procura n aux postes, meme les plus lointains, tous les objets possibles et imaginables qu'il faisait venir par wagons entiers.
Chef d'entreprise, il a dirigd lui-mdme la construction des
batiments de l'actuelle Procure de Tientsin et de bien d'autres
immeubles. Son courage persdevrant dans le service des autres,
il le puisait, certes, dans sa robuste constitution de flamand,
mais surtout dans sa regularitd et son esprit de foi (4).
(1) Circ., I, p. 248. - (2) Ada Benedicti, XIV, t. I, p. 509 : Annales,
1. 63, p. 161. - (3) Annales, t. 95, pp. 345-353. - (4) Van den Brandt :
, Les Lazaristes en Chine a, p. 170.
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30 MARS
Ddfunts de ce jour : en 1927, au Bouscat, M. Frangois Goudy.
En 1933, a Gentilly, Frere Frangois Ruckebusch. En 1938, a
Beyrouth, M. Henri Faury.
En 1662, M. Almiras date de ce jour un Memoire sur les
devoirs & observer a t1'gard d'un 6veque venant faire la visite
canonique de son seminaire. II rappelle que l'6v6que n'a pas
le droit de regard sur les biens de la Congr6gation el que, s'il
dtait tentW de 16gif6rer dans ce domaine ou en tout autre regardant la Petite Compagnie, le supdrieur du seminaire devrait
lui faire remarquer respectueusement et humblement qu'il
outrepasse ses droits (1).
En 1830, a Paris, commencent les travaux - qui se poursuivront jusqu'au 6 avril de la Commission que Mgr de
Qudlen a charg6 d'enqueter sur les reliques de saint Vincent
en vue de leur prochaine translation. Cette commission se compose de deux vicaires gendraux de Paris et de deux chanoines.
Ce jour-la, ils se rendent chez les Filles de la Charit6, au 132,
rue du Bac. Le Superieur g6enral de la Mission, M. Salhorgne.
est IA, entour6 de quatre confreres : MM. Boulangier et Richenet, assistants, et de MM. Aladel et Etienne. Est presente aussi
la TrBs Honorde Mere Antoinette Beaucourt, Sup6rieure g6nerale des Filles de la Charitl.. Tous se rendent a la chapelle des
Seurs, pros de l'autel a 1'intirieur duquel, depuis 1815, sont
enferm6es les reliques. Cet autel est celui qui se trouve dans
le petit oratoire contigu a la Salle d'Oraison de l'actuelle MaisonM#re des Lazaristes. Le Superieur g6n6ral ouvre I'autel avec
une cl6, et on en sort, envelopp6e d'un \oile de soie violette,
une caisse de soixante-quinze centimhtres de long, de quaranteneuf de large et de trente-quatre de haut. Sous la soie violette
se trouve une enveloppe de toile grise, lide de rubans de fil
ecru et portant les sceaux du vicaire g6neral de la Mission. Ils
sont en cire rouge et intacts. On donne alors aux Filles de la
Charite une d6charge constatant que la Commission prend possession du coffret pour 4tablir l'authenticite de la pr4cieuse
relique qu'il contient. Il est six heures du soir, quand ce coffret
est transport6 dans les salons de l'archevdchd. Des avant I'enquote de ce jour, Mgr de Qu6len a annonc6 que la translation des
reliques aurait lieu le 25 avril et serait suivie d'une neuvaine
de prieres dans toutes les 6glises et chapelles du diocese. Ces
details pratiques sont la conclusion du mandement que 1'Archev6que signait le 10 mars, et oui, apres avoir fait l'dloge de notre
bienheureux PNre, il invitait son peuple a unir ses ressources
pour offrir k saint Vincent la chasse qui serait le digne monument de la gratitude parisienne. Le Roi Charles X et sa famille
ont d6jA, & cette date, fournit une belle somme (2).

(i) Circ., I pp. 41 sq. Vincent de Paul , pp. 92-93.

;2) Vandamme : , Le Corps de saint
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31 MARS
Defunts de ce jour : en 1930, a Changhai, M. Leon Duiortier. En 1954. A Cali, en Colombie, M. Henri Fourcans.
En 1665, sur la c6te du Cap Vert, Charles Boussordec meurt,
noye. Onze ans auparavant, il quittait sa Bretagne natale, apres
y avoir exere le ministare dans le diocese de Tr6guier. C'Utait
I'annee m6me ou Monsieur Vincent ctablissait solidement sea
pr6tres aq stminaire de Trtguier. Recu a Saint-Lazare par notre
Bienheureux Pere, le 21 aoit 1654. Charles Boussordec fit, apres
son sOminaire. un court sejour a Lu;on ; et le
'" novembre
1656. il s'cmbarquait a Nantes pour Madagascar, en compagnie
de M. Herbron et du Frere Delaunay. Le lendemain, alors que
les deux pretres etaient descendus i terre pour celdbrer la messe,
leur navire coula en face de Saint-Nazaire !... De retour A Paris,
Charles Boussordec fut place a Notre-Dame de la Rose. Mais il
s'offre h nouveau pour aller a Madagascar. Monsieur Vincent le
met au nombre des missionnaires qui doivent y partir en 1659,
et le prie de se rendre a Nantes. Le depart n'ayant pas lieu,
Boussordec, a la deniande du fondateur. retourne a Richelieu.
En 1660, il est supdrieur k Annecy. En 1665, M. Almeras l'adjoignit a Michel Montniasson qui, avec deux autres pretres et quatre Freres voguaient de Brest A Madagascar. Tout se passa bien
jusqu'au 31 mars. Ce jour-lA, Boussordec et le Frere Pomar6
s'etaient embarques dans Ja chaloupe qui allait a terre faire
provision d'eau douce. Au dernier moment, une quinzaine de
passagers s'etaient precipitis dans la barque. Elle 4tait surchargee. Une forte lame ne tarda pas a la retourner. Bon nageur,
Boussordec aurait pu gagner la c6te ou rejoindre le navire. II
fit mieux : a la nage. il se porta d'un naufrage6
I'autre pour
les encourager a penser a leur Ame. Mais bient6t, 6puis6, il
sombra dans les flots. Le Frere Pomar6 disparut lui aussi. Le
lendemain, le corps de Charles Boussordec put Utre repeche et
inhumd sur le rivage (1).
En 1942, a Paris, FrBre Charles Veron meurt, & I'Age de
qualre-vingt-deux ans et apres cinquante-quatre ans de vie religieuse passee entierement a ia Maison-MBre. Pendant de longues anndes, c'est-A-dire jusqu'au moment ou sa vue ne fut pas
atteinte, il a ct6 le precieux auxiliaire de nos deux savants :
M. David et M. Pouget. Le bon Frere etait rdellement fait pour
les soins mdticuleux que riclame un cabinet de physique. Frbre
Vdron a dLe aussi l'aimable commissionnaire qui, sans compter
avec sa peine, a couru les librairies et autres magasins de la
capitale, pour rendre service. II a contribud aussi A la belle regularitd de la Maison-MBre : par son exemple d'abord. mais aussi
par le soin que, si longtemps, il apporta a bien regler l'horloge
qui, du clocher, rythme la vie de Saint-Lazare (2).
,1) Mmoires C M., IX, pp. 354 sq. et 506 sq. ; Notices III, pp. 341348. S. V., XI 423 : VIII, 90. 102, 129, 146, 518. - ;2) Annales, !. 106-107
pp. 307 et 339 ; 1. 103, p 703.
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1" AVRIL
En 1900', a Cracocie, M. Pierre Soubieille mieurt dans sa
soixante et oilziaiie annde. C'est un grand deuil pour la Province
lazariste de Cracoxie qui \oit en lui son restaurateur. Quand
M. Soubieille arriva en I'ologne, au mois d'auCt 1866, la Province dont ii devenait le Visiteur, ne comptait que trois maisons : deux a Cracovie et une a Culm, et une quinzaine de pr6tres. A sa inort, la Province etait formee de huit maisons oi se
devouaient qukrante-sept pretres, tandis que cinquante-six dtudiants et s6miiaristes prdparaient I'avenir... Un autre que
M. Soubieille eit peut-etre donne plus d'envergure a certaines
ceuvres : car le Visiteur de Cracovie manquait de hardiesse dans
l'initiative, mais ii est loisible de se demander, a juste titre, si
un autre que lui aurait pu asseoir sur un esprit de foi plus
authentique sa Province restauree. Devant i'iuutilitd des resultats produits par le s6minaire interne qu'il avail ouvert en 1867,
M. Soubieille comprit I'indispensable utilite d'une dcole apostolique, ouuvre recommandee par l'Assemblie g6nerale de 1878
A laquelle il prit part. C'est par le petit seminaire dont il confia
la direction A I'ardent et pieux M. Jean Binek, que M. Soubieille
infusa a sa Province le jeune sang dont elle avait besoin. Mettant
au premier plan le travail des missions, le Visiteur de Cracovie
fut amend, par son amour des pauvres, A creer, dans le faubourg de Kleparz, a Cracovie, de belles oeuvres d'apostolat pour
les enfants et les adultes de ce quartier desh6rite. Et son confessionnal fut assieg6 : il s'y tenait encore deux heures A peine
avant de mourir. Ses pinitents l'appelaient, A cause de son
accent 6tranger, t< le PBre honyrois ,. Ils ne se doutaient pas
que M. Soubieille 6tait nd a Souprosse, dans le diocese d'Aire
oh il fit ses dtudes ecclesiastiques et eut le privilege de compter
parmi ses professeurs M. de Ladoue, le futur dvdque de Nevers,
avec lequel d'ailleurs ii entretint tres longtemps d'amicales relations. Deux ans durant, M. Soubieille fut vicaire A Dax, avant
d'entrer dans la petite Compagnie. Presque aussitOt son admission, ii avail dtd envoyd comme professeur de philosophie b
Chdlons-sur-Marne ; il avait goUtd ensuite aux charmes de la
theologie dogmatique et morale, et en 1862, il avait Wtdnommd
supdrieur sur place. II devint disponible, quand, A cause des
exigences de 1'eveque, le Pere Etienne fut amend A rappeler
de ChAlons ses confreres. Et, du coup, le Supdrieur gdndra) eut
sous la main, en la personne de M. Soubieille, I'homme qu'il
cherchait pour ouvrir A Cracovie un foyer animd de 1'esprit
de saint Vincent. Le 19 juillet 1866, il remettait A M. Soubieille
la nomination qui le faisait xisiteur de Cracovie et supdrieur
de la maison de Kleparz. Et c'est ainsi qu'un compatriote landais
de notre bienheureux Pere, qui aima tant la Pologne, apporta,
pendant trente-quatre ans, non seulement I'air natal, mais aussi
et surtout I'apostolique charitd de Monsieur Vincent A la Province de Cracovie (1).
(1) Annales, 1. 77. pp. 341-340.

-

578 -

2 AVRIL
Defunts de ce jour : en 1900. a P6kin, M. Emile Baes. En
1941, a Pdrigueux, M. Xavier Sackebant En 1956, au Boucat,
Mgr Georges Deymier, archevNique de Hangehow.
En 1646, I'acte d'union de la cure de Richelieu h la Congregation de la Mission est signd. Ainsi est compldte 1'6tablissement de la Mission. tel que l'a voulu, sur s:s terres, le cardinal de Richelieu. M. Lambert, minutieusement conseilld par
saint Vincent. fera de cette cure une paroisse module (au diocese de Tours, dans lactuel Indre-et-Loire).
En 1791, a Loricnt, sur les onze heures, le bienheureux Clet
s'embarque pour la Chine. Au cours des jours precedents, pendant le relais de la poste, a Vannes, Frangois-R6gis avait pu s'entretenir avec Pierre-Rend Rogue qui venait de voir la Rdvolution fermer le grand seminaire ou i! professait et supprimer les
paroisses of il 6tait vicaire. L'histoire ne dit pas ce que fut I'entretien entre les deux futurs martyrs ; mais la pi6td peut le
deviner '2).
En 1793. a Niort, M. Louis Hayer est guillotind. Ne & Sarrelouis, le 4 avril 1751. notre confrere 6tait professeur au grand
sdminaire de Poitiers, quand dclata la Rdvolution. Ayant refus6
le serment constitutionnel, il se rdfugia & Niort. C'est dans cette
ville qu'il ful arrete, un jour qu'il allait porter les derniers sacrements a une malade ; il y fut jugd et condamnd. Tandis qu'il
montait sur I'dchafaud, le soleil brillait de tout son premier eclat
printanier. Alors. magniliquement courageux, M. Hayer s'ecria :
, Quel beau jour pour aller au ciel ! , (3).
En 1830, a Paris, la Commission eccidsiastique, instituee par
Mgr de Qudlen pour 1'examen des reliques de saint Vincent en
vue de leur prochaine translation, et qui a inaugurb ses travaux le 30 mars dernier en faisant transporter de la chapelle de
la rue du Bac aux salons de l'Archevech6 le coffret contenant
les precieux ossements, enquite aujourd'hui, en vue de reconstituer, incident par incident, I'histoire du corps de notre bienheureux Pere. La Commission 6coute la d6position de M. Lafon,
m6decin en chef de l'h6pital des Incurables femmes, - l'hopital
Laennec d'aujourd'hui. Le docteur affirme avoir vu la caissereliquaire chez M. Daudet. procureur general de la Mission, qui,
en 1795, avait pu, avec ce precieux trdsor. s'istaller rue NeuveSaint-Etienne. A Paris (4).
En 1886, a Paris, dans la chapelle de l'Archevech6, Mgr Richard, coadjuteur du Cardinal Guibert, pr6side la premiere seance
du proces informatif pour la cause de beatification de Mademoiselle Le Gras. Le but de cette r6union est de constituer officiellement le tribunal ecclsiastique. 11 est prdvu que les autres s4ances se tiendront en la M1aison-MBre des Lazaristes '5;.
(1) Coste LI. p. 84. 2) Mgr Beilet
teur de Dieu FranVois-Rlgis Clet pp. 35-38
14on : Pierre-Rend Rogue, p. 4a. - '3)
t. 90, p. 44. - (4) Vandannie : Le corps
pp. 93 't 77-78. - '5" Anna'le,. t 51. pp.

: Vie du vWndrable servt; et E. Le Garrec et J. BuAnnales, t. 73, p. 670, et
de saint Vincent de Paul,
303-304.
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3 AVRIL
Ddfunts de ce jour : en 1905, a Dax, M. Etienne Portes. En
1928, a Lujan, M. Henri Gray. En 1930, A Valfleury, M. Fernand Bertrand. En 1945, . Paris, Frdre Pierre Goosens.
En 1830, a Paris, la Commission diocdsaine poursuit son
enqudte sur I'listoire du corps de saint Vincent. Dans 1'apr6smidi de ce jour, elle interroge .d'abord Steur .Marguerite Dubois ; cette Fille de la Charite, qui a soixante et onze ans et
qui, aux jours de la Re\olution, a sejourne chez 1M. Daudet,
procureur general de la Mission, raconte que celui-ci lui a montre un enfoucement dans le niur de sa delneure, en lui disant :
Voila
o
oi est votre Pere et le mien.
Apres le tenioignage de
la Soeur, on entend celui de Mine Clairet, veuve du notaire chez
qui les reliques avaient etd abritees, rue des Bourdonnais, de
1792 A 1795 (1).
En 1849, ia Marianna, au Brcsil, arriv\e des Missionnaires
et des Filles de la Claritl. Les confreres vont prendre la direction du Sdminaire, sous la responsabilit6 de M. Joseph Gabet
qui a etd Ie compagnon de M. Hue dans leur faineux voyage A
travers'la Chine et le Thibet (2). En s'installant A Marianna, les
Lazaristes trou\aient un stminaire d'un genre particulier : l'dtablissement comptait cent trente e16\es a censes etudier depuis
I'alphabet jusqu'i la thdologie inclusivement... Peu d'ordre ; pas
de propret6 ; etudes tres faibles ; point de pratique de 1'oraison ; confessions excessivement rares ; presque aucune idee de
i'observance d'une r•gle ,"3)1.11 y avait done du travail a faire.
II sera fait.
En 191i. i Inaris, wiort de M. Antoine Roug6. Sa vie sacerdotale se deroula A Angouleme, A Soissons, a Marseille, a Carcassonne, it Alger. A Saint-Lazare, a Evreux, h Gentilly. 11 sut
mettre an service de tous les abondantes qualites de son esprit
et de son ceur. Un 6pisode de la vie de M. Roug6 montre, peutetre mieux que tous autres, la force de sa personnalitd. Lors de
son placement A Kouba, en 1875, voici que le cardinal Lavigerie,
aux seminaristes venus de la m6tropole imposait le serment de
demeurer au service du diocese. M. Rougd aurait alors nettement
ddclard au terrible archeveque : i Vous pouvez demander ce serment, mais vous ne pouvez 1'exiger., A peine M. Rouge avait-il
prononce la derniere syllabe de sa phrase, que le Cardinal lai
intimait I'ordre de quitter son diocese. M. Rouge obdit immediatement, et si vite, que quand Mgr Lavigerie commenQa & regretter sa decision, notre confrere voguait ddjk en direction de
Marseille... M. Roug6 a laiss6 deux beaux ouvrages : a La vie
de M. Dazincourt , et a La doctrine spirituelle de M. Dazincourt a. On a de lui aussi, en recueils dactylographids, de tres
riches canevas pour des retraites aux Filles de la Charitd. 11s
ont inspird et inspirent encore beaucoup de confreres dans leur
ddlicat ministere aupres des filles de saint Vincent (4).
(1)Vandamme : Le corps de saint Vincent de Paul, pp. 93, 74.
.Innates. I 90, pp. 536-537. - ,3) Annales, t. 14, p. 605. -2)
S.Innales, t. 101. pp. 214-215 : t 108-111, p. 69.
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lefunt de ce jour : en 1934, h Angouleme, M. Marius Roy.
lEn 1631, a Paris, le Parlement enregistre les lettres patentes par lesquelles le loi avait autoris6, en mai 1627, la fondation
de la Congregation de la Mission (1).
En: 1882, a Montpellier, iuort de M. -arcisse Corby. Sa belle
\ie iintrieure lui donna une profunde influence sur la jeunesse
clericale : pendant trente-six ans, en effet, ii fut le Superieur
du petit stminaire de lMontpellier. Avec un heureux milange de
douccur et d intlexibilite, ii en faconna 'altmosphere morale et
en construisit les nouveaux bitiments. Le temps qui fail disparaitre les generations formees par lui, a respecte les pierres
du Petit s6minaire ; elles restent le temoignage vivant des services rendus a Montpellier par M. Corby (2).
En 1905, i Ptkin, apres quarante-trois annees de vie missionnaire dont sept d'episcopat, Mgr Alphonse Favier meurt, B
l'age de soixante-liuit ans. Fax ier ! Ce 1nor projette tout de
suite sur l'ecran du souvenir une image d Epinal... une inage
Imerite d ýtre \raie. Sur l'un des murs du
d'Epinal qui ale
Pe-tang, au matin du soixante-dix-huiti8nme jour de son memorable sicge par les Boxers, au cours duquel deux mille quatre
ceits obus unt eLt lances et quatre cents tombes se sont creusees, tandis que trois miille chrdliens affaines s'y abriteut encore,
on voit se dresser l'evt~que, ce \veillard B barbe blanche, la croix
d'or rutilant sur sa poitrine, un drapeau frangais A la main,
et le clairon aux lcvres sonnant par trois fois la - Casquette
du l'Pre iBuyeaud ", pour diriger a traxers la capitale chinoise
la inarche des so dats liberateurs. Ce ne ful pourtaut IA qu'un
episode dans la inmritoire carribre de ceL exveque missionnaire.
Avant d'organiser de main de maitre, et axec Mlgr Jarlin, la defense du 1Pe-tang, it avait luttLpar tous les moyens pour conqudrir des Ames au Christ : en m6ime temps qu'ii plantait
1'Eglise dans 1'ame chinoise, Mlgr Favier jaloninait F'aance evangelique par des sanctuaires dont il fut I'architecte et le batisseur. Diplomate habile, ii sut plus d'une fois s'entremettre entre
le Gouvernement imperial et les puissances 6trangeres pour
obtenir la liberte du culte. Et d&s la ddfaite des Boxers, il se
mettait courageusemient au travail pour rele\er les ruines accuinultes, en mmle temps que, au temoignage m4mne du vice-roi
de Nankin, il donnait le plus large pardon aux Boxers qu'on
venait lui denoncer. 11 est regrettable que la vie de Mgr Favier
n'ait pas etd dcrite. Mais peut-etre est-ce plus glorieux pour ce
vaillant apotre qui a creusd pour ses successeurs un beau sillon
et que Mgr Mouly appelait ddjh, d&s les premieres anndes de son
ministere, a 1'intrepide Favier ,, 3).

-

(1) Actes du Gouverneente, p. 10. - (2) Annales, 1. 52, pp. 5-26.
(3) Annales, 1. 32, pp. 111-432 ; I.37. pp. 130-132 ; t. 66, pp. 55-

56, 58, 77-114. 233-251 ; 1. 67, pp. 60-68 ; t. 69, pp. 55-56 ; t.70,
pp. 339-350 ; t. 77, pp. 367-377. etc...
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D6funts de ce jour : en 1902, a La Teppe, Frere Odin Deinuynck. En 1916, a Iaris, Frere Jacques Stern. En 1928, &
Paris, 11. Albert Thoor. En 1915, A Paris, M. Daniel Vandaele.
En 1934, I Paris, M. Edouard lott meurt dans sa quatrevingt-neuvibme annde. 11 y a si peu de banalite dans cette vie
et surtout dans cette Ame que vouloir esquisser l'une et l'autre
en quelques lignes est une gageure. N6 h Paris d'une famille
d'universitaires. Edouard Mott ne reuut le baptnme que vers sa
dixibme annie. Baclelier es sciences avec mention bien, il pouvait voir s'ouvrir devant lui une belle carriere mondaine. lais
la mort de son pere, decede sans signe de retour a Dieu, lui
donna I'idee de la vocation sacerdotale. Et tandis qu'il entre a
Saint-Sulpice, la grace entre dans sa faiille : sa soeur et sa
mniare vont devenir Filles de la Charite. Le 13 juin 1868, le jeune
abb Mlott, non depourvu d'audace, aborda le Pere Etienne qui,
comme tous les matins se promenait un peu dans la cour de
Saint-Lazare, apres son dejeuner ; et au fil d'une longue conversation. M. Mott confia au Superieur general son desir d'entrer
dans ]a Congregation. Sa deniande fut immediatement agreee. Les
seminaires d'Oran, d'Evreux, de Cambrai, de Daz et, entre temps,
le cure de Drancy, furent les lieux, pas toujours heureux, de
ses premieres armes ; et la patente qu'il reput pour le grand
svminaire de Meaux acheva de prouver a son humilit6 qu'il
n'etait pas fait pour la supdrioritd. Par contre, .1. Mott excella
dans la predication: a partir de 1898, it a prech6 cent trentequatre retraites aux Filles de la Charite, soixante-dix retraites
sacerdotales, dix-sept retraites d'entr6e dans des grands seminaires et dix-huit aux ordinands. et un nombre incalculable de
retraites aux Enfants de Marie. La pidt6 et I'abondance, la variktd et '616lgance de sa parole se communiquaient aussi a sa
plume ; il a laiss6 une trentaine d'ouvrages: sans compter son
, Cours de Meditations ,. dont la composition lui demanda
un labeur inimaginable. Predications et 6crits ne furent,
chez M. Mott, que le debordement d'une vie interieure intense :
car, - et 'est IAle trait caracteristique de son ame - ii y avait
en lui une inexprimable avidite spirituelle qui confinait & une
sorte de gourmandise. Pour sauver des Ames, il n'est pas de
travaux ou de demarches qu'il n'entreprit, depuis des seances
d'exorcismes jusqu'A la fondation de I'ceuvre, si chaudement
approuvie par Pie X, de t La Rdparation Sacerdotale ,. Cette
Ame qui ne fut jamais liee a la terre, acheva de se libdrer 4 travers les lourdes souffrances qui marquerent les dernirres annies
de MI. Mott. S'il eut de douces manies ou des travers quelque peu
agacants dans la vie commune, il faut reconnaitre que tous les
d6tails de son existence furent cependant inspires par la plus
droite des intentions (1).
.1) Annales. . 99, pp 118-54

t 1.I10,

pp. 808-819.
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Defunts de ce jour : en 1903, A Valfleury, M. Jean-Francois
Escudid. En 1910, A Alger, M. Pierre Marc. En 1919, a Chdtilloa,
M. Andr6 Gazeau. En 192-, A La Teppe, M. Charles Pascal. En
1942, a licyrouth, MI.Maurice Agnius.
Ei 1830, A Paris, Mgr de Quelen adresse a ses diocesains
un mandeient rtgiant le ceremonial de la translation des reliques de saint Vincent. C'est aussi & cette meme date que s'ach&vent les tra\aux de la Commission d'enquete institude par I'archeveque. Les interrogatoires etant terminds, la caisse transportee le 30 mars de la rue du Bac aux salons de 1'Archev\chd,
est entin ou'erte. Sous diverses enveloppes de toiles diment
scellees. on dkeou\re une attestation, en date du 10 fdvrier 1820,
signde par M. Boujard, Vicaire gendral de la Mission; puis, sur
un coussin de brocard d'or. le squelette replid apparait. Les
ecelesiastiques presents examinent les autres proc6s-verbaux
contenus dans la caisse, et les medecins procedent h la verification des reliaues I1).
En 1920, dans la ciapelle de la rue du Bac, le cardinal
Amette prdside une nouvelle ouverture du caveau de Louise de
Marillac, en vue de la beatification toute proche. Cette fois, lea
chirurgiens arrangent soigneusement le squelette : c'est lui qui,
recouvert de vetements de sole et completd
par un masque et
des mains de cire, sera, a partir du 22 juin de cette annde, expose
& la vienration des fideles, sous I'autel dddid a la bienheureuse
Louise de Marillac (2).
En 1921, a Vilna, en Pologne, a la demande de I'evque du
lieu, les confreres, en la personne de M. Constantin Witaszek, repreinent possession de la belle dglise Saint-Sauveur. Les missionnaires s'etaient installes & Vilna des 1686 et y avaient fait
un bien immense. En 1795, leur maison devint la Maison Centrale
d'une nouvelle province dont 1'existence dtait rendue ndcessaire
par I'occupation russe. Les maisons de Lithuanie, de Volhynie,
de Podolie, de Ruthdnie-Blanche, de Courlande et de Livonie en
dependaient. Mais, en 1842, le gouvernement russe ferma les
dtablissements religieux et parla mdme de ddtruire l'dglise
Saint-Sauveur de Vilna : c'est sa beaut6 qui sauva I'ddifice, et
trois missionnaires assimiles au clerge diocdsain en assurerent
le ser\ice jusqu'en 1898, oiu 1'glise et la paroisse furent confids
aux pretres s6culiers. En ce 5 avril 1921. la maison de Vilna
renait. Cinq Pritres et deux FrBres vont v reprendre les ouvres
vincentiennes (3). Aujourd'hui, apres le dur martyre de la guerre
et de lFoccupation qui semblent dtre ddcidement le destin de la
brave Pologne, il y a encore un confrbre qui maintient a Vilna,
de\enue \Wilno, la presence de saint Vincent de Paul (4).
(1) Vandamme. Le corps de saint Vincent de Paul, pp. 91 et
(
102 sq. - (2) Annales, t. 99,
478.
91. - (4) Catalogue C.M., 195 . - - 3) Annales, t. 87, pp. 248-
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En 1655, !'accession d'Alexandre VII au tr6ne de saint Pierre
donne h saint Vincent l'idee de soumettre au nouveau Pontife
les Regles remaniees de la Compagnie. 11 delegue, aupres du
Pape, Edme Jolly, mieux prepare que ses pridecesseurs a cette
mission diplomatique. Et, de fait, ses demarches auront plein
succes, car, d&s le 22 septembre suivant, la Congregation aura
un statut juridique, a\ec des vceux simples et 1'exemption authentique qui la distinguera a jamais des Ordres reguliers et
des Congregations religieuses (1).
En 1870, a Rome, Pie IX date de ce jour, le Bref qu'il adresse
au Pere Etienne en reponse a la profession de foi au sujet de
l'infaillibilit6 pontilicale, que le Supdrieur gnieral avait adressee a Sa SaintetW !e 25 mars precedent. Dans sa reponse, Pie IX
ecrivait ces lignes qui eussent fortement rijoui le coeur de saint
Vincent : ,... La profession ou\erte du devouement qui vous
anime, vous et votre Congregation, pour cette chaire de Pierre
et la soumission que votre Congregation se glorifie par votre
bouche d'avoir toujours, depuis son origine jusqu'A nos jours,
spontanemnent et pleinemient manifestees au jugement et aux
volontes du Saint Siege, en meme temps qu'elles brillent comme
d'un eclat particulier, Nous out apporte une plus grande satistion. Car, bien qu'il ne Nous fiut pas possible de douter que
les fils de votre Pere tres saint, qui fut si attache aux Pontifes
omnains, n'entourassent du iiminme respect le Vicaire de JesusChrist et ne rejetassent avec la mrnme indignation toute opinion
hostile a son autorite, cependant cette profession ouverte de
votre foi, dans les circonstances prdsentes, Nous a paru attester
avec un nouvel eclat cette ancienne et constante fidelite de votre Congregation , (2).
En 1896, a Fort-Dauphin, debarque Mgr Crouzet, accompagni de MM. Joseph Castan, Pierre Gaber et des Freres Joseph
Collard, Jean Cazeau et Pierre Renaudin. Les uns et les autres,
sur la demande du Saint-Siege, reprennent avec joie, dans le
Sud de 1'ile Rouge un champ d'apostolat oiu sont tombes d6ja
tant d'enfants de saint Vincent (3).
En 1909, A Rio de Janciro, mort de M. Jules Clavelin. II est
ddced6 le jour mnme de ses soixante-quinze ans : il naquit, en
effet, le 7 avril 1834, h Neuvy-sur-Seille. Ii passa toute sa vie
sacerdotale au Brdsil ; il eut Je mdrite de donner une vie intense au college de Caraqa dont il fut le Superieur : sous son
gouvernement, des Ileves furent formis, qui sont la gloire de
la maison : outre de nombreux pretres, six 6veques, deux pr6
sidents de l'Etat d'Espirito-Santo, et un ministre des Finances
prennent place parmi les anciens elbves de M. Clavelin (4).
(i)Annales, t. Ill, pp. 226-228. - ,2)Russet : Vie de M. Ettenne.
- (3) Annales, t. 61, pp. 220 et 486-492. - (4) Annales, t. 86, pp. 804805.
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Defunts de ce jour : en 1902, a Paris, M. Andre Goyer. En
1954, a Arequipa, au P6rou, M. Germain Puech.
En 1851, au Berceau-de-Saint-Vincent, la terre de Ranquines
et l'emplacement de I'ancienne chapelle n'offrant pas un assez
vaste espace pour la construction du nouveau sanctuaire que
Mgr Lanneluc, edvque de Dax, veut elever A la gloire de saint Vincent, le Pere Etienne ach6te la propriet6 voisine, counue sous le
nom de - Calot ) et qui d'ailleurs appartenait A une parente de
saint Vincent (1).
En 1900, A Rome, est publi6 le decret declarant qu'on peut
en toute strete proc6der a la beatification de Francois-Regis
Clet (2).
En 1924, a Toursainte, agres une longue et douloureuse maladie supportee avec une admirable patience, M. Augustin Sarraille meurt, unanimement regrett6 par le diocese de Marseille.
II professa pendant vingt-cinq ans au petit seminaire dont il fut
ensuite le superieur jusqu'en 1902. Cette ann6e-lk il fut nommn
superieur du grand seminaire et vicaire g6enral du diocese, mais
en 1903, la persecution l'obligea a se retirer a Toursainte. LA,
il continua a recevoir et a diriger les prdtres marseillais, en
m6me temps qu'il etait charge des Sceurs de la Province. Au lendemain de ses obseques. qui furent prdsidees par l'dveque de
Marseille et auxquelles participerent le grand seminaire et un
nombreux clerge, la Semaine religieuse diocesaine a delicatement
louP , le zele eclaire, le tact, la bienveillance, la moddration,
1'amour du devoir a de ce bon fils de saint Vincent (3).
En 1951, au Berceau de Saint-Vincent a lieu une tres originale cer6monie que l'on a appelee
le mariage du vieux chIne
de saint Vincent ,. Les Beaux-Arts, en le classant monument historique, ne lui ont pas promis une duree eternelle ; et malgr6 sa
frondaison toujours abondante, le vieil arbre - cinq ou peut-Atre
sept fois stculaire - dans le tronc duquel le petit Vincent avait
niche une statue de la Vierge, peut ddeprir completement. II faut
done lui preparer un successseur qui soit bien de sa race. Au
moment de la floraison, toutes precautions furent prises pour
parer au danger d'ab&tardissement frequent chez les chines. Un
groupe de branches de I'arbre venerable est enfermd dans un
lallon de toile qui interdira toute contamination par un pollen
6tranger ; cette toile sera aussi comme la robe de mariage...
1'e6vnement. Il y eut lecture de proces-verbaux rddiges en latin
En cette soiree du 8 avril, une c6rdmonie toute simple marqua
et dans le dialecte que parla Vincent de Paul ; et Mgr Mathieu,
qui pr6sidait, tira, avec eloquence, les lemons, invitant en particulier les families chrdtiennes A donner leurs fils pour assurer
la p6rennite des oeuvres de saint Vincent (4).
(1) Annales, t. 52, p. 49. -

ales, t. 89, pp. 156-15
pp. 129-130 : 186-187.

(2) Annales, t. 65, p. 320. -

: t. 90, pp. 366-367. -

(3) An-

(4) Annales, t. 116,
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Defunts de :e jour : en 1933, a La Teppe, Frere Georges Lacour. En 1938, a Gentilly, M. Francisque Aroud. En 1953, A Elseneur, au Danemark, M. Franeois Flynn. En 1956, h Damas, Frere
Adrien Verhaeren.
En 1651, A Paris, niort d'Adrien Le Bon, de I'Ordre des Chainines rdguliers de Saint-Augustin et prieur de Saint-Lazare.
Quand il vit que ce grand bienfaiteur de la Petite Compagnie
allail quitter cette terre. M.onsieur Vincent reunit autour du lit
du malade tous les missionnaires de la maison et rdcita avec eux
les prieres des agonisants. II \ou!ut aussi qu'une epitaphe louangeuse fut gra\ve dans le marbre et placee dans 1'eglise de SaintLazare. Et dis le 10( avril, il adressait h toutes les maisons de la
Compagnie une lettre pour leur faire counnaitre le d&c.s du prieur.
La gratitude dont notre Bienlieureu; Pere fit toujours preuve &
l'ecard d'Adrien Le Bon n'6tait pas sans mdrite. Bien qu'il f0Ct
heureux de voir sou prieur6 entre les mains des Pretres de la
Mission, Adrien ie Bou avait des mnoments ofi son extreme sensibilitd, qui allait jusqu'a la susceptibilit6, rendait assez p6nible
son voisinage. Avec une patience et une humilit6 exquises, saint
Vincent savait apaiser le digue homme, et un jour. notre Foudateur, dont la saintete apparait combien rdelle dans ses rapports
avec Adrien Le Bon, declara : c Je pease qu'il m'a vu plus de cinquante fois d ses pieds. Mais ne le fallait-il pas ? It est bien
juste :ce sont la nos bienfaiteurs qui nous out mis le pain a la
main ; c'est l'avoir d bon marchI de l'aroir pour quelque petite
souffranee , (1).
En 1794, a Dax, sur la place Poyanne, Soeur Marguerite Rutan est guillotinee. Elle montra au moment de la mort un calme
admirable, digne du pays lorrain oi elle 6tait nde en 1736, mais
digne aussi de cet esprit de charitd pratique dont toute sa vie
fut empreinte. Partout oi elle a travailld, - i Saint-Jacques de
Toulouse, A Pau, A Fontainebleau, A Brest. A Dax, - elle a fait
preuve d'une intelligence que son idrcation avait richement
pourvue et que son amour des pauvr,- nalades faisait s'dpanouir tous les jours. Quand le 2 octobre 1792 ferna les couvents,
Sceur Rutan n'hesita pas A se depouiller de son costume religieux
pour pouvoir garder la direction de I'hospice de Dax qu'elle avait
miend t un haut degrd de prosperitd. Mais les reVolutionnaires
redoutaient I'influence religieuse de cette femme au grand cceur.
Its cherchrent et trouvirent un prdtexte pour I'arreter et la condamner A mort. Devant elle, le bourreau exdcuta un prdtre du
diocese, et, connne un soldat conseillait h la So3ur de detourner
la t•te, celle-ci lui rdtorqua : ( Eh quoi ! voulez-vous que
jeprouve de la peine h voir mourir un saint ! , La cause de
beatitication de Soeur Rutan a 6td introduite en cour de Rome en
1917 (2).
(1) Notices III, pp. 214-216
t. 58, pp. 371-377.

: Coste I, p. 205. -

(2) Annales,
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Defunts de ce jour: en 1906, A FroVennes, M. Dominique
Beau. En 1954, a Dalat, au Vietnam, M. Adolphe Buck.
En 1628, Jean-Francois de Gondy, archev6que de Paris, accorde aux Prtlres de la Mission la facultd d'exercer leur ministere dans toutes les paroisses du diocese et d'y 6riger les Confreries de la Charitle ).
En 1808, de Paris, M. Hanon, vicaire general, ecrit au ministre de I'Intdrieur ; il lui suggere, pour facilier le retablissemeitl
de la Compagnie, de nous faire rentrer en possession des biefs
ayant appartenu a c la ci-devant Congregation P, et qui ne sout
pas encore vendus. Cette requete sera repoussee (2).
En 1830, A~1'archevechd de Paris, en presence de I'archidiacre
de Sainte-Gene ieve, de M. Salhorgne, superieur gdenral de la
Mission, de M. Boullangier, assistant, de M. Etienne, procureur
gegnral, de M. Aladel, et de bien d'autres personnalitis, on procede i la toilette du corps de saint Vincent. Parmi les nombreux
et riches habillements dont le squelette est rev~tu, ii faut noter
l'etole pastorale d'etoffe d'or offerte par I'archev4que. Le crucifix que tiennent les mains de cire, - et qui est enrichi d'une
ielique de la Vraie Croix, - serait le crucifix que saint Vincent
aurait utilisd pour exhorter Louis XIII mourant. e crucifix
avait jusqu'alors 6tW conserve au Tresor de Notre-Dame. Le chapitre m6tropolitain voulut qu'il soit ainsi place sur les restes
precieux du Saint de la Charite. Le corps de saint Vincent est
ensuite mis sur une estrade pour etre offert a la v4ndraEion de
quelques personnes en attendant le jour solennel de sa translation (3).
En 1896, A Buffalo, aux Etats-Unis, mort de Mgr Etienne
Ryan. N6 dans le Canada superieur, le 1" janvier 1825, il fit ses
etudes a Saint-Charles de Philadelphie et entra dans la Congregation de la Mission en 1844. Professeur dans les colleges de
Sainte-Marie et de Cap Girardeau, il devint sup6rieur de ce
dernier 6tablissement, et, en 1857, visiteur de la Province des
Etats-Unis. En 1868, il fut preconis6 A l'6v6chd de Buffalo. Son
episcopat fut marque par un immense accroissement du nombre
des 6glises et des ecoles dans son diocese, ainsi que par I'augmentation du clerg6 seculier et regulier. Mgr Ryan a fond6 un
college, celui de Saint-Canisius, et un journal periodique. II a
construit une residence 6piscopale et la Maison de l'Association
Catholique des jeunes gens. Renommi
comme pridicateur et
comme theologien, Mgr Ryan eut souvent a remplir d'importantes
missions a 1'6tranger. L'illustre cardinal Gibbons honorait de
son amiti6 ce grand dveque qui resta toujours tres attach6 A la
famille de saint Vincent dont il favorisa le bon renom parmi les
dynamiques catholiques des Etats-Unis (4).
(1) S. V. XIII. p. 217. - (2) Annales, t. 82, p. 960. - (3) Vandamme : Le corps de sint Vincent de Paul, pp. 102-107. - (4) Annales,
t. 61, pp. 391-392.
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Defunts de ce jour : en 1918, I'Paris, Frire DIsird Delvoye.
En 1921, a P'erLatabouc, M. Paul Marre.
En 1627, a Montreuil, Monsieur Vincent redige le reglement
de la Confrdrie de la CharitW pour cette localitU qui, selon I'expression minme de Iacte, se trouve situde v sur le bois de Vinceanes ,. Comme, dans la paroisse, existait deja la Confrerie du
Saint Norn de Jesus, Monsieur Vincent y unit la Confrdrie de la
Charit6, de telle sorte que honmmes et femmes sont mobilisds ensemble pour I'assistance corporelle et spirituelle des pauvres malades. Dans la redaction du reglement de cette Confrdrie mixte,
le Fondateur fait preuve, comme toujours, d'un merveilleux esprit
pratique (i).
En 1752, a Barbastro, en Espagne, 1'dveque remet b deux
Pretres de la Mission (M. Jean Justaf6 et M. Raphael Pi), envoyds par le Superieur general, M. De Bras, I'acte notarid qui
les met en possession du sdminaire de Nostra Signora della
Bella. Cette installation suscitera quelque jalousie : ce n'est pas
elle, mais I'insalubrite du climat, qui poussera !'dveque a transfbrer 1'dtablissement i dix kilometres de la, A Barbastro m6me (2).
En 1945, h Dalat,au Vietnam, mourait, dans la journde d'hier,
M. Adolphe Buck. 11 avait vu le jour A Paris, le 19 novembre 1866,
rue Mouffetard. Du ( titi ,, parisien, M. Buck garda d'ailleurs,
toute sa vie, I'esprit ddbrouillard et la verve colorde. Lors du
siege de Paris, il ctait assez grand pour conserver, de ces heures
tragiques, des souvenirs precis et pittoresques. 11 fit ses 6tudes
au Berceau de Saint-Vincent et fut requ, A Dax, dans la Compagnie, le 26 septembre 1883. AprBs son ordination, ii enseigna,
pendant seize ans, les Sciences aux 461ves du Berceau, et ses anciens se souviennent de ses classes tris animees, comme aussi
de I'ardeur avec laquelle M. Buck s'adonnait aux sports. II partit
pour la Chine en 1906, et fut donnd6 Ninypo comme procureur.
Son sens pratique le prddestinait h cette charge ; il s'y montra
aussi capable de tenir une impeccable comptabilit6 que de collectionner les papillons ou de tirer des raisins sees un vin de messe
appreciable, cependant que son ddvouement aimable et inlassable lui conqu6rait toutes les sympathies, et que la collection du
Petit Messager de Ningpo s'enrichissait d'articles tres varies rdigds, par lui, d'une plume aierte. Quand le communisme l'expulsa, M. Buck fut tout heureux d'dtre accueilli par la maison de
Dalat et il s'y adonna a la predication et a la direction. De ce
bon serviteur des Missions une plume fraternelle a trace un portrait d'une dloquente concision : c Homme de ressources, un pen
dur d'oreille, mais tendre de cceur, M. Buck est un module d'activitis de tous genres u.

(1) S. V. Xill, pp. 521-23. -

:2) -Annales, t. 41. pp. 101-105.
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12 AVRIL
Dtfunts de ce jour : en 1906, k Saint-Flour, M. Antoine Caldeniaison. En 1913, a Madrid, Frere Joseph Decker. En 1922, &
Lommelet. M. Leopold Lion. En 1941, A Daz, M. Marius Granier.
En 1641, A Meaux, 1'ev\que, Dominique Seguier, approuve
1'dtablissement des PrItres de la Mission A Cr6cy-en-Brie. C'est
M. de Lorthon, conseiller et secretaire du Roi, qui, sous le nom
de Louis XIII, fait cette fondation. Le Roi donne aux Missionnaires le chateau et des rentes; mais ii devra y avoir h CGrcy
huit pretres et deux frbres. Leur role sera de pricher des missions dans le diocese de Meaux. En fait, comme certaines clauses
financieres ne furent pas tenues. Monsieur Vincent n'en\oya &
Cr6cy que trois Missionnaires et un frire. Par la faute de M. de
Lorthon, cette niaison apportera h notre hienheureux PBre quelques soucis supplementaires. et c'est seulement apres la mort de
Monsieur Vincent que nos confrires pourront, mais alors jusqu'h la Rdvolution, 6van;dliser a plein les villages du diov';se
de Meaux (1).
En 1891, a l'h6pital de Constantinople, niort de M. Antoine
Heurteux. prefet apostolique et visiteur de la Province de Constantinople. Sa longue vie de quatre-vingt-deux ans s'inaugura
dans un petit village du diocese d'Amiens et dans une tres modeste
famille. Ce n'est qu'a I'Age de dix-neuf ans, au cours d'une mission
prdchde par les confreres, qu'Antoine Heurteux se sent effleur6
par I'idde de la vocation sacerdotale. II rdl6bchit et entre au Grand
s6minaire d'Amiens ; il refl6chit encore et entre h Saint-Lazare
le 22 octobre 1837. Dans le culte le plus vrai de la Rigle, ii s'achemine vers l'ordination sacerdotale que lui confere Mgr Affre.
Et tout de suite il s'en va vers le Proche-Orient o( se deroulera
son demi-sibcle de ininistlre apostolique. Quelques noms de lieux
donnent leurs titres aux chapitres de cette vie : Naxie, Smtyrne,
et voili neuf annues de professorat. Naxie, Santorin. Alexandrie,
et voilivingt-quatre ans de superiorit6 durant lesquels M. Heurteux fait preuve de sagesse et de prudence. Puis il retourne \ers
l'ingrate mission de Naxie, revient gouverner encore pendant trois
ans le college du Sacr6-Cceur a Smyrne ; et, en 1881, ii est designd pour succeder a M. Salvayre, comine visiteur avec le titre
de prefet apostolique que Rome accordait au visiteur de la Province de Constantinople. Apres avoir vainement tent6 d'echapper
a cette charge, M. Heurteux s'y consacre courageusement, ne tenant aucun compte de son grand Age pour s'exempter des rudes
fatigues inherentes au travail lui-mime, aux lieux et a l'Opoque.
M. Antoine Heurteux a laiss6 une reputatioh de saintetO. II ne
poss6dait pas ces brillantes qualitls qui peuvent etre les bases
plus ou moins solides du prestige huniain; mais il se valorisa et
valorisa les oeuvres qu'il eut a girer, parce qu'il eut la logique
de sa \ocation : ayant choisi la famille de saint Vincent, itse fit
l'imitateur de saint Vincent ; et avec une 6mouvante sincerite,
- la sincerit6 des saints authentiques, - il a surtout reproduit
I'humilit6 de notre Bienheureux Pere (2).
1)CGoste

I, pp. 105-108. -

;2) Annales, t. 57, pp. 408-445.
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13 AVIIL
DLfunts de ce jour : Paris, en 1916, M. Exup6re Corvde ;
en 1921, M. Emile lurier ; en 1924, Frre Joseph Kolly. En 1938,
Toukiafou, M. Alfred Ilauspie.
En 1713, a Pondichdry, arri\ent MM.
iriais, Houbert, Abot
et Renou que M. Bonnet a disignes pour assurer, comnme le demande la Propagande, le service religieux en 1'tle Bourbon. Le
capitaine de leur vaisseau reiusant de les emmener plus loin,
nos confreres devruit patienter un an a Pondichery (1).
En 1899, a Pekin, mort de M~g Jean-Baptiste Sarthou, d\vque de Myriophite et \icaire apostolique de Pdkin et du Tch6-ly
septentrional. Chronologiquement, il est le cinquieme de ces huit
e6vques lazaristes qui, depuis un sikcle exactement, depuis 1856,
date de la division du diocese de Pekin en trois vicariats, - ont
fait de cette immense portion de Chine cette terre of s'dpanouissent aujourd'hui taut de fleurs de la resistance chretienne. Dans
ses Landes natales, Jean-Baptiste Sarthou respira I'air vincentien,
puis, en 1861, il vint a Saint-Lazare s'initier
Il'esprit de son
illustre compatriote. II commenca par enseigner la philosophie au
seminaire de La Rochelle, et, en 1872, sur son desir, ii fut envoyd
en Chine. 11 travailla d'abord a Pekin. L'esprit alerte de ce Landais de petite taille, uni a une sagesse zelde, le firent remarquer
de ses supdrieurs ; aussi, en 1885, devenait-il Vicaire apostolique
du Tche-ly occidental. Dans ses armes 6piscopales, il placa le
ch6ne de saint Vincent et la devise : ( Robur meum et refugium
meum ,,. Pendant cinq ans, il continua le travail en profondeur
de son preddcesseur, Mgr Tagliabue. En 1890, il 6tait transf4r6
a Pekin. Ies massacres et les incendies de la Mongolie, puis les
guerre sino-japonaise de 1893, ne 'empecherent de s'adonner ni
a son labeur, en eveque ardent et cependant plein de tact et
d'amdnitd, ni a la piet6 qui confdrait 4 toutes ses demarches un
caractere aimable el religieux. Mais les douloureuses circonstances au milieu desquelles i! lui fallait travailler, achev~rent de
ruiner sa sante. 11 mourut dpuisd, a cinquante-neuf ans, laissant
en pleine prosperit6 les oeuvres de son Vicariat (2).
En 1951, a Kian, dans le Kiang-si meridional, mort de M. Fernand Thieffry. I1 n'etait que sous-diacre, lorsque, en 1894, son
compatriote soissonnais, Mgr Coqset, l'emmena en Chine. II y a
xecu cinquante-sept ans une trbs belle vie missionnaire. Sans de
bons catechistes, pas de catichumines. M. Thieffry l'avait compris, et il agit dans ce sens. Quand il succeda A M. Legris comme
provicaire, il put
procureur du District, et quand il fut nommi
donner plus d'ampleur a ses tris justes iddes apostoliques. Ilomme
d'une imperturbable rýgularit6, mime pendant ses quatre-vingt
jours de captivite chez les Rouges en 1930, M. Thieffry passa a
deux reprises tres pros du martyre ; mais, en fin de compte, ii
rlourut dans sa chamibre de Kian, sur ce sol chinois qu'il a tant
aime (3).

a

1, Anrnale.s . 27, p. 166. -S.nnales . I. 7. pp. 208-211.

2) .Innales. t. 6A, pp. 364-366. -
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14 AVRIL
ULIunit de ce jour : en 1904,
Destino.

a Constantinople, M. Antoine

En 1841, de Paris, M. Etienne, alors procureur general, derit
a M. Eugene Bord. Jeune orientaliste charge par I'Acad6mie des
Inscriptions et Belles Lettres d'une mission scientifique en Orient,
M. Bore ne sougeait pas encore a embrasser l'-tat ecclesiastique.
Mais. fervent chretien, ses travaux de sa\ant ue l'enmpciiaient
pas de voir les besoins des Anles. Aussi a\-ait-il sollicit6 le concours des Lazaristes pour la nouvelle mission de Perse. Dans
sa lettre, - qui est la trace la plus ancienne qui nous soit restee des rapports de M. Etienne et de M. Bore, - le Procureur
de la Mission recommande chaleureusement a son correspondant les deux confreres, MM. Darnis et Cluzel, qui sont envoyds
en Perse et dont ii ecrit : u<Ce sont de vrais ap6tres, remplis
surtout de 1'esprit de Dieu qui fait les saints et qui les rend
capables de procurer la sanctification des ames. J'ai grande
confiance que, quand vous aurez pu les connaitre, vous les jugerez tels... n En cette circonstance, I'ambassadeur de M. Bore
aupriýs de I'administration de la petite Compagnie. avait etA
M. Felix Scaffi, le pretre de la Mission qui accompagnait le jeune
savant dans son voyage (1).
En 1945, a Fort-Dauphin, nort de M. Louis Genouville. II
avait toujours eu le ddsir des missions lointaines ; mais, ils
unique, il ne voulut pas imposer ce sacrifice a sa mere. II fut
done affect6 h I'enseignement, et specialement au Berceau de
Saint-Vincent, oi sa nature primesautiere, son travail methodique et son zile ardent conquirent les dleves. En 1929, a la
mort de sa vieille maman, il put r6aliser le rdve de sa jeunesse et partir a Madagascar. Malgrd ses cinquante-quatre ans,
il se mit si bien a la langue malgache qu'il put accomplir le
ministere ordinaire aupres des indigenes. Mais son zBle s'adressait surtout aux Europeens et a leurs enfants qui aimaient ses
legons de catechisme si vivantes et si bien prepardes. Sans avoir
une voix de tenor ou de baryton d'opera, M. Genouville etait
musicien, et comme tel, il fut charge du chant ; il s'y consacra
de tout son cceur. Ce qui resume le mieux la vie de M. Genouville, c'est qu'I toutes les taches qui lui furent confides, il s'est
donn6 jusqu'I 1'6puisement (2).
En 1955, a Daz, mort de M. Jacques P6borde. N6 h Lahosse,
dans les Landes, pr6tre en 1899. il enseigna pendant dix ans a
l'institution Notre-Dame, a Dax ; puis il fut, onze ans durant
cure de Saubusse. En 1920, il entra dans la congregation. Les
grands s6minaires d'Evreuz et d'Alger bhenficierent de son enseignement. Esprit fin et cultiv6, M. Pdborde fut, sous des dehors
rigoureux. un vdritable pedagogue (3).
1i) Russet : Vie de M. Etienne. pp. 128-130. - (2) B.M.L. sept.(3) Bulletin ieligieuz d'Aire et Dax, 6 mal 1955.

oct. 1945. p. iI. -
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15 AVRIL
Defunt de ce jour : en 1941, a Rio de Janeiro, M. Eugene
Pasquier, visiteur du Brdsil.
En 1662, de Paris, M. Almeras demande, par circulaire, I
tous les suptrieurs d'interroger leurs confreres et de composer,
avec leurs reponses, un memoire sur les deux questions suivantes : , Premiireient, s'il est expedient que la Compagnie se
mette d'une maniere particulire sous la conduite et la protection de la Tres Sainte Vierge ; et, en second lieu, par quel aete
exterieur nous devons faire cette protestation et declaration ),(1).
En 1799, a Plaisance, Pie VI, emiuene en France comme
captif, sdjourne jusqu'au 17 avril, au College Alberoni. Cent
cinquante ans apres, les autorites locales commnmorent cet 4v6nement en faisant placer dans le vestibule de la maison une
inscription latine ou ii est d6clar6 que le courageux Pontife
reconforta ses fils par sa charit6 paternelle (2).
En 1899, a Saint-Flour, I'q6vque du lieu, lgr Lamouroux,
consacre la chapelle et le maitre-autel du grand seminaire. Deux
supdrieurs lazaristes, I. Pereymond et M. Gobaud, avaient mend
i bien 1'artistique restauration du sanctuaire. M. Fiat voulut
participer A ces fetes de son diocese natal et, a cet effet, it ddlegua pour le reprdsenter M. Milon, secrdtaire g6neral, qui, le
lendemain, en la 1ete de la Translation de saint Vincent, prononVa un eloquent panegyrique (3).
En 1918, a Saint-Lazare, en raison des bombardements qui
se muitiplient et qui, dans la Capitale, et sp6cialement le Vendredi-Saint. out dejA fait tant de victimes, on procede, apres
1'6vacuation a Dax des jeunes et des anciens de la Maison-MWre,
a la descente dans les caves des volumes les plus precieux de la
Bibliotheque (4).
En 1938, au Berccau de Saint-Vincent, mort de M. JeanM.arie Bouchet. II sut plier aux exigences de la vie communautaire une personnalit6 qui, des son adolescence, se montrait tres
accusue. Pendant vingt ans, dans les colleges de Constantinople
et de Smyrne, il contribua h former les futurs ministres de
Turquie, d'Egypte et de Syrie. A cette 6poque de sa vie, il participa avec M. Poulin, i la decouverte de la maison de la Sainte
Vierge, A Panaghia Capouli, ce qui lui valut un rochet de chanoine du Latran. Apres le tragique entracte de la premi6re
guerre mondiale, !a demobilisation fixa M. Bouchet au Berceau
pour le reste de ses jours. Entre autres activit6s, il y donna aux
ileves une solide culture hellnique qui, malgr, sa tdnacit &A
:ire et a faire lire le grec ancien avec la prononciation moderne,
lui valut les fdlicitations de la Facult6 des Lettres de Bordeaux (5).
(1) Circulaires I, p. 46. 3) Annales, t. 6 4 , pp. 315-317. ies. 1. 104, pp. 44-445.

(2) Annales, t. 114-115, p. 231. ;4) Anunales. . 63, p. 658. - (5)Anna-
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16 AVRIL

Defunts de ce jour : en 1925, A Tunis, M. Jean Pages. En
1932. i Loos, M. Jean-Baptiste Mar6caux. En 1946, a Evrevc,
.l1. Jean-Polycarpe Martin.
En 1827, de Paris, lgr de Quelen adresse au Pape Leon XII
une supplique au sujet du projet qu'il a concu de faire transfirer solennellenent les reliques de notre Bienheureux P.Bre dans
la chapelle, receniment construite, de la Maison-Mire. L'archeveque terminait par cette phrase : , J'ai dessein de faire cette
translation et d'ordonner, h cette occasion, dans la ville de Paris, une neuvaine en I'honneur de saint Vincent de Paul, afin
de ranimer la piedt des fideles et le zele des personnes qui, I son
exemple, se d&\ouent aux ceuvres de la charit6 chrdtienne. , Les
evenements politiques retarderont de trois ans l'exkcution de ce
beau et pieux projet (1).
En 1885, A Bome, un decret de la Congr6gation des Rites, dd
clare saint Vincent de Paul, patron, dans 1'Eglise catholique entibre, de toutes les associations de Charite qui viennent de lui,
directement on indirectement de quelque maniere que ce soit.
Ce decret fut accorde sur le rapport du cardinal Laurenzi. Dans
un magistral document, le Prince de l'Eglise, rappelle que trois
cent quatre-vingt-treize eveques et cinq supcrieurs g6n6raux de
Congr6gations religieuses ont sollicite cette extension du patronage de saint Vincent A toutes les ceuvres de la Charitd catholique. Le cardinal Laurenzi fait ensuite valoir ce qu'i. appelle
a les titres particuliers et caract6ristiques de la charit6 de saint
Vincent ,. Et i'eCninent rapporteur dit expressement : a ...1'art
admirable avec lequel saint Vincent sut, par l'assistance corporelle, aller aux imes ; la multiplicite vraiment prodigieuse des
w(uvres auxquelles il s'appliqua et donna la vie ; le fait qu'il a
et~ un maitre illustre et un teyislateur prudent dans les euvres
de charitC ; la propagation rapide et extraordinaire de ses institutions ; la feconditA
et la vertu diffusive de son esprit..., la
\ertu salutaire et prdservative de ses exemples et de ses institulions contre la contagion des sectes subversives... ), tous ces
titres peuvent legitinmeient faire de saint Vincent le patron des
oeuvres de Charite (2).
En 19)2., it Paris, M. I'ierre-Joseph Gouault, secretaire particulier du T. H. Pere Verdier, meurt dans la vingt-huitieme ann6e de son Age. Ancien ileve du Berceau de Saint-Vincent, ii y
retourna quand la guerre eut fait des vides dans le corps professoral. Mais au bout de peu'de temps, il parut plus apte pour
le secr6tariat... Un confr6re disait de lui : a Je cherche vainement un d6faut en lui ; je ne vois que des qualit6s. , Son heureux caractrre, sa tendre et solide pi6td, son admirable dis.-r6tion, ses talents de pr6dicateur faisaient naitre les plus belles
esp6rances. Mais sans doute 6tait-il ddji mOr pour la Mission
du ciel (3).
(1) Rosset : Vie de M. Elienne, pp. 38-39. pp. 321-333. - (3) Annales, I. 94, pp. 571-575.

;2) Annales, I. 50,
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En 1625, a Paris, FIapres-midi de ce jour, et dans leur h6tel
de la rue Pavee, sur la paroisse Saint-Sauveur, M. et Mme de
Gondy signent, par devant notaires. le contrat de fondation de
la Congregation de la Mission (i).
En 1628, A Paris, devant le tribunal diocesain, Monsieur Vincent fait sa deposition au sujet des vertus de Francois de
Sales (2).
En 1675, A Paris, mort de la duchesse d'Aiguillon qui, pendant les vingt-trois dernieres ann6es de sa vie, fur la quatrieme
presidente des Dames de la Charit6 de 1 H6tel-Dieu. Avant d'etre
elue et r66lue h cette fonction, elle se devouait depuis plus de
vingt ana au service de la Charit6. Ce fut sa consolation, et mmme
sa vocation. Sa jeunesse n'avait pas Wt6 heureuse : veuve a
dix-huit ans, apres deux ans d'un mariage force, le cloitre 1'attirait. Elle passa effectivement un an au Carmel. Mais son oncle,
le tout-puissant Cardinal de Richelieu, fit intervenir Rome, et la
jeune duchesse dut quitter son monastere. Le Bon Dieu voulait
que cette grande Dame fut une grande auxiliaire du grand
Saint du grand siecle. Mme d'Aiguillon a merveilleusement compris saint Vincent, et elle aurait voulu tout faire pour conserver
le plus longtemps possible a l'Eglise de Dieu et a la misere
humaine un homme qui leur etait si utile. C'est elle qui offrit A
notre Bienheureux Pere vieilli ce carrosse dont il n'accepta de
se servir que sur I'ordre de la Reine et de I'archeveque de Paris.
La duchesse d'Aiguillon fut aussi l'une des plus gnedreuses bienfaitrices de la Congregation. II est peu d'oeuvres de son temps
qui n'ait bdneficid de son immense fortune ; mais que n'a-t-elle
pas fait pour aider Monsieur Vincent et ses fils 1 Elle a fond6
une maison de missions B La Rose en son duchd, dans le Lot-etGaronne ; elle a fondd l'h6pital de Marseille pour les forqats,
et, dans la meme ville, une maison de missions; elle a contribu6
aux ddpenses des missions d'lrlande et de Barbarie ; elle a
achetd les consulats d'Alger et de Tunis ; elle a aide A la construction d'un h6pital k Alger. II y a mieux encore : dans l'accomplissement de ses actes de charitd, la duchesse d'Aiguillon
savait mettre un esprit de foi et une humilit6 h6rites de Monsieur Vincent, comme le prouve sa rdponse a quelqu'un qui
s'etonnait de la voir servir les filles repenties du Refuge fonde
par Mme de Miramion : u Ce n'est pas merveille, disait la pieuse
duchesse, qu'une grande pecheresse en serve d'autres. n C'est
Mine d'Aiguillon qui offrit aux Pretres de la Mission un ccur
de vermeil pour y enferrner le cceur de leur fondateur, tandis
que son oceur, A elle. jusqu'5 son ultime palpitation, ne cessa
d'i4tre le reliquaire vivant de I'esprit charitable de Monsieur
Vincent (3).
(1) S.V., XIII, 197-202 ; Annales, t. 90, p. 655 ; Coste I. pp.
175-176. - (2) S.V., XIII, pp. 66-81. - (3) Goste I, pp. 373-376 ;
Annales, t. 78, pp. 114-122.
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Defunts de ce jour : en 1924, a Belletanche, M. Jean-Marie
Bonnerue. En 1948, A Addis-Abdba, Paul Tesfa-SelassiO.
En 1794, A Poitiers, M. Nicolas Dodin est guillotine. Nd
dans le diocese de Lanyres, le 24 septembre 1755, il etait entr6
t Saint-Lazare, le 9 aofit 1775. Pendant six ans, il fut curi de
la paroisse de Richelieu. De bonre foi, ii preta le serment A la
Constitution civile du Clerg6, mlais, des qu'il eut reconnu son
Poitiers, chez le
erreur, il se r6tracta publiquement. Cache6
nmacon Jean Loudinet, il continua son ministlre sacerdotal. On
finit par decouvrir sa retraite. Apres deux interrogatoires que
lui fit subir la municipalit6, il comparut devant le tribunal crininel de la Vienne et, sous pretexte qu'il etait restd en France
contrairement & la loi qui bannissait tout prktre inserment6, it
fut condamnd. Nicolas Dodin ne se troubla ni en face des juges,
ni en face de la mort. A un confrbre il avait dit plus d'une fois
sur un ton badin, en faisant allusion h 1'aspect massif de son
cou : 4 IUs auront de la peine & me couper la tMte. ) Et, de fait,
pour y reussir, le bourreau dut faire fonctionner A plusieurs
reprises le couperet de la guillotine. Ce jour-Il 6tait le Vendiedi-Saint, et Nicolas Dodin avait promis A un groupe de tide!es
de leur pr6cher la Passion. Ilne la prkcha ni dans une chaire,
ni ,n paroles ; mais en acte et sur !'&chafaud (1).
En 1880, A Pgkin, en l'dglise Saint-Sauveur, notre confrere,
Mgr Delaplace, ouvre le concile provincial que Ldon XIII lui
a ordLnne de tenir. Pendant trois semaines, les chefs des vicariats apostoliques du Tchdly (septentrional, occidental, oriental), de la Mandchourie et de la Mongolie vont debattre d'importantes questions (2).
En 19.:8, A Villebon-sur-Yvette, le Tres Honord Pere Souvay
b6nit les bW'iments de la maison de campagne. Un decret signu
le 25 d6cemnt.e 1936, par M. Albert Lebrun, President de la Republique Frai..aise. avait autoris6 la cession de cette propriedt
en compensatilni de la partie expropri6e de Gentilly. Outre l'air
pur dans un caure doucement po6tique proche I'admirable vall6e
de Chevreuse, le.- habitants de la Maison-MWre peuvent aller y
respirer un parfuii abondamment charg6 d'histoire et, sans faire
appel au reve, 6voi'uer de glorieuses silhouettes : sainte Geneviive se reposant pt s de la source qui alimente la piece d'eau
du pare..., et bien d'a'utres personnages encore. Quant aux liritiers de I'esprit de B.'ileau, il leur est loisible, sous les frais
ombrages, de s'amuser h reconstituer I'hom6rique querelle qui
mit aux prises Messire Suart, premier cure de Villebon, avec le
car6 de Palaiseau quand, an 1648, Paul de Gondi, archeveque de
Paris, autorisa l'6rection ;e Villebon en paroisse. Quel que soit
le chemin qu'y suive l'esp it,le coeur, A Villebon, doit se souvenir du T.H.P. Souvay qui init tant de charite & reserver, pour
les fatigues parisiennes, cette oasis de detente (3).
,1) B.M.L. 1941, pp. 183-184. - (2) Vie et upostolat de Myr L.-G.
Delaplace, pp. 243-251. - :3)Annuaes, t. 103. p. 176 et pp. 61-67.
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19 AVRIL
D[funts de ce jour : en 1928, & Paris, frere Auguste Dufresne. En 1941, a Paris, M. Eugene Germond. En 1951, h
Bruzelles, M. Elie Abeloos. En 1954, A Paris, frere Jules Huleu.
En 1617, a Lyon, dans la maison de l'Oratoire, Jean Lourdelot, cure de Clhtilloi, resigne sa cure. Monsieur Vincent y
sera nomin le 29 juillet suivant (1).
En 1879. a Constantine, N1.Joseph Girard. \isiteur d'Algerie,
meurt. a 1'Age de quatre-\ingt-huit ans. 1I est litteralement
tombi , comme il ie deirail.
les armes h la main , : venu
d'Alger a Constantine pour haiter I'installation des missionnaires
que le nouvel Bv\que, Mgr Dusserre, son ancien 6•ive d'Alger.
appelait de tous ses xvuux, MI.Girard succomba, en quelques instants, a une attaque. Joseph Girard servit d'abord le dioc6se de
Clermont-Ferrand,ou il etait ne en 1791. Sa vocation de Lazariste s'dveilla lors de la Translation des Reliques de saint.Vincent : Joseph Girard 6tait dans les rangs du clerge s4culier escortant la chAsse. Le nom de ce fils de saint Vincent reste,
pour toujours. attLchl~I
I'histoirede Eglise d'Afrique. A 1'6poque of I'FEgli.e, h traxers mille diflicult6s. se reinstallait dans
cette Afrique du Nord jadis si chretienne, M. Girard a it6, en
mn;'me temps que le fondateur et, pendant trente-quatre ans, le
sup6rieur du S6minaire de Kouba. le couseiiler trbs ecout6 des
archeveques d'Alger et nime, a\ant I'arri\ee du cardinal Lavigerie. Vicaire capitulaire de l'archidiocese. Quand on ne I'appelait pas a le bon Pbre Girard n on le d6signait sous le titre de
v Prire Elernl ,,. Certes, sa belle barbe, grisonnante d6ja quand
ses cinquante-deux ans dtbarquerent a Alger, lui avait valu ce
suroIin l: mlai il le devait surtout a sa robustesse auvergnate.
Plus encore que son corps, 'inme du Pere Girard semblait dotde
d'uune ternelle verdeur. et, pour lui, le Dieu qu'il servait, fut
ioujours
tle Dicu qui rejouit sa jeunesse o. G'est que, dans ce
prLtre. iun admirable esprit de foi alimentait I'enthousiasme
a\ec lequel il se livra toute sa vie a son labeur, et specialement
a 'a pr6dication. Cet esprit de foi se traduisait, dans le domaine
pratique, par sa contiance dans la pribre. Le Pere Girard n'a
rien entrepris sans la priire ; entre ses demarches et leur sucics.il a toujours misi ia priire. et, comme le Curd d'Ars, la
pri,'re s ainte lPhilo•nmine dont les reliques avaient dtd ddcou\erites i Iugnano, en Italie, le 25 janvier 1802. Les beaux bAtimetnts de Kouba qui se dressent en un site enchanteur, restent
le moinumuent de la confiance que le Pere Girard avait en Dieu,
'ependant que le clergi d'Algerie et les PNres Blancs a Ia fondation desquels it aida le Cardinal Lavigerie, vivent encore de
ces vertus si 6minemnmnent sacerdotales que, par sa parole et ses
exemples. il fit rayonner de son s6minaire, comme d'un hautlieu o0 soufflait I'Esprit 2).
.

;irard

V. XllI iii. i i-l
Paris 10.il

-
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Djazincourl. Notice sur M. Joseph
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20 AVRIL
Difunt de ce jour : en 1911, A Paris, M. Georges Dehouck.
En 1741, a Rome, la Congregation des Rites approuve 1'oftice propre et la niesse de saint Vincent. Des le lendemain de la
beatification de notre bienheureux Pere, le 13 aoOt 1729, la d6votion tiliale lit s'epanouir un peu partout une floraison d'offices.
A Paris, la muesse et des \vpres du nouveau bienheureux, composes, dit-on, par Jean Richon, assistant du superieur general, et
approuves par l'archeveque de Paris, avaient d6jh paru en librairie. Et nombreuses furent les maisons qui composerent leur
office. L'uniformit6, si chore a saint Vincent, itait, en cette matiere, plus desirable qu'en aucune autre. M. Couty qui, avant
d'etre superieur gendral, avait tant travaill a- Rome pour faire
aboutir le proces de beatification, soumit done au jugement du
Saint-Sige l'office parisien. La Congrigalion des Rites refusa
de l'approuver. On recourut alors au Souverain Pontife. Benoit XIV, recemment mont6 sur le tr6ne de saint Pierre, et qui,
cardinal Lambertini, avait, lui aussi, pris une part active aux
travaux de la b6atification, examina lui-meme le texte parisien
et si serieusement que, pratiquement, il composa un nouvel
office, ne conservant que les hymnes et la prose, et encore tres
retouches, du texte a lui soumis par I'administration generale.
Aussi, M. Couty, dans sa circulaire du 16 juin 1741, pouvait
ecrire :
Get office, tel que nous vous I'envoyons, peut 6tre
C
appel6 l'ouvrage de Benoit XIV , (1).
En 1896, a Rome, par le Bref , Cum Apostolico ,,, Ldon XIII
nonune notre confrere, M. Francois Lesne, archeveque de Philipopolis, et delegue apostolique en Perse. M. Lesn6, originaire
de M1aroud, dans le diocese de Saint-Brieuc, a cinquante ans et,
depuis 1874. il se devoue dans la mission de Ilerse. 11 sera sacrd
le 28 juin 1896, a Paris, dans la chapelle de la Maison-Mere, par
le cardinal Richard et en presence de Son Excellence M. Nazare
Aga, ambassadeur de Perse aupres du Gouvernement franGais. Ce qui caract6risera les quatorze ann6es au cours desquelles Mgr Lesnd reprdsentera le Saint-Siege aupres du shah
de Perse, ce sera, avec le zble apostolique qu'il mit & d6veiopper
les oeuvres de la Mission et des Filles de la Charit6, son attitude
parfaite vis-a-vis du pouvoir civil (2).
En 1954, A Paris, dans la journ6e d'hier, d6c6dait le Frere
Jules Huleu dans la soixante-seizieme ann6e de son Age et la
cinquante-septieme de sa vocation. Sa vie religieuse s'est 6coulde
au S6minaire academique de Lille et ala Maison-MBre. Beau
caractere plutot que bon caractere, homme d'une energie farouche, homme de verite, il fut un bon serviteur du Bon Dieu et
de la Petite Compagnie (3).
(1) Circulaires, 1. 485 : Coste III, 530 ; Acta Apostolica, p. 221.
- (2) Annales, 1. 61. p. 472 ; t. i5. p. 398 ; Repertoire hlstorique
C.M., p. 103. - (3) Annates, I. 119-120, pp. 104-112.
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21 AVRIL
Dlfunts de ce jour : en 1912, a Dax, Frere Joseph VazGrancho. En 1913, a Kientchany, M. Antoine Tamet.
En 1662, de Paris, M. Almeras adresse a la Compagnie un
m6moire dans lequel it indique la maniere de signer les lettres,
les actes publics et autres documents : chacun dolt ajouter a
son nom : c de la Congregation de la Mission ,. Le Supdrieur
general insiste sur ce point, pour le maintien de l'uniformit4,
certes, mais aussi pour une raison pratique. Des pretres n'appartenant pas a la Communaute se font appeler Pretres de la
Mission ou Missionnaires. <<Or, declare M. Alm6ras, il importe
extremement que l'on nous distingue d'avec eux pour dviter
toute equivoque sur ce sujet et principalement en matiere de
fondation, de donation,... de toute sorte d'acquisition et d'autres
semblables actes publics fails par nous et pour nous ((1).
En 1692, A Paris, ouverture de la cinquieme Assembide gdnerale. C'est la seconde qui se tient depuis celle de 1673 qui avait
Blu M. Jolly. Elle compte vingt-sept membres, va comporter vingtcinq sessions et se cldturer le 8 mai (2).
En 1830, a Paris, Catherine Labourd franchit le seuil de
la rue du Bac, et commence son Stminaire.
En 1913. t PNkin, dans la cathedrale qui, douze ans auparavant, subissait I'assaut prolong6 des Boxers, Mgr Jarlin a la joie
de presider une ceremonie jusqu'alors inouie en Chine : le Gouvernement r6publicain a demand6 des prieres pour le nouveau
President et pour le Parlement dont les travaux vont s'ouvrir.
La cath6drale. dont la facade est pavoisde aux couleurs chinoises et francaises, est bondee d'une foule fermement enthousiaste. Aux premiers rangs ont pris place le d61egud du President de la Republique, et le ministre des Affaires etrangBres,
Lou-Tsen-Tsiang, converti au catholicisme depuis deux ans et
qui deviendra benedictin & Saint-AndrI-les-Bruges, et abbd titulaire de Saint-Pierre de Gand. M. Planchet, notre confrere, qui
a signd le compte rendu de cette c6rdmonie, derivait : a On
avait l'impression qu'un monde nouveau venait de naitre, qu'un
nouvel esprit planait sur la Chine n (3).
En 1954, a Rome, en la basilique vaticane, le cardinal Tedeschini, archipr6tre de Saint-Pierre, b6nit le groupe en marbre de sainte Louise de Marillac qui a pris place parmi les
trente-neuf statues de fondateurs d'ordre. Le comte Wladimir
d'Ormesson, ambassadeur de France, la T.H. Mere Lepicard,
M. Bisoglio, procureur general pres le Saint-Siege sont presents,
ainsi que de nombreuses autres personnalites, et que le sculpteur
Antonio Berti, de Florence ; c'est lui qui, d'un bloc de marbre
de soixante-treize tonnes, tira ce bel ensemble figurant sainte
Louise et une Fille de la Charite lui presentant un petit enfant (4).
-

(1) Circulaires, t. 1. pp. 49-51. - (2) Circulaires, t. I, p. 124.
(3) Annales, t. 78, pp. 391-393. - (4) Anmales, t. t1s, pp. 502-505.
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22 AVIIIL
Defunts de ce jour : en 1908, A Ephese, M. Georges Deroo.
En 1918, A Tcheng-ting-fou, M. Constant Fiandin. En 1948. B
Valfleury, M. Marius Maurin.
En 1723, A Etrepagny, dans 1'Eure, naissance de Marie-Madeleine Fontaine qui sera I'une des quatre Filles de la Charith
guillotindes a Cambrai, le 26 juin 1794, et bdatifides le 13 juin
1920 (1).
En 1773, a Versailles, Louis XV ordonne, par lettres patentes, que la principalite et la chapellenie du CoUlge des BonsEnfants soient et demeurent unies a perp6tuitd a la Congregation de la Mission. Cette decision royale a dtd rendue ndcessaire
par des contestations qui se sont dlevdes depuis une dizaine d'annees. Elles 6taient suscit6es par les marguilliers des villages du
Menil-Aubri et de Fontenay-en-France ; puis par les descendants de Jean Pluyette qui, dans son testament, avait fondd deux
bourses dont le Coll6ge des Bons Enfants devait s'acquitter ;
enfin par les adininistrateurs du College de Louis-le-Grand (2).
En 1937, A Curry, inort de M. Auguste Halinger, premier
superieur de la jeune Ecole apostolique de Lorraine. Officiellement, il 4tait dans la cinquante et unieme annue de sa vocation.
En rdalit6, le dices de son pere et de sa mere, I'avait, au titre
d'orphelin, fait entrer a I'Age de neuf ans, dans la famille vincentienne en le confiant au ddvouement des Filles de la Charitd
de Metz. A Wernhout, Auguste Halinger fit de solides 6tudes secondaires qui lui donn6rent ce goit de la culture classique auquel il ne renonVa jamais. Apres son ordination, il revient comme
professeur dans sa chbre maison de Hollande ; il y reste vingt-six
ans. L'armistice qui rendit la Lorraine a la France, rendit aussi
ce vrai Lorrain a sa province natale. Curd A Saint-Simon de
Metz pendant un an, c'est lh que. par la volontd du T.H. Pere
Verdier, et avec I'aide puissante de M. Bettembourg, il devient
le cr6ateur de I'Ecole apostolique inaugurde d'abord & BeUetanche, en attendant qu'elle vienne se fixer dans le vieux chateau
et le pare somptueux de Cuvry, sur les calmes rives de la Seille.
Tandis que ses successeurs dilateront les batiments, lui, M. Halinger donne A sa petite 6quipe d'dleves dont chaque ann6e
accroit le nombre, cet esprit de famille et de labeur joyeux que
les generations suivantes ont recueilli comme un pieux et agreable heritage. La vie de M. Halinger, sauf une annde, fut toute
entiere consacree an professorat ; et a part I'accident, inattendu
pour lui. de la patente qui le faisait supdrieur, son existence
s'ecoula avec la douce rdgularitd des rivibres lorraines. II a
laissd en Moselle, et specialement dans le clergd, un rdel parfum
d'ddification (3).

(1) Lucien Miserinont : Les bienheureuses FiUes de la CharitU
d'Arras (collection o Les Saints -). p. 4. - (2) Actes du Gouvernement, pp. 44-49. - 13) Annates, t. 102, pp. 871-877.
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23 AVRIL
Defunt de ce jour : en 1903, a La Teppe, M. Louis Gocquerel.
Eni 1913, i Paris, le cardinal Vincent Vannutelli, archipretre
de Sainte-Marie Majeure, ddsigdn par le Souverain Pontife pour
presider A titre de legat les fetes qui vont se ddrouler dans la
capitale a l'occasion du premier centenaire de la naissance
d'Ozanam, est recu A la Mlaison-Mre, dont il sera l'h6te pendant
tout. son sejour parisien (1).
En 1949, i Paris, mort de M. Hubert Meuffels. 11 6tait n6
dans Je Limbourg hollandais, le 20 mars 1871, d'une famille
foncierement catholique. A Wernhout oi il entre en 1884, sa
belle intelligence et son ardeur au travail lui font sauter la
quatrieme, et, pendant sa rhetorique, il est chargd de remplacer
le professeur de cinquimie. Et il le fit si bien qu'on lui demanda
de continuer ce service pendant une annee encore avant d'entrer au s6minaire interne. A Saint-Lazare, il est le compagnon
de Frere Souvay pour lequel il eprouve une affectueuse admiration qui se developpera encore au cours de leurs communes
annees de professorat a Saint-Flour, en attendant que M. leuffels venere un jour en M. Souvay le supdrieur g6ndral. Les
grands sniinaristes cantaliens s'enthousiasment pour les cours
de philosophie et de dogme de M. Meuffels. Leur jeune professeur publie deja des articles tres apprdcids dans La Quinzaine
et dans La Revue ndo-scolastique, et inaugure ses relations cordiales avec le futur cardinal primat de Belgique, l'abbe Mercier.
Mais 1903 et les lois la'iques ramenent M. Meuffels en Hollande.
Le voil4 superieur de Panningen. Malgr6 son gouvernement s6vtre et autoritaire, il suscite la reconnaissance de ses enfants
et leur inculque le culte du devoir. Lui-mrme, ne perdant pas
une minute, trouve le temps de composer alors deux livres sur
des saints hollandais et qui sont publids dans la collection < Les
Saints ,. En 1932, tombe sur ses hautes et solides dpaules la
responsabilit6 de la jeune Province de Hollande. Pendant treize
ans, il va tenir les renes du gouvernement avec une main d'acier
qui. cependant, se gante du ddlicat velours de 1'amabilitd dans
les heures de detente ; et ce deuxiime visiteur de Hollande
donne aux oeuvres de sa province un bel essor. En 1945, c'est
I'heure de la retraite & Saint-Lazare. Retraite laborieuse, puisque, nimagrd le temps que lui devorent de nombreux penitents,
il compose une Vie de saint Vincent et une Vie de M. Fiat,
et il laissera dans ces tiroirs une Vie de Jdsus, Fils de 'homme
qu'il voulait donner a un editeur non-catholique afin d'atteindre
les lecteurs qui ne frdquentent pas les librairies catholiques.
Imposant le respect par sa piedt simple, par son amour du
travail, par son sens de I'autoritd, trop pousse peut-6tre et que sa
profonde bont6 ne rdussissait pas toujours h temperer, fils debordant d'amour pour saint Vincent et ses deux families, M. Meuffels fut un de ces hommes dont on peut dire avec raison : C'dtait
, quelqu'un ), (2).

(1) Annales, t. 18, pp. 333-351. -

(2~ Ibid.. I. 116, pp. 85-90.
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24 AVRIL
IDfunts de ce jour: en 1921, a Paris, M. Jean-Baptiste
Mazaudon. En 1930, A Farafanyana,M. Joseph Castan.
En 1581, a Pouy, pres de Dax, naissance de saint Vincent
de Paul (1).
En 1816, a Paris, mort de M. Dominique-Frangois Hanon,
vicaire gdenral de la Congr6gation. Les seize premieres anndes
de sa vie se passerent dans le diocese d'Arras, a Saint-Pol,
son lieu de naissance, et k Saint-Omer. Le 20 octobre 1772. iT
entrait & Saint-Lazare. A 23 ans, il enseigne la philosophie et la
thdologie au Sdminaire de Metz dont l'dveque, le Cardinal de
Montmorency, avant de partir en exil en 1790, lyi confie l'admi-nistration. M. Hanon dirigeait le Sdminaire d'Amiens, quand, sur
le choix des confreres, le Souverain Pontife, le 14 octobre 1807,
le nomma vicaire g6ndral de la Congregation, avec pouvoira
ordinaires et extraordinaires. La tAche de M. Hanon 6tait particulierement lourde: it lui fallait, du moins en France, reconstituer la Compagnie. II se heurta d'abord A l'inexistence d'une
maison parisienne pour regrouper les confrBres disperses et pour
recevoir les jeunes gens qui, nombreux pourtant, demandaient
leur admission. Les lenteurs et les negligences du Gouvernement
francais empdchbrent M. Hanon de donner une solution & ce
probl6me primordial. Ensuite le vicaire gdenral se heurta & la
volontd impdrieuse et a la mauvaise humeur de Napoldon ; mais
l'humble pretre, voulant garder intact l'hdritage de saint Vincent,
tint bon contre l'Empereur. Et parce que M. Hanon ne voulait
pas que la direction des Filles de la Charit6 fDt enlevee au
Supdrieur gendral et confide aux dveques, un decret imperial
supprima la Congrigation, et, pendant trois ans, le vicaire
gdenral connut les souffrances de l'emprisonnement. Veritable
homme de gouvernement, M. Hanon avait prevu forage et pris
toutes les dispositions necessaires pour que, du moins, les dtablissements d'Italie, d'Espagne et du Portugal n'eussent pas &
souffrir de cet etat de choses. Quand, le 13 avril 1814, il recouvre
la libertd, M. Hanon reprend, hdroiquement et presque seul, sa
thche. II rdussit h pacifier la Compagnie des Filles de la Charit6
of des cornettes ambitieuses avaient semd la ddsunion; il obtient
du pouvoir royal le ritablissement de la Mission. 11 a tout juste
le temps de communiquer aux confreres cette heureuse decision;
la mort vient l'empecher de voir se r6aliser en France la resurrection de la Petite Compagnie pour laquelle il a, - on peut
bien le dire -, subi un vrai martyre physique et moral (2).
En 1864, au Berceau-de-Saint-Vincent, le PNre Etienne, le
cardinal Donnet, archevdque de Bordeaux, douze dveques, cinq
cent prAtres, les autoritds civiles et trente mille p6lerins inaugurent la chapelle et I'Oeuvre destindes A commdmorer, au lieu de
sa naissance, le souvenir glorieux de notre bienheureux Pbre (3).
1) Coste, I. p. 18. - (2) Annales. I. 50. pp. 341-345 : t. 75, pp. 315310
1. 77, pp. 105-115, 265-283. 384-j14 1 t. -8, pp. 139-141. ;3) Anit'es., 1. 52, pp. 492, 494.
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25 AVRIL
D6funt de ce jour : en 1940, A Bas-en-Basset, dans la HauteLoire, M. Paul Roque.
En 1830, A Paris, se deroule la translation solennelle des
reliques de saint Vincent de Paul. La chasse d'argent contenant
les precieux restes a Wte transportle, la veille, dans l'apres-midi,
de I'Archevech6 (tout proche) a Notre-Dame dont le portail, la nef
et le choeur, sur l'ordre du roi, ont 6td tendus de riches draperies.
Depuis, la basilique m6tropolitaine n'a pas desempli d'une foule
avide de s'approcher des reliques du ai Pere des pauvres ,. Ce
matin, le nonce apostolique, Mgr Lambruschini, a cel6br6 la
grand'messe pontificale en presence de I'archeveque et d'une dizaine d'ievques. L'apres-midi, h trois heures, le cortege quitte
Notre-Dame. Des associations d'hommes, de nombreux FrBres des
Ecoles chr6tiennes, les seminaires de Saint-Sulpice, d'Issy, de
Saint-Nicolas, du Saint-Esprit et des Irlandais, les pr6tres du
diocese, huit cents Filles de la Charite avec cinquante orphelines,
precedent la chasse. Entource des Pretres de la Mission, elle est
port6e par dix hommes. Derriere elle, s'avancent deux cents
autres Filles de la Charite avec cinquante orphelins, puis les clanoines, les chapelains du roi, dix-sept bveques et I'archeveque.
Tandis qu'un peloton de gendarmes ferme le cortege, quatre
compagnies de grenadiers et quatre de voltigeurs marchent le
long des rangs du clerge. En sortant de la cath6drale, la procession, au chant des cantiques et au son des musiques militaires,
s'engage sur le Petit-Pont et, par la rue Taranne, la rue du
Drayon et le carrefour de la Croix-Rouge, atteint la rue de S6vres. Le long du parcuurs, les maisons sont decordes. Dans la
chapelle de la Maison-Mi~re, oi n'ont pu entrer, comme le reglait le ctrmonial, que les Filies de la Charitd, les cures, le
chapitre de Notre-Dame et les tevques, la chasse est placee sur
une estrade au milieu du choiur. Mgr de Qudtien, en une touchante allocution, declare an superieur gentiral, M. Salhorgne,
qu'il lui reinet avec joi e le prcieux dpott. Le successeur de
saint Vincent repond. L'heure tardive, - six heure: du soir ne permet pas i Mgr Cottret. 6evque de Caryste, et chanoine de
Saint-Denis, de prononcer le panegyrique prevu. C'est par la beundiction pontificale que s'acheve cette belle journde. En des
temps moins troubles par la politique, et si la presse n'avait
pas entretenu I'animositd coutre Charles X et done plus ou moins
indispose contre une manifestation religieuse autorisQe par le
gouvernement, la multitude des curieux qui, masses sur les
trottoirs, avaient regardd passe I'imposant cortege, aurait sans
doute montr6 son enthousiasme : elle fit preuve de respect,
certes, mais aussi de froideur. Du haut du ciel, l'humilitd de
saint Vincent de\ait, au fond, se r6jouir du caractere incomplet
de ce triomphe que seule une partie du peuple parisien ddcernait a son corps, a ce corps que son Ame avait tant de fois entratnd dans ce Paris dont il fit la Capitale de la Charite (1).
(1) Vandammne, Le Corps de

uaint Vincent de Paul, pp. 111-123.
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26 AVRIL
Ddfunts de ce jour : en 1905, a Guayaquil. M. Lon Bonveret. En 1919, a Pekin, M. Cyprien Hermet En 1928, a Paotingfou, Frere Louis Matthey. En 1952, a La Teppe, M. Louis
Chanet.
En 1830, a Paris, Catherine Labourd qui, avec les autres
Soeurs, vient en pelerinage A la chapelle de la rue de Sevres,
tous les jours pendant la neuvaine qui suit la Translation des
reliques de notre bienheureux Pere, voit, & chacun de ses retours rue du Bac, lui apparaitre le coeur de saint Vincent. II
se montre au-dessus du petit reliquaire qui 6tait alors plac6
devant l'autel actuel de saint Joseph (1).
En 1899, a Paris, la grippe infectieuse qui le tient depuis
quelques jours enporte M. Jules Chevalier, assistant de la Congregation et directeur des Filles de la Charit,. II a soixantequatorze ans. Or, quand au lendemain de son ordination, en
1848, on 1'envoya enseigner au grand seminaire d'Albi, son
supdrieur, M. Bourdarie, en voyant ddbarquer ce jeune pretre
a la mine chetive, s'dcria : , On m'envoie un moribond ! , Le
, moribond , qui, originaire du diocese de Sens, dtait entrd
dans la Compagnie en 1845, commenca par conqudrir les seminaristes albigeois par son enseignement serieux et son maintien
religieux. L'archeveque lui-meme, Mgr de Jerphanion, a ce
jeune professeur confie son Ame : car M. Chevalier se rdvele deji
comme un directeur plein de delicatesse qui c touche aux ames
comme la rosee aux fleurs ,. L'archeveque lui demande meme
de participer a 1'administration de son diocese. Alors, M. Chevalier dcrit des mandements, ridige les nouveaux statuts diocb
sains. 6tablit diverses euvres. fonde le Carmel de Castres, recrute des moines pour l'abbaye d'En-Calcat. De si belles premieres annees de sacerdoce lui valent, en 1866, une patente
de superieur : le grand sdminaire d'Amiens le recoit et connalt
alors une ere nouvelle : le vieux bAtiment est rajeuni, le r6gime
ameliord et la discipline retablie. L'Assemblee g6ndrale de 1874
donne M. Chevalier comme assistant & M. Bore qui le charge en
.imine temps de la direction des Filles de la Charite. Son esprit
conciliant, sa bienveillance naturelle et surnaturelle, son ddvouement sans bornes, sa grande connaissance de 1'esprit et du
passe vincentiens, sa grande facilit6 de travail permettent &
M. Chevalier d'accomplir, h la satisfaction de tous et de toutes,
sa double tAche. Ce pretre qui. sans posseder la fougue d'un
orateur, avait a la diction et le charme qui ravit et subjugue ,,
s'adonna a I'apostolat par la parole, et aussi par la plume. Parmi
ses ouvrages, il faut mentionner le a Manuel des Dames de Charitd n ; une notice sur , La Mddaille miraculeuse » ridigee
d'apres les confidences que lui fit Socur Catherine Laboure, et
surtout deux gros volumes d' ( Instructions aux Filles de la
Charitd , qui prolongent tres utilement la profonde action de
ce grand directeur d'Ames que fut M. Chevalier (2).
-

(1) Edmond Crapez, La Vgndrable Catherine Labour6, pp. 36-37.
(2) M. Jules Chevalier, Paris 1900, 139 pages.
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Defunts de ce jour : en 1927, A Shanyhai, M. Jacques Chiapetto. En 1931, A Quito, M1.Ernest .Maurice. En 1938, a Toursainte, M. Jules Bazelis. En 1944, a Nanchang, M. Aioys Abeloos. En 1949, h Metz, M. Albert Piemont.
En 1830, a Paris, la neuvaine ordonnde par Mgr de Qulen en vue de marquer les fites de la Translation, connait un
beau succes. Le nombre des pclerins augmente chaque jour. D6s
quatre heures du matin, des tideles attendent l'ouverture de la
chapelle, et I'affluence dure jusqu'i sept heures du soir. Nul
ne veut se retirer sans avoir fait toucher aux reliques un ou
plusieurs objets. Des messes sont c6l1brdes sans interruption
depuis quatre heures du matin jusqu'k midi. Chaque jour un
evtque officie pontificaleinent et dans l'apris-midi un pandgyrique est prononed. En la personne des prelats qui c6l8brent,
les dioceses de Bayeux, Chdlons, Moulins, Tulle, Nancy, BeUey,
ajoutent ainsi leur tommage a celui que Paris fait deferler
autour de la chAsse (1).
En 1916, a Alitidna, en Ethiopie, Abba Tesfa Sdlassid entre
dans la Congr6gation. 11 est pretre depuis 1897, et, comme curd
de Messerrah, puis d'Alitiena, il a montrd ddji qu'aucun sacrifice, qu'aucune privation ne peut entamer son ardeur apostolique. Tout enfant, il a entendu parler de I'dcole tenue par lea
Lazaristes a Alitiena. 11 s'y rend ; mais son pere, schismatique
et chef tout-puissant d'Iddayheda, I'en fait sortir et le fouette
jusqu'au sang. A peine echappe des mains paternelles, le gargon
retourne & Alitidna et exprirme son desir de devenir catholique.
11 lui faudra attendre la mort de son pere pour pouvoir entrer
dans 1'Eglise romaine et faire ses dtudes au seminaire de Kdren
alors dirig6 par les confreres. Devenu fils de saint Vincent, Abba
Tesfa Sdlassi6 recoit en hiritage toute I'Ethiopie et il y joue
un role bienfaisant pour les missions catholiques dont il se fait
le d6fenseur aupres des chefs locaux. Sa longue vie s'embellira
d'ddifiants episodes et son activitd sera feconde. surtout dans le
Choa, ofi il passera quarante annees. Le 17 avril 1948, on le
trouvera mort dans sa chambre, alors que sa derniere soirde
aura encore 6t6 employde a confesser (2).
En 1941, a Rome, mort de M. Giuseppe Angiuli, procureur
de la Maison Internationale. Nd dans le Sud de 1'Italie, il vint,
ne connaissant pas un mot de frangais, faire toutes ses 6tudes
en France, au Berceau et i Daz, oft il fut ordonnd pretre, le
17 juillet 1910. Sa franchise et sa cordialitd, en mdme temps que
son zele et sa pidtd dquilibres ont fait de lui B Salonique, a
Alger, oil il fut missionnaire pendant quatorze ans, et a Rome
oi il se ddvouait depuis 1932, un tres sympathique et tres apostolique fils de saint Vincent (3).
(1) Vandamme, Le corps de saint Vincent de Paul, pp. 123-129.
- (2) Annales, t. 112-113, pp. 345-346. - (3) Ibid., t. 106-107, pp.
445-449.
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28 AVRIL
l)el'unts de ce jour : en 1902, a Paris, Frere Eugene Assemail. En !918, A Inyl•munster, M. Henri Bouillier. En 1940, a
Pinama. M. Jean-Louis Dumolard.
Eiln 1830. a Paris, la duclesse de Berry, belle-fille de Charles X, - et qui energique et romanesque, allait, deux ans plus
tard, essayer de soulever la Vendee contre Louis-Philippe vient. sans suite, faire son pelerinage aux reliques de saint
Vincent. Elle est revue par M. Saihorgne, entour6 de la Communaut6 '1).
En 1896, a Paris, mIeurt un confrere qui a laissd une rdputation de saintetd : M. Fran-ois-Xavier Delens. II dtait nd dans
le diocese d'Amiens, le 31 mai 1836. Entre au seminaire en
1856, ii s'y montra ce qu'il dexait Utre tout le reste de sa vie :
Snodeste et judicieux dans ses appreciations, bon et cordial
dans ses relations, ferne dans la vertu el la pratique du service
de Dieu ,. Apres quelques annees d'enseignement au grand sminaire de Soissons, et aux environs de la trente-cinquieme
annee, ii devint aveugle, mais resta apUtre. Retird a la MaisonMere, ii se consacra au ministere de la confession. Sa charitd,
la sagesse de sa direction, en attirant un grand nombre de pdnitents, firent de son confessionnal c, le lieu d'une mission perpetuelle * (2).
En 1913, a Paris, le Pere Fiat lance des invitations en
I'honneur du cardinal Vannutelli, venu representer le Pape aux
fetes du centenaire de la naissance d'Ozanam. A la table d'honneur du rdfectoire, le supdrieur gdenral et le cardinal 16gat sont
entourds du cardinal Amette, archeveque de Paris, de Mgr Leroy, superieur general des Peres du Saint-Esprit, des supdrieurs
de Saint-Sulpice et des Missions Etrangeres, et des reprdsentants
des (Euvres de la Socidtd Saint-Vincent de Paul, de la SainteEnfance et de la Propagation de la Foi. Le bruit amical et exceptionnel des conversations s'interromipt pour I'audition des
toasts portds par le P. Fiat, le cardinal Vannutelli et le cardinal
Amelte ;3).
En 1915, a la Maison-Mere, on commence les travaux d'installation du tdldphone (4).
En 1940, A Paris, la mort met un terme h l'apostolat toujours jeune, - malgrd ses soixante-dix-huit ans, de M. Emile
Boudat. Depuis son ordination sacerdotale, qui lui fut confdr6e
& Alger par le cardinal Lavigerie, M. Boudat a portd la parole
de Dieu a travers trois continents, de Constantinople h BuenosAyres, de Montevideo a Alger en passant par Madrid, et de Bordeaux & Alexandrie par Limoux, jusqu'en 1929 of la MaisonMWre devint son pied-h-terre entre de multiples travaux (5).
:1) Vandamme. le Corps de saint Vincent de Paul, p. 126. (3) Annales, t. 78, pp. 341-342. ;4) Annales, 1. 80, p. 571. - (5) Ibid.. t. 105, p. 318.

(2) Annales, t. 63, pp. 301-302. -
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DLfunts de ce jour : en 1905, a CazoulIs-ts-Bziers,
M. Etienne Bru. En 1945, a Lezignan, M. Justin Cabanettes.
En 1785, h PWkin, arrivent enfin, apres une escale de huit
mois A Canton, M. Rlux, 1. Ghislain et le Frere Paris, qui
s'etaient embarques a Brest le 20 mars de I'annde prdc6dente.
LTEmnpereur les recoit avec bienveillance. Les J6suites, dont la
suppression de la Compagnie a rendu necessaire leur reltve par
les I •izarities, accueillent tres amicalement nos confreres et
crient mnme a M. Jacquier, qu'ils regardent la Congregation
de la Mission u comme une seconde mere qui pourrait les consoler de la perte de la premiere, s'il 6tait quelque chose au
monde qui pft les en consoler , (i).
En 1830, a Paris, a cinq heures de 1'apres-midi, le roi Charles X vient faire son pelerinage a saint Vincent. Sa MajestW est
awomnpagnde de Mine la Dauphine et de la duchesse de Berry.
Mlgr de Quelen est venu se joindre aux Pr6tres de la Mission
pour recevoir le roi, auquel il adresse quelques mots de fdlicitations. Charles X r6pond : i Monseigneur 1'Archeveque, en venant vendrer les reliques d'un saint pretre, si cher h l'humanite, j'ai surtout le d6sir d'obtenir par son intercession le bonheur de mes peuples. n Apres avoir venere les reliques, le roi,
avec les altesses royales, prend place dans le sanctuaire pour y
recevoir la b6nddiction du Saint-Saerement. Puis, tandis que le
clerge le reconduit a sa voiture, le roi qui s'entretient avec le
superieur gdneral, lui dit en le quittant : , Prier pour le bonheur de mon peuple, c'est prier pour le mien n (2).
En 1900, a P6kin, dans la cathddrale du Pd-tang, Mgr Favier confere la consecration episcopale a son coadjuteur,.
Mgr Jarlin. Les troubles inaugures par les ,c Boxeurs , dýs I'annee pr6eddente, ont empachd les missionnaires de I'intdrieur de
participer a la c6rdmonie. Par contre, le corps diplomatique est
present, et la cathddrale est pleine de chrdtiens (3).
En 1903, a Rome, Leon XIII confirme les privileges des
Enfants de Marie. L'Association, voulue par la Vierge de la -Mdaille Miraculeuse, va, qielques mois plus tard, recevoir de magifiques encouragements, lors du Congres Marial qui se liendra dans la Ville Eternelle du 29 novembre au 4 dcembre, a
l'occasion du cinquantenaire de la d6finition de l'Immaculde
Conception de Marie (4).
En 1916, a Rome, le T.H.P. Villette est regu en audience par
Benoit XV. Les compagnons du superieur g6enral : M. Verdier,
M. Fontaine, M. Ricciardelli et M. Fayollat sont ensuite introduits pros du Pape qui, tout en deballant lui-meme les cadeaux
offerts par la Tres Honoree Mere, s'entretient fort aimablement
avec les uns et les autres (5).
'1 Cosle : La Congregation de la Mission de Saint-Lazare, Paris,
Leooffrt et Gabalda, 1927, pp. 206-207. - (2) Vandamme : Le corps de
satit Vincent de Paul, pp. 127-128. - (3) H. Garnier : Stanislas JarH», p. 74. - (4) Anrnaes, t. 70, p. 207 et pp. 15-36. - (5) Annales,.
I. 81. pp. 678-181.
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Ddfunts de ce jour : en 1902, & Thiers, M. Antoine Aigueperse. En 1906, A Tours, M. Armand Chamballon. En 1918, A
Tcheng-ting-fou, M. Ildefonse Lemoine. En 1955, & Dax, M. Rean
de Jenlis.
En 1674, & Sedan, mort de Jacques de la Fosse. Nd a Paris,
le 25 novembre 1621, d'une illustre famille originaire de Toul,
qui s'unira A celle des de Joyeuse, Jacques de la Fosse entraa
Saint-Lazare le 8 octobre 1640. AprBs son ordination, en septembre 1648, ii ful charge de 1'enseignement des belles lettres
au petit sdminaire Saint-Charles, situd A I'extremite du vaste
enclos de Saint-Lazare. En 1656, ii fut envoy &A
Marseille pour
y former les novices de l'antique abbaye Saint-Victor. Deux ans
plus tard, ii est a Troyes ; et, en 1663, il est donnd & Sedan pour
y a faire tAte ,n I'Acad4mie protestante. Car, - et c'est la note
originate de Jacques de la Fosse - tout en se donnant g6ndreusement A sa vie sacerdotale, ij a ete, dans la naissante Congregation de la Mission, I'humaniste. II a compose dans un beau
latin litteraire, charge, selon la mode du temps, d'allusions mythologiques, des oeuvres nombreuses, parmi lesquelles des tragedies chrdtiennes qui furent joudes et tres appracides des connaisseurs parisiens, contemporains du grand Corneille ; it a
ciseld aussi des odes dont I'une, en hexametres latins, chante
les maximes et les avis de Monsieur Vincent : a Flores immarcescibiles ,. Dans sa vie de notre Bienheureux PBre, Collet rapporte & propos de Jacques de la Fosse, un dpisode savoureux.
II dtait all, jeune pr6tre, a une tragedie que repr6sentait un
cel6bre college de Paris, et s'dtait installd a une place qui ne lui
Btait pas destinee. Le principal lui d6pdche un domestique charg6
de lui faire remarquer son erreur. Jacques de Ia Fosse, en beau
latin, rdpond qu'il se trouve bien oil il est. Le domestique, qui
n'a rien compris, vient faire son rapport au principal. Celui-ci
s'imagine alors que Jacques de la Fosse est un a Hibernois , ;
il lui envoie done un jeune regent qui s'adresse A lui dans la
langue de Ciceron. Notre confrere lui repond en grec. Du coup,
on le prend pour un homme fratchement arrivd du Liban, et
le principal lui depute le r6gent de rhbtorique. Mais de la Fosse
lui parle en hdbreu. C'est alors que quelqu'un de 1'assistance le
reconnait et le conduit a une place encore plus digne de ses
merites. Des son retour A Saint-Lazare, Jacques de la Fosse raconta l'aventure avec tout I'agrdment qui le caractdrisait Mais,
Monsieur Vincent, tout en comprenant qu'il y avail 1 plus de
jeune gatt6 que de mauvais penchant, crut bon de le mortifier
et lui donna l'ordre d'aller demander pardon au principal et a
ses deux r6gents. Et Jacques de la Fosse obdit sans rdpliquer :
il sut alors, comme d'ailleurs tout au long de sa vie, a allier
beaucoup de vertu avec beaucoup de capacite n (1).

(1) Annules, i. 101, pp. 1001-1009.
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Defunts de ce jour : en 1923, & Daz, M. Henri Delanghe. En
1937, A Pdzenas, Frbre Hubert Herail. En 1945, A Paotingfou.
M. Robert PNgourid.
En 1649, a Rome, Edme Jolly, futur Superieur g6ndral, est
ordonnd pretre. 11 est arrive dans la Ville Eternelle, il y a un
an : apr"s ses dix-huit mois de sdminaire & Saint-Lazare, Monsieur Vincent a pensd que ce jeune homme de vingt-six ans serait d'un bon secours pour les confreres de Rome (1).
En 1844, i Paris, dans la Maison-Mere des Filles de la Charite, est prech6e la toute premiere retraite des Soeurs Servantes.
C'est un projet que le Pere Etienne mOrissait depuis quelque
temps. II a la joie de le voir se realiser, malgre de grandes difficult6s, et, comme ii le dira lui-meme dans sa circulaire du
4 aott suivant, son cceur est comblW et ses esperances depassees (2).
En 1927, a Ningpo. dans t',glise Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Mgr Andrd Defebvre regoit la consecration episcopale.
Mgr Faveau et un. evque jesuite, Mgr Simon Tsu, assistent le
prelat consecrateur, Mgr Hou, Lazariste, l'un des six 6veques chinois sacres I Rome par Pie XI, le 28 octobre prdcedent Ce
1" nmai 1927 est un jour sans prdcddent, puisque c'est la premiere fois qu'un ev4que chinois confere la consecration dpiscopale (3).
En 1954, a la Maison-Mere, Loute la Communaute s'est rassenible, a 19 heures, dans la salle d'oraison pour recevoir officiel.ceunt des mains du T.H. Pere Slattery le texte des Constitutions rdeisees et mises en accord avec les exigences du Code
de Droit canonique. Par une heureuse inspiration, cette c6r6monie suit le nemme deroulement que celle du 17 mai 1658 au
cours de laquelle saint Vincent distribua aux missionnaires le
petit livre des Rggles communes. Comme notre saint Fondateur,
id v a deux cent quatre-vingt-seize ans, ie T.H. Pere, son dixueu\ itiiie successeur, par d'opportunes considdrations, met dans
les ,.'-,urs les sentiments en rapport avec cet important 4vineueni. Le 17 mai 1658, Monsieur Vincent, en raison de ses infirnil '., e put quitter sa place pour remettre a chacun, comme
il I'aurait voulu, 1'exemplaire des R6gles. Aujourd'hui, le T.H. Pere
s'e.t place devant I'autel de la salle d'oraison, et chacun des
Conffrires et des FrBres qui out dmis les Voeux, vient, par ordre
de \ ocation, s'agenouiller devant le successeur de saint Vincent,
bai.k le livre des Constitutions et la main qui le lui remet. La
c6r.in•onie se termine par le chant du Magnificat. C'est bien
l'a;ilgresse qui, en ce jour, dolt monter vers le Seigneur de qui
toute loi procede et qui a donn a&
la Petite Compagnie des Cons.
. itulions qui la garderont plus que jamais au service de son
amour (4).
P

I; Notices III, pp. 393-394. -

'7. -

pp. 338-43.

(2) Rosset : Vie de M. Etienne,

(3) Annales, t. 92. pp. 581-583. -

(4)

Annales, t. 118,

-
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Defunts de ce jour : en 1908, a Paris, M. Edouard Vallee
et Frere Jules Lyoen. En 1913, A Marianna, M. Auguste Lecoq.
En 1612, A Clichy, Monsieur Vincent prend possession de la
cure, dans I'apres-midi, selon le ceremonial traditionneL Un vaste
territoire lui echoit en partage : sur I'actuel plan de Paris, il
serait represente par les neuf-dixiemes du 17* arrondissement,
un dixieme du 18&, presque la moitid du 8* et une petite partie
du 9*. Pendant un an, c'est-k-dire tant que le Pere de Bdrulle, son
directeur, ne lui conseillera pas d'aller comme precepteur chez
les Gondi, Monsieur Vincent remplira admirablement ses fonctions pastorales et mnme, par la suite, chaque fois qu'il le pourra,
il reviendra voir ses bons paysans de Clichy, dont il sera juridiquement cure jusqu'en 1626 (i).
En 1660, k Chambdry, en revenant de Rome a Paris, meurt
Louis de Chandenier, abbe de Tournus, grand bienfaiteur de la
Congregation de la Mission. Neveu du cardinal de la Rochefoucauld et abondaninent pourvu par la fortune, il aurait pu mener
la vie d'un brillant courtisan. A la mort de son oncle, il prdfdra
se retirer au seminaire de Saint-Sulpice d'abord, puis & SaintLazare. 11 fut 'un de ces rares hotes privildgiis que Monsieur
Vincent admit a demeure dans l'enclos de sa Compagnie. L'aobe
de Tournus apporta son assiduit6 et sa ferveur aux Conferences des mardis. A ce titre, il fut charge de diriger la mission
prechee & Metz durant deux mois et demi h partir du 6 mars
1658 et dont Bossuet, alors archidiacre de la ville, devait dire,
apres avoir du reste prdpard cette belle 6vangelisation des seize
paroisses messines : , 11 ne s'est jamais rien vu de mieux
ordonn6, rien de plus apostolique, rien de plus exemplaire que
cette mission ,. Louis de Chandenier a beaucoup aidd de ses
largesses notre bienheureux Pere ; il lui offrit, en particulier.
son prieure de Saint-Pour ain, au diocese de Clermont, pour subvenir aux frais des retraites d'ordinands. L'abbd de Tournus
s'interessa aussi de fagon tres sp6ciale au Sdminaire SaintCharles. Refusant les evech6s qu'on lui offrait, ne s'occupant que
de bien gerer son abbaye de Tournus, dans les environs de
Mdcon, et les villages qui en dependaient, Louis de Chandenier
aurait voulu n'dtre qu'un membre de la Mission. Son humilit le
faisait s'en juger indigne, et Monsieur Vincent qui sans doute
trouvait que le neveu du cardinal de la Rochefoucauld 6tait un
personnage trop voyant pour sa a chetive Compagnie n, ne le
pressait pas. L'abbe de Tournus aura pourtant cette supreme joie
d'etre, sur son lit de mort, admis dans la Congr6gation par
M. Berthe qui a d'ailleurs redige une notice ou, h travers le
charme du style desuet, on sent passer le vertueux rayonnement
de Louis de Chandenier (2).

(1) Coste 1, 73-79. - 12) Notices II, 511-519 ; Cosle II, 62, 69, 71.
306, 321, 326. 327, 331, 336. 352 ; III, 14, 313, 324, 448.
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Defunts de ce jour : en 1950, A Bogota, Mgr Joseph-Marie
Polier. prefet apostolique d'Arauca. En 1955, i Paris, M. Paul
Barbet.
En 1878, a Paris, a dix heures trente du soir, mort de
M. Eugene Bor6, superieur general. Lorsque, quatre ans auparavant, t'Assemblee l'avait choisi pour succeder & M. Etienne, chacun pensait que sa solide sante le garderait longtemps h la tEte
de la double famille de saint Vincent ; et d'ailleurs, l'avantveiile de sa mort, ii avait encore v6cu sa journee laborieuse avec
son entrain habituel. Aussi, en ce 3 mai, la stupeur douloureuse
est aussi grande que le fut la joie au jour de son election. Quand
il prit en mains le gouvernement des enfants de saint Vincent,
M. Bor6 avait un beau passe. Fils d'un avocat de la ville d'Angers, ou il dtait nd le 15 aott 1809, EugBne Bord eut une jeunesse foncirement pieuse et brillamment studieuse : & dix-huit
ans, ii est laurdal du concours general pour la philosophie avec
Alfred de Musset comme concurrent redoutable. Et, detail
significatif, - c'est h cette mmie 6poque qu'Eugene Bore s'impose de faire chaque jour une m6ditation matinale. Tout en se
lanýant dans 1'etude des langues, et specialement des langues
orientales, il est le disciple de prddilection de Lamennais qui
i'appelle son c Eugene bien-aimd ,. Au reste, de tous les habituils de La Chesnaie ofi il va passer ses vacances, M. Bore sera
le dernier a abandonner celui qu'il appelle son a Maitre a, lors
de sa rebellion contre l'Eglise. A vingt-cinq ans, Eugene Bor6 est
nomint6, par Guizot, professeur suppleant du cours d'arm6nien
au C(oltge de France. En 1835, il est chargd d'une mission litt&raire A Venise, et en 1837, c'est une mission scientifique qui
1'enliaine dans le Proche-Orient. ccLe but definitif de mes travaux. ecrit-il alors a son frere Leon, est la v6rit6 ou la cause de
la religion catholique. ) II le prouve par diffdrentes realisations
prahiques et, en particulier, en ddcienchant I'installation de la
Con;grrgation en Perse. Et, tandis que les distinctions, - Ldgion
d'lioineur, decorations pontificales, pleuvent sur lui, il se
seit• de plus en plus attird par le sacerdoce. II est enfin ordonn6
preti- a Constantinople, le 7 avril 1850 et entre ensuite au s6minaire interne de Paris. AprBs ses Voeux, M. Etienne 1'envoie
dirir..r le collge de B-bek et. le 6 septembre 1851, le nomme
visi,''ur de Constantinople. M. Bore vit alors quinze belles annies
de ,i'\vouement pour la Compagnie et pour I'Eglise. Un acte
d'ob issance meritoire y met fin : cet Orient dont it subit toujoun- la magie humaine et surtout chretienne, il lui faut le
quitt•r : il est appelO aux fonetions de secrdtaire gdenral jusqu'-: jour of, apres cette initiation de huit ans au gouvernelme1t de la Congregation, il en devient lui-meme le supdrieur.
Sa vie de soixante-neuf ans n'a ett que le rapide passage sur
terre d'une belle Ame toute orientde vers Dieu (i).
I Eugfne Bord, Paris 1879 ; A. Milon, dans Les Conlemporains.
Circutlaires, III, pp. 476-481.
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Defunts de ce jour : en 1904, a Paris, M. Gustave Foing. En
1908, A Petropolis, M. Emmanuel Dupis.
En 1646, de Paris, trois Filles de la Charite, Jeanne Lepeintre, Claude et Andrde, partent pour Le Mans oh elles doiveut
prendre en charge I'hOpital. M. Portail, qui dtait dans cette ville,
a negocie avec beaucoup d'optimisme cet dtablissement. Mais
certains Manceaux ne sont pas favorables aux Seurs; its utilisent la calomnie : de leur noviciat de Paris, disent-ils, on
expedie ces filles au Canada pour les y marier a des sauvages.
Les trois Soeurs reviendront a Paris (1).
En 1897, A Paris, \ers les quatre heures de I'apres-midi, le
feu prend au Bazar de la Charitd, install rue Jean-Goujon. La
lampe d'un appareil de projection a enflamm6 une tenture et
I'incendie a si vite fait de se communiquer & la l~gere construction en bois verni qu'on n'a pas le temps d'organiser les secours.
Des d6combres, cent trente et une victimes sont retirees. La
plupart d'entre elles portent des grands noms de France. La famille de saint Vincent n'a pas e•6 dpargn6e : treize Dames de la
Charite et trois Filles de la Charit6 ont p6ri dans les flammes (2).
En 1907, A Vangaindrano, mort de M. Francois MiBville. Sa
vie missionn-aire, qui s'est ddroul6e en Algdrie et en Orient et
ou il avait fait preuve d'un bel esprit d'entreprise et d'une vigueur joviale, s'achlie sur un acte meritoire de courage : A
cinquante ans, en 1906, il accepte d'aller renforcer la petite
equipe qui se d6voue A Madagascar. II est donn6 comme compagnon A .M.Leclerc pour l'important centre de Vangaindrano. Mais
au bout de quatre nmois et deux semaines de sdjour, la terrible
fievre bilieuse a raison de son ardente bonne volont6. M. Francois Mi6vil:e est de ces victimes de choix dont le sacrifice 6quivaut sans doute, dans le plan divin, A de longues ann6es d'efforts
6puisants pour le Regne de Dieu (3).
En 1930, & I'h6pital de Monaco, un confrere dont la jeunesse
6tait lourde de promesses, est emportA par une pleurdsie purulente. M. Henri Aymns, directeur au s6minaire de Nice, 6tait n6
en 1900 & Revel, au pied des Montagnes Noires. Dapparence
fragile et de taille modeste, d6pourvu, par consequent, du- prestige physique, M. AymBs s'imposa tout de suite A ses 6l•ves,
parce qu'il se montra un v6ritable , maitre ). Du maitre il possedait la science, la lucidit6 et les vertus. Confiant en sa reelle
facilitd de travail, il ne m6nagea pas ses forces. L'enseignement
du dogme, de l'Ecriture sainte et de la liturgie, les predications
de retraites emplissaient son annde scolaire ; et, les vacances venues, it montait & Thorenc, oh il se faisait a la fois chapelain.
directeur de colonies et conf6rencier. De ce confrere de trente
ans, si t6t ravi A la Petite Compagnie, la Semaine Religieuse de
Nice a fait un 6mouvant 6loge (4).
(1) Coste 1, pp. 481-483. (3' An.wales, t. 72, pp. 544-550. -

f2) Annales, t. 65, pp. 362-370. 14) Annales, t. 95, pp. 756-762.
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En 1879, A Anyers, en l'6glise Sainte-Thdrhse, sont cl6dbrees
les obseques de M. Jean-Louis Mellier. Avant d'entrer, A quarante-quatre ans, au seminaire interne, M. Mellier servit pendant vingt ans le diocese d'Orlgans, oui i! etait nI le 30 no\embre 1813. Comme vicaire A Montargis, puis a Sainte-Croix
d'Orlians ; conme cure-archipretre de Pithiviers, M. Mellier a
et# partout a la hauteur de sa tAche. Mgr Dupanloup se plaisait
a assister aux catdchismes que faisait M. Mellier A Orleans ; et
i'iliustre eveque, qui, d'ailleurs, avec sa vivacitd bien connue,
refusa d'abord tout net de laisser I'archiprttre de Pithiviers entrer chez les Lazaristes, disait : c M. Mellier est, par 1'ensemble
de ses aptitudes, le pr6tre le plus complet de nmo diocese. )
Quand il eut termin6 son seminaire, M. Mellier fut charge par
le P. Etienne d'aller fonder a Angers une maison de Missions.
Alors. pendant seize ans, h travers l'Anjou et la Bretagne, M. Mellier sema la parole de Dieu avec une admirable eloquence qui
savait s'adapter nerveilleuseinent aux auditoires les plus varies. II fut souvent deniande pour des retraites pastorales, et
celles qu'il prkcha, entre autres, aux prCtres d'Orlians et de
Paris, connurent un succeis du meilleur aloi. En 1873, ii est
appele h la Maison-Mere pour remplacer M. Vicart comme assistant et conme directeur des Filles de la Charit6. Outre ses
autres qualiths, les confreres purent apprecier alors son agrdable talent de causeur A la verve charmante et distinguee et toujours charitable. M. Mellier a d'ailleurs fait mentir l'affirmation
qui pretend que les gens d'esprit ne disent pas de sottises, mais
en coninettent. Sur un billet dat6 du 17 octobre 1873, le P6re
Etierne avait d6signd M. Mellier comme vicaire gen6ral. Grand
fut I'ibattement de ce dernier A l'ouverture de la cassette, le
13 mars 1874 ; mais plus grande fut sa joie quand, six mois
aprbs, M. Bor6 fut 6lu superieur gdndral, et que lui, le vicaire
ged,'ial, put, selon son mot, redevenir Louis Mellier et retourncr dans la maison qu'il avait fond6e, rue du Silence, a Angers.
Apri's y avoir travaill6 jusqu'au bout, il y mourut le m6me jour
que le P're Bord, mais a un an d'intervalle (1).
Kn 1935, a Antoura commence le triduum de festivit6s qui
doit marquer le centenaire du Collge, le tricinquantenaire de
l'arrivde des Lazaristes a Antoura, et les noces d'argent de
.iup'rieur de M. Sarloutte. Un nombre impressionnant de per-rwinages religieux, civils et militaires, participe a ces rejouissatus. I'Academie frangaise elle-mmme y est officiellement repristsnte par M. Georges Lecomte, en habit vert (2).
En 1946. Istanbul fete le centenaire des Conferences de
saint Vincent de Paul qui, sur l'initiative de M. Bore, simple
laic encore, y prirent naissance le 6 mars 1846. La presence de
deux ve\ques lazaristes, Mgr Marina et Mgr Descuffi, ach6ve de
donner A cette journee son caractbre solennelle et pourtant familial (3).
1) Annales, I. 44, pp. 364-378 ; t 91, pp. 25-29. - (2) Annates,
i. !00, pp. 947-962. - (3) Annales. 1. 110-ill, pp. 166-174.
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En 1933. A Lyon, mort de M1.Jean-Marie Gonachon. Nd a
Mussy-sous-Dun, dans la Saone-et-Loire, Il 5 juin 1818, M. Gonachon dut sans doute A son origine bourguignonne cette solidit6 et cette bonne humeur qui iui perinircut pendant tant d'annaes d'6tre, et jusqu'A son extreme vieillesse, 1'infatigable missionnaire que des centaines de pretres et des milliers de fidbles ont appel et appellent encore ,tle bon Pere Gonachon ,.
Ordonne prktre le 10 juin 1876, A Paris, par Mlgr Richard, alors
coadjuteur. M. Gonachon ne comnaitra que deux residences :
Tours, de 1876 a 1884, et Lyon, de 1884 h 1933. Et dans cette
derniire Nille, il lestera seul A l'poque des lois perstcutrices,
conservant ainsi dans la rfilion le souvenir des Lazaristes. Et
pendant cinquanie-six ans, inlassable et sans declin, M1. Gonachon ser;i ce m•issionnaire populaire qui, de paroisse en paroisse. fait aimer l'Evangile. II sera aussi ce confrire qui, par
sa belle ctgdalite d'humeur et par toutes sortes de procedes innocents. entreliendra la joie dans la famille. Si l'on recueillait ses
bonti tours et ses histoires pittoresques, on en composerait un
livre epais, mninns inmposant cependant que le volume des inerites qu'a accum•ulus dans la joie. le
lihon iPere G(nachon ,.qui
reste un modele (1)..
En: 1946. a Cracouville, oI le sc;minaire d'Evreux campe depuis septemlbre 19.14, Mgr Gaudron preside le service funebre
pour le repos de I'inme de M. Jean-Polycarpe Martin, dec&dW le
lundi saint 15 avril. La liturgie de la Seniaine Sainte avait empchlt que soit rendu un suprenme hoinmage solennel a ce prctre
qui, pendant trenlte-deux ans, s'est dv\ount au hieii du ranld seminaire et du diocese. C'est dans le Tarn, - i MJontirst -, que
Jean-Polycarpe Martin vit le jour. De 1893 t 1897. il fut forme
a la vie cl6ricale par les confrires du grand stminaire d'Albi.
Si l'on excepte onze ans de labeur A Rome on au smininaire
de Girgenti en Sicile, - expatriation rendue necessaire par la
dlgislation francaise contre les congrn"gations religieuses, toute la vie de M. Martin s'est passee dans le diocise d'Evreux
et dans les fonctions d'conome, de professeur de liturgie et
de chant. Sa santi, et peut-6tre une certaine d&tiance de luimdme, I'empecherent de se lancer dans d'autres activit6s pour
lesquelles il avait cependant les aptitudes requises. En 1920.
il d6clina I'offre qu'on lui fit d'etre suptrieur d'Evreux. aais.
en se cantonnant dans I'accomplissement consciencieux de sa
modeste tAche, M. Martin a eu une influence sacerdotale que
la mort n'a pas eteinte : il a marqud I'itne de noimbreux pretres
par sa honte et sa pitet. Sa bontt 6tait telle que personne, a-t-on
pu dire, ua jamais eu I'inpressiomi de le deranger. Quant h sa
piete, totalement depourvue de ii6ivrerie, elle s'alimentait aux
exercices de rggle avec une telle r6gularite que les seminaristes
l'avaient airnomnm " I e Pere Prieur , (2).
(1) Annales,
335-343.

I. 97, pp. 274-278. -

(2) Annales, t. 110-111, pp
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Di-lunts de ce jour : en 1919, A Marseille, Frere Jean-Marie
Ollier. En 1928, A Paris, M. Jules Bareau.
En 1711. A Paris, ouverture de la huitieme Assemblee gendrale. Elle aurait di commencer une semaine plus tot; mais il
fallut attendre I'arri\de des deputds d'ltalie et de Pologne, ainsi
que M. Henin, visiteur d'Aquitaine. Reunis sous la presidence du
\icaire general, M. Jean Bonnet, les vingt-huit nembres donnent,
deux jours apres l'ouverture, un successeur A M. Francois Watel,
decedt le 3 octobre 1710, et c'est NM.Bonnet lui-mkme qui est
Blu. Puis dans un climat de paix et de charit mutuelle que le
nouveau superieur Pgneral se plaira a souligner, 1'Assemblie
passe en revue certains points de regle qu'elle demande A
M. Bonnet de rappeler a la vigilance des visiteurs et des sup&
rieurs. Entin elle soumet A la prudence du successeur de saint
Vincent quelques demandes. Parmi celles-ci, il faut noter l'idee
imise par les d6putes d'habituer les jeunes gens a la prddication, A l'enseignement et autres fonctions de la Compagnie.
A quoi le superieur general repondra : II ne faut pas attendre
qu' l'avenir les jeunes gens soient aussi habiles, au sortir de
leurs 6tudes, qu'ils le sont apres huit ou dix ans d'exercice.
Cependant, ajoute M. Bonnet, < nous emploierons les derniers
six mois de la troisieme annee de thdologie a exercer nos clercs
etudiants et MM. nos jeunes pretres dans les fonctions auxquelles
ils seront destines. n Apres sa neuvimne session, la huitieme Asseiblie se cloture le 18 mai (1).
En 1895, A Baltimore, en cette ville americaine, oui les Pr6tres de la Mission sont
Ltablis depuis 1850, vient au monde celui
que la double famille venere aujourd'hui sous le nom de Tres
Honord P.re William Slattery (2).
En 1942, h Carcassonne, mort de M. Raphael Poupart. En
1905, la Colombie accueille ce jeune docteur en droit canon et il
y tiavaille jusqu'i la guerre de 1914. Son coeur restera fidele a
cette belle province, comme le prouveront les souvenirs qu'il
ainiait A 6voquer sur un mode hdroi-comique. AprBs la guerre
et un sejour de sept ans au s6minaire d'Angouldme, M. Poupart
vient A la Maison-Mbre, et de 1926 A 1939, il se consacre au service des Soeurs et des seminaristes. Les premieres l'aceapareront
de plus en plus, mais les seminaristes de 1'6poque ont I'impression qu'il leur donne, h eux, toute sa bont6 paternelle, toutes les
lumiiires de son solide bon sens et qu'il aime A renouveler en
eux cette jeune gaitc qui anime ses classes de predication et de
droit canon. Ses dernieres annees sont consacrdes A la formation
morale des Petites Soeurs du seminaire refugi6es B Montolieu.
Vivant du plus authentique esprit de saint Vincent, M. Poupart,
sous ses allures modestes de breton trapu, a certainement marqued
eaucoup d'ames par sa bonte simple et son jugement
sur '3).
1) Circulaires 1, pp. 250-261. - (2) Annales, t. 110-111, couverture. - (3) Annales, t. 106-101, pp. 313-314.
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lDfunts de ce jour : en 1914, a Constantinople, M. Joseph
Chefd'ihtel. En 1915, A Ourmiah, M. Jean-Baptiste Renault En
1930, a Paris, Freres Ignace Cognault. En 1940, a Rio de Janeiro,
M. L-on-Joseph Bros.
En 1692, a Paris, avec sa vingt-cinquicme session, la cinquieme assemblie gendrale s'acheve. C'est la troisibme qui s'est
tenue pendant les vingl-quatre ans do g6ndralat de M. Jolly.
Parmi les points de rOgle negligds, I'Assemblee signale la charit6 fraternelle et surtout la pauvret6. On apprend ainsi, en passant, que certains confreres de l'4poque employaient indQment
leur argent a s'acheter des chapelets, des tabaticres de luxe,
et meme des a chemisettes de chamois >. M. Jolly, en un style
rapide, presque lapidaire, r6pond aussi aux demandes formudles par IAssemblee. Ainsi, aux d6putds qui, faisant allusion
sans doute aux dtablissements de Versailles et de I'Hdtel des
Invalides imposes par le Roi, avaient demandd si 1'on ne ' pourrait pas s'abstenir d'accepter des dtablissements qui ne paraissent pas assez conformes a nos fonctions ,,, M. Jolly rdpond :
a On ne les accepte que comme violentes par des personnes B
qui I'on ne peut resister n. La cinquieme Assemblee g6ndrale
prit aussi la decision d'ouvrir deux nouveaux s6minaires internes : le premier, pour la province de Champagne, est install6e
Toul. des la fin de 1692 ; et le second, pour la province du Poitou, s'ouvrira dBs I'etd de 1693, a Angers (1).
En 1945, a Paris, tandis que les cloches earillonnent la fin
de la guerre, M. Robert, vicaire general, adresse, de I'h6pital
Saint-Nlichel, aux missionnaires de France une circulaire dans
laquelle il les invite, en des termes d'une haute elevation spirituelle, L renercier la divine Providence pour I'armistice tant
attendu (2).
En 1950, A la Maison-Mere, mort du Frdre Paul Dequidt.
Apres un sbjour d'une douzaine d'anndes au college Saint-Benoit
de Constantinople, il dut rentrer en France pour la guerre de
1914. Rdformd des les premiers mois, il reste a la Maison-MWre.
Pendant trente-cinq ans, il va etre le FrBre qui se devoue. Caviste, jardinier et charg6 du chauffage central, & tous ces travaux obscurs et pdnibles, Frere Dequidt apporte une conscience
scrupuleuse. Son exterieur, - mouvements brusques, demarche
par moments titubante, manicre bruyante de prier, - I'aurait
desservi pres d'un observateur superficiel, Mais ce Frere 6tait
une Ame de choix, petrie d'ob6issance et d'humilitd et qui trouvait son rpos dans des stations quotidiennement prolong6es A
la chapelle. Frere Dequidt fut bien de la lignde des bons Frbres
de la Mission qui, pour I'amour de Dieu, font l'office de Marthe et
celui de Marie (3).

41. -

I1) Circulaires, I, pp. 189-197. - (2) Annales, t. 110-it, pp. 35;3) Annales, t. 114-115, pp. 286-290.
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Defunts de ce jour : en 1904, A Paris, M. Gabriel Sabatii6
En 1930, A Paris, Frere Louis Speir. En 1933, A Cali, M. JeanFleury BreL En 1942, a Buenos-.ires, M. Jules Bauden.
En 1628, AtParis, I'archeveque, Jean-Francois de Gondi, renouvelle a Monsieur Vincent ses pouvoirs de supdrieur du monastere de la Visitation (1).
En 1635, A Monceaux, dans le diocese de Sens, naissance de
Nicolas Pierron, qui sera le quatrieme superieur gendral de la
Mission (2).
En 1920, A Rome, beatification de Louise de Marillac. Le
T.H.P. Verdier et la T.H. Mere Maurice rssistent a la cdrdmonie.
Six cardinaux frangais sont prdsents, ainsi qu'une vingtaine de
dioceses de France en la personne de leurs dveques (3).
En 1935, a Montolieu, dans la nuit du 9 au 10 mai, M. Eugene
Vidal meurt. Aux premibres heures du jour, on le trouve assis,
sans vie, dans son fauteuil. La consternation qui accueille ce ddnouement impr6vu montre quelle vendration la vie et les vertus
de M. Eugene Vidal out suscitee. Mais il est curieux aussi de
conslater combien la plupart des etapes de son existence ont Mt6
Inarquees par des dvdnements brutaux. Professeur au grands
smininaires de Nice et de Tours, il est, en 1903, nommei supdrieur
de l'Ecole apostolique de Loos. Mais la persecution 1'oblige A fer-

mer la maison. Son regne qui ne dura que quelques semaines,
lui perelt de prononcer une de ces phrases dont il 6tait coutumier : a M. Forestier, il d6clare : ,Vous aviez fait un fichu suplricur, vous avez maintenant un supdrieur fichu. , La Hollande
I'aecueille et il enseigne & Panningen, de 1903 a 1914. Ce furent
lt ouze anndes d'un professorat qui fait encore benir la m4moire de M. Vidal. Et tous, confreres et 16ves, se seraient
r4jouis de le voir continuer cette tAche ; mais, en 1914, alors
qu'il prechait une retraite de Soeurs A Lille, la guerre delata et
le bloqua dans la metropole du Nord ; il y connut la vie dangereuse des bombardements et mmme un jour, la particuliere volupte d'etre, A la kommandantur, interrog6 sous la menace du
revolver. Ce fut IA, mis A part sa mort subite, le dernier 6vdnement violent de sa carriere. Avec la paix, le voilt professeur de
dogme a Montpellier jusqu'en 1928, annde of il inaugure ses
fonctions d'aumonier A Montolieu. Dans cette grande maison de la
souffrance, il met tout son cceur A consoler, et il ddifie par une
r6gularite digne de I'ancien directeur de sdminaire qu'il fut. Et il
rdjouit aussi : son origine mdridionale, - il dtait nd A Fraissdsur-Ayoult, dans I'H6rault, le 8 juillet 1863, - lui donna cet
esprit petillant qui faisait le charme de ses conversations, ou
plut',t de ses monologues, car quand il parlait il n'y avait plus
qua e4:couter. Mais son bon coeur fut le garde-fou de son esprit.
Son admirable pidt6 montrait A tous le chemin vers ce Dieu
bon qui dut accueillir avec une particulibre bienveillance ce
perpvtuel semeur de paix joyeuse (4).
1) S. V. XIII, pp. 84-85. -

(3) Annales, t. 85, pp. 346-350. -

(2) Circulatres, t. I, p. 207. (4) Annales, t. 100, pp. 9 01-909.
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Ddfunts de ce jour : en 1935, a Montolieu, M. Eugene VidaL
En 1947. & Elseneur, FrBre Francois Giddel.
En 1711, a Paris,la huitieme Assemblee gendrale 1lit M. Jean
Bonnet, comme successeur de saint Vincent (1).
En 1917, sur le front de Mactdoine, Victor Dagouassat,
atteint d'un eclat d'obus en pleine poitrine, meurt en premiere
ligne, le jour meme de ses trente et un ans. C'est au village de
saint Vincent, et dans une humble ferme, a Pouy, qu'il naquit,
le 10 mai 1886. Comme saint Vincent, il commence par garder
les troupeaux, et de temps en temps il va prier at Buglose. Mais
deji il pergoit I'appel de son illustre compatriote. II inaugure
done ses etudes a 1'Ecole apostolique du Berceau pour laquelle
il gardera un vif attachement. Cependant, des son annie de
seconde, il est aux prises avec un combat int6rieur, I'un des
plus rudes qu'aura A soutenir ce futur officier : craignant de
faire trop de peine a son entourage familial s'il suit la vocation
missionnaire, il acheve ses etudes au petit s4minaire et entre an
grand seminaire d'Aire oh certains directeurs jugent qu'il nest
pas fait pour le sacerdoce. Pendant son service militaire au
24* regiment d'artillerie, A Tarbes, le problme de sa vocation le'
torture, nais ii finit par acquerir la certitude que saint Vincent
le r6clame, et il entre & Saint-Lazare le 26 novembre 1909. I1
apparait tout de suite ce qu'il est : pieux, consciencieux, d6voud,
expansif. II est ordonnd pretre le 12 juillet 1914 et, comme il le
desirait, il est destine h Madagascar. Mais la guerre eclate. Et le
champ d'action de ce jeune pretre qui promettait tant, ce sera
uniquement le champ de bataille. Mar6chal des logis, ii prend
part h l'offensive de Lorraine et participe 4 la defense de Nancy,
avec ce canon de 75 qu'il commande et pour lequel ii dprouve
une affectueuse admiration. Vrai soldat, il est surtout pretre et
son ascendant moral sur les hommes est profond. Ses chefs l'ont
remarque. On I'en\oie faire un stage d'officier d'artillerie i Fontainebleau. II en sort sous-lieutenant et s'inscrit, comme volontaire pour le front d'Orient. II a choisi comme arme les canons
de 58 millimetres, si fameux sous leur nom de t crapouillots ,.
Deux citations, la croix de guerre avec palme soulignent sa vaillance, en attendant que sur son uniforme sanglant son commandant epingle la Ldgion d'honneur. Grace aux lettres nombreuses
qu'il derivit, on peut pdnetrer dans cette &Ame : on y decouvre
l'emprise totale du sacerdoce, I'ardeur missionnaire de ce prdtreofficier qui fait, - c'est son cri de guerre - u joyeusement ,
son devoir. Et, en fin de compte, I'Ame du sous-lieutenant IDagouassat, avec son amour d6vorant pour le Christ et pour la
c douce France , ressemble dtonnamment a celle des paladins
de Charlemagne, Aime pieuse et sensible, Ame intrdpide et joyeusc,
chevaleresque jusqu'au supreme sacrifice (2).
En 1934, a Rome, en la fete de l'Ascension, Pierre-Rend Rlogue est proclamd Bienheureux (3).
(1) Circulatres t. I, p. 249. - ;2) Annales, t. 82, pp. 999-1041
t. 83, pp. 58-122, 451-543. - (3) Annales, t. 99, pp. 655-656.
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En 1731, a Bulgndville, en Lorraine, naissanee de FrangoisFlorentin Brunet qui, de 1800 & 1806, sera vicaire gendral de la
Petite Compagnie (1).
En 1798, h Besanqon, le tribunal rdvolutionnaire condamne
le Lazariste Pierre-Simon Barrand a la deportation. N6 & Gilleq,
dans le Doubs, Barrand avait ingt-deux ans, quand .il fut requ
A Saint-Lazare. Professeur de thdologie au Mans, il refuse en
1790, le serment schismatique et se retire i Longuemain, daus
le Jura. Pierre-Simon Barrand a survdcu A la Rdvolution (2).
En 1893, A Paris, I'abb6 Charles-LUon Souvay est regu au
asmiinaire interne. 11 vient d'achever son service militaire au
790 regiment d'infanterie, i Nancy, aprbs avoir fait ses 6tudes
philosophiques h Issy (3).
En 1947, A Paris, au jour anniversaire de son entree au
postulat qui 6tait le 11 mai 1890, FrBre Thdophile Brion meurt
tdans la qualre-vinglieme annde de son age et la cinquante-sep•tiimie de sa vocation. Des ses treize ans, il avait commencd a
tra\ailler i Boulzecourt, dans I'une des usines dirigdes par L.on
Harinel. II v etait d'ailleurs meinbre influent du Cercle Catholique. IOdjit en lui se manifestait, en effet, ce souci de sa sanctificatimn qui fait I'unitl de sa belle vie de FrBre de la Mission.
Saul de brefs s6jours & Sainte-Anne d'Amiens et i Dax, puis deux
ans de labeur intelligent h I'o-uvre du Bienheureux Perboyre,
Fri-.e Brion va ktre, pour la Maison-Mere, pendant cinquantequatre ans. I'infirmier. Son d6vouement h cette ttche s'est inslpird du culte charitable dont saint Vincent voulait voir les malades entourds.. Oh ! certes, Frere Brion savait distinguer entre
les "rais malades et les douillets ; et h ces derniers, sa rude simplicit 4 niontrait qu'il n'Rtait pas dupe. Mais quelle conscience il
.apporte, et de jour et de nuit, a I'accomplisseinent de sa tAche !
Quel esprit de foi aussi ! II ne se manifestera jamais mieux
qua 1' gard des pretres qu'il entoure d'un admirable respect,
menie dans leurs plus lamentables ddch6ances physiques. Avec
.son abord froid, son langage direct et bref, Frbre Brion a pu
parlnis faire songer au sanglier de ses Ardennes natales. Mais
-que de pieuses ddlicatesses sous cette rude dcorce ! Si saint
Vihncnt demandait qu'au besoin I'on vendit les vases sacrds
ponu subvenir au soin des malades, Frere Brion a fait mieux
enr,:. : A ses malades il s'est donn6 ; ii a donnd ses forces,
ne iiienageant ni son repos nocturne, ni son coeir fatigud pourtant depuis longtemps ; il a donnd son mte fortifide par une
pirfli sans mignardise, mais d'une r6gularitd qui dtonnait dans
un * Tice aussi bourrd d'imprdvus que le sien. Comment ne pas
a.suter que toutes ces Ames dont, au cours de plus d'un demisikie, ii a aide le corps dans le rude labeur de la mort, I'ont
-accueilli, au seuil de la Mission du ciel, avec une fraternelle
affection, lui, le bon Frbre Brion ! (4).
3

Si Circulaires, t. II. p. 268. - ,2).Innates, I. 63. pe. 472-473. in•ale. I. 105. pp. 239-2t5. - :4) Annales, t. ll£ -tla, pp. 98-104.
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lDfunts de ce jour : en 1935, a Guatemala, 3M.Joseph Vaysse.
En 1947, i Takowtun, en Chine, M. Narcisse Gregoire.
En 1685, a Paris, la quatrieme Assembl4e gendrale qui a
inaugur6 ses tra\aux le 8 mai, les poursuit. Au cours de ses
vingt-sept sessions, beaucoup de questions sont aborddes ; il en
resultera de nombreux d6crets. Des precisions, par exemple, sont
apportees au sujet des elections a faire dans les Assemblies. On
decrete aussi que les Assistants auront une place sp6ciale, et de
cette ddcision, M. Jolly fut peind ; car il la jugeait contraire
a la simplicite. En fait, I'Assemblee de 1692 cassera ce decret.
Une autre decision de la quatrieme Assemblde eut une fortune
plus heureuse : la province d'ltalie avait 6mis le voeu que I'un
des quatre assistants du supdrieur gendral fut toujours un Italien. La proposition fut discutee dans deux sessions, et la majoritd finit par I'accepter. L'Assemblie choisit tout de suite
M. Robioli pour remplir la fonction d'assistanl Au supdrieur general fut laiss6 le soin de rdpondre A plusieurs demandes, comme
on avait deja fait au cours des Assemblees prdcedentes. A ce
sujet, dans sa lettre du I " juillet suivant, M. Jolly note les plaintes qui se sont elevees a propos du relAchement dans la pratique
de la simplicitd, et recommande l'observance de cette vertu si
chere A saint Vincent, en particulier dans la maniBre de prkcher,
de dkcorer les eglises et les bAtiments et de meubler ies chambres. M. Jolly rappelle aussi que les confreres qui sont charges
de I'adininstration d'une paroisse, ne doivent pas negliger d'y
faire precher la mission et d'appeler, a cet effet, des confesseurs
d'autres maisons. Pendant les missions, le Supdrieur doit veiller
a ce que les catechistes ne parlent pas trop : le peu de fruit
que I'on retire des catdchismes vient de la trop grande abondance de paroles de ceux qui les font. M. Jolly recommande aussi
d'exercer les sdminaristes a faire au r6fectoire ou en d'autres
salles, des prOnes et des sermons. Les Filles de la Charit6 ne
furent pas oubliees par la quatrieme Assemblde gdndrale ; et
M. Jolly rappelle qu'exceptd a Paris et dans les lieux ou nous
avons I'administration d'une cure, on ne doit ni confesser, ni
diriger les Filles de la Charit6. Enfin, il faut ajouter que la
quatrieme Assemblee decerna i M. Jolly de grands eloges pour
la lettre qu'il avait adressee a la Compagnie le 18 octobre 1684,
sur la manibre de faire 1'oraison. M. Jolly y avail r6agi nettement contre les tendances quidtistes de I'dpoque (1).
En 1862, at Guatemala, arrivent un groupe de Filles de la
Charite, conduit par Soeur Broquedis, et une dquipe de Lazaristes : M. Jean Masnou, visiteur d'Espagne, nommd6 ces m6mes
fonctions pour le Mexique, et MM. Fdlix Mariscal et Crescence
Torres. En travaillant d abord ka 'hopital, les Scurs et les confreres vont implanter les oeuvres vincentiennes au Guatdmala (2).
(1) Claude Lacour : Histoire gdndrale de la Congrdgation de la
Mission, in AnPales, t. 64, pp. 421-423. Circulaires, t. I, pp. 184-86.
- 2) Annales, t. 29, pp. 243-273 ; t. 102, p. 548.
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En 1622, de Soissons, I'dv\que, Charles de Macoueville, sur
la denmande de Mme de Gondi. autorise la fondation des Confr6ries de la Charit6 dans les villages de la baronnie de Montmirail,
approuve le r6glement de ces associations, dilegue Vincent de
Paul pour procider A leur etablissement, et, de son propre mouvement, accorde des indulgences h ceux et celles qui entreront
dans les Confrdries de la Charite (1).
En 1648, A Tunis, mort de Julien Gu6rin. II fut le premier
Pretre de la Mission que Monsieur Vincent envoya en Barbarie.
N6 dans le diocese de Bayeux en 1605, il avait, avant d'entrer
dans la Petite Compagnie a I'Age de trente-cinq ans, mend fort
chretiennement la vie militaire, evitant les exeds et les ddfauts
si habituels a 1'6poque chez les gens de guerre. Des 1641, apr&s
quelques inois de s6jour & Saint-Lazare, Julien Gudrin est charg6
d'aller secourir les imiseres matlrielles et spirituelles de la pau%reLorraine. II s'y d6voue si totalement que sa sant6 est compromise. Monsieur Vincent l'envoie se reposer & Richelieu, puis
le doime 4 la maison de Saintes oi ii fait preuve d'une admirable clarit66
'dgard des prisonniers. Mais c'6tait 1'dpoque ou le
rAve des plus ardents fils de Monsieur Vincent dtait d'aller se
devouer en Barbarie. Les traitis pass4s entre le roi de France
et le , Grand Seigneur des Barbaresques a autorisait I'envoi de
consuls dans les poris de I'Afrique du Nord, et chaque consul
pouvait se faire accompagner d'un chapelain. Le beau pass6 de
Julien Gudrin le designait d'avance au choix de Monsieur Vincent. Accompagnd du Frere Francillon, Julien Gu6rin debarque &
Tunis le 22 novembre 1645. Apres quelques mois d'un ministtre
clandestin, son 6vang',lique bontd a touchd le cour des Turcs ;
alors, ouvertement, ii console, il pr4che, ii administre les sacrements. il convertit, et non seulement des chrdtiens et des schismatiques, mais encore des mahom6tans et m6me le fils du bey de
Tunis ; il rachete des esclaves; et, soutenus par lui, des jeunes
gens et des femmes meurent, martyrs de la chastet6. Et lui, en
bien des circonstances, ii passe 4 c6td de la mort glorieuse qu'il
attendait: sa mort sera une mort obscure : ii est victime de la
peste qui ravageait alors chretiens et Turcs. II a la joie d'etre
assiste par Jean Le Vacher qui vient d'arriver en novembre 1647.
Si le futur martyr d'Alger est IA, c'est parce que, lui, Julien
Gu6rin, a su par sa charitd, conqudrir la bienveillance du bey de
Tunis. Quelques mois auparavant, se voyant surcharge de besogne, Julien Gu6rin, avait demandd au bey l'autorisation d'appeler un autre pretre i son secours : a Deux ou trois, si tu veux,
lui rdpondait le Ture, je les protdgerai comme toi dans toutes
les occasions et je ne vous refuserai jamais rien; car je saia
que t0 ne fais de mal i personne, et qu'au contraire Lu fais du
bien A tout le monde. n Ainsi Julien Gudrin ouvrait la voie &
Jean le Vacher. La charit4 engendre la charitd (2).
(1) S.V. XIII, p. 5U9. -

(2) Notices m, pp. 57-82.
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Defunts de ce jour : en 1905, A Dao, M. Henri Morange. En
1912, a Chamuiny, M. Claude Louat. En 1915, I Paris,frere Joseph
Plantef\ee. En 1926, & Nice, M. Louis Taillade
En 1643, a Saint-Germain-en-Laye, avec les eveques de
Meaux et de Lisieur, avec le Pore Dinet, Jesuite, confesseur du
roi, Monsieur Vincent assiste Louis XIII mourant. Des le mois
d'a\ril, Anne d'Autriche avait demand4 & notre bienheureux PBre
d'apporter a I'auguste nalade le rkconfort de sa presence. Monsieur Vincent etait accouru au chateau, dbs le 23 avril. II y
revint a piusieurs reprises et ii y eut alors, entre le roi et
I'humble prdtre, d'emouvants dialogues. Le matin du 14 mai, fete de l'Ascension, cette annie-la, - it apparut que cette journde serait la derniere de Louis XIII. Et de fait, apres avoir prononce le nom de c Jesus , et le verset , In manus tuas, Domine... ,, le roi entra en agonie. Il rendit le dernier soupir &
2 h. 30 de 1'apres-midi. Emu par cette belle fin, Monsieur Vincent 6crivait le lendemain a l'un de ses confrbres : t Depuis
que je suis sur la terre, je n'ai vu mourir personne plus chrtiennement , (1).
En 1646, grace a un don de la duchesse d'Aiguillon, Monsieur Vincent achate, pour ses missionnaires, la charge du consulat d'Alyer. C'est pour faciliter son oeuvre charitable pros des
esclaves que Monsieur Vincent fait cette acquisition. II pense que
la charge de consul peut Wtre compatible avec les fonctions de
missionnaire. Mais les unes et les autres vont se reveler tellement
absorbautes qu'en 1669 ii faudra cesser 1'experience qui a cependant permis a nos confreres de bien travailler pour Dieu et
pour la France. Sous la plume d'un historien du ministbre des
Affaires ctrangares de la fin du xixx siecle, on trouve ce beau
tdmoignage : , Les correspondances consulaires relatent les services eminents et ddsinteressds des Peres Barreau, Dubourdieu,
Le Vacher, Montmasson, Bossu, Groiselle et bien d'autres, qui
durent supporter les uns I'odieux supplice de la bouche du
canon, les autres une injuste captivitd n (2).
En 1657, A Saint-Lazare, Nicolas Pierron qui sera le quatrieme Supdrieur g6ndral de la Mission est reou par saint Vincent au sdminaire interne. II a vingt-deux ans (3).
En 1939, a Romne, la Congrdgation des Rites tient sdalce
pour 6tudier les miracles.attribuds a Justin de Jacobis. Deux
guerisons extraordinaires sont retenues. Le bendficiaire de la
premiere est un jeune homme de San Fele, la cite italienne oil
naquit Justin de Jacobis : Francois Lorenzo, atteint d'une scarlatine sur laquelle se greffent des complications de toutes sortes, est subitement gudri, le 28 novembre 1907. Le deuximme miracle s'est produit a Florence : Ange Marlazzi y fut soudainiement gudri d'une tres grave tuberculose pulmonaire (4).
,1) Coste III, 90-98. - (2) Actes du Gouvernement, p. 57. (3) Circulaires, t. I. p. 208. - 14) Annales, t. 104, pp. 449-453.
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DIlunti de ce jour : en 1900, b Saint-l'ons, t. Hlenri Auran.
F.u 190. A Sanaorin. .V. .iJeph Thoillier. En 1905, A Mlel:,
M.Jean Garros. En 1907, h Paris, M. Aristide Poupart.
En 1955, h Paris, mort de M. Charles-Frangois Jean. II mdriterait mieux qu'un petit m6daillon, si hp.bilement travailld
soit-il par une plume fraternellement admirative. Mais, d'une
part, sa modestie et sa discretion dtaient telles que M. Jean a
peu parl6 de lui-meme. Et, d'autre part, en attendant qu'une
main tiddle, en depouillant completement sa correspondance et
ses papiers, nous fasse entrer en contact avec I'ame de M. Jean,
sa vie se rdsume dans un mot austere : travail scientifique. Car,
que ce soit au Collige Alberoni ou h la Maison-Mere, - pour ne
citer que les cadres of son existence s'est le plus longtemps insdree, - partout, M. Jean, pendant les cinquante-huit ans de sa
vie sacerdotale, a ete le savant inlassablement laborieux, comme
l'attestent ses dix-sept grands ouvrages et la soixantaine d'articles qu'il a donn6s a des revues sp6cialisdes: Mais on se tromperait, si l'on n'apercevait en lui qu'un serviteur de la recherche, se satisfaisant de voir, par ses d6couvertes ou ses etudes,
se verifier une these a laquelle ii tient. II apparaitra de plus en
plus que ce , vet6ran de I'orientalisme frangais ,,-

comme le

d6signail rdcemmeit Edouard Dhorme, - n'6tait guidd que par
une grande idee : toutes ces 6tudes semitiques vers lesquelles
ii s'est senti attire de bonne heure, n'avaient qu'un but : 1'eclairage plus puissant du texte biblique, de ce texte sacrd oh la
sciewnc sacerdotale dolt venir puiser pour se nourrir et nourrir
les aitres. Et les autres, pour M. Jean, c'etait prkcisement et
avant tout, ces futurs pretres au service desquels il a mis ses
dons rels d'educateur et de psychologue. Sans doute, ses ileves,
tant qu'ils ne furent que ses elBves, s'arrgterent peut-4tre trop a
Lexterieur de M. Jean : sa tenu impeccable, son regard vif et
obser\ateur derriere le binocle, ses cours oh il fallait , gratter ",
sa voix rnonocorde, ses r6parties queique peu skches qui se terminai,,ti

par un ct Bref !

a balayant tout, comme, dans son Lan-

guedo, natal, les torrents dont. par ailleurs, sa facon de rouler
les a r, rappelait le cours heurtant les rocs de leur lit. Mais,
devenus pretres, et done en contacts plus utilitaires aver Jes
textes sacrds, ses eleves ont compris, ou comprendront, I'utile
beaute de l'apostolat scientifique de .M.Jean. Sa vie de quatrevingt-un ans montre, comme celle d'Armnand David, d'Eugene
Bore, ou de Guillaume Pouget, que I'exceptionnelle vocation de
pretre savant peut s'enchAsser dans le cadre de vie de la petite
Comrpa.'nie. En meltant toutes ses admirables facultis h I'etude
du riiiieu oh la Bible fut Ccrite, M. Jean a dtd riehement Prltre
de la \Mision. car qui dit Pretre de ia Mission dit serviteur de
la Parole de Dicu (1).

I

nitdle.s, i. 119-120, pp. 435-447.

16 MAI
Defunt de ce jour : en 1926, & Paris, M. Emile Delputte.
En 1940, a Paris, alors qu'il avait passe dans des conditions
normales la journee pr6cddente, M. Lucien Misermont Cst trouv6
mort dans son fauteuil. Un lutteur tel que lui ne pouvait mourir dans son lit. On peut dire, en effet, que les soixante-seize ans
de sa vie se sont deroulds dans une atmosphere de combat. Bien
qu'il naquit, le 17 juillet 1864, sur les rives de la paisible Dordogne, - paisible quand elle n'est pas en crue, - M. Misermont
avait un temperament impulsif, signe indubitable d'une riche
nature, mais qui causa par-ci par-la quelques blessures. De ce
defaut, ii fera l'objectif permanent de ses combats iitimes. Superieur dans deux seminaires de la volcanique Sicile, puis au
seminaire academique de Lille et enfin a Montauban. ou bien
devoud predicateur de nombreuses retraites, M. Misermont a toujours luttd pour les principes qui lui 6taient chers. Mais, pardessus tout, il s'est mesure avec un adversaire aux multiples
visages : le 4 Promoteur de la Foi n ou 1' AAvocat du Diable *,
dans les proces de canonisation dont il s'occupa. Sur ce champ
de bataille, son arme, forgee par une critique d'allure personnelle, exag6ree parfois, sereine toujours, ce fut sa plume. II a
luttd ainsi pour les causes de sainte Louise de Marillac, des
Filles de la Charit6 d'Arras, de Jean Le Vacher, du bienheureux
Francois, du bienheureux Rogue, et surtout pour celle de sainte
Catherine Labour&. De ses etudes, de ses patientes recherches
sont nes des livres, des articles dont le tout repr6sente au moins
six mille sept cent trente-deux pages imprimds en tous formats. Pour juger avec justice ce travail d'ecrivain, it faut se souvenir et des circonstances qui l'entour6rent et du tempdrament
de I'auteur dont les ardeurs s'expliquent par son culte de la v6rite ou de ce qu'il croyait etre la vdrit6. Les saintes, les bienheureuses et les bienheureux de la famille ont du, a I'heure de
sa mort, Wtre aupres du Dieu de toute saintetd, pour M. Misermont qui les d6fendit si vaillamment en face des Promoteurs de
la Foi, de puissants avocats, assures du succ6s : la cause i
d6fendre dtait facile, puisque M. Misermont, meme au plus fort
de ses combats, fut toujours un digne fils de saint Vincent (1).
En 1950, a Paris, mort de M. Jean-Baptiste Lachat. AprBs
six ans d'enseignement au grand seminaire de Sens et une quinzaine d'annees de travail . l'Equateur, M. Lachat a vecu trente
et un ans a l'infirmerie de la Maison-MBre. IIa acceptd son inal,
non seulement avec patience, mais avec joie. De sainte Thderse
de Lisieux pour laquelle - on le comprend - il avait une par-.
ticuliere devotion, ii a reproduit la vie missionnaire cloitrde, en
transformant ses trente et un ans de vie douloureuse et cach6e
en trente et une ann6es de pribre pour les missionnaires en activite (2).
1, ,*nrles, L. 105, pp. 263-266 et 319-323. 115, pp. 290-292.

(2) Annales, t. lil-
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17 MAI
D6funts de ce jour : en 1912, A Lommelet, Frere Louis Bertel. En 1930, a Montolieu, M. Jean Jourde.
En 1610, A Paris, Monsieur Vincent qui depuis peu est aum0nier de la Reine Marguerite, regoit un bendfice qui, pense-t-il,
va le tirer de la gene. L'archeveque d'Aiz, Hurault de l'HOpital,
lui cede l'abbaye de Saint-Leonard de Chaumes, au diocese de
Saintes. Sur le papier. les revenus de ce monastere cistercien
sont considerables. En rdalitd, le nouvel abb6 va surtout y gagner des droits litigieux et une serie de proces k soutenir (1).
En 1658, A Saint-Lazare, notre saint Fondateur a enfin la
joie de pouvoir remettre i chacun des nissionnaires presents
le precieux petit livre des Reyles Communes. Apres avoir prononcd, sur la pratique des Rigles, I'un de ses plus beaux entretiens, Monsieur Vincent, ne pouvaunt
cause de la trop grande
faiblesse de ses jambes, faire lui-m6me la distribution, charge
M. Portail de remettre un exemplaire a chacun. Et a chacun des
missionnaires, au moment o(I i s'approche, saint Vincent dit :
a Que Dieu vous bdnisse ! , Ce fut pour le saint vieillard une
heure de douce joie. L'approbation des R1gles par le Saint-Siege,
apres trente ans d'expdrience pratique, et aussi apres bien des
demarches. a ddjh pu lui apparaitre comnme la benediction du
Seigneur de la Charit6 a son ceuvre. Mais, en cette soiree, tandis
qu'il voit la main de ses fils se tendre vers le petit livre, il a
sans doute la conviction que sa petite Compagnie, munie d'un
tel h6ritage spirituel, pourra, avec la benddiction de Dieu,
affronter les siecles (2).
En 1675, a Paris, un contrat est signd entre Charles-Maurice
Le Tellier, archeveque de Reims, agissant au nom de Louvois,
son frbre, et M. Edme Jolly. Par cet acte. il est d6cidd que la
Congregation de la Mission fournira au moins douze pretres
pour assurer le service religieux de I'HAtel Royal des Invalides.
M. Edme Jolly n'a accept6 qu'avec r6pugnance cet dtablissement.
Mais, toute puissante est la volont6 du Roi Soleil : A condition
que la Congregation voulht bien se charger du service religieux
des Invalides, Louis XIV s'engageait h la maintenir en possession de la maison de Saint-Lazare. possession alors contest6e par
les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare
de Jerusalem. De par la volonte royale, I'HOtel des Invalides va
Wtre une vraie maison de saint Vincent, puisque bient6t les
Filles de la Charitd vont y rejoindre les Pretres de la Mission,
et les uns et les autres y trouveront largement h se ddvouer pros
des trois cents invalides qu'abritaient les celbbres bitiments (3).
En 1845, a Paris,Louis-Philippe signe l'ordonnance qui autorise la Gongregation a accepter la donation, faite par Mme de
LupO, d'une propridtd sise A Saint-Vincent-de-Xaintes. C'est lJ
qu'un jour s'6dlvera Notre-Dame du Pouy (4).
(1) Coste I, p. 66. - (2) Coste II, pp 10-12. - (3) R. Burnand :
L'lWr'l Roryal des InvaflidPs. Paris 1913. p. 180. - '4) Actes du Gouvernement. p. 13i.
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Ddfunts de ee jour : en 1919, a Marianna, M. Frangois Magal. En 1926, h Isleworth, M. Alfred Ducoulombier. En 1950, k
Buenos-Aires~ M. Jean-Baptiste Charbonnier.
En 1705, A Casale, dans I'actuelle province lazariste de
Turin, Francois Baly, - un bon chanoine qui deviendra archeveque de Molitene, - donne l'une de ses maisons et un jardin
pour que les Pretres de la Mission puissent s'6tablir. II vient
ainsi au secours de notre confrere, M. Pierre Dona, qui avait eu
la pensde d'installer les Missionnaires a Casale, dans son diocese
natal (1).
En 1829. a Paris. election du douzi6me Superieur general de
la Mlission. La dix-septiome Assemblee qui le choisit, est composee de confrieres a•gs dont beaucoup ont connu les souffrances
de I'exil ; tous sont de venerables survivants de la Revolution.
Parnii ces gloricux vieillards. le choix d'un homnme capable de
porter le poids du generalat s'avdrait assez difficile. Prevovant
la circonstance, M. Salhorgne, en qualitd de vicaire general, a\ait
cru de\oir demander au Saint-Siige l'autorisation, pour la dixl'article des Constitutions
septiime Assemblde, de passer outre
fixant que le superieur dgenral dolt itre choisi parmi les confrires ayant nmis les Saints Veux depuis au moins douze aus.
Home, sans difficultd. avait accord6 cette facult6. Aussi, des l'ouverture de 'Assenibl6e, le 15 mai, M. Salhorgne donne lecture
du rescrit pontifical. C'Ctait, a n'en pas douter, une pieuse tmanaouvre pour dcarter de sa personne la charge qu'il redoutait
et pour dtsigner le jeune M. Etienne aux suffrages des 6lectcurs.
Mais, comprenant les calculs inspirds a M. Salhorgne par son
humilite, 1'Assembl.e les ddjoue et manifeste sa resolution de
s'en tenir aux termes des Constitutions. A I'unanimitA presque
complete, et mnalgre les protestations par lesquelles il interrompit
le scrutin, M. Dominique Salhorgne lui-mnme est dlu (2). II a
soixante-treize ans. Pendant six ans et trois mois, il va cuurageusement gouverner la petite Compagnie, avec le secours de
MM. Le Go, Boullanger, Richenet et Baccari, que I'Assemblee lui
donne comme assistants. MM. Le Go et Boullanger remplissaient
dejA cette fonction sous le bref gendralat de M. Pierre de \Wailly.
M. Richenet etait visiteur de France. M. Francois Baccari, apres
avoir 6tW nonnt6 par Pie VII, en 1821, vicaire ge6nral des l'rtres de la Mission et des Filles de la CharitB, dont les maisons
etaient situdes hors de France, .taitredevenu visiteur de Rome,
lors de l'election de M. de Wailly A la charge supreme 3).
M. Salhorgne pouvait done s'appuyer sur des hommes d'exprience. Son gen6ralat sera marque par la translation des reliques de saint Vincent, mais aussi par la rdvolution de 1830. qui
fera craindre le retour des grands troubles inaugurds en 17.89.
Accablt d'infirmites, .M.Salhorgne donnera de lui-meme sa demission. L'Assemblee de 1835 I'acceptera (4).
:1) Notices III. pp. 60-61. - (2)Rosoet : Vie de M. Etienne. pp.
53-57. - i3)Circulaires, t. II, p. 340. - (4)Circulaires, 1. II. tp.
i26-428.
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19 MAI
Defunts de ce jour : en 1900, A Tcheny-liny-fou, M. Jean
Coursieres. En 1912, A Paris, M. Francois Dubus. En 1925, A
Buenos-Aires, Frire Louis VWchambre. En 1940, A Santiago,
Frere Celsius Vaylet.
En 1707, a Paris,le cardinal de Noailles signe un decret par
lequel it reconnatt comme diocdsain le seminaire etabli aux Bons
Enfaunts, et prdvoyant pour cet 6tablissement un possible changenie(ii de local, I'archevdque nomme les Pr6tres de la Mission
, directeurs perpetuels d'un des s6minaires du diocese tant au
spirituel qu'au temporel u (1).
En 1883, & Paris, ordination de M. Alphonse Delanghe. Cet
anniversaire est la meilleure date pour evoquer le souvenir de
ce confrere qui a concentre les efforts de toute sa vie sur lea
resolutions qu'il 6crivait le jour de sa premiere messe. Les feuillets en sont jaunis, uses : il les a relus tous les dimanches. Les
circonstances qui ont accompagn6 ses derniers moments ne lui
ont pas permis de d6truire ses papiers intimes. Le jeune pretre
se promettait de pratiquer 1'union A Notre-Seigneur, I'amour
de i'oraison, la sainte indifference et la mortification. Or, pr6cisement, les heureux b6ndficiaires de son sacerdoce - confreres,
6tudiants, s6minaristes - peuvent sous ces quatre traits retrouver I'admirable physionomie morale de ce fils de saint Vincent.
Sous-directeur des son ordination et jusqu'en 1884, et directeur, de 1884 A 1896, du seminaire de Notre-Dame du Pouy ;
directeur des 6tudiants de Saint-Lazare de 1896 A 1903 ; sup6rieur de Notre-Dame du Pouy, de 1903 a 1918 ; substitut pendant un an ; et, de 1919 A sa mort, visiteur d'Aquitaine ; en tous
ces postes, il a Wetle pretre qui veut imiter le plus possible
le Souverain Pretre. Dieu seul pourrait dire l'influence sanctifiante de cette Ame sur les Ames de tant de missionnaires dont
il a enrichi la petite Compagnie ; et le rayonnement de M. Delanghe se continue par ceux qu'il a form6s. C'est 1A son oeuvre ;
oeuvre invisible qu'il a accomplie par sa saintet6 jointe A la si
delicate bont6 de son cceur. 11 est une autre ceuvre qui perp6tue dp fagon visible le travail sacerdotal de M. Delanghe : ce
sont les batiments et la chapelle de Notre-Dame du Pouy. Sans
doute, c'est le PBre Fiat qui, sur les lieux oi les missionnaires
s'installbrent en 1845, voulut que s'dlevAt une maison de formation : iais c'est M. Delanghe qui fit ex6cuter les plans sur leaquels il a tant travaill6 lui-m6me. Les pierres, dans la belle
ordonnance des bWtiments, dans la haute envolde de la chapelle
mariale. redisent A toutes les gdnerations la haute id6e que
M. D)langhe se faisait du sacerdoce et l'amour dont il entourail §ýs,lus du Maitre. Ce pretre, sculpteur d'ames sacerdotales,
terminai
le 1" mai 1923, sa vie de pretre 1A oh il l'avait inauguree, A Notre-Dame du Pouy (2).
(1 Actes du gouvernement, p. 40. - (2) Annales, t. 83, pp. 162t79 ; 1055-1067 ; t. 90, pp. 356-365 ; 751-759 ; t. 91, pp. 87-96.
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En 1747, a Paris, Franqois Brunet, futur \icaire general de
la Mission, est admis au siminaire interne (1).
En 1929, a Paris, mort de M. Jean-Joseph Baros. Sa vie offre
un reinarquable exemple de la maniere dont use la Providence
pour acheminer une mine vers la vocation a laquelle elle la
destine. BaplisO en juin 1856, en 1'eglise Saint-Louis de Grenoble, sur les menmes fonts que le bienheureux Clet, le petit Jean,
qu'en famille, A cause de sa turbulence et de sa gaitk on surnoniie (< Petit Pinson n, rave, des ses six ans, d'etre pretre.
Ce W'est pas tout A fait dans les gouts du papa qui, pour combattre ceux de son tils, le met a I'ecole laique. Or, en 1871, en
I'espace de deux jours, une epiddmie emporte et la mere et le
pere de Jean. 11 ne lui reste que sa sour qui, sacrifiant ses propres ddsirs de xie religieuse, va se consacrer totalement A son
Jean pour qu'il soit pretre. II est ordounn le it juin 1881. Professeur A Notre-Dame de Grenoble, puis, vicaire a Saint-Louis,
lappel de la vie plus parfaite retentit en lui. La pensee du
sacrifice qu'il imposerait alors & sa soeur, I'arr6te. Mais, brutatemenet, la mort emporte aussi cette soeur si maternelle. Son
chagrin un peu endormi, 1'abbe reprend ses reves de vie religieuse. 11 songe aux Chartreux. Mais leur vie est trop rude pour
sa frcle sante. En fin de compte, 1'intluence de Francois-Regis
Clet, qui sera bdatifi6 en 1900, conduit, en 1895, son compatriote a Saint-Lazare. C'dtait la que le bon Dieu voulait Jean
Barus qui va trouver dans la petite Compagnie le climat de sanctification qui convient a son Ame limpide. Sens,' La Teppe, Nice
biuerticierint quelque temps de son devouement. Mais les dernieres vingt-neuf annues de sa vie se passeront a la MaisonMere. IJ y est d'abord Fun des aum6niers de la rue du Bac. Sa
rare prudence et sa sage discretion animdes par une sensibilit6
toute apostolique font de lui un PBre spirituel appr6cie. La
presence de quatre cents Filles de la Charitd aux obskques de
M. Baros sera un tlmoignage du beau travail, cache, mais si
reel. accompli par lui. Directeur de 1'Archiconfrerie de la SainteAgonie pendant cinq ans, ii est ensuite charge de lI'euvre du
Bienheureux Perboyre, et c'est lui qui lance, en 1923, le Bulletin des Missions, si vivement encourage par le Pere Verdier.
Toutes ces activites, malgrd sa sante toujours pr6caire et sa
vue trbs faible, M. Baros les assume avec cette energie qui le
caract6rise. Son influence sur tant d'ames religieuses ou seculiires s'explique en partie par sa lutte personnelle pour I'acquisition de la saintetd. La violence naturelle de son tempdrament,
ii I'a usde a faire violence a son amour-propre et a tout ce
qu'il y avait de rugueux en lui. Jean Baros n'a pas trouv 1Iaureole de-la saintetd dans -son berceau, mais il I'a conquise de
haute lutte ; et la lecon de sa vie se resume dans le mot qu'il
aimait k repdter : <c Tout pour le Bon Dieu ; le ciel apres.,
1) Circulaires. t. II. p.

268. -

;2) Annales, t. 97, pp. 453-482.
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Defunt de ce jour - en 1930, A Kashing, M. Elie Segond.
En 1648, a La Rochelle, a lieu, sur le Saint-Laurent, le premier depart des fils de Monsieur Vincent pour Madagascar. II y
avait longtemps ddjk que, par delj les pauvres gens des champs
de France, notre fondateur portait son regard apostolique vers
les pays lointains. Mais, fidele a son habitude, ii attendait que la
Providence lui fit signe. Elle se servit de la SocidtW des Indes.
Celle-ci, \oulant appliquer les clauses du contrat par lequel le
cardinal de Richelieu, en 1642, lui avait accordd, pour dix ans,
le monopole du commerce dans I'ile de Madagascar, cherchail
des religieux pour assurer le service spirituel des colons francais et precher l'Evangile aux paiens. Les actionnaires de la
Societ6 consulterent Nicolas Bagni, nonce & Paris, qui ddsigna
la Congregation de la Mission, sans se douter d'ailleurs que la
Propagande avait attribue l.a mission de Madagascar aux Carnies Dechausses. Le bateau 6tant sur le point de partir, i! dtait
trup tard pour recourir & Rome. Sollicit6 en mnme temps par
la Socidtl des Indes oi( ii comptait des amis et par le reprdsentant du Souveraii Pontife, saint Vincent s'inclina. II fit choix de
Charles Nacquart, jeune missionnaire de la maison de Rickelieu, et du diacre Nicolas Gondree qu'il rappela de Saintes pour
le faire ordonner pretre axParis. Ainsi, avec la benddiction de
Monsieur Vincent qui brQlait de les accompagner lui-m6me,
Nacquart et Gondr6e ouvrait h toute une serie de vaillants missionnaires la route du courage ombrag6e par la Croix (1).
En 1664, a Plaisance, naissance de Giulio Alberoni. Malgrd
sei origines mode.tcs, - son p4re dtait jardinier - il devait
coiinaitre une existence mouvement6e et, par moments, brillan:te. Ordonne pretre en 1689, on le trouve quelques annies plus
la suite du duc de Vend6me qui commandait les
tartl attachl•tr.,tipes fran;aises en Italie, et qui emmena Alb6roni en Espagne.
DIir d'une souplesse diplomatique et d'un sens tres vif des rdaliltii, i de\ient premier ministre de Philippe V, et le Pape le
fail cardinal. Pendant les cinq ans de son rbgne espagnol, Alb6roii pratique une politique orientde vers la grandeur de 'Espa-ne. Peut-6tre cette politique dtait-elle trop belle on trop
g!;nde ? En tout cas, elie lui vaut l'exil. Ii rentre en Italie. En
17-., il est sacre 6v que. Et c'est alors qu'il prend rang parmi
les bienfaiteurs de la petite Compagnie. A Plaisance, sa ville
iitalie. ii transforme l'h6pital Saint-Lazare, alors inutilis6, en
coii,-e. et apres de longues instances, en fait accepter la directii; aux Pretres de Ja Mission. Ainsi naquit, en 1746, le fameux
cli,.-e Alb6roni oi se forme une riche elite sacerdotale, et oil
aut-i. tous les jours, I'on continue de prier pour le fondateur
qui miourut le 26 juin 1752.

1

Gost(

II, pp
f

,,;,:e IV, p t8

-, ; --i

-

;2; .tInales,t. 117,

pp. 268-280.
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Defunts de cc jour : en 1910, a Paris, M. Camille Anchier.
En 1913, i Toursainte, M. Marc-Antoine Garros.
En 1808, aI Rome, le Souverain Pontife Pie VII accorde une
indulgence pleniire a toties quoties , aux membres des deux
families de saint Vincent qui, tous les jours ou au moins quelques juurs de la semaine, jetineront dans ces temps de calaniite.
L'attribution d'une tel.e faveur et la condition mise t son oblention laissent deviner Fangoisse des esprits at 'epoque (1).
En 1829, 4 Paris, la dix-septiime Assembl6e g6nerale se
cluture i sa neu\ieme session. Dans la lettre qu'il adressa a la
Compagnie, le 1" juin suivant pour lui notifier son election,
M. Salhornie recomuiinande aux confreres l'acceptation des emplois qui leur sont conlies, et quels qu'ils soient, cette acceptation etant le ineilleur nioyen pratique de prouver leur attachement a leur vocation (2).
En 1887, A Primn-Combe, s'achevent les pr6paratifs du couronnemeilt de la Vierge qui se deroulera les 23 et 24 mai.
1Mgr Besson, evxque de Nimes, dans une fort belle lettre pastorale, a annonce a ses diocesains le grand 6v6nement. Les paroisses des environs de la combe mariale ont toutes coliabore it Fornementation qui corrige 'austdritW de la garrigue environnante.
M. Dillies, supericur de Prime-Combe, accueille avec sa courloisie distinguce, les invites. Des la journce du lendemain, la maison abritera en plus de Mlgr Besson, huit eveques : l'archev.que
d'Aciinon. les cdv('ues de Montpellicr, de Clermont, de Carcassonne. de Monaco, de Marseilie, de Viviers et d'Ayen. Mais la
grande journee sera celle du 24 imai. La nuit precddente sera
une veill6e ininterrompue de prieres dans la chapelle de PrimeCombe et dans 1'eglise paroissiale de Fonianes. Ie lendemain
matin, en presence de quatre cents pretre., des seminaristes de
Nimes et de Montpellier, des el6\es de Priime-Combe, de ceux du
college de Sommnieres et d'une foule de plus de vingt mille pelerins qui ont tout envahi, et apres la grand'messe pontificale
qu'aura chantee 1'archeveque d'Avignon et qui sera suivie d'un
eloquent dispours de .lgr de Cabrieres, evdque de Montpellier,
Mgr Besson, eveque de Nines, au nom de Leon X'III, posera la
prdcieuse couronne sur le front de la Madone, honoree en <4es
lieux depuis mille ans '3).
En 1930, a Tdnes, Mgr Leynaud, archeveque d'Alger, entourd de nombreuses personnalites parmi lesquelles M. Verges,
visiteur d'Alg6rie, benit une statue de Notre-Dame de la MIdaille
MIiraculeuse. Steur Dormoy . :. ;t:mIe i- devouement des Filles
de la Charit6 dans le Vieux-Tenes, a voulu driger cette statue
pour marquer le centenaire des Apparitions de la rue du Bac.
Pour cette inauguration, chretiens et musulmans sont fraternellement unis autour de la Vierge qui, disormais, du flane 'de
sa colline Rtend les bras vers la ville de Tdnes (4).
(1) R•pertoire
pp

27-43~2.

-

historique C.M..

p. 81. -

3) Annale-, t. 52, pp. 339-353. -

sions Lazuristes, 1930, pp. 244-251.

(2) Circulaires, t. II,
(4)Bulletin des .Vis-
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DIfunts de ce jour : en 1923, & Cali, frere Jean-Frangois
Stappers. En 1945, A Beyrouth, Frere Jean Lahouze. En 1952, &
Rio de Janeiro, M. Alphonse Germe, et & Lommelet, FrBre Raymond Truchon.
Eu 1615, B Paris, Monsieur Vincent constitue Jean Morin son
procureur pour prendre possession d'un canonicat a Ecouis.
C'est M. de Gondi, chez qui il est precepteur depuis 1613, qui lui
a fait obtenir cette charge de trdsorier et de chanoine du chapitre collegial. Ecouis, qui d6pendait alors de Rouen, appartient
actuellement au diocese d'Evreux (i).
En 1782, B Cahors, Francois Bergon prononce les saints
vxeux. II est nd dans les environs de Figeac, en 1757. Place comme
missionnaire dans son pays, ii s'y prodigue pour empecher les
principes revolutionnaires d'entacher I'Ame de ses compatriotes.
Arrete une premiere fois et persuad6 qu'il risque la deportation
incompatible avec ce zble sacerdotal qu'il veut continuer A dpioyer, ii s'evade et se r6fugie dans son village natal. II se
r6serve alors la nuit pour vaquer aux devoirs de son ministere.
Malgre Loutes ses precautions, il est decouvert et de nouveau
arrut. C'est le 10 mai 1794. II connait alors le sort de tant de
pritres frangais de l'dpoque. Le 16 mai, ii est condamne b mort
par le tribunal de Cahors. Le lendemain il est conduit & l'dchafaud. Tout en y marchant, il recite le a Miserere ,. Mais, en
cours de route, il a un geste digne de l'Evangile et de sa vocation de fits de saint Vincent. II retire ses souliers, les remet &
une femme, en lui disant : a Donnez-les & un pauvre : JdsusChrist se rendit nu-pieds au Calvaire ; je veux faire de
mt'ime ,) (2).
En 1832, M. Salhorgne rentre , Paris. Quand avaient cclatl
ies troubles de 1830, ses confreres l'a-aient supplid de quitter
la capitale. II ne le fit que lorsque les reliques de saint Vincent
euriunt dtd mises h I'abri. II alla alors se rdfugier au seminaire
d'A tiiens (3).
En 1941, a Rome, le Souverain Pontife signe le d6cret d'introduction de la cause de bdatification de notre confr-re, M. Marc
Durando, visiteur de Lombardie, decide le 10 decembre 1880 (4).
En 1946, de Rome, le cardinal Fumasoni Biondi, prefet de
la Propagande, adresse & M. Robert, vicaire general, une lettre
par laquelle il lui annonce que l'archidiocese de Pdkin va etre
dd6ormais confil au clergd seculier chinois. Ce document contient
un bel 6loge h l'adresse des Lazaristes qui, dans cette portion
de la vigne du Seigneur, ont accompli un beau travail avec un
courage pers4everant et specialement au sdminaire regional de
Chaln (5).
1 S.V. XIII, 20 : Coste I. pp. 86-87. - (2) Annales, t. 73, pp. 658660O.
- (3) Rosset : Vie de M. Etienne, p. 62. - (4) Annales, t. 110ill. pp. 398-399. - (5) Annales, t. 10i-111, pp. 72-73.
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Detunts de ce jour : en 1910, A Dax, FrBre Francois Supanz. En 1938, au Berceau de Saint-Vincent de Paul, M. Etienne
Degland.

En 1884, a PkAin, a dix heures du matin, le vicaire apostolique du Tchely

septentrional, Mgr Louis-Gabriel

Delaplace,

6veque titulaire d'Andrinople, usd par les labeurs d'un apostolat

miouvemente, meurt dans sa soixante-cinquieme annee. Nd &
Auserre, le 21 janvier 1820, il est diacre quand, du grand siminaire de Sens, il vient A Saint-Lazare en 1842. II veut Atre missiounaire et il veut la Chine. Sa riche personnalitd faite de franchise, d'intelligence, de gait6, et mime d'esprit, apparait dejh
dans un petit trait. Un jour, revenant du parloir, il grimpait
quatre a quatre l'un des escaliers de la Maison-MWre, juste an
moment ofI le PBre Etienne le descendait, mais, lui, avec toute
sa majestW. Deja, le supdrieur gendral froncait le sourcil, mais
dejh aussi M. Delaplace lui langait : wN'est-ce pa., mon Pere,
que j'escaladerai bien les montagnes de Chine ? , Et M. Etienne
ie put que sourire. Ordonn6 pretre & Saint-Sulpice par Mgr
Afre, Louis Delaplace est d'abord donnu comme missionnaire &
ia maison de Tours. Et certes, sa chaude eloquence et son z2le
le predisposaient a cette fonetion. Quarante ans apres, A Chinon,
on parlait encore de cette fameuse mission qu'il y precha et oil,
ayant appris qu'enfin le P. Etienne 1'envoyait en Chine, il bouleversa son auditoire par les accents que l'heureuse nouvelle lui
inspira. Apres huit mois de navigation et un sdjour k Macao,
ou it s'assimile rapidement la langue chinoise qu'il parlera & la
perfection, M. Delaplace commence sa vraie vie : la rude vie
missionnaire dans la Chine des environs de 1850. DIs ses preriers pas a travers les montagnes du Ho-nan ou il retrouve les
traces encore fraiches des bienheureux Clet et Perboyre, sa foi
vibrante, son zile qui. s'appuie sur une rare prudence, sa fine
comprdhension de 1'Ame chinoise lui permettent d'arracher &
leur peureuse apathie les chritiens de son district. A trente-deux
ans, en pleine pers6cution, il est sacrd dvdque. Le Kiang-si,
pendant deux ans, le Tchekiang pendant seize ans, et le Tchely
septentrional auront le privilege de l'avoir pour vicaire apostolique. Malgrd tous les obstacles, il declenche partout un elan de
christianisme qui n'est pas un feu de paille, car Mgr Delaplace
salt ce qu'il doit faire et il le fait quand il le faut. A partir du
moment oil, en 1863, 'arme franco-chinoise dont la sage diplomatie de l'evdque a rendu possible la mise sur pied et dont ii
se fait I'aum6nier, rdussit a vaincre l'armde des rebelles, ies
Chinois regardent Mgr Delaplace comme leur libdrateur. Le vicaire apostolique en profite pour abandonner sa premiere nithode, celle qu'il appelait la mdthode u de la tdte sous l'herbe ,,,
et il peut travailler au grand jour, donnant au christianisme
un prestige extraordinaire (i).
(1) Vie et Apostolat de Mgr Delapiace, Auxerre, Octave Chambou.
1892.
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DIfunts de ce jour : en 1933, a Paris, M. Jules Angelloz. En
1941, A Tam, en Colombie, M. Gaston Balangue. En 1944, h
Niayara, M. Fdlix Drouet. En 1948, A Shanghai, Frere Jean Joly.
En 1802, a Paris, Jeanne Rendu, venant de son pays de Gex,
est reque au smrniaire des Filles de la CharitB, rue du VieuxColonibier. Elle s'y prepare i devenir Sceur Rosalie (i).
En 1846, a Paris, M. Dominique Salhorgne, douzibme sup6rieur general de la Mission, mneurt, A 1'age de quatre-vingts ans.
Avant son gendralat, - dont la physionomie a et devoquie le
18 mai, M. Salhorgne, entr6 h seize ans dans la Compagnie, avait
l'universitd de
etd employd a 1'enseignement & Chartres et
Beidelberg, en Allemagne, dont il occupa la chaire de thdologie pendant deux ans. La Revolution le trouva & Saintes. 1i se
refugia en Allemagne et, des 1802, revint en France et se mit
i la disposition de 1'dveque de Nancy. En 1809, Mgr de Barral,
archeveque de Tours, lui confia la restauration de son s6minaire. Le pr6lat aurait volontiers fait de M. Salhorgne son vicaire
general titulaire ; mais ce dernier ne voulait s'attacher h aucun
diocese par des liens trop durables : il attendait le retablissement de la petite Compagnie pour venir lui apporter son ccur
et ses dernieres forces. Aussi, quand Leon XII, en 1827, eut rendu
son unite a la Congregation, M. Salhorgne quitta Tours. M. de
Wailly que le Pape venait de faire supdrieur general, le nomma
premier assistant et directeur des Filles de la Charitl. Aprbs son
generalat de six ans et trois mois, M. Salhorgne fit accepter sa
demission par 1'Assemblie de 1835. Ses derniers mois de vie
furwcnt marques par des souffrances dontr'acuite acheva de
mettre en relief la belle Ame de ce onzieme successeur de saint
Vitncent (2).
En 1940, au nord de Verrieres, petit village des Ardennes,
oiu sa section a pris position dans la nuit, Georges Roche, 4 faisant passer son devoir avant sa protection ,, est tud, des les
premliires heures du jour, h son poste d'observateur. 11 avait
vingt-huit ans, treize ans de vocation et pas mnme dix mois de
sact.rdoce. Sa gaiet6 malicieuse et son inalt6rable bonhomie car
chaient une profondeur et une maturit6 d'[me que tous les
yeux inont pas perVue. Eleve de premiere A Cuvry, son role do
suroeillant et la popularit6 que lui valaient ses capacitds physiqus et intellectuelles lui ont permis, a cette 6poque, de sauver plusieurs vocations sacerdotales. Destind aux Missions de
l'Equateur, ii n'a exerc4 son sacerdoce que sur ses camarades
deP 'ombat, mais il I'a fait reellement et avec fruits. Dans 1'une
de -is toutes dernieres lettres, ecrite onze jours avant sa mort,
il disait : a Puisse Dieu preserver les pr6tres ou faire germer
leur sang, puisque la cause que nous dWfendons est la m6me que
celio des Missions : la civilisation chrdtienne , (3).
1) Annales, t. 93, p. 295. - (2) Circulaires, 1. II, pp. 425-427. l3 innales, t. 108-109, pp. 95-99.
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DIfunts de ce jour : en 1905, A Paris, M. Paul Rougeot. En
1915, A Campo Bello, M. Guillaume Van de Sandt. En 1920, &
Musinens, M. Albert Issaverdens. En 1938, A Rio de Janeiro,
M. Benjamin Fr6chet.
En 1844, de Paris,M. Etienne qui mene de front la reanimation des Fits et des Filles de saint Vincent, adresse aux Pretres
de la Mission une circulaire oil il fait appel A la bonne volont4
pour la predication des retraites aux Soeurs. Rappelant que la
petite Compagnie est charg-e de la direction des Filles de la
Charite, le supdrieur g6enral declare : c II ne nous est pas permis d'envisager comme une oeuvre de surdrogation les soins que
nous donnons a la Compagnie des Filles de la Charite. , EL
M. Etienne donne des regles stres pour que le devouement A
cette oeuvre aboutisse A d'heureux r6sultats (1).
En 1938, au Berceau de Saint-Vincent de Paul, dans le cimetibre paroissial, une tombe se ferme, que va dominer une
croix portant ces simples mots : iMonsieur Degland n. Pas de
date. Pas la moindre indication biographique. Rien ne pouvait
mieux exprimer r'ame de M. Etienne-Philippe Degland qui, au
cours de sa vie de soixante-treize anF. comme dans sa mort,
survenue le 24 mai 1938, a cherchd le plus complet effacement
II n'a jamais fait de confidence sur lui-meme, ni A un ami. ni
A une feuille de papier. Et son portrait moral n'a pu Atre d6gag6
que des souvenirs de ceux qui l'ont vu vivre. Tous leurs tdmoignages concordent : a Par une inflexible surveillance sur luimýnime et par son attachement indefectible aux choses les plus
communes, par son dga!ite d'humeur, par sa bontd sans A-coups,
par son esprit de justice que temperait une moderation toujours
maitresse d'elle-m4me, M. Degland s'est impose, pendaut quarante-quatre ans, aux eleves et a suscitd, chez les professeurs et
les 6trangers. un respect silencieux. , En 1894, lorsque, jeune
pretre, il arrive au Berceau, il est charge de la classe de rhttorique. Quand au bout d'une dizaine d'annees, on lui demande, A
l'improviste, de laisser les lettres pour enseigner mathematiques
et sciences, il accepte sans rien dire, comme il acceptera de
quitter, puis de reprendre les classes de sciences pour lesquelles
il avait une competence non pas ordinaire, mais la competence
d'un savant double d'un bon pddagogue. II a d'ailleurs constitud
de magnifiques collections de coleopteres et de papillons, collections qui font honneur h son maitre, Arnand David. M. Degiand
a meme pu fournir une piece au Museum de Bordeaux qui ne
la possddait pas encore. Charge depuis 1921 de l'aum6nerie du
Berceau, M. Degland apporta dans son service des orphelins et
des orphelines, la mcme conscience m6thodique qu'il avait d6ployde dans son travail de professeur. Avec M. Serpette et
M. Praneuf, M. Degland constitue cette trinilt humaine A laquelle le Berceau doit son attachante physionomie (2).
(1) Rosset : Vie de M. Etienne, pp. 204-206. lii,pp. 78-117, et pp. 270-316.

(2) Annales, t. 110-
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Defunt de ce jour : en 1940, A Niny-po, M. Leon Marques.
En 1804, au palais de Saint-Cloud, Napoleon signe le decret
retablissant la petite Compagnie. Pour mdnager les susceptibilites revolutionnaires et jacobines, le texte dvite d'employer les
mots , Congregation de la Mission n et se coutente de parier
d'une , association de pretres s6culiers qui, sous le titre de pretres des Missions Etrangires, seront charges de missions hors
de France.
Ce sont la les terines de I'article i". Le decret statue que " 1'ltablissement et le sdminaire seront places & Paris
dans le bitiment qui leur sera affecte ,, et que a 1'dglise ddpendante de ce bAtiment sera erigee en cure sous l'invocation de
saint Vincent de Paul. o L'article 2 proposant que I'archeveque
de Paris pr6sente le sujet qu'il jugera capable de remplir les
fonetions de directeur, a Ctd enliirement biffe par Napoleon
et. de sa plume nerveuse, l'Empereur a kcrit dans la marge
SALe directeur des Missions Etrangeres sera nomrnm par I'Enpereur. n Cet article, inqui6tant a premiere vue, ne fut iamais
app.iqud dans son sens littdral : pratiquement le gouvernement
se bornera a approuxer la nomination du superieur g6ndral faite
selon les Constitutions. C'est parce qu'il aura oublid, ou ignore,
cette interprdtation constante, que Mgr Atrre, en 1843, apres la
deinissioln de M. Nozo, nous crdera quelques difficultds. Ce decret
de h104 sera rtvoqud par Napoleon lui-mOme, le 26 septembre
181,!. puis remis en vigueur par Louis XVIII (1).
En 1896, a Saint-Louis du Missouri, un terrible cyclone secoue la ville ; ii fait cinq cents morts et douze cents blesses
Les Filles de la Charit6 et les Pretres de la Mission n'ont a dplorer aucune perte humaine. Par contre, les ddgits matdriels
sont assez importants : deux des maisons des Sceurs sont gravement endommagees. L'6glise Saint-Vincent dont les confrrers
sont charges et qui est leur plus ancien dtablissement & SaintLouis, a eu son clocher abattu et une grande partie de sa toiture
arrach6e (2).
En 1900, i Rome, avec soixante-seize autres martyrs de la
Cochinchine, du Tonkin et de la Chine, Francois-Rdgis Clet est
beLtifid. Le Trbs Honord PKre Fiat et la TrBs Honorde Mere
Kieffer. ainsi que Mgr Ferrant, provicaire apostolique du Kiangsi
septcntrional, assistent a la grandiose c6ermonie. Dans le bref
apostolique de beatification qui fut lu dans la basilique SaintPierre devant une foule que cette annie jubilaire avait faite
plus nombreuse et plus vibrante, le passage concernant notre
glorieux confrere, commence par ces mots : , La Congregation
de !a Mission de Saint-Vincent de Paul, qui embrasse toutes les
oeu\res de Charit6, et qui est 6tendue jusqu'aux extrdmitds du
moide, a associd aux martyrs indiquds plus haut le Vdndrable
Serviteur de Dieu, Frangois-Regis Clet n (3).
503

I Actes du Gourernerment,pp. 75-76. 3) Annales, t. 65. pp. 315-359.

;2) Annales, t. 61, pp. 501-
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Dtiunts de ce jour : en 1905. a Rio de Janeiro, M. Camille
Durand. En 1918, a Larressore. Frere Louis Piederriere. En
1935. a MontpeUier, M. Clement Vidal. En 1944, a Beyrouth
M. Andrt Geoffroy.
En 1621, a Joigay, dans le diocese de Sens, trente homaues se
groupent en une cunfrerie de la Chariti qui se joint a celle
dts feimines, deja instalite par Mme de Gondi en 1618. Monsieur
Viacent qui preside 1'etablissenent de cette Charite miste, signe
le proees-verbal dont ies archives de 1'hOpital de Joigiy conser\ ent I'original ;1).
En 1730, au Pouy, a\~ec fautorisation de Mgr d'Arboucave,
6veque de Dax, Raymond Mauriol, superieur des Pretres de la
Mission de Buglose et curd du Pouy, benit !a chapelle cunstruite
sur les fondements de la chambre oh naquit saint Vincent de
Paul. C'est pour faire place a cet oratoire que, en 1729, ia maison de Ranquines, fut recuide d'environ quarante metres vers le
sud-est. En 1851, lorsque furent entreprises les nouveiles constructions du Berceau, et eonaue la rectitfiation de la route de
Buluse iaiszait la nmaison de Ranquines isolee et d'un abord
difficile, on decida de la dtiplacer a nouveau et de la rapprocher
de la chapelle. Si la maison natale de saint Vincent n'est plus i
1'empiacement exact o(i notre bienheureux Pere vit le jour, il
n'en reste pas moins que cette maison constitue une precieuse
relique. puisqu'elle a etd rdedifiie avee les nontants en ch6ne
vermoulu. les poutres, la charpente qu'a connus Vincent et dans
la mdme disposition que celle oft s'abriterent ses premiers
ans 2).
En 1788, h Paris, sous [a prtsidence de M. Alexis Pertuisot,
vicaire general, s'ouvre la seizieme Assernblke. Elle est composie
de trente-six niembres. Else se cloturera a sa quinzieme session,
le 18 juin 3..
En 1856, a Rome, Pie IX approuve la division de la Mission
de PNkin en trois vicariats apostoliques. Depuis 1851, Mgr Mouly,
vicaire apostolique de Mandchourie et administrateur de P'•kin,
avait soumis cette proposition de partage a la Propagande. Par
suite de cette nouvelle repartition, Mgr Mouly devient vicaire
apostolique de P6kin et de la r6gion qui en d6pend : c'et le
Tchely septentrional. Provisoirement Mgr Mouly garde I'administration ,du deuxieme vicariat, le Tchdly occidental, dont
Mgr Anouilh aura la charge dans deux ans. Le troisieme vicariat est confi6 aux J6suites (4).
En 1896, de Fort-Dauphin, Mgr Crouzet annonce que le quatrimue poste de son Vicariat est definitivement fondd : c'est
Farafangana. Les premiers missionnaires qui y sont places, s'appellent Charles Lasne, le futur dvaque, et Eugene Blucheau (5).
;1) Coste I, pp. 123 et 130 ; S.V. XIII, pp. 146-461. - (2) Annaies,
L 51, pp. 481-484. - (3) Circulaires, 1. II, p. 203. (4) Mnmoires

C.M., t. VIII. pp. 1088-1089. -

(5) Annales, t. 63, p. 574.
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Defunts de ce jour : en 1900, ' Cambrai, M. Ferdinand Antier. En 1947, A Paris, M. Honord Mages.
En 1875, a Follecille, en presence de .M. Boid, de plusieurs
missionnaires d'Amiens et de Montdidier, d'un grand nombre de
Filles de la Charite et de pr(tres du diocese, des grands s6minaristes d'Amiens et d'une partie des 6elves du college de
Montdidier, Mgr Bataille, 6*~vque d'Amiens, b6nit et inaugure
l'orphelinat. Le batiment, qui pourra abriter trente-cinq orphelins. est construit pros du presbytere de Folleville. Le Pkre
Etienne avait achete ce terrain en m6me temps que les dependances du chateau des Gondi. Son idee etait de construire dans
cet enclos une maison pour les Scurs. Mais il attendait un signe
de la Providence. Or, Mgr Boudinet qui, depuis sa nomination
au siege d'Amiens, avait toujours desire faire de Folleville un
lieu de pclerinage, avait demandS, en 1869, qu'un Lazariste fIt
charg6 de la paroisse. Le premier qui eut cet honneur fut
M. I.ugan. En 1873, Mgr Boudinet, dans une lettre pastorale,
qui fut sa dernibre, annoncait A ses diocdsains la construction A
Follerille d'un orphe!inat de gargons pour son diocese qui n'en
possedait pas encore. En ce 31 mai 1875, M. Bore et Mgr Bataille,
successeurs respectifs de M. Etienne et de Mgr Boudinet, peuvent. du haut de la chaire de saint Vincent, dans 1'Pglise de Folleville, dire leur joie de voir enfin sur ces lieux se perpetuer,
par une de ses ceuvres les plus chores, le souvenir et 'action
du Saint de la Charitd (1).
En 1942, au Berceau de Saint-Vincent, mort de M. Cyprien
Lambin. Depuis 1901, annee de son ordination, il a passd sa vie
a enseigner la grammaire grecque, latine et frantaise, a Constantine, a Ingelmunster, a Tunis, a Tdheran, ou ii s'occupa
aussi de la paroisse Saint-Louis, enfin au Berceau ci, A partir de
1938. il remplaca M. Degland comme aum6nier. Dune patience
admirable avec ses petits l6eves, M. Lambin dtait d'une bonne
huneur perpetuelle avec tout le monde, mnme quand, sous le
soleil africain ou oriental, son diabite lui faisait endurer le
terrible supplice de la soif. Par-dessus tout, M. Lambin a etd
l'homme de la franchise, jusqu'a I'ingenuitd meme (2).
En 1955. A la Maison-Mdre, ont lieu les obseques de M. Emile
Ducarrne. Parti en Chine a dix-neuf ans, ii devint, apres avoir
Wtd vicaire a Tientsin, le premier curd de Tchangsistien, au
nord de PWkin. If y construisit une belle 6glise. En 1934, il est
donnie comme directeur de district h Nantany, et en 1945, il est
cure de Saint-Michel, 1'dglise des l6gations. Malgri des ddficiences, \N. Ducarme. avec sa droiture et son dnergie, et surtout avec
son attachement pour ce sol chinois qu'il ne quitta que !es
larin-s aux yeux et dans un acte d'ob0issance, est une helle
figure de missionnaire (3).
"t2

:I .nnaftes, t. 44, pp. 386-396. - ;2) Annales, t.
-- 3) Annales, t. 119-120, pp. 452-472.

10-111, pp. 311-
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Difunts de ce jour : en 1906, A Paris, M. Theodore Lechaux
En 1941, A Dax, M. Jean Rigaud. En 1947, A Antoura, M. Maurice Leconte. En 1949, A Pekin, M. Alphonse Hubrecht.
En 1675, a Paris, les Pr3tres de la Mission, install6s dans le
logis situe a I'ouest de la chapelle des Invalides, inaugurent leurs
fonctions par une grande mission qui se cl0turera le 30 juin (1).
En 1863, A Cuba, notre confrere, M. Jt~r6me Viladas, prend
possession de 1'ancien cou-ent de Notre-Dame de la Merci, i
la Hacaane. II a le titre de superieur et celui de directeur des
Filles de la Charite. C'est Ia le commencement d'une ceu\re qui
va prendre un bel essor. Aujourd'hui. dix confreres et cinq frbres coadjuteurs desservent 1'eglise de la Merci que M. Viladas a
reparee et agrandie et qui, disait un journal de La Havane, en
1883, au moment de la mort de M. Viladas, - est peut-~tre
a un des temples les plus renjarquables de l'univers ,.En tout
cas, c'est aujourd'hui un centre florissant d'oeuvres et de missions (2).
En 1949, a El Biar, en Alg·rie, mort de M. Jean Heynea.
Quand, venant de sa Hollande natale, il entra au seminaire interne de Paris, le 7 septembre 1900, il revait d'aller en Chine.
Mais l'autorite jugea qu'il serait plus utile dans les grands sdminaires ; et apres qu'il eut conquis, a Rome, ses grades acad6niques, il fut de ces confreres qui participerent a I'aenture
sicilienue. Car c'dtait une aventure que cette prise en charge,
sur la deniande de saint Pie X, des s6minaires de l'Italie du Sud.
Ils avaient un reel besoin de transformation. Or, ies s6minaristes \oyaient d'un ceil noir ces Lazaristes qu'ils prenaient pour
des reformateurs re\olutionnaires ; et sur les murs de certains smininaires, nos confreres purent lire : u A bas les Frangais ! A bas les pretres ! , Et puis, petit a petit, tout prit une
nouvelle tournure et I'on commenca a rendre hommage i l'ceuvre accomplie par les tils de Monsieur Vincent. Comme tous les
membres de cette expedition sicilienne, M. Heynen connut des
debuts difficiles A Girgenti ou il resta six ans et oh ii reviut
apris un s6jour de deux ans A Piazza. Ce fut avec un veritable
brisement de cceur qu'il quitta la Sicile quand la premiere guerre
mondiale nous obligea a abandonner les seminaires italiens.
M. Heynen fut alors place a Constantine. 11 devait y rester jusqu'en 1940, travaillant au grand seminaire, et en meme temps
au petit siminaire, sur lequel il fit regner sa paternelle discipline. L'influence morale ne peut s'6valuer par des statistiques.
Par contre, le passage de M. Heynen A Constantine est marque
par des vestiges matdriels : c'est lui qui a transformd en un
jardin suspendu la rude colline d'El Kantara et surtout, c'est
lui qui, architecte et entrepreneur, fit divers travaux d'agrandissements du sdminaire (3).
(1) Burnand : L'Otel Royal des Invalides p. 180 : Annaees, t. 83,
p. 297 ; Lacour,' in Annales, t. 63, p. 622. - (2) Annales, t 49, p. 29 ;
.Catalogue C.M., 1956. - (3) Annales, t. 114-15, pp. 307-312.
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LDtunts de ce jour : en 1917, A Tcheng-ting-fou, M. C6lestin Jaladieu. En 1937, A Daz, FrBre Joseph Van den Heuvel. En
1947, a Paris, M. Jean-Marie Aubault. En 1952, h Paris, M. Paul
Ryckewaert.
En 1670, A Rome, par le bref a Ex injuncto Nobis ), le pape
Clement X confirme et approuve les Constitutions de la Congregation de la Mission en ce qui concerne les pr6rogatives du sup6rieur gnd6ral, du vicaire gendral et les pouvoirs des Assemblies
genarales (1).
En 1788, h Paris, M. Jean Felix Cayla est Blu superieur
gtneral par la seizieme Assemblee. Quelques mois auparavant,
il venait d'etre nomm6 assistant. II a cinquante-quatre ans (2).
En 1912, A Kashiny, au seminaire regional oil il 6tait venu
chercher un peu de repos et ou( il comptait cel~brer, en la fete
de la TrinitY, le trente-cinquieme anniversaire de son ordination sacerdotale, Mgr Jean-Casimir-Antoine Vie, 4veque de Mdtellopolis et premier vicaire apostolique du Kiang-Si oriental,
meurt A [l'ge de soixante ans, apres vingt-sept ans d'dpiscopat.
Par sa naissance, il appartenait au diocese de Rodez qui a donne
a 'Eglise tant de pretres et tant d'6veques. Mgr Vic etait entrd
dans la petite Compagnie en 1873, avec le desir d'aller en Chine.
Quatre ans apres, il dtait donn6 & Mgr Bray qui, depuis 1870,
administraitt energiquement le Kiang-si tout entier, dont la
superficie egalait quatre fois celle de la Belgique. Du premier
coup d'ceil, Mgr Bray apprecia le jeune M. Vic et lui confia des
postes dont la vari6td avait pour but de voir A l'ceuvre les diverses aptitudes du nouveau missionnaire. Satisfait de 1'6preuve,
Mgr Bray obtint de Rome qu'une partie de son immense vicariat. - les quatre departements du Nord-Est - fit 6rige en
vicariat distinct et donn6 i Mgr Vie. Le premier 6veque du
Kianq-si oriental avait un peu plus de trente-trois ans, quand i]
prit possession de son territoire, qui comptait en tout et pour
tout cinq residences, trois pretres europeens, dix pr6tres chinois et neuf mille huit cent citiq chretiens. En 1911, annde du
jubi!e episeopal de Mgr Vic, ce mdme territoire comptera vingttrois i-sidences, vingt-trois missionnaires europdens, dix pretres
chiniois, vingt et un mille quatre-vingt-onze chritiens ; six Filles
de la Charit6, et vingt-trois Sceurs indigenes y auront W6t installees. C'est que, avec son zlie tout empreint de modestie et de
bonte. M1gr Vie a dt6 un de ces ievques missionnaires que ni les
fatigues personnelles, ni les soubresauts anti-chretiens de la
Chiin n'ont arrete. Juch6 sur sa mule, il visitait chaque ann6e
tous !is postes de son vicarat : dans la seule annde 1911, ii avail
ainsi sejourn6 dans trois cent trente-trois lieux de mission.
Mgr Vic a 6t6 le bon pasteur qui, minute par minute, donne
chaque jour de sa vie pour ses brebis (4).
203.

Acta Apostolica, pp. 33-38. - ,2) Circulaires, I. II, pp. 19413) EpiscopAt de Mgr Vic. Notes et souvenirs.
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DMfunt de ce jour : en 1914, a Saint-Foy-les-Lyon, M. Gaitan d'Onofrio.
En 1905, A Rome, saint Pie X approuve I'Association de la
MWdaille Miraculeuse. Nee en Pologne & I'aurore du xx* sikcle,
cette Association, qui a refu du Saint-Siege sa charte constitutive le 8 juillet 1909, a pour but de porter chacun de ses membres h honorer Marie congue sans pdchd en travaillant b I'acquisition d'une perfection personnelle et a l'apostolat aupres du
prochain. Le supdrieur gendral de la Congrigation de la Mission est, de droit, directeur general de cette Association qui, i
l'heure actuelle, est rdpandue dans le monde entier (1).
En 1939, a Rome, le Pape approuve la nomination de notre
confrere, M. Salvatore Pane, comme prdfet apostolique du Tigri,
en Abyssinie (2).
En 1948, a la Maison-MYre, mort de M. Jean-Marie Planchet... Une sorte de justice immanente voudrait-elle que sur
la vie des hoinies qui ont beaucoup ecrit, nulle plume ne laisse
quelques mots de souvenir ?... En tout cas, rien n'a etd dcrit
sur M. Planchet, mises A part les sches-notations d'un registre
de secretariat. Cependant I'irpressionuant alignement des ouvrages publids par lui, garantit M. Planchet de i'oubli, et proclame bien haut ses capacites de travail. 11 est vrai qu'il est nB
dans la Loire, departement A l'humeur laborieuse, le 23 juillet
1870. Entr6 & dix-neuf ans dans la petite Compagnie, il part
en Chine en 1894 et est ordonnd pretre A PWkin le 30 mai 1896
par Mgr Sarthou. A I'apostolat ordinaire du missionnaire il joint
bient6t celui de la presse : il compose plusieurs ouvrages en
chinois ; par exemple, une concordance des quatre dvangdlistes, une explication du catdchisme de P6kin, un petit traite sur
la mortification et un autre sur 1'existence de Dieu. A partir de
1916, M. Planchet fait paraitre un annuaire sur les Missions en
Chine et au Japon. Gette dizaine de volumes, dont chacun comporte environ six cents pages, constitue un recueil de prdcieux
renseignements. Rentrd en France en 1932, M. Planchet occupe
pendant quatre ans le poste de sup6rieur & Valfleury, et vient
ensuite a la Maison-MWre. Parmi d'autres travaux, il publie
alors, en 1942, sa NouveUe vie des Saints, que la presse religieuse accueille avec faveur et qui, en moins de cinq ans, parvient a sa deuxieme edition.. A travers toutes les pages 6crites
par lui, la critique interne pourrait-elle retrouver la physionomie morale de M. Planchet et certains traits de son caractere
qui auraient fait songer, dit-on, A la rigidite... d'un porte-plume ?
C'est peu probable. Mais elle constaterait que cette immense
somme de travail a 6tW inspirde et soutenue par le zele le plus
pur (3).

(1) Annales, t. 95, pp. 552-554. - (2) Annales, t 104, p. 755. (3) Van den Brandt : Les Lazaristes en Chine, p. 127.
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DIfunts de ce jour ; en 1910, 4 Dax, M. Vital Dufau. En
1911, i Ourmiah, M. Louis Plagnard.
En 1788, a Paris, apres avoir elu M. Jean-Fdlix Cayla comme
neuviime successeur de saint Vincent, la seizieme Assemblee
geinrale qui s'est ouverte le 30 mai, poursuit ses travaux, au
cours de quinze sessions. Ses dicrets seront communiquds A la
Compagnie par le nouveau superieur gen6ral dans sa lettre du
8 septembre 1788. L' u irregularit6 soutenue a qui, avec la
complicitL de leurs sup6rieurs, regnait dans certaines maisons,
.entraine M. Cayla a parler de u reforme a dtablir sur une base
solide o. Et cette base, c'est, dans l'idee de l'Assembl6e, la jeunesse avant tout. Aussi les deput6s ont-ils approuv le reglement. propose par M. Cayla lui-mbme, pour les seminaires. Ce
r6gleiient compte vingt-cinq articles tous pleins de sagesse et
se rapportant aussi bien a la formation des Amies qu'a celle des
intelligences. Pour tous les membres de la Compagnie, douze
decrets sont 6mis concernant, entre autres choses, la pratique
de I'oraison, la pauvret6 dans les objets personnels et les vbtements, i'etroite collaboration qui doit exister entre un sup6rieur et son procureur pour I'administration temporelle de sa
maison, i'instruction des FrBres coadjuteurs et du personnel
doniestique, etc... M. Cayla fait savoir aussi que (( pour remplir
le veou general touchant la redaction des decrets et des lettres
circulaires, I'Assemblie a charge quatre personnes distinguees
par leurs lumieres et leur zBle de vaquer a ce travail. Lorsque
l'ou rage sera acheve et approuvd par le supdrieur gdneral et
son conseil, il en sera envoyd un exemplaire & toutes les maisons , (1).
En 1939, A Rome, en la fete de la tres sainte TrinitY, lecture
est dounee, en presence du Souverain Pontife Pie XII du de6ret
delairant que I'on peut, en toute strete, proceder a la bdatification de Justin de Jacobis, premier vicaire apostolique d'Abyssinie. Ainsi, la Cause introduite en cour de Rome, le 12 juillet
1904, s'acheve heureusement pour permettre que notre vaillant
confrere soit glorifid par 1'Eglise dans le courant de I'annde qui
marque le centenaire de son arrivee en Abyssinie, puisque Justin ditJacobis debarqua a Adoua le 29 octobre 1839 (2).
En 1953, A Paris,la chapelle de la Maison-Mbre est, pour la
vingttime fois, le cadre d'un sacre episcopal : celui de Mgr Alphoni•e Fresnel. Avec le titre d'dveque de Cataqua, I'dlu va succeder & Mgr Sevat a la tete du Vicariat apostolique de FortDauphin. Son consecrateur est Mgr Gounot, archevqque de Carthag. ; il est assiste de deux autres prelats, Lazaristes comme
lui : Mgr Deymier, archeveque de Nanchang, et Mgr Montaigne,
6vqie de Sidyma... Mgr Fresnel, n6 dans le diocese de Rennes,
A C;iantepie, compte deji a son actif une trentaine d'annies de
labetir A Madagascar, dont ii] tait le visiteur depuis quatre
ans (2).
Acla

i rculaires, t. II, pp. 204-215. - (2) Annales, t. 104, p. 755 et
iPostolica. 1939, p. 273. - (3) Ann•aes.
118,
1. pp. 35-38.
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DIfunts de ce jour : en 1915, a Lommelet, M. Jean Doucher. En 1945, a B6troka, M. Henri Fabia. En 1952, a Singapour,
M. Joseph Gaste.
En 1857, a Nantes, le P. Etienne s'embarque a destination
du Iortu-al. It est invite par l'imperatrice douairiere du Brdsil, tante du roi de Portugal, A venir & Lisbonne pour y regler
les details de l'itablissement des Filles de la Charit6 dans le
Royaume. Au milieu du sikcle dernier, la province lazariste dtablie au Portugal en 1736 et jadis si florissante, dtait r6duite i
la seule personne du visiteur, par suite du decret de 1838 supprimant tous les ordres religieux sur le territoire portugais. En
1856, une 6pid6mie de cholera ddsolant le Portugal, la tante du
Roi rdclama le secours des Filles de la Charitd. M. Elienne aecepta, niais en demandant que les PrBtres de la Mission fussent
rktablis en meme temps. Une ordonnance royale ayant expressdmeirt autorise le rdtablissement de la petite Compagnie sur
les rives du Tage, M. Etienne pouvait done aller sur place
rdgler l'application pratique de cet acte du gouvernement portugais (1).
En 1928, a Musinens, oi1 il est arrive depuis trois jours
pour se reposer, M. Lucien Bouelet meurt A I'age de quaranteneuf ans. Parisien de naissance, c'est A l'orphelinat Saint-Louis
de la rue de SBvres qu'il trouva sa vocation de fils de saint Vincent. Le Berceau, oil il avait fait de trbs bonnes 6tudes classiques, sera heureux de le garder comme professeur jusqu'A Il
guerre de 1914. Aprbs Alger et Antoura, c'est la Maison-Mbre qui
devient le cadre des dernieres annues terrestres de M. BoucleL
Au secretariat, il trouva un emploi pour lequel il avait toutcs
les aptitudes requises, et c'est a lui que, juste un an avant sa
mort, fut confide l'administration de l'Almanach des Missions,
travail auquel il se donna avec tant de cceur que sa frdle sante
n'y resista pas. M. Bouclet a donnd a la petite Compagnie vingt
et un ans de sacerdoce, dans un effacement si complet que seuls
quelques intimes ont pu deviner les beautes de son Wme. Sa
rdserve etait faite de timiditd, comme aussi d'un sentiment sincare d'impuissance devant certains emplois, et son dtat de santh
n'etait pas de nature A le faire reagir en sens inverse. Mais
M. Bouclet dtait une Ame de gdndrositd qui supporta vaillamment toutes sortes de souffrances physiques et morales. Sa generositd est allde, pense-t-on, jusquAoffrir sa vie pour le salut de
l'ame de l'un de ses freres mort sans se rdconcilier avec le Bon
Dieu (2).
En 1939, A Hdbo, assiste de deux mddecins et entourd de
nombreux eccldsiastiques, parmi lesquels notre confrere M. Valentino Ferrando, d'Adigrat, Mgr Luigi Marinoni, vicaire apostolique d'Erythrde, procede a la reconnaissance des restes de
Justin de Jacobis (3).
(1) Rosset : Vie de M. Etienne, pp. 405-406. Annales, t. 63, pp. -~2Annales, t. 104, pp. 6.2-624.
.nnales, t. 93, pp. 621-626. - (3)
227. -- (2)
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Ddfunts de ce jour : en 1938, A Louvain, M. Hubert Willems. En 1956, A Paris, M. Stdphane Ldfaki.
En 1946, . Loos, la maison des Missions perd son superieur et son incomparable animateur, M. Lucien Beviere. a Je
veux etre missionnaire conme ces missionnaires-li I
avait-il
declard, alors qu'il etait 61ve a I'lnstitution Notre-Dame des
Anges, A Saint-Amand-les-Eaux, et qu'il assistait I la mission
que dounaient dans cette petite ville nos deux confreres,
M. Duez, suptrieur a Loos, et Nl. Maurice Agnius. Pendant ses
trois premieres anmdes de formation cldricale A Solesmes
(Nord), le s6minaire philosophique de Cambrai, le premier
attrait de M. Beviere pour la vocation de fils de saint Vincent
est renforcd par son contact avec d'autres Lazaristes, M. d'Onofrio, M. Sarda, M. Monteuuis, M. Hertault; et malgrd une certaine opposition de ses parents, propridtaires terriens k Maroilles, son village natal, Lucien B6viBre entrait & Saint-Lazare,
ie 17 fevrier 1897. PrOtre, le 9 juin 1900, il est place a la maison
de Lyon. LA, a le bon Pere Gonachon,
prend en charge celui
qu'il appelle a le petit , et I'initie au beau travail des missions
paroissiales. Une fois passee I'dpreuve du premier sermon qui,
dira M. Bdviere lui-imdine, lui a fait
L
suer des clous a, les
exemIples et les conseils de sun ancien ne font que I'attacher
plus profonddment A L'ceuvre, dout, tout jeune gargon, il avait
reve. Mais la persecution de 1903 arrete brutalement ces debuts
prowietteurs. M. BeviBre part au Chili. II est de Iequipe fondatrice de I'rcole apostolique de Santiago. Il en devient le supdrieur en 1909; sa soupiesse, son entrain donnent a la jeune
mnai.on une belle impulsion. Puis, sur la demande de I'archevique, Ie \oilh chargd de creer une paroisse dans la banlieue de
Valaraiso, et, la aussi, c'est la pleine reussite. La guerre de
I!li le ramene en France, en attendant que le ministre des
AlTaires etrangbres le fasse retourner au Chili pour y cultiver
le iJouenmenrt des a Amities Frangaises a. L'aprBs-guerre pernmetLant la rdouverture de bien des maisons, le PBre Verdier
conitie A M. Beviere la direction de celle de Lyon, puis en 1927
et jusqu'a sa mort, celle de Loos. Dans ces deux derniers postes, M. BdviBre a det un grand formateur d'ouvriers dvangdliques. Que f'(euvre des missions paroissiales, dans sa substance
Ni.c'Lntieiue, est d'une actualit6 permanente, c'est cette conviction qui explique, en memne temps que la constante jeunesse
d'ane de M. B\6iere, son total devouement i ses deux maisons.
Tins ceux qui out eu le privilbge, ou mieux la grace, de passer
paries
mains, sont unanimnes B reconnaitre en lui I'autoritd,
la -4irete de vue et l'audace qui font le chef, I'humilitd et la
charit6 qui font le saint. L'amabilitd, le tact r6alisant I'alliance
heureuse du chef et du saint, out valu a M. B6viBre le titre qui
r'csiiie et qui explique ,ette forte personnalite : M. Bdviere
fut ,, le Pere n (1).
1; .Innales, 1. 112-113. pp. 3i9-379.
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C'est peu probable. Mais elle constaterait que cette immense
somme de travail a 6t6 inspiree et soutenue par le zble le plus
pur (3).
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lui : Mlgr Deymier, archeveque de Nanchang, et Mgr Montaigne,
6vqkue de Sidyma... Mgr Fresnel, ne dans le diocese de Rennes,
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labtiir & Madagascar, dont il 4tait le \isiteur depuis quatre
ans (3).
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SCirculaires, t. II, pp. 204-215. - (2) Annales, t. 104, p. 155 et
A postolica. 1939, p. 233. - (3) Ann'les. t. 118, pp. 35-38.
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Dffunt de ce jour : en 1914, k Saint-Foy-les-Lyon, M. Ga&tan d'Onofrio.
En 1905, A Rome, saint Pie X approuve F'Association de la
MWdaille Miraculeuse. Nie en Pologne i I'aurore du xx* sikele,
cette Association, qui a requ du Saint-Siege sa charte constitutive le 8 juiliet 1909, a pour but de porter chacun de sea membres h honorer Marie congue sans pech6 en travaillant h l'acquisition d'une perfection personnelle et
l'apostolat aupres du
prochain. Le superieur general de la Congregation de la Mission est, de droit, directeur g6neral de cette Association qui, &
I'heure actuelle, est r6pandue dans le monde entier (1).
En 1939, i Rome, le Pape approuve la nomination de notre
confrere, M. Sahlatore Pane, comme prefet apostolique du Tigrd,
en Abyssinie (2).
En 1948, d la Maison-Mere, mort de M. Jean-Marie Planchet... Une sorte de justice immanente voudrait-elle que sur
la \ie des honines qui ont beaucoup ecrit, nulle plume ne laisse
quelques mots de souvenir ?... En tout cas, rien n'a 4•t ecrit
sur M. Planchet, mises A part les snches-notations d'un registre
de secretariat. Cependant I'impressionuant alignement des ouvrages publids par lui, garantit M. Planchet de l'oubli, et proclame bien haut ses capacit6s de travail. 11 est vrai qu'il est n6
dans la Loire, departement A I'humeur laborieuse, le 23 juillet
1870. Entre & dix-neuf ans dans la petite Compagnie, il part
en Chine en 1894 et est ordonnd prdtre & Pdkin le 30 mai 1896
par Mgr Sarthou. A I'apostolat ordinaire du missionnaire il joint
bient6t celui de la presse : il compose plusieurs ouvrages en
chinois ; par exemple, une concordance des quatre 6vangdlistes, une explication du catschisme de Pekin, un petit trait6 sur
la mortification et un autre sur I'existence de Dieu. A partir de
1916, M. Planchet fait paraitre un annuaire sur les Missions en
Chine et au Japon. Cette dizaine de volumes, dont chacun comporte environ six cents pages, constitue un recueil de pr6cieux
renseignements. Rentr6 en France en 1932, M. Planchet occupe
pendant quatre ans le poste de sup6rieur a Valfleury, et vient
ensuite i la Maison-MBre. Parmi d'autres travaux, il publie
alors, en 1942, sa Nouvelle vie des Saints, que la presse religieuse accueille avec faveur et qui, en moins de cinq ans, parvient a sa deuxiemne dition... A travers toutes les pages 6crites
par lui, la critique interne pourrait-elle retrouver la physionomie morale de M. Planchet et certains traits de son caractere
qui auraient fait songer, dit-on, A la rigidit.... d'un porte-plume ?
G'est peu probable. Mais elle constaterait que cette immense
somme de travail a Wtd inspiree et soutenue par le z6le le plus
pur (3).

;1) Annales, t. 95, pp. 552-554. - (2)Annales. t 104, p. 755. (3) Van den Brandt : Les Lazaristes en Chine, p. 127.
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D6funts de ce jour ; en 1910, a Daz, M. Vital Dufau. En
1911, i I)urmiah, M. Louis Plagnard.

En 1788, h Paris, apres avoir elu M.Jean-Felix Cayla comme
neuiicme successeur de saint Vincent, la seizieme Assembiee
generale qui s'est ouverte le 30 mai, poursuit sea travaux, au
cours de quinze sessions. Ses decrets seront communiqu6s A la
nouipagnie par le nouveau superieur gen6ral dans sa lettre du
8 septembre 1788. L' a irregularit6 soutenue , qui, avec la
cowplicilt de leurs superieurs, regnait dans certaines maisons,
entraine M. Gayla & parter de a reforme a etablir sur une base
solide ,. Et cette base, c'est, dans 'idee de 'Assemblee, la jeunesse avant tout. Aussi les deputes ont-ils approuve le reglenient, propose par M. Cayla lui-mwme, pour les seminaires. Co
rbglement compte vingt-cinq articles tous pleins de sagesse et
se rapportant aussi bien a la formation des Ames qu'a celle des
intelligences. Pour tous les membres de la Compagnie, douze
decrets sont 6mis concernant, entre autres choses, la pratique
de l'oraison, la pauvretd dans les objets personnels et les v6tements, I'etroite collaboration qui doit exister entre un sup6rieur et son procureur pour I'administration temporelle de sa
maison, l'instruetion des Freres coadjuteurs et du personnel
doniestique, etc.. M. Cayla fait savoir aussi que a pour remplir
le voeu g6ndral touchant la redaction des decrets et des lettres
eirculaires, I'Assembl6e a charge quatre personnes distingubes
par leurs lumieres et leur z6le de vaquer a ce travail. Lorsque
I'ou\rage sera achevW et approuve par le sup6rieur gdenral et
son conseil, il en sera envoyd un exemplaire a toutes les maisons

)

(i).

En 1939, a Rome, en la fete de la trbs sainte Trinitd, lecture
est ldonne, en presence du Souverain Pontife Pie XII du d6cret
declarant que I'on peut, en toute sciretd, proceder & la bdatiflcatiun de Justin de Jacobis, premier vicaire apostolique d'Abyssinie. Ainsi, la Cause introduite en cour de Rome, le 12 juillet
190-i, s'acheve heureusement pour permettre que notre vaillant
confrlre soit glorifid par I'Eglise dans le courant de I'ann6e qui
narque le centenaire de son arrivye en Abyssinie, puisque Justinrie Jacobis debarqua h Adoua le 29 octobre 1839 (2).
En 1953, & Paris,la chapelle de la Maison-Mere est, pour la
viugtiýnme fois, le cadre d'un sacre 6piscopal : celui de Mgr Alphonse Fresnel. Avec le titre d'6-eque de Cataqua, 1'dlu va succ6der k Mgr Sevat a la tete du Vicariat apostolique de FortDauphin. Son consecrateur est Mgr Gounot, archevdque de Carthayc ; il est assist6 de deux autres prdlats, Lazaristes comme
lui : IMgr Deymier, archeveque de Nanchang, et Mgr Montaigne,
6v~tie de Sidyma... Mgr Fresnel, n6 dans le diocese de Rennes,
A C.n;atepie, compte dejh & son actif une trentaine d'annees de
labtar & Madagascar, dont il dtait le visiteur depuis quatre
ans (3).
A.et

i Circulaires, t. II, pp. 204-215. - (2) Annales, t. 104, p. 755 et
ipostolica. 1939, p. 273. - !3) Annales. t. 118, pp. 35-38.
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DWfunts de ce jour : en 1915, A Lommelet, M. Jean Doucher. En 1945, a Btroka, M. Henri Fabia. En 1952, a Singapour,
M. Joseph Gastd.
En 1857, a Nantes, le P. Etienne s'embarque a destination
du Portugal. II est invitd par 1'impdratrice douairiere du Brsil, tante du roi de Portugal, a venir a Lisbonne pour y rdgler
les d6tails de 1'tablissement des Filles de la Charite dans le
Royaume. Au milieu du siecle dernier, la province lazariste dtablie au Portugal en 1736 et jadis si florissante, 6tait reduite i
la seule personae du visiteur, par suite du dcret de 1838 supprimaint tous les ordres religieux sur le territoire portugais. En
1856. une dpidemie de cholera d6solant le Portugal, la tante du
Roi reclama le secours des Filles de la Charite. M. Etienne accepta, mais en demandant que les Prdtres de la Mission fussent
r6tablis en m6me temps. Une ordonnance royale ayant expressdment autorisd le retablissement de la petite Compagnie sur
les rives du Tage, M. Etienne pouvait done aller sur place
rdgler I'application pratique de cet acte du gouvernement portugais (1).
En 1928, a Musinens, ou il est arrivd depuis trois jours
pour se reposer, M. Lucien Bouclet meurt a I'Age de quaranteneuf ans. Parisien de naissance, c'est A l'orphelinat Saint-Louis
de la rue de Sevres qu'il trouva sa vocation de fils de saint Vincent. Le Berceau, ou il avait fait de tres bonnes etudes classiques, sera heureux de le garder coimme professeur jusqu'A Is
guerre de 1914. Apres Alger et Antoura, c'est la Maison-Mere qui
devient le cadre des dernieres anades terrestres de M. Bouclet.
Au secrdtariat, il trouva un emploi pour lequel il avait toules
les aptitudes requises, et c'est a lui que, juste un an avant sa
mort, fut confide l'administration de l'Almanach des Missions,
travail auquel il se donna avec tant de cceur que sa frdle sant6
n'y rdsista pas. M. Bouclet a donnd6
la petite Compagni- vingt
et un ans de sacerdoce, dans un effacement si complet qi e uls
quelques intimes ont pu deviner les beautds de son anie. Sa
reserve dtait faite de timiditd, comme aussi d'un sentiment sincere d'impuissance devant certains emplois, et son dtat de sant6
n'dtait pas de nature A le faire reagir en sens inverse. Mais
M. Bouclet 6tait une Ame de gdndrositd qui supporta vaillamment toutes sortes de souffrances physiques et morales. Sa g6ne6
rositd est all6e, pense-t-on, jusqu'k offrir sa vie pour le salut de
rAme de l'un de ses frbres mort sans se reconcilier avec le Bon
Dieu (2).
En 1939, a H6bo, assist6 de deux mddecins et entoure de
hombreux eccldsiastiques, parmi lesquels notre confrere M. Valentino Ferrando, d'Adigrat, Mgr Luigi Marinoni, vicaire apostolique d'Erythrke, procede a la reconnaissance des restes de
Justin de Jacobis (3).
(1) Rosset : Vie de M. Etienne. pp. i05-406. Annales, t. 63, pp. 224227. -- (2)Annales, t.93, pp. 621-626. - (3) Annales, t. 104, pp. 621-624.
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Ddfunts de ce jour : en 1938, a Louvain, M. Hubert Willems. En 1956, A Paris, M. Stdphane L6faki.
En 1946, A Loos, la maison des Missions perd son suprieur et son incomparable animateur, M. Lucien Beviere. a Je
veux 6tre missionnaire comme ces missionnaires-la I , avait-il
declard, alors qu'il 6tait dleve A 'Institution Notre-Dame des
Anges, A Saint-Amand-les-Eaux, et qu'il assistait a la mission
que donnaient dans cette petite ville nos deux confreres,
M. Duez, sup6rieur a Loos, et M. Maurice Agnius. Pendant ses
trois premieres annees de formation cldricale a Solesmes
(Nord), le seminaire philosophique de Cambrai, le premier
attrait de M. Bdviere pour la vocation de fils de saint Vincent
est renfored par son contact avec d'autres Lazaristes, M. d'Onofrio. M. Sarda, M. Monteuuis, M. Hertault; et malgr6 une certaine opposition de ses parents, proprietaires terriens A Maroilles, son village natal, Lucien BviBre entrait a Saint-Lazare,
ie 17 fdvrier 1897. Pretre, le 9 juin 1900, il est plac6 a la maison
de Lyon. LA, a le bon Pere Gonachon , prend en charge celui
qu'il appelle a le petit n et 1'initie au beau travail des missions
paroissiales. Une fois passde l'dpreuve du premier sermon qui,
dira M. Bdviere lui-mnmue, lui a fait " suer des clous », les
exemnples et les conseils de son ancien ne font que l'attacher
plus profonddment A l'oeuvre, dout, tout jeune garcon, il avait
r\ve. Mais la persecution de 1903 arrete brutalement ces debuts
prometteurs. M. Bdviere part au Chili. II est de I equipe fondatrice de l'ecole apostolique de Santiago. Il en devient le supdrieur en 1909; sa souplesse, son entrain donnent A la jeune
mai'on une belle impulsion. Puis, sur la demande de I'archevique. le voilA charge de cr6er une paroisse dans la banlieue de
Valparaiso, et, 1A aussi, c'est la pleine reussite. La guerre de
191i le ramene en France, en attendant que le ministre des
AtTaires etrangires le fasse retourner au Chili pour y cultiver
le imouvement des < Amities Fran.aises ,.L'apres-guerre perinettant la reouverture de bien des maisons, le Pere Verdier
coilie a M. Bdviere la direction de celle de Lyon, puis en 1927
et jusqu'A sa mort, celle de Loos. Dans ces deux derniers postes, M. Bdvibre a Wtd un grand formateur d'ouvriers 6vangeliqu's. Que I'ouvre des missions paroissiales, dans sa substance
\iii:ntienne, est d'une actualit6 permanente, c'est cette conviction qui explique, en meme temps que la constante jeunesse
dun'e de M. Bdvibre, son total d6vouement A ses deux maisons.
Tous crux qui ont eu le privilege, ou mieux la grace, de passer
par ses mains, sont unanimes A reconnaitre en lui 1'autoritd,
ia fsrlet de vue et I'audace qui font le chef, I'humilitd et la
chalrit qui font le saint. L'amabilitd, le tact rdalisant I'alliance
heureuse du chef et du saint, out valu & M. Bdviere le titrz qui
rsumne et qui explique cette forte personnalit6 : M. BBviere
fijt i le Pere ,,(1).
1) Inrmales, t. 112-113. pp. 349-379-
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Defunts de ce jour : en 1904, h La Teppe, M. Jean-BapListe
Clauzet. En 1904, a Marianna, frfre Hippolythe Lorazo. En 1922,
A Shanghai, M. Alexandre Dellieux.
En 1627, i Paris, I'approbation de la Congrdgation de la
Mission par le roi ayant deplu aux cures de la capitale, ceue-ci
chargent leur syndic, Etienne Le Tonnelier, curd de Saint-Eustacke, de presenter leurs revendications au Parlement, avant
1'enterinement des Lettres royales. Les cures parisiens derandaient des garanties contre les empietements possibles de la
nouvelle Societe religieuse et en particulier que les Pr0tr.es de
la Mission , renoncent h tout emploi dans les paroisses et eglises
de toutes les villes du royaune , et n'entrent dans aucune
eglise , que par mission expresse de i'dvque du diocese , et
avec la permission du cure. Eu fait, les Prktres de la Mission
avaient souscrit d'avance A ces conditions ddja consignees idans
le contrat de fondation. Dans les premiers jours de mai ou les
premiers jours de juin 1627, le Parlement, moins soupfonnteux
que les cures de Paris, ordonua I'enregistrement des Letires
d'approbation (1).
En 1871, ie Pere Etienne fait route de Bruxelles a Paris.
L'artee prussienne, poursuivant son avance victorieuse, airis
la capitulation de Sedan, le suptirieur general prevoyait qqu'il
allait 6tre dans I'ilipossibilitO de communiquer pendant quelque temps avec les autres maisons de la Compagnie. II ai.ait
done quittd Paris et s'etait refugid A Bruxelles. Pendant les quatre mois du terrible siege que suhit Paris, et auxquels succed'rent les semaines revolutionnaires de la Commune, c'est M. Vicart, premier assistant, qui avail assure la direction des utissiomnaires et des Soeurs de la Capitale :2).
En 1949, A Dax, mort de M. Albert Blanc. EntrO daas la
petite Compagnie a -l'Age de vingt ans, le 10 avril 1898, il partait quatre ans apris pour I'Arimrique du Sud. II fut ordonuni
pretre h Quito. L'Equateur, puis le Chili seront le champ d"a<tion de ses vingt-cinq premieres annees de sacerdoce. Rentre *fn
France en 1927, ii enseigne tour b tour dans les grands sen-naires de Verdun, d'Evreux, de Montauban. En 1946, il est d&tache comme professeur d'6criture sainte A Ayen. Faisani al.lision a ce dernier poste, il avouera quelques heures avant -a
mort :,
Je crois pouvoir le dire sans aucune vanite, j'y ai fani
aimer la Congregation. , Cet aveu n'etoune pas, quand on sonai,
que toute la carriere professorate de M. Blanc a etW une quAle
ardente de la veritd. Les six derniers mois de sa vie, a I'infirmerie de Dar, furent des mois douloureux pour son corps, 3ais.
pour son Ame, une belle ascension dans la souffrance. Avec vailJance, il rep6tait comme un refrain : a Amen. Alleluia n, Li
bien : a Je ne savais pas qu'il fit si doux de mourir i (3).
(1) Cosle, I, pp. 182-183. - (2) Rosset : Vie de M. Eftenae.
pp. 522-526. - (3) Annales, t. 114-115, pp. 156-161.
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DIfunts de ce jour : en 1904, A Alitidna, M. Charles Gruson. En 1919, a Kantchotw, M. Bernard Schirm. En 1950, &
Istanbul, M. Georges Laridan. En 1956, a Paris,M. Henri Desmet.
En 1627, A Paris, apres enqucte prealable confiee & Denis
Leblanc, vicaire general, I'archev&que, Jean-Frangois de Gondi
signe le dicret d'union du College des Bons Enfants, biens et
charges compris, & la Congregation de la Mission (1).
En 1668, a Paris, A la requLte de la Sup6rieure, des officieres et de toute la Connmunaute, la Compagnie des Filles de
ia Charite, recoit approbation et confirmation de l'autoritd aposlulique en vertu des lettres d6livr~es par Louis de Vend6me,
legal du Pape en France. Anne d'Autriche etait intervenue
aupres du Saint-Siege pour faire nomnuer les successeurs de
saint Vincent, directeurs perpetuels de la Compagnie des Filles
de la Charit6 (2).
En 1855, A Madrid, le Pore Etienne, accompagne de 'anibassadeur de France, est requ par le ininistre de la Justice ,assistW
du liscal, c'est-&-dire du directeur de la politique. II s'agissait
pour le sup6rieur general d'obtenir que la province lazariste
d'Espagne ne soil pas soustraite a l'autorite du successeur de
saint Vincent, comme Laurait voulu le visiteur, d'accord avec
le gouxerneient, mais en opposition avec ses confreres. C'est
seulement le lendenain de cette entrevue que, grice A I'inter\ention de la reine d'Espagne, M. Etienne obtint gain de
cause (3).
En 1953, a Paris,A la Maison de la Chimie, le T.H. Pere Slattery prdside ia Ipremiire session du trois:eme Congrbs international des Dames de la Charitd. Dix-sept iiations sont effectiveineii. reprisenlees et, jusqu'au 11 juin, dans la plus cordiale des
atmospheres, chacun apporte ses iddes sur le theme de ces
assises solennelles : a Unit6 dans la Charitd. Diversitd dans ses
adaptations. n A la seance de cl6ture, le cardinal Feltin viendra
apporter ses felicitations et ses encouragements (4).
En 1951, A Marseille, mort de M. Joseph Cornet. Cet authentique fils du Jura, avait trente et un ans quand il s'embarqua pour
la Chine. Requ au seminaire interne de Kia-shing, le 27 septembre 1904, il y fut ordonne pretre le 3 juillet 1910. Les trenue-six
anawes qu'il passa dans le Cdleste Empire se circonscrivent dans
le district de Paotingfou, puis dans le vicariat de Tientsin.
M. Cornet fut de 1'ardente equipe qui anima les premibres annies des pelerinages a. Notre-Dame de Tong-lu. Et sa plume
alerte fit communier A son joyeux apostolat missionnaire bien
des lecteurs du BuUetin des Missions (5).
i) Coste I, 183 ;
p. 208. - (2) Annales,
l.Etienne, pp. 392-399.
Brandt : Les Lazaristes

Actes du Gouvernement, p. 6 : S. V. XIII,
t. 91, pp. 094-495. - [3) Rosset : Vie de
- (4) Annales, t. 118. p. 40. - (5)Van den
en Chine, p. 167.
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DIfunts de ee jour : en 1913, a Antoura, FrBre Leon Delanuit. En 1917, A Shayjhai, M. Jean-Marie Pdrbs. En 1920, A Cologne, M. Paul Bedjan.
En 1843, a Rome, Gregoire XVI signe le decret d'introduction de la cause de beatification de Jean-Gabriel Perboyre, mort
martyr trois ans auparavant (1).
En 1940, a Mareuil-la-Motte, dans !'Oise, M. Victor Pettls
meurt au champ d'honneur. Aprbs deux annees au grand seminaire de Poyanne, ii fut recu dans la Compagnie, le 14 septembre 1930. Ordonne prdtre le 5 juillet 1936, il est donn6 au
Berceau-de-Saint-Vincent. Specialement dou6 pour I'apostolat
aupres des enfants, il conquiert tout de suite son petit monde
et sp6cialement les orphelins. Car ce Landais sec et vif avait un
coeur d'or. Son maintien toujours droit trahissait une certaine
rigidit6 de caractere que corrigeait facilement sa gaietd et son
dynamisme de boute-en-train. Homme d'ordre et de m6thode, ii
r
nergie farouche a tout ce qui etait le
s'appliquait avec une
devoir. L'effusion de son sang sur un champ de bataille, n'estelle pas, au fond, dans la logique de ce tempdrament d'une ardente generositl ? (2).
En 1940, A Semuy, dans les Ardennes, Marcel BEgud, clere
de la Mission, meurt pour la France, a I'Age de vingt-sept ans.
Entrd dans la petite Compagnie le 23 aoit 1933, ce grand garvon taill a coups de hache, en vrai Basque qu'il etait, 6tait un
lutteur. Avec toute 1'6nergie hbritde de son terroir, il a guerroy6 contre les vivacit6s de son temperament, il s'est collet6
avec les auteurs de philosophie et de thdologie. Avec la mmme
volont6 de lutte, 'et alors qu'il venait tout juste de recevoir les
premiers ordres mineurs, il rejoint, en aout 1939, le 57* regiment d'infanterie. Et c'est en lutteur, toujours, qu'au matin du
9 juin 1940, alors que sa section vient d'etre encerele par les
Allemands, il empoigne son fusil et, obiissant A l'ordre de son
lieutenant, fonce vers le poste de commandement pour y reclamer du secours. Atteint d'une balle au ventre, mais ne voulant
pas Atre prisonnier, il rdussit a se trainer jusqu'a un groupe
voisin. Quelques heures apres, toute la section est faite prisonnitre. Du trou oh il git a c6t6 d'un camarade tue, on sort Marcel Begue. II souffre atrocement. Transport4 A l'ambulance allemande, il y meurt A 18 heures. Le dernier mot qu'il prononce,
c'est le mot : , Prtre. n Et ce mot, qui etait un appel, exprime
aussi toute 1'4tendue du sacrifice de Marcel Begue pour cette
France qu'il aimait d'un amour vibrant : ii ne lui a pas donn6
seulement son sang ; il a immold pour elle son ideal : ces
messes qu'il aurait tant aimd dire et ce labeur sacerdotal dans
lequel, h n'en pas douter, sa riche nature I'eft fait exceller (3).

-

(i)Annales, t. 54, p. 10. -

(2) Annales, t. 10-109, pp. 99-104.

3) .nnales. t. 108-109, pp. 91-95.
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Defunts de ce jour : en 1911, a Shanyhai, M. Charles Mustel. En 1932, a Quito, M. Robert Dejardin.
En 1895, de Rome, le cardinal Aloisi Masella 6crit au PNre
Fiat pour lui dire sa joie d'avoir, le 4 juin, plaid6 devant la
Congregation des Rites, dont il est le prefet, l'introduction de
la cause de Louise de Marillac. Le cardinal ajoute qu'au cours
de I'audience dont ii sort h I'instant, le Pape Leon XIII a d6cidd de signer en ce jour le dkcret proclamant venerable la
cofondatrice des Filles de la Charitd (i).
En 1913, h Princeton, aux Etats-Unis, le T.H.P. Slattery eat
regu dans la Congregation (2).
En 1938, au Berceau-de-Saint-Vincent, mort du Frnre
Joachim Nunes. Ne a Estreito da Camara dos Labos, au Portugal, le 8 d6cembre 1868, ii entrait k vingt-deux ans dans la petite Compagnie et fit les saints vaoux, a Bemfica, le 19 fevrier
1893. Les troubles politiques de sa patrie I'exilerent en France.
Ii vint alors au Berceau et bienWtt son cceur I'y attacha tellement que ce petit coin des Landes lui fut plus cher que son
Portugal. Quand, le calme revenu, sa province d'origine r6clama,
conine de juste, ce coadjuteur dont elle avait apprkci6 les talents varies, Frbre Nunes dit simplement : u Je ferai la volont6
de Dieu. , On crut lui faire plaisir en le rapatriant. Mais i eut,
sur le sol portugais, une telle nostalgie du Berceau qu'il en dBperit. On s'empressa de le rendre A la maison de son coeur. Les
trente annees qu'il y a vecues ont et0 trente belles ann6es remplies de toutes sortes de travaux. Ses mains 6taient habiles en
tout, et son cerveau extraordinairement ingenieux. Illettrd, il
avait, tout seul, appris A lire ; mais it gardait une certaine
rdpugnance pour 1'6criture et ignorait la table de multiplication. Cette inexistence, chez lui, de toute science scolaire, ne
'a pas empech6 de rdaliser a lui seul, le rsseau de canalisations tres compliqudes qui alimentent en eau le Berceau, et
mene de Jaisser bouche bee, pour de longues ann6es, I'ing6nieur de la Compagnie du Midi venu surveiller les travaux que
n6cessitait le passage de la canalisation sous la voie ferrde.
Alors qu'il aurait fallu trois ou quatre hommes pour manier
les 6normes couronnes de luyaux de plomb, pesant deux cents
kilos et que la moindre brusquerie risquait de faire s'ecraser,
Frbre NunBs, avec tout un systeme, bien a lui, de poulies et
de petits chariots, fit le travail tout seul en moins de deux
heures. On comprend qu'un homme aussi prdcieux ait ete
conmit)d en mbme temps par le Portugal, par Dax et par la
Maisnn-Mere. Le Berceau l'a garde, et seul le Bon Dieu put l'en
arraiher pour donner h ce grand laborieux et h ce grand modeste le repos bien meritd (3).

-

1) Annales, t. 60, p. 477. - (2) Annaies, t. 110-111. couverture.
?' Annales, t. 104, pp. 443-444.
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Defunts de ce jour : en 1905, A La CapeUe, M. Friddric Laurent. En 1927, A Paris, M. FranCois Boisard. En 1948, A Folleville,
M. Eugene Le Graverend.
En 1633, & Saint-Lazare, Monsieur Vincent a un entretien
particulier avec chacun des jeunes eccldsiastiques qui, apres
leur ordination & Notre-Dame, viennent le remercier de 1'hospitalite que notre bienheureux PBre leur a offerte dans sa malson pendant leur retraite prdparatoire. En guise de remerciement, plusieurs d'entre eux demandent & Monsieur Vincent de
les employer a une oeuvre de son choix. Parmi ces jeunes pr&tres, il en dtait deux qui se signalaient par leur ferveur : JeanBaptiste Olier et Balthazar Brandon. Or, depuis quelque lemps,
Vincent mrditait sur une idee que lui avait sugger6e un vertueux eccl6siastique : ne pourrait-on pas reunir piriodiquement quelques pretres sdculiers z6les qui converseraient ensemble sur les vertus de leur dtat et les fonctions de leur ministhre ? C'est de ce projet que Monsieur Vincent s'ouvre aujourd'hui a chacun de ses interlocuteurs. Tous applaudissent A
I'idde. Et de ce jour date la creation de la , Confirence des
Mardis (i).
En 1911, A Kiou-kiang,.en Chine, a lieu le sacre de Mgr Louis
Fatiguet, edvque titulaire d'Aspendus, et vicaire apostolique du
Kianlu-si septentrional. II a quarante-six ans. 11 y a onze ans,
il arrivait en Chine avec une dquipe de huit autres jeunes, dont
deux F'ont precedd rdcemment dans 1'dpiscopat : Mgr Faveau et
Mgr Geurts. C'est dans I'imposante dglise gothique de KiouKianr, a la construction de laquelle ii a collabor6, comme procureur, que Mgr Fatiguet reooit la plenitude du sacerdoce.
L'6veque cons4crateur, Mgr Jarlin, vicaire apostolique de P&kin, est assistd de Mgr Faveau et d'un 6veque franciscain,
Mgr Gennaro, qui remplace Mgr Geurts, empCchd. Sent pr6sents
deux autres 6veques lazaristes, Mgr Vic et Mgr Ciceri, les deux
visiteurs de Chine : MM. Desrumaux et Guilloux, ainsi qu'une
trentaine de confreres. L'4glise est bondde de chrdtiens. Beaucoup d'entre eux sent les anciens fideles de Mgr Fatiguet, qui,
en apprenant sa nomination dpiscopale, se sent deerid : << Nous
ne voulons pas nous sdparer de notre prre I , Et ils ont entourd
le ddpart de Mgr Fatiguet d'une manifestation si grandiose que
les paiens ont dit : < II faut vraiment que ce soit un grand
homme I n (2).
En 1918, A Paris, la Maison-MWre continue A se vider. Les
anciens et les jeunes ont d6ej pris le chenin de Dax. Aujourd'hui, ce sont les archives qui sont evacudes vers les Landes.
Et les secrdtaires restent interloquds devant les armoires vides.
Tout cela, h cause des grosses Berthas qui-bombardent de plus
en plus frequemment la capitale (3).
(1) Coste, I, p. 307. nales, 1. 83, p. 920.

'2) Annalcs, t. 76, pp. 500-504. -

(3) .n-

-
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Defunts de ce jour : en 1917, A Paris, M. Eugene Meurisse.
En 1918, A Pdkin, M. Louis Barru6.
En 1816, A Bordeaux, M. de Andreis, M. Rosati, M. Acquaroni et le frire Blanca s'enbarquent pour l'Amdrique. Ils ount
etre les premiers enfants de saint Vincent A s'installer dans
le Nouveau-.londe. Mgr Dubourg, dveque de la Nourelle-Orlians,
qui leur a demand6 de prendre rang parmi ses collaborateurs,
ne peut partir avec eux. Pendant un an, nos confrres attendrunt son arriv6e au seminaire Saint-Thomas de Bardstown (1).
En 1888, au Vatican, dans la salle du Tr6ne et en presence
de l.on Xl11, i la question : , Le martyre, la cause du martyre. ainsi que les signes et miracles, dans le cas de Jean-Gabriel Perboyre, sont-ils coustates ? n, la Sacrde Congregation des
Rites repond par un vote affirmatif (2).
En 1924, A Shanghai, clOLure du premier Concile pidnier de
Chine. Sur les quarante BvBques presents, onze sont Lazaristes (3).
En 1938, A T'utar, oil. de son poste d'Ankazoabo, ii a tet
transporte et soignu pour un abces de la gorge, et au moment
ou ii semblait entrer en convalescence, M. Joseph Hennebelle
meurt sans agonie. 11 allait avoir quarante ans. Nd A Bergues,
le 28 novembre 1898, ii 6tait entr6 au seminaire interne de Paris, le 24 septembre 1915. II dssirait Madagascar. A cause de
sa -antl precaire, ses supdrieurs n'acquiescerent pas a sa dematlde. et M. Hennebelle fut place conune professeur a Genlilly. Mais, au bout de quatre ans, son ddsir perseverant d'apostolat inalgache fut exaued. Et if suffit de neuf ans & M. Hennebelle pour creuser un sillon remarquable. II fut charge d'organiser dans un rayon de cent cinquante kilometres, le district
d'Aukazoabo, voisin de Tulear. Dans ses visites regulibrement
faites aux villages dont il avait la charge, il comprend que son
ministere aupres des Bara ne sera efficace que s'il peut atteindre les enfants. Admirablement aide par le FrBre Nogues, il
cons4ruit, en pierre, une vaste Ecole-internat dont la solennelle
inaiuuration etait organisee pour le nmos de juillet 1938. En
m,:;ie temps, M. Hennebelle faisait surgir du so! une maison
les Filles de la Charite, et il songeait A une residence pour
poui
les Irfres enseignants. Son travail de bAtisseur ne lui faisait
nudi.inent ndgliger 1'action spirituelle, pas plus que les soucis
ne portaient atteinte A son sourire qui, au milieu d'une barbe
inculte, s'epanouissait, meme quand on le taquinait A propos
de ;a frequence de ses pannes d'auto. Energique et tenaee, d'une
bie-n-,eillance de cceur conquerante, M. Hennebelle n'a suscitd
que dies sympathies. Sa mort fut un deuil douloureux pour son
devue et ses confreres, pour ses Malgaches et pour les Europeens (4).
1; Coste : La Congrdgation de la Mission, p. 226. -

(2) Annales,

t.

1.;
p. 315. - (3) Bulletin Catholique de Pdkin, 1924. pp. 242-244. -

(4

I:males, t. 103, pp. 816-820, et B.M.L., 1938, pp. 229-232.
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Defunts de ce jour : en 1914, a Rio-de-Janeiro,M. Simon Lumesi. En 1924, A Monastir, M. Denis Bergerot. En 1942, A Sa*tiayo du Chili, M. Eloi Glenisson. En 1952, A Rio de Janeiro,
M. Charles Tissandier.
En 1734, a D61e, dans le Jura, naissance du bienheureux
Jean-Henri Gruyer (1).
En 1881, a Paris, en la fete de Saint-Antoine, patron du
T.H. Plre Fiat, parait le premier volume de Notices sur les
Compagnons de saint Vincent. C'est la premiere 6tape vers la
realisation du souhait inclus dans le t6moignage de Rohrbacher, qui &crivait dans son Histoire UniverslUe de L'Eglise cetholique : a Dans les archives de Saint-Lazare, il y a les actes
de plusieurs autres niartyrs qu'il serait a souhaiter qu'un publiAt pour la gloire de Dieu et de ses Saints n (2).
En 1883, A Pikin, entre le vicaire apostolique, Mgr Deiaplace, et le delegue de dom Jer6me Guinat, abbe de Sept-Fonds,
en France, est passe le contrat de fondation d'un monastere cistercien & Pekin. Ce sera la trappe de Notre-Dame de Consolation.. Ce projet que Mgr Delaplace caressait depuis longtemps
eut la plus chaleureuse approbation du P. Fiat et de Rome (3).
En 1920, A Rome, beatification des Filles de la Charit6
d'Arras. Marie-Madeleine Fontaine, la superieure, et Marie-FranCoise Lanel, Xlarie-Thdrese Fantou et Jeanne Gdrard, ses compagnes, furent guillotindes a Cambrai, le 26 juin 1794. Dans le
bref pontifical les proclamant bienheureuses, il y a une phrase
qui aurait grandement rdjoui le cour de saint Vincent : a Averties de pourvoir A leur propre salut et de se mettre en sfTret4,
elles s'y refuserent constamment pour ne pas abandonner les
pauvres , (4).
En 1934, a Vannes, eu prdsence du T.H. Pere Souvay et de
la Commission pontificale deputle A eel effet, a lieu la reconnaissance des restes du bienheureux Rogue. On devrait plutot dire
a l'invention des reliques n, car les formalitds de rexhumation n'ayant pu Atre remplies que quelques jours avant la b6atification, et, de plus, le bienheureux ayant dtd enseveli, au soir
du 3 mars 1796, A c6tl d'un pr6tre du diocese, guillotin6, lui
aussi. on n'avait pu identifier le corps du martyr. En ce jour,
le docteur Didier, chirurgien des HOpitaux de Paris, utilisant
ses connaissances techniques ainsi que l'extrait de l'interrogatoire du bienheureux Rogue, extrait qui contient de precieux
details d'ordre physique, aboutit A Ia solution ddsir6e : le doeteur reconstitue le squelette qui a exactement les m6mes mesures que celles inscrites a l'interrogatoire du Tribunal r6volutiomnaire. La Commission pontificale conclut que c'est bien
le corps du bienheureux Rogue qui vient d'etre reconstitu6 (5).
(1) Annales, t. 91, p. 842. - (2) Prdface du dit volume et celles
du vol. III des Notices C.M. - ,3) Vie de Mgr Delcplace, Auxerre, 189-2,
pp. 252-254. - Li) Annales, t. 85, pp. 376-397. - (5) Misermont : Le
Birhewrreux Pierre-Rend Rogue, pp. 246-253.
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IDtfunts de ce jour : en 1904, A Doa, M. Louis Weiss. En
1931, a Paris, M. Eugene Vandermeersch. En 1944, A Istanbul,
Frere Florent Miadenoff.
En 1640, Mgr d'Elbene, 6veque d'Ayen, unit & la Congregation de la Mission, la chapelle de Notre-Dame de la Rose,
situee sur les terres de la duchesse d'Aiguillon, dans l'actuel
Lot-et-(aronne. Le contrat demande cinq pretres : deux pour
assurer le service de la chapeile redevenue depuis 1624 un lieu
de pelerinage frdquente, et trois autres confreres pour precher
des missions dans le diocese et le duchd d'Aiguillon. L'veýque
comptait aussi sur eux pour les retraites aux ordinands (1).
En 1644, a Paris, Louis XIV approuve la donation, faite a
Monsieur Vincent par Louis XIII, d'une somme de 64.000 livres
pour les missions, dont 24.000 pour Sedan (2).
En 1881, A Montmartre, dans la chapelle provisoire, batie
pres du chantier d'ob commence a surgir la basilique, le Tres
Honorie Pere Fiat cel0bre la messe en presence des 6tudiants et
des .smrninaristes de la Mission, puis il remet au superieur des
chape ains une offrande au nom de toute la Congregation. Gette
messe et ce don sont le prelude a la consecration solennelle qui
va, dans quelques jours, etre faite, des deux families de saint
Vincent au Cceur sacrd de Jdsus (3).
En 1891, A Paris, dans la chapelle de la Maison-M&re, le
cardinal Richard, assistd de Mgr Thomas, Lazariste, et de
Mgr Duboin, Spiritain, confure la consecration dpiscopale A notre confrere, Mgr Hilarion Montdty, archeveque de Bdryte et
delegu6 apostolique en Perse. M.gr Montety, par la suite, donnera l'onction sacerdotale a de nombreux Pretres de la Mission. C'est lui aussi qui, a Viviers, le 9 juin 1901, ordonnera
Charles de Foucauld (4).
En 1900, A Pdkin, une bande de trente ou quarante Boxers
met le feu A 1'eglise Saint-Joseph-du-Toun-tang. Le cur6. M. Jules Garrigues, au milieu de la fumde et des crdpitements, consomme les saintes espkces, puis il tombe :brWl par les flammes
ou achev6 par les Boxers ? Nul ne le saura jamais. Or, il y a
exactement trente ans que, jour pour jour, il recevait dans la
chapelle de Saint-Lazare, le pouvoir de dire la messe. C'est la
paroisse de Saint-Sernin-de-Gourgoy, dans le diocese d'Albi, oh
il naquit le 23 juin 1840, qui a donnd A la petite Compagnie
M. Garrigues, ce pretre que, tres vite, A Pekin, l'on n'appela
plus que a le saint de la ville ,. Mgr Favier, son dveque, au
cours d'une audience dira au Souverain Pontife : ,< Quant &
M. Garrigues, I'h6roicitA de ses vertus suffirait a le canoniser,
s'il n'*tait pas martyr , (5).
(1, Goste II, p. 78 ; Marboutin : Sainte-Livrade, pp. 27, 35. (2) Cose II, p. 123. - (3) Annales, t. 46, p. 145 - (4) Annales,
t. 103. p. 156. - (5) Annales. t. 67, pp. 500-515, et Van den Brandt :
Les Loniristes en Chine, p. 78.
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Defunts de ce jour : en 1901, A Fortaleza, M. Pierre Chevalier. En 1909, h Dax, Frire Pierre Joblot.
Ei 1623, A Bordeaux, c'est aux environs de ce jour que
Monsieur Vincent active de donner la mission aux galdriens
qui attendaient dans le port de la Gironde leur embarquement
pour Marseille. Grace au concours des communautes de la ville,
Vincent put placer deux missionnaires sur chaque galre. Les
forCats, en grand noimbre, firent leur confession ginerale; il
y eut mume un Turc qui se convertit. Apris la clOture de cette
mission, Monsieur Vincent ira faire un dernier sejour A Pouy,
son village natal (1).
En 1822, A Homne, Pie VII accorde la faculti aux lretres
de la Mission, de reciter l'office et de c6lebrer la messe de
Saint-Vincent, le 27 septembre (2).
En 1900, A Pekin, au Si-tang, l'eg.lise de L'Ouest, le cur4,
M. Maurice Dord. tneurt dans I'incendie de son eglise. Dans son
rapport sur les tragiques evenements de Pekin, en cette annie
1900, M. Boscat, procureur a Shanghai, dit que les circonstances
de la inort de M. Dore ne peuvent Wtre pricisees : alors qu'il y
priait, a-t-il et6 criblk de coups dans sa chambre ? ou bien a-t-il
6te & la fois suffoqu6 par les flannues et frappe par les incendiaires ? Plusieurs personnes out affirmn que les membres encore palpitants de M. Dord auraient etl amnoncelds sur le maitreautel du Sitawn et auraient etL ainsi briles A I'endroit oh tous
les jours il offrait le saint sacrifice.. En tout cas, ce qui ne
fait pas de doute, ce sont les dispositions de ce missiunnaire
qui, ne A Paris, le 15 mai 1862, dtait arrive en Chine le 16 octobre 1888, aussitOt apres son ordination, et qui, pendant douze
ans, s'Otait donnt
avec ardeur A sa tAche. Dans sa dernirre
lettre dat6e du 20 mai, et qu'il adressait A sa seur, ii declarait :
, Tout fait croire que nous allons etre massacres et incendies.J'attends avec confiance ce qu'il plaira A Dieu de faire de moi.
Je ne merite, certes pas, la grAce de mourir pour son noin, car
c'est absolument de cela qu'il s'agit ; toutefois, s'il daignait
m'accorder cette immense faveur, merci, mon Dieu ! a (3).
En 1903, A Panningen, M. Gracieux, superieur de Wernhout,
signe I'acte d'achat de la propriitd. Un embryon de sdminaire
interne s'6tait installd pres de l'6cole de Wernhout ; mais 1'espace vital s'avdrait trop restreint. Le Pbre Fiat avait depuis
quelque temps charge M. Guillaume Meuffels de chercher un
local, quand Mgr Drehmans, edvque de Ruremonde, lui fit connattre le ddsir des Sceurs Missionnaires du Pr6cieux Sang de
ceder leur couvent de Panningen a une autre CommunautW (4).
i) Coste 1. pp. 147-148. - (2) Acta Apostolica, p. 236. - (3) Annales, t. 66, p. 121 : t. 67, p. 293 ; t. 93, pp. 167 sq. - Van den Brandt :
Les Lazaristes en Chine, p. 11t. - (~ Annales, t. 69, pp. 36-40 ;
t. 118, pp. 392-408.
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Defunts de ce jour : en 1918, A Buenos-Aires, M. Daniel
Choisuard, et, au Champ d'honneur, M. Eugene Hieyte.
En 1737, A Rome, en la basilique du Latran, le Pape Cldment XII proclame que Vincent de Paul est inscrit au catalogue des saints. Avec notre bienheureux Pere, sont canonises
Jean-Frangois Regis, Julienne de Falconieri et Catherine de G6nes. La e6remonie commenqa par une procession qui s'ebranla
& six heures du matin, se deroula autour du palais du Latran
et dura trois heures, tant elle dtait nombreuse. Vingt-sept cardinaux etaient presents, et, dit M. Couty, ( il y avait un nombre
intini de patriarches, d'archev6ques, 6veques et autres prClats ,.
M. Rostagni, superieur de Monte-Citorio, et M. Perotti, sup6rieur de Perouse, offrirent au Souverain Pontife les presents rituels. La bulle de canonisation que ClIment XII signa ce mme
jour, constitue un fort beau panegyrique de notre bienheureux
Pere ;1).
En 1881, A Paris, en la chapelle de la Maison-MBre, commence la neuvaine pr6paratoire a la grande journee du 25 juin
qui sera marquee par la consecration de la double familie au
Cweur de Jesus. Une coincidence A remarquer : six ans auparavant, en ce meme jour, A Montmartre, le cardinal Guibert posait
la premiire pierre de la basilique du Vceu National (2).
En 1921, A la Maison-M~ re, Mgr Roland-Gosselin, auxiliaire
de I'archev~que de Paris, ouvre le proces informatif pour la
cause de Jean Le Vacher, vicaire apostolique et consul en Barbarie (3).
En 1943, a Paris, mort de M. Guillaume Meuffels. NE dans
le catholique Limbourg hollandais, le 30 juin 1871, ii s'achemina
vers les saints Vceux sans diffieultd aucune, si l'on met A part
ses accidents de sante qui l'obligerent a quelques retours A
Wertnhout, et qui lui valurent d'etre ordonn6 pretre A Br6da, le
4 aoOt 1895. Pendant vingt ans, il resta a Wernhout comme professeur de quatribme, comme dconome, et bientot comme premier cure du lieu. II fut, la, ce qu'il devait Utre toute sa vie :
l'bonimie du travail, certes, mais surtout l'homme de la bont6.
En 1916, en pleine guerre mondiale, il fonde le rectorat de Susteren ; il r6ussit A construire une belle dglise romane, une r6sidence spacieuse, des 6coles pour la jeunesse, une maison pour
les o*-ivres sociales. En 1930, M. Guillaume Meuffels est charg6
par I episcopat de son pays de I'aum6nerie des Hollandais &
Paris, et il est tellement A la hauteur de sa tAche que le gouvernemient de la reine Wilhelmine le fail chevalier de I'ordre
d'Orani/e-Nassau.La belle vie sacerdotale de M. Guillaume Meuffels np peut mieux se resumer que dans ces mots qu'il r6pdtail : * II faut etre bon, bon pour les bons, meilleur encore pour
les mrauvais. Car le monde est malade, et la premiere chose qui
donne confiance A un malade, est la bont6 , (4).
'1, Circulaires, 1. I, pp. 461-463. - (2) Annales. t. 46, p. 445. (3) A.i,'aes, t. 8•, p 495 - (41 Annairs. t i10-111, pp. 140-141.
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Defunts de ce jour : en 1903, & Daz, M. Jean Varieraz. En
1925, a Buenos-Aires, M. Auguste Rieux.
En 1841, a Tauris, capitale de la province persane de l'Azerbedjan, et surnommee a la coupole de I'islamisme ,,M. Augustin
Cluzel, le futur d~legu4 apostolique, M. Darnis, ainsi que le FrMre
Louis-Paul David arrivent pour 6lablir une mission arnnnienne. M. Aiibroise Fornier, prdfet apostolique, les y attendait
depuis quelques mois. L'etablissement de la petite Coipa•gie i
Tauris etait le rdaultat de I'intervention de M. Eugene Bor6,
alors en mission scientifique en Orient, et qu'accompagnait
M. Scaffi. Le visiteur de Constantinople, M. Leleu, avail charg6
M. Scaffi d'enqueter sur place pour voir les possibilitis d'Mne
fondation. L'installation de MM. Cluzel et Darnis se heurta i
l'opposition du peuple arm6nien excite par son 6vEque schiematique ; nos confreres durent se replier h Ourmiah. Mais, ciaquante ans plus tard, et exactement le 17 juin aussi, ,gr Lesad,
ddlegud apostolique, installait a Tauris, pour la plus grande satisfaction des catholiques armeniens, M. Auguste Malaval et
M. Ernest Mas, et inaugurait le travail lazariste. Tauris, depuia,
est devenu Tabriz, mais I'rcole de la Mission continue (1).
En 1886, & La Rochelle, dans la chapeile du grand s6minaire,
ont lieu, devant une forte affluence d'ecciesiastiques, les fun&
railles de notre confrere, M. Pierre Mondou, ddeced le 14 juin,
al'Age de quatre-vingt-un ans. Deux villes se sont partage sa
vie : Montauban, La Rochelle. A Montauban, M. Mondou nait,
le 28 aoit 1805, 6tudie sur les bancs oi s'est assis le bienheureux Perboyre, recoit l'onction sacerdotale et enseigne au grand
sdminaire jusqu'en 1845. Cette annde-lI,
ii entre dans la Congr6gation. Son premier poste de Lazariste n'est qu'un entracte
de cinq ans, a Evreux ; puis il fait partie de l'6quipe qui pread
la direction du sdminaire de La Rochelle, en 1851. II y reste
jusqu'h sa mort, c'est-k-dire pendant trente-cinq ans. Il y arrivait avec une belle experience de l'enseignement thdologique
que, d'ailleurs, son infatigable travail enrichissait toujours. Le
diocese de La Rochelle se glorifie d'avoir eu ce maitre pour former ses pretres, et la Semaine religieuse lui a consacre un article elogieux qui contient ces lignes caracteristiques : , En
classe, M. Mondou 6tait un savant; en chaire et A l'autel, un
saint; en recreation, un homme aimable; dans les relations
intimes, il dtait tout cela & la fois. , Si l'6tat de sa vue le
lui avait permis, M. Mondou aurait 6tendu par ses 6crits le
bienfaisant rayonnement de ses connaissances variees. II avail
concu bien des plans d'ouvrages ; ii n'en a public qu'un seul,
intituld : Le Catholicisme justifid devant le xix" siacle. Ce fort
volume de huit cent dix-huit pages, qui etait une solide justification de l'ordre surnaturel et paraissait A une heure opportune, fut favorablement accueilli (2).
(1) Annales, t. 50, pp. 586-601 : t. 7, pp S6-91 ; t. 1
(2' Annales, t. 61, pp. 461-464.
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Defunt de ce jour : en 1900, a Sinrang, M. Pierre Nid.
En 1788, a Paris,cloture de la seizieme Assemblee gen6rale.
Ses travaux ont 6td mentiounns le 4 de ce mois (1).
En 1922, a Amiens, au presbytere de Sainte-Anne, mort de
M. Eugene Delaporte. 11 a termin6 sa vie dans le diocese meme
oi il naquit le 5 d6cembre 1849, et auquel ii consacra de nombreuses annees de son sacerdoce. Eleve au College de Montdidier, ii s'attache a cette maison par des sentiments durables
qui feront de lui I'un des fondateurs de 1'Amicale des Anciens.
A dix-neuf ans, M. Delaporte entrait dans la Compagnie et, une
fois pretre, ses annies d'enseignement dans les petits seminaires d'Alger et de Nice le preparent a briller dans cette meme
fonction au petit seminaire d'Evreux, dont il devient le sup6rieur en 1890. Fin lettr6 et brillant p6dagogue, administrateur
alliant heureusement I'habilete et la bontW, M. Delaporte conquiert I'affection des professeurs et des 6leves, et meme celle
des 6vdques qui se sucederent sur le siege d'Eureux. En 1902,
la loi contre les Congregations le met a la porte du petit s6minaire. II devient alors cure de Folleville. Son pastorat bienfaisant y est interrompu par la guerre. Les Allemands arretent
M. Delaporte comme suspect ; et notre confrere s'etant offert
comme otage pour remplacer un pere de famille, est emmen6 en
Lithuanie oh, pendant huit mois, il put appr6cier en ses vigilants gardiens I'art raffind en matiere de repr6sailles. Liber6,
il exerce le ministere a Sainte-Anne d'Amiens, encourage par la
proinesse que lui a faite l'autorit6 de le retablir a Folleville
comme cure. Mais, avant que les circonstances aient pu permettre la rdalisation de son desir, la mort vient prendre ce
digne confrere qui a taut honord, par ses talents et par sa vie,
sa familie religieuse et son diocise natal (2).
En 1952, de Rome, a l'occasion du bicentenaire de la mort
d'Albhroni, Pie XII adresse a 1'archeveque de Plaisance une
lettre dans laquelle, a propos du college, fond6 par le cardinal,
Sa Saintet6 declare : , Nous est specialement agreable la consideration de cette aeuvre totalement confide aux membres de
la Congregation de la Mission, dont la prudence et la competence veillent sur la formation des clercs... En celte longue suite
d'annees, la moisson s'est rdvelee specialement feconde pour
I'utilitd et les progres de l'Eglise. Elle demeure le grand honneur
de ce college, de meme qu'elle reste un gage de l'assurance que
ces fruits iront croissants pour dilater la commune joie de
tous ,. Ces paroles du Souverain Pontife
ataient le meilleur
priarnbule pour les festivites qui, une semaine plus tard, vont
c61ebrer la naissance, il y a deux siecles, de 1'illustre cardinal
Alberoni. Mals, par-dessus tout, le document pontifical reste, pour
nos confreres de Plaisance, ie plus prkcieux des encouragements (3).
(1) Circulaires, t. I. F 203. 3) .Annates, t. 117, p 268.

(2) Annales, f 88. pp. 138-140. -
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Dlfunts de ce jour: en 1922, A Shanyhai, M. Joseph Danjoux, et, a Dax., FrBre Henri Puech.
En 1926, i Paris,rue de Lourmel, dans la maison des a Domes de l'Union », dont il est le fondateur, M. Fernand Portal
nieurt a 1'age de soixante-et-onze ans. Quand, a dix-neuf ans,
il entra dans la Petite Compagnie, il r&eait d'aller eu Chine.
Mais ij etait sujet a des hdmoptysies qui, aprbs une dizaine d'aanies de professorat a Tours, a Oran, a Nice et a Cahors, iobligerent a un sejour a Madere. C'est la qu'en 1889, il rencontra lord
Halifax, ce gentilhounme dont la foi chretienne. dtsirait ardemment la reconciliation de l'Eglise anglicane et de I'Eglise romaine. A partir de cette rencontre, une durable amitid naissait
entre le lord anglais et le pritre catholique. M. Portal de\int
alors l'apotre d'une grande idee, celle de la reunion des Eglises.
Fort de l'approbation personnelle de Leon Xlll, il prend contact
avec des personnalites inarquantes de I'Eglise anglicane. Lea
premieres rdpliques du dialogue sont prometteuses; mais le
cardinal Vaughan, archeveque de Westninster, pru6e une these
oppos6e h celle de M. Portal et de lord Halifax : le Prince de
l'Eglise pense que le retour des Anglicans a l'obtdience romaine
se fera par les conversions individuelles; les deux amis sont
pour la reunion - en corps - de l'Eglise anglicane A l'Eglise
romaine. La question des 4 Ordinations anylicanes ) qui semblait
etre un terrain possible d'entente, est tranchde par Rome qui
declare invalides ces ordinations; et c'est l'occasion pour M. Portal d'une soumission sans amertume a la decision du supro'me
Magistere. Mais, iunion des Eglises reste quand m6me la grande
idee de notre confrere; il y interesse les membres du Semiiaire
Universitaire dont, en 1899, il a pris la direction au n* 88 de la
rue du Cherche-Midi. Voulant, a c6t6 du langage de 1'esprit qui
s'exprime par la Revue des Eglises Catholiques dont il est le
directeur et qui compte d'eminents collaborateurs, mettre le lanfonder les
gage de la Charit4 pratique, M. Portal est amende
, Dames de I'Union , dont il veut faire, sans vceux et sans
costume particulier, les messageres de l'Unit par la Charit6. En
meme temps, dans son logis du n* 14 de la rue de Grenelle. il
exerce un apostolat d'une profonde formation interieure sur les
. Talas ,, les el6ves de Normale SupBrieure parmi lesquels
Jacques Chevalier et Maurice Legendre prennent une place d'entraineurs. En 1921, avec la comprehensive et active bienveiiiance
du cardinal Mercier, M. Portal et lord Halifax reussissent a
mettre sur pied les celebres a Conversations de Malines , qui
sont de solides echanges de vues entres les membres des cierges
anglican et romain. Mais la mort vient arreter le bel aposiolat
de M. Portal. L'Histoire devra reconnaitre que la reconciliation
de I'Egiise anglicane et de l'Eglise romaine, quand son hrure
aura sonnd, aura dtd en grande partie le fruit de I'amitie de
M. Portal et de lord Halifax au service de l'union (1).
(1) Albert Gratieux : L'amitid au service de l'union. Lord Hl,:fax
et M. Portal, Bonne Presse, 1950.
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DIfunts de ce jour : en 1934, a Pau, M. Albert Rolland. En
1946, a Paris, FrBre Justin Destaing.
Rome,
r
le Pere Etienne obtient de Pie IX le pouEn 1847,
voir, pour tous les Superieurs gendraux de la Mission, d'eriger
dans chacune des maisons des Filles de la Charitd une pieuse
association didide k la Vierge Immaculde, en faveur des jeunes
filles qui frdquentent leurs 6coles ou leurs ouvroirs. Le rescrit
signw par le Pape en ce jour est I'acte de naissance officiel de
I'Association des Enfants de Marie que, par l'intermediaire do
sainte Catherine LabourS, la Vierge de la M6daille avait demand6
& M. Aladel de cr6er (1).
En 1953, a Tunis, mort de Mgr Albert-Charles Gounot, archeveque de Carthage. Plus que par son rang et son titre dans la
hierarchie catholique, c'est par sa valeur humaine et par son
Anie sacerdotale que le Primat d'Afrique a fait honneur aux
lieux qui furent les cadres de sa vie et aux personnes qu'il a
connues. De ViUeurbanne oh il est n6 le 6 janvier 1884, il entre
& 1'6cole cldricale de Notre-Dame Saint-Vincent & Lyon et de lk
au Grand Sdminaire d'Aliz. Ame marqude par une pieuse maman
et par des pr6tres 6minents parmi lesquels celui qui deviendra
le cardinal Verdier, Charles Gounot, en 1902, entre dant la
Congregation. Bien qu'interrompues par la guerre oh il fait siniplement, mais exemplairement son devoir de combattant, ses
anuees d'enseignement i Dax. de 1907 & 1922, I'ont prdpar6 A
occuper d'une manibre magistrale le poste de Supdrieur & Constantine, puis B Montauban. Quand il revoit la lourde responsabilit6 de l'archidiocese de Carthage, ce formateur de Prdtres se
revele un homme d'action dont le sens social et l'incapacitde
se reposer ont fait I'Archevdque indispensable pour conduire la
Tunisie chrdtienne & travers les dures anndes de la guerre et
pour y relever les ruines materielles comme pour y panser lea
plaies morales. Le cardinal Verdier, - son maltre si vdn4rd en lui confdrant la plenitude du Sacerdoce, a noud entre liAme
de Mgr Gounot et la sienne une parenth spirituelle qui pourrait
apparaitre comme une ratification de la ressemblance morale
existant entre les dedix hommes : meme simplicitd, meme bont6,
menie 4quilibre doctrinal, meme optimisme, meme formation
spirituelle hbritLe du xvTi siecle, I'un & travers M. Olier, I'autre
i tra\ ers M. Vincent auquel l'archevdque de Carthage a toujours
Wet ttach6 comme le montrent les mots ddlicats que quelques
jour? avant sa mort il adressait au tres honord Pbre. Comme le
Cardinal, dans son grand Paris, Mgr Gounot, dans sa vaste Tunisia. a &ts 1'46vque de tous les chantiers et le pasteur accessible
i to s (2).

La
pp.

SActa Apostolica, p. 253 ; Annales, t. 70, p. 207 ; E. Grapes,

1 '?:.rable Catherine Labourd pp. 152-153.

: Annales, t. 118, pp. 54-59 ; t. 102,
159-161 ; t. 105, pp. 307-315.
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pp. 855-860
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En 1852, A Ningpo, Mgr Danicourt et M. Montagneux accueillent les dix premieres Filles de la Charite qui vont s'insti
taller au TchA-kiang. Pour dviter tout eclat en ces temps poli quement troubles, elles debarquent dans la nuit de la corvette
qui les a anendes de Macao (1).
En 1870, a Tientsin, la populace, excitee par les calonnies
lancees contre I'(Euvre de la Sainte Eafance, massacre nos
deux confreres, M. Chevrier et M. Ou, ainsi que les dix Fillee
de la Charith qui se d\eouaient au service des petits Chinois (2).
En 1881, a Paray-le-Moniat,dans la chapelle de I'apparition,
a 10 heures, Ja double faiille de saint Vincent est rassemblee:
il y a la. en effet, la tres honoree Mere et plusieurs Filles de la
Charite, un missioniaire, un etudiant, un seminariste et le doyen
des Freres coadjuteurs de Paris. Les uns et les autres entourent
le P. Fiat qui, agenouill au milieu du sanctuaire, lit I'acte de
Consecration au SacrC-Coeur. Le texte de cet acte est ensuite
enferm6 dans un coeur de vermeil sur lequel les mots suivants
suut gravds : d'un cte, (c Les Enfants de saint Vincent, devouds
et penitents, au Cour de Jesus, ; et de l'autre : a Antoine Fiat,
Superieur guenral, 21 juin 1881 ,. Ce reliquaire est place pros
du tableau qui reprdsente f'apparition du Sacrd-Cieur a sainte
Marguerite-Marie (3).
E.n 1890, A Montolieu, inort de NI. Antoine Nicolle. L'archeveque d'Albi, Algr Lyonnet qui le connaissait bien, disait A ce
saint confrrre, quelques anunes avant sa mort : , Tout vous
rdussit. , Et, de fait: missionnaire A Tours, M. Nicolle oupre
des conuersions retentissantes ; professeur & Amiens, puis Superieur a Albi, il a une intluence profonde sur les sdminaristes. A
Valfleury, ii trouve Fargent nucessaire pour 1'achevement du
sanctuaire et fait couronner la Vierge venerde en ces lieux depuis dix siucles. M1t par une inspiration de ia gr&ce qui s'accompagne de signes extraordinaires indubitables, M. Nicolle cree
I'Archiconfrdrie de la Sainte-Agonie qui bdenficie des faveurs
papales et en quelques aundes atteint dans toutes les parties du
monde d'innombrables associds. Completant cette Archiconfrcrie,
M. Nicoile fonde 'Instilut des Sweurs de la Sainte-Ayonir qui
tout en honorant le Christ de Gethsemani par une vie d'oraison
et de p6nitence, s'adonnent au service des malades a domicile et
au soin spirituel des servantes. Le succes des ceuvres de M1.Nicolle s'explique, en partie, par ses qualites humaines, mais bien
davantage par son union avec le Christ souffrant: vrai fits de
saint Vincent par sa ddvotion A la Passion de Notre Seigneur,
il a choisi la tebutante, niais sulre mithode de reussite : celle
de la Croix. Paternellement et pratiquement encourage! par les
tres honores Peres Etienne et Bore, M. Nicolle, grace aux acuvres
qu'il fonda, a ajoutd au grand arbre vincentien de la Charite
deux branches d6jh lourdes de fruits (4).
(1) Annales, t. 18, pp. 536-550. -3-3

Annalsc,

Paris. 1908.

t. 16, pp.

4-.7-148.

-

'2) Arnnales. . 37, pp. 20O';-?4.
Larigaldic : Antoine Ni:'lle,
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En 1646, a Paris, le grand conseil royal autorise l'eveque de
Saint-Malo & seculariser I'abbaye de Saint-Meen. Les fils de
Monsieur Vincent y sont etaulis depuis le mois d'aott 1645 ;
mais les fils de saint Benoit ne sont pas contents (1).
En 1850, i Rome, Pie IX, par I'interniediaire du cardinal
Lainbruschini, Prefet de la Congregation des Rites, accorde a la
Cumpagnie la facult6 de c6lebrer ;a Translation de saint Vincent
le deuxieme dimanche apres PIques ;2).
En 1864, a Paris,le Pere Etienne qui rentre de Home, trouve
sur son bureau des lettres du Visiteur de Varsocie. Elles lui
apprennent qu'apres deux ans de lutte, I'insurrection polonaise
a ete ecrasee par les forces russes vingt fois superieures. Et la
reaction du vainqueur, schismatique, c'est la persecution religieuse. La maison de Sainte-Croixde Varsovie, oiI le Pere Etienne
avait reussi a parvenir le 15 juin 1859, a &te sounmise a des
perquisitions qui n'out rien respect, pas meine les tombeaux;
piusieurs missionnaires out eIt emprisonnes ; deux sont en exil ;
le petit groupe qui denteure encore a Sainte-Croix vit dans de
conitinuelles alarmes. Les predisions pessimistes de ces hdroiques confreres seront, helas ! bientot realisdes (3).
En 1935, a Castlenock qui fut le bercnau de la uioniregation
en Irlande, comnnencent les fetes destinees a niarquer le centenaire du Collbge fonde par M. M\ac Naniara et ses compagnons.
Les solennites \ont durer deux jours. Le cardinal Mac Rory,
de huit \tiques prdsidera la derniere journue a laquele
entuuru
participera M..de Valera, Chef de 1Etat. Tandis que le cardinal
pruociatni qu'aucun autre College n'a produit des hommes possedani daanltage i lumble et dtnerable esprit de saint Vincent, le
Plrii-ident de Valera declare : 4 Quand on a des colleges comme
('a.tlluok, on peut envisager a\ec confiance les probiemues de
aitý\iir. , Durant son premier siecle d'existence, le Collhve a
,oiiirai it l'rlande une arnmeedlaiques qui out occupe et occupi.1t une piace dislinguee dans toutes les professions, des centailiies d'eccltsiastiques, seize archev\ques et evtques. Aujourdiinii, dix-sept prtres de la Mlisison et deux freres coadjuteurs
animent ce bel 6tablissement 4).
En i1941. A .Uontolieu, en achevant de precher une retraite
al
Fi!ls de la Clhariti,, M. Jacques Frasse, avant-dernier Visii, iir de Protence, iceurt a .:Age de 75 ans. Dans tous les postes
1:i ,ieissanceie playa. a Rome d'io( il re\int docteur. a SaintLaz:re foi ii enseigna les etudiants, en Italie oil il forma les
-,'i inari-tes. M. Frasse fit preuve d'un grand esprit de foi et
i line .oiide pited. Dans ses deux postes de Visiteur, apres la
guvrr de 1914. en Alidrie et en Provence, M. Frasse a t6t un
adiliniistrateur pacifique et de bon sens ; et dans son role de
Directeur des Seurs, it lul le pretre 6quilibr6 qui ne lance.pas
les cames dans des mystiques dangereuses (5).
i'

:3) Rosset :
1) Coste II, p. 135. - 2) 4eta .4postolica. p. 25. .Innales, . 100. pp. 912-916. Et
,?, .I. Elienir. pp. 478-179. - i

r' .,;,,:t

CM.. p. 63. -

5;. Innales, t. 106-107. p. 16.
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Ddfunts de ce jour : en 1925, A Paris, M. Leopold Beaubois.
En 1930, & Daz, M. Georges iecroo. En 1952, B Vichy, M. Antoine Gendre.
En 1625, a Paris, daus son hotel de la rue Pavee, Mme de
Gondi, assistie par M. Vincent, rend a Dieu sa belle Ame. Parmi
les bienfaitrices de la petite Compagnie, Francoise-Marguerite
de Silly occupe une place de choix que notre bienheureux Pere
lui-mxnme a marquee en lui decernant le titre de a fondatrice *
de la Mission. En 1604, a l'Age de 24 ans, Frangoise-Marguerite
de Silly 6pousait le general des Galbres, Philippe-Emlnanuel de
Gondi ; et ies fils qui naquirent de leur union furent la raison
des premieres relations de Monsieur Vincent avec Mine de Gondi.
Cette nmre selon le cceur de Dieu disait: a Je souhaite bien
plus faire de nies enfants des saints dans le ciel que de grands
seigneurs sur la terre. , Aussi voulait-elle pour eux un precepteur dote de toutes les qualites requises. Le Pere de Berulle lui
donna Monsieur Vincent. C'dtait aux environs de 1613. Un an
apres, Mine de Gondi confiait au pretre landais la direction de
son amie. Elle y mit d'ailleurs un certain 6gocentrisme, voulant
pratiquement son confesseur pour elle seule on a pen pres. Mais
Monsieur Vincent sut 6chapper a cette espkce de sequestration
spirituelle et, pour pousser cette Ame a s'dvader de son pieux
egoisme, il lui montra les larges avenues de la Charitd... Et les
terres de Mme de Gondi, dans le diocese de Sens comme dans
celui de Soissons, devinrent le sol de croissance des confreries
de la CharitU. Aux soins corporels de ses vassaux, Mine de Gondi,
i partir du sermon de Fo.leville, joignit le souci de leurs Ames.
Apres avoir longtemps cherch6 les pretres qui accepteraient
d'\6angdliser les pauvres gens, elle fut en quelque sorte forcee
de s'en remettre A Monsieur Vincent. Elle lui fit donner le
College des Bons-Enfants ; et le contrat de fondation de la Mission
& peine signe par elle et son nmari, le 17 avril 1625, Mme de
Gondi tombe malade et meurt trois mois apres, comme si cet
acte dtait le geste supreme que Dieu attendit d'elle. En de
nombreuses circonstances, Monsieur Vincent a loud la simplicit6,
I'humilitd et la charit6 de cette noble dame. Elle donna l'un de
sea fils I I'Eglise, le *premier archeveque de Paris ; mais le zile
charitable de Mime de Gondi en rendant possible la fondation
de la Mission ne lui confere-t-il pas le droit de considdrer comme
siens, dans une certaine mesure, les milliers de fils de saint
Vincent qui. depuis le 17 avril 1625, ont pu se consacrer au
salut des ames ? (1)
En 1927, & Vohipeno, le coadjuteur de Mgr Crouzet, Mgr
Charles Iasne, meurt au cours d'une tournde pastorale. De ce
zdld missionnaire ii sera plus longuement parle au jour anniversaire de son sacre, le 9 juillet (2).
(1) Auaoles, t. 76, pp. 413-420 ; t. 89, pp. 588-590 ; t. 91, pp. 924 ; . 98, pp. 67-80. - (2) Annales, t. 92, p. 648.
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Defunts de ce jour : en 1912, a Dax, M. Philippe Boudoire.
En 1930, A Paris, M. Louis Lesage. En 1945, A Constantine,
M. Jean-Baptiste Chastres.
En 1736, a Rome, Clement XII publie le decret approuvant
les deux miracles retenus sur les six proposes pour la canonisation de notre bienheureux Pere. Le premier cas de guerison
extraordinaire est celui de Sceur Marie-Thdrese de Saint-Basile,
benedictine de Montmirail: elle souffrait d'ulchres putrides,
d'hydropisie et d'h6miplegie. Le second cas est celui de Francois
Richer afflig4 d'une hernie complete, ancienne et incurable (1).
En 1839, & Paris, Mgr de Quelen annonce & ses diocesains
que le Pape autorise l'insertion de Regina sine labe concepta
dans les litanies mariales. L'archeveque de Seville l'a pousse a
faire cette demande : le prelat espagnol a Wetdmu par la recente
lettre pastorale de Mgr de Quelen : elle etait un commentaire de
1'O Marie congue sans pdchd de la Medaille miraculeuse (2).
En 1868, a Paris, sur la paroisse Saint-Sulpice, mort de
M. Jean-Baptiste Nozo, qui fut le treizieme Supdrieur general
de la Mission. Ne A Ablaincourt, dans le diocese d'Amiens, le
4 janvier 1796, il 6tait entre dans la Compagnie a I'Age de 24 ans.
Apres avoir enseign6 dans les Seminaires de Saint-Flour et de
Cahors, ii fut appel6 a Paris, en 1827, comme Directeur du
Seminaire interne. It fit preuve d'un beau ddvouement pendant
1'epid6mie de cholera en 1830. Sup6rieur du Seminaire de Chdlo.is. puis Visiteur de France, il fut l6u Supdrieur g6enral par
I'Assemblee de 1835. Les desastreuses affaires financieres dans
lesquelles it s'engagea et qui l'amenerent a donner sa demission
en 1842, ne doivent pas faire oublier que sous son gOneralat se
place une tres belle expansion de la petite Compagnie : la Perse
et IAbyssinie, en 1840, 'Irlande en 1839, s'offrirent aux Fils de
saint Vincent. Mis a part I'Espagne et le Portugal ofi sdvissait la
persecution religieuse, les oeuvres prospdraient partout (3).
En 1938, a Paris, mort de M. Joseph Caussanel. II appartenail a une belle famille chretienne du diocese de Rodez, qui de
ses neuf enfants. en donna cinq au bon Dieu : un Jesuite, deux
Lazaristes et deux Filles de la Charite. Entre comme pr4tre
dans la Congregation, M. Joseph Caussanel travailla dans les
grauds Seminaires de Saint-Flour, de Sens et d'Angouldme jusqu'en 1903. AprBs un petit sejour a Buenos-Ayres, il fit un long
stage d'aum6nier A Clichy, et en 1929, il vint rejoindre a la
Maison-MWre son frere aine, Frederic, I'impressionnant Doyen
ui tableau touchant
d'dge de Saint-Lazare. A l'epoque, c'etaitL
de voir Freddric, le nonagenaire, aux prises avec celui qu'il
appelait a son petit frere ,, Joseph, I'octogenaire. M. Joseph
Caussanel fut remarquable, toute sa vie, par la ddlicate politesse envers les hommes, et par sa solide piete qui fut une des
formes de sa politesse envers Dieu (4).
1) Circulaires, t. I. pp. 663-664. - (2) Crapez : La vendrable CatheLabourO, pp. 126-129. - (3) Circulaires, t. I1. p. 462 : Annales.
L. :"'i pp. 108-131. -- 'i) Annales, t. 103. pp. 697-698.
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Defuuts de ce jour : en 1901, A Paris, M. Henri Vielcazal.
En 190?2, a Kao-.\yan, M. Ambroise Portes.
En 1793. a Rome, Pie VI conlie le gouvernement de la petite
Comipagnie a Benoit Fenaja, Sup6rieur de la maison Saint-Aiidr
au Quirinal, qui regoit le titre de Vicaire apostolique. Cette dcision pontificale etait rendue necessaire par le fait que depuis
quelque temps on 6tait sans nouvelles du Superieur general,
M. Cayla. Membre de LAssemblee nationale, le successeur de
saint Vincent s'etait, par ses votes, signal6 & la vindicte des
r6volutionnaires. 11 avait dO se cacher. Benoit Fenaja exercera
ses pouvoirs de Vicaire apostolique sur la Congr6gation pendant
cinq mois, jusqu'au jour oi M. Cayla, arrive a Manheim, dans
le Palatinat, pourra lui 4crire son intention de reprendre les
devoirs de sa charge (1).
En 1881, a la Maison-Mere a lieu la solennelle consecration
de la double fanille au Cceur de J6sus. Prepar6e par une neuvaine de prieres et, la \eille, par une journde de jeune et une
conference sur les dispositions dans lesquelles devait etre faite
cette cons6cration, la journee du 25 juin fut une journ6e de
ferveur. Le Saint-Sacrement fut expose des 4 heures et demi,
et aussitOt le Pere Fiat, en surplis et un cierge a la main, vint
s'agenouiller au milieu du sanctuaire et lut I'acte envoyd a toutes
les maisons de la Compagnie. La grand'messe et les vepres rassemblerent a nouveau toute la Communautd devant le SaintSacrement. La journee se termina par le salut et le chant du
a Te Deum ,... L'aprBs-midi de ce meme jour, A la Maison-Mere
des Filles de la Charit6, apres la conference de deux heures, les
vepres et les complies, le tres honor6 PNre Fiat vint donner le
salut. Avant le , Tantum ergo a, il monta en chaire pour lire
l'Acte de Consecration (2).
En 1939, a Rome, dans la basilique vaticane, est lu le ddcret
qui inscrit Mgr 'Justin de Jacobis au nombre des Bienheureux.
Le ,'exte, reprenant les titres glorieux que le cardinal Massaja
tle
lui avait deja d6cernes, salue, dans le nouveau bienheureux
foudateur de la mission d'Abyssinie, I'ApOtre infatigable de
1'Afrique orientale, le maltre des missionnaires, I'exemple typique de cette force et de cette abnegation qui sont ncessaires
au progres des Missions, I'Ange de I'Eglise d'Ethiopie n. Et
elle est la, cette Eglise, represent6e par les S6minaristes Ethiopiens du Vatican... L'aprbs-midi, accompagnd de M. Scognamillo,
Procureur de la Mission pres du Saint-Siege, et de M. Fugazza,
M. Robert, premier Assistant, representant le tres honord Pere
Souvay indispos6, offre a Pie XII descendu dans la basilique
pour vendrer les reliques du nouveau bienheureux, les pr6sents
traditionnels, parmi lesquels un artistique reliquaire en marbre
et m6taux pr6cieux (3).
(1) Coste : La Congregation de la Mission p. 98. - (2) Annales,
t. 46, pp. 448-450. - (3) Annales, t. 105, p. 90 : B.M.L., aoQt 1939,
pp. 266-269.
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26 JUIN
En 1698, a Paris, est passe le deuxiime contrat concernant
notre dtablissement a Saint-Cyr : I'acte d'aujourd'hui demande
que deux pretres soient ajoutes aux six qui, depuis neuf ans,
assurent le service religieux des demoiselles et dames de la
grande maison fondee par Madame de Maintenon (I).
En 1752, a Plaisance,sa ville natale, mort du cardinal Giulio
Alberoni. Sa biographie a etW esquissee le 21 mai, jour anniversaire de sa naissance. L'illustre Prince de 1'Eglise a Wt1inhumd
a San-Lazzaro, I'dglise de l'actuel Coll6ge qu'il fonda. Et depuis,
au cours de la visite a la chapelle qui quotidiennement suit le
diner et le souper, confreres et Blves recitent le t De Profundis n avec l'oraison pour le ddfunt cardinal (2).
En 1794, a Cambrai, sur la place d'Armes, sont guillotindes
les quatre Filles de la Charit6 d'Arras : Madeleine Fontaine,
Superieure, et ses compagnes : Jeanne Gerard, Marie Lanel et
Therese-Madeleine Fantou. Des son arrivie a Arras, en 1793,
le representant de la Convention, le sinistre Joseph Lebon, s'en
prit aux Sceurs et les fit arrnter vers la fin de l'annie. Transfer6
lui-nimme A Cambrai, Joseph Lebon ne voulut pas abandonner &
d'autres ces victimes de choix ; il fit venir a Cambrai les quatre
Filles de la Charit6 et les fit incarc6rer au Seminaire. Madeleine
Fontaine, comme Supdrieure, fut 1'accusee principale et la premiere condamnee, parce que, selon les termes du jugement, ele
etait uae , pieuse contre-revolutionnaire, ayant conserv6 pr6cieusmnent et mdme cach6 sous un tas de paille une foule de
brochures et de journaux respirant le royalisme le plus effr6n6 u
et , ayant refuse le serment... ,. Les trois autres Sceurs dtaient
condamnnes comme a complices de ladite Madeleine Fontaine a.
Le chapelet entre leurs mains lides, toutes les quatre marcherent
i l'echafaud. La SupBrieure vit. 'une apres l'autre tomber la
ltte de ses compagnes, et avant de mourir, Madeleine Fontaine
lan;a ces mots : a Nous sommes les dernieres victimes. Demain
la persecution aura cessd, 1'echafaud sera d6truit et les autels
se releveront. , La. prophdtie se rdalisa pour Cambrai : un mois
apres, a la chute de Robespierre, le 27 juillet, Lebon dut s'enfuir 3)
ln 1857, a Tchao-kong-t'ang, dans le Kiang-si, alors qu'acconipagnd de deux chrdtiens il faisait route pour aller porter
consolation a un pretre chinois qui se mourait, M. Ferdinand
Moutr;.l est arr6td par les Imperiaux, en lutte a cette epoque
avec les Rouges... Un mandarin, bien connu pour sa haine du
chrisLianisme, condamne A mort notre confrere et ses deux compagpi s. Les documents montrent que c'est en raison de leur
foi qu'ils furent tous les trois imnimdiatement ddcapitds. M. Montels, i1 a Castres, le 23 mars 1823, avait dix ans de sacerdoce et
n'dtait en Chine que depuis sept ans (4).
.\otices II, pp. 415-423. - .) Annales, I. 117, p. 295. (3) l,,,aies, t. 72, pp. 318-325. - ,4) Van dtn Brandi : Les Lazaristes
en ri,.,,,. pp. 56-57 ; Maurice Collard : Ferdinand Montels, Paris, 1933.
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27 JUIN
En 1625, a Marseille, au General des galeres que sa fonction
a retenu en cette ville, Monsieur Vincent vient annoncer la mort
de Mme de Gondi. Malgre les delicats m6nagements avec lesquela
notre bienheureux Pere s'acquitte de ce p6nible devoir, la doaleur de M. de Gondi demeure si sensible qu'elle acheve de le
detacher du monde: I'annde suivante, il entrera dans la Congr6gation de l'Oratoire. Par testament, Mme de Gondi demandait i
son 6poux de retenir Monsieur Vincent dans sa maison, auprOs
de ses enfants. Que la communauth naissante des Pretres de la
Mission eOt besoin que son Sup6rieur fOt tout a elle, M. de
Gondi le comprit mieux que son spouse. Aussi laissa-l-il &
Monsieur Vincent pleine liberte de s'installer au College des
Bons-Enfants (1).
En 1873, a Reims oO ii est arrive la veille, le tres honord
PBre Etienne, accompagn4 de M. Jules Mailly, Procureur de la
Mission, se dispose 4 partir pour Saint-Walfroy. Le Superieur
du lieu, M. Antoine Flagel desirait la presence du Supdrieur
general a la consecration du maltre-autel de rl'glise. Mgr Landriot, archeveque de Reims, procedera a cette ceremonie le
29 juin... II y a cinq ans que la Congr6gation, en la personna
de M. Flagel et du Frere Antoine Rouchy, s'est etablie sur la
montagne de Saint-Walfroy. De cette crete des Ardennes la piete
avait fait depuis des siecles un lieu de pelerinage en I'honneur
de Walfroy qui y v6cut en ermite avant d'y fonder un monastwre,
au vr siacle. Des son accession au siege archiepiscopal de Reims.
Mgr Landriot, pr6cedemment 6veque de La RocheUe ou il avait
appr6cid nos confreres, voulut leur confler le pelerinage de SaintWalfroy, et r6clama mIme, a cet effet, M. Flagel, dont il a\ait
mesurd les talents de supdrieur au Grand s6minaire rochelois.
Les espoirs de I'archeveque ne furent pas trompes. M. Flagel,
d'abord seul avec le FrBre Rouchy, et ensuite aide par deux
Confreres, donna au pelerinage un admirable developpement spirituel; en m~me temps, il embellissait I'eglise, ajoutait des
dependances au bitiment primitif pour recevoir pelerins et
retraitants, et faisait de Saint-Walfroy une maison de missions.
AprBs sa mort, I'importance de cette residence missionnaire s'aocrut : les confreres de Reims quitterent la maison de la rue
Libergier oh la Mission s'6tait etablie en 1867 et vinrent habiter
Saint-Walfroy. Leur superieur, M. Firmin Boulanger, amplifia
I'euvre de son predecesseur et, surtout, il put, grace a ses sept
ou huit confr6res, assurer des missions dans la region. Nos
Confreres y travaillerent pendant quarante ans, de IPA6 &
1909 : les lois contre les Congregations rdussirent & lePrnas-rr,
alors que les archevdques de Reims, les pretres et ifs fidrles
n'avaient qu'A se louer de leur ddvouement et que lcur rayonnement s'etendait non seulement sur le diocese de Saint-Reinii
mais encore dans ja Meuse, en Belgique et au Luxembourg 2).
() Coste I. p. 177. pp. 207-225.

(2) Annal es, t. 38, pp. 524-553

; t. '9,
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28 JUIN
Defuat de ce jour : en 1919, A Daz, M. Augustin Gensac.
En 1607, a Aiguesmortes, apres dix mois d'attente et de
serieux preparatifs, saint Vincent de Paul et Guillaume Gautier,
le nicois renegat qui fut, en Barbarie le deuxikme propridtaire
de notre bienheureux Pere, touchent avec joie le sol de France.
Les deux compagnons avaient jug6 necessaire de s'dvader, afin
que Guillaume Gautier pCit trouver un pays oi, sans danger
pour sa vie, il lui fut loisible de renoncer h la religion de
Malomet & laquelle ii avait adhere malgr6 son sacerdoce et ses
4obli-ations de Cordelier (1).
En 1815, a Saint-Denis, les Alli6s s'itant empares de la ville,
lez fieives de la maison d'education de la Legion d'honneur s'enfuient a Paris. Pour heberger ces demoiselles, le gouvernement,
prir au d6pourvu, demande aux Filles de la Charilt de cdder leur
maison de la rue du Vieux-Colombier, sise h I'actue! n* t1, et
de -'installer rue du Bac, h I'h6tel de ChAtillon, habit6 autrefois
par Mme de La ValliBre, epouse du duc de La Valliere, celtbre
bibliophile, et descendant de la trop fameuse favorite de
Louis XIV, laquelle n'a jamais log6 rue du Bac... En 1815, quand
les Soeurs s'y installent, il y a djak deux ans qu'un decret inmprial a attribu4 aux Filles de la Charite la jouissance de cet
inmneuble; mais les am6nagements ont plus ou moins traln6 et
.ne -ont pas encore acheves. Cependant les Seeurs s'inclinent devait la n6cessitd. DIs le lendemain de ce jour, les restes pr6cieux
*de ýainte Louise de Marillac sont transportls a la nouvelle
.Maisona-MAre ; et le 30 juin, A leur tour, les re!iques de saint
'in-ient quittent la rue du Vieux-Colombier: elles resteront rue
du Hac jusqu'aux pr6paratifs de leur solennelle translation,
.en 1830. A cette epoque, la Maison-MYre des Filles de la Charit6
porte le n* 132 de la rue du Bac. C'est seulement le i" janvier
1849 que la Sup•frieure g6nerale, la T. H. MAre Marie Mazin, demnandera aux Seurs de a substituer desormais sur leurs adresses
le r°i 140 B celui de 132, A cause des ehangements de numeros
.que vient de faire I'autorit6. , De plus, a cette date, la MaisonM3r, aura deja connu des transformations : elle se sera agran-die d'un immeuble contigu, le na 130 ; la construction des infirmeries aura det achev6e en 1827. Le seminaire date de 1843;
les parloirs seront construits 'ers 1856 (2).
En 1896, dans la chapelle de la Maison-Mere, rue de Sevres,
le :rdinal Richard, assist6 de Mgr Antoine Carrie, spiritain,
-et de Mgr Benjamin Christiaens, des freres mineurs, confure la
coni'cration 6piscopale a notre confrere, Mgr Francois Lesnd,
arrc! ' que de Philippopolis. Son Excellence M. Nazare Aga,
.anmt.,-;sadeur de Perse aupres du Gouvernement francais, assiste
A. la cer6monie (3).
Coste, I, p. 52. -

(2) Annale', t. 93, p. 287. Petites .Annles de
1. 103, p. 157 :
.lnnles,
.3)

&Si- Vincent de Paul. 1903. pp. 3I4-370. I. ;' P. 72 : I. 75, pp. 398-400.
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29 JUIN
Dbfunt de ce jour : en 1944, a Buenos-Aires, M. Joseph
Gimnalac.

En 1662. au chiteau de Joiyny, le Pere Philippe-Emmanuel
de Gondi, pr•tre de I'Oratoire, ineurt dans sa quatre-vingt-unieme
annee. Jusqu'a son entree dans la vie religieuse, en 1627, ii
avait et6 couvert de titres glorieux et charge de fonctions dont
il s'acquitta d'ailleurs avec une conscience digne de sa haute
naissance. II s'dtait aussi attache forlement a Monsieur Vincent.
Quand celui-ci s'ttait enfui de l'h6tel des Gondi, le General
des galeres axait souhaite son retour aussi passionn6ment que
sa noble epouse, declarant qu'il ne pouvait vivre a en honniue de
bien. que si cet homme-lA > - Monsieur Vincent - dtait avee
lui. Secondant gniereusement Mine de Gondi dans ses entreprises
charitables, le General des galeres a signd lui aussi le contrat
de fondation de la Mission. Alors que sa belle prestance, son
ieureux caractere, son habilete a manier I'dpde et inmne la
plume lui garantissaient des succes flatteurs, M. de Gondi renonga
A tout, apres la mort de sa femme. Pendant trente-cinq ans, it
a <'ditie ses confirees de I'Oratoire par sa piete et ses austdritis.
A Paris, il resida au Seminaire Saint-Magloire, actuellement
I'lnstitution des Sourds-Muets, rue Saint-Jacques. Mais sa paix
fut troublke par la politique : Richelieu exila a Lyon le Pere
de Gondi qui axait prononce
quelques mots imprudents en
voyant le tout puissant Cardinal priver de leurs charges ses
deux fils. Par contre, Anne d'Autriche offrit A l'ancien General
des galeres le poste de Premier Ministre. II refusa. Rome parlait
de l'Mlever au cardinalat. Ilrefusa. Enfin le Pere de Gondi connut
une fois de plus 1'exil, quand Mazarin se vengea sur lui de la
retentissante dvasion du trop fameux Cardinal de Retz, fils du
Pere de Gondi. Cette fois, avec un confrere de l'Oratoire, I'ancien
Gendral des galeres se rdfugia dans son chAteau de Joiyny et y
x eut dans la plus sainte des retraites jusqu'b sa mort. Sa d&pouille fut cependant ramende a Paris et inhumre dans 1'Mglise
du Sdminaire Saint-Magloire (1).
En 1884, h Ning-Po, Mgr Bray, Lazariste, Vicaire apostolique du Kiany-si, conflre la consecration 6piscopale 4 Mgr PaulMarie lReynaud, dv6que titulaire de Fussula et Vicaire apo-tolique du Tche-kiany. Le nouvel &v4que a 30 ans. La c6r~ronie
de son sacre attire une telle foule aux abords de la residence
que - detail significatif - les marchands, pour ne pas s'exposer at 6tre vol6s, ferment leurs boutiques. Quand Mgr Reynaud,
a la fin de la ceremonie, fit le tour de 1'eglise pour donner 'es
premiires benedictions. les paiens dirent: a Les chritiens se
sont fait un roi I , Non, certes. Mais ses quarante-deux ans
d'episcopat allaient faire de Mgr Reynaud un puissant maitre
d'ceuvre au service du Roi des rois (2).
(i) Annales, t. 77. p. 127-142. -

sept.-oct. 1935.

'2) Peli

Me.sager de Ninyg-io,

-
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30 JUIN
lefuint de ce jour : en 1927, h Paris, M. Henri Morlhon.
En 19147, A Dax, mort du Frire Maxitin Puyo. II n'appartient
pas a la categorie des a diracines ,. Toute sa \ie, depuis sa
naissance a Lesyor, le 17 nouembire 1879, s'est deroulee sous le
ciel des L.andes ; et toute sa \ie religieuse, il I'a passee a NotreDamie du Pouy. De 1910 A 1947, que de gendrations de missionuaires ii a aidees par ses tra\aux! Et qui pourrait oublier
cette siiiouette sans superlluites, ferne et noueuse conune les
ceps de son terroir, ce regard \if, mais que l'humilit6 faisait
imode-le, ce lung nez mince qui, dit-on, est la marque des gens
d'esprit. Et, de i'esprit, il en avait, ce bon Frire Puyo ! De
I'esprit dont le petillement dtait tempire par le bon sens paysan
el inuaiinc par la charit fraternelle. comnue ie fut celui de
Monsieur Vincent qui devait se mirer dans ce compatriote
devenu son fils. Et quelie vie de labeur ininterrompu, la vie de
ee frere qui etait h'lomme A tout faire ! Et quelle richesse
d'aie ! L'ange gardien de Notre-Dame du Pouy a dd sentir plus
d'une fuis s'alleger son r6le de protecteur. i cause des merites
de ret authentique Frbre de la Mission.
En 1955, A Paris, ouverture de la 32e Assemblee gendrale.
Elle cunptera parmi les plus importantes. D'abord par le nombre, encore janiais atteint, de ses membres: ils sont cent onze.
En fait, ils devraient etre cent dix-neuf, si toutes ies Provinces
ou , de bamboun avaient
situdes derriere les ( rideaux de fer n,
pu a\uir leur nowbre normal de d&putes. En vertu de Findult
du Saint-Siege permettant aux Visiteurs de Hongrie, de Slovaquie, de Poloyne, de Youyoslavie de ddsigner un confrbre rdsidant hors de ces provinces pour les remplacer, les trente-six
Provinces de la petite Compagnie sont toutes Ia. Vision rdconfortalnte, puisque par son caractere international, elle affirme la
prisence et la vitalite de :a petite Compagnie dans les cinq parties du inonde. Inportante, cette 32' Assemblee, le sera aussi
par son objet : elle doit 6lire six Assistants, examiner ies postulats des diverses Assemblee provinciales et discuter les questions
soule\ves par les Constitutions revisies. Des innovations heureuses vont faciliter son travail: chacin des membres de 1'Assemblee est installee A une petite tab:e individuelle. Sur la table
du Bureau de 1'Assemblte, un micro va economiser la fatigue
des voix et clarifier I'audition du latin qui, malgri I'inegalitd di
vocabulaire et de la syntaxe utilists par les deputes, reste la
seule langue vraiment internationale... Done, a 16 heures, en
ce jour, la 32" Assemblee 4coute d'abord l'allocution du tres
honori PAre Slattery qui montre l'importance de ces solennelles
assises et evoque d6licatement le souvenir des Confreres perscutis df l'Europe centrale et de la Chine. Puis l'Assemble 61lit,
comrne son Secretaire, l'nminent canoniste qu'est M. Guido
Cocchi : comme Assistant de l'Assemblde, M. Fugazza ; comme
assesseurs pour le contrdle des votes, MM. Pierre Dulau, SecrBtaire reneral, et Antoine Czapla, depute de Pologne (1).
(1) Annales. .t 119-120, pp. 417-421 et pp. 475-477.
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ACTES DU SAINT-SItGE
Prot. N. 163/957. Sacra

onugregatio Rituum.

CongregationisMissionis. Instante Revmo, Superiore yenerali
Congregationis Missionis, Sacra Rituum Conyregatio, vigore facultatum sibi a Sancmo Domino nostro Pio papa XII tributarum,
benigne indulget ut, de consensu Revmorum Ordinariorumlocorum. in Oratoriis Filiarum a Car.tate peragi queant bcnedietio
candelarum in festo PurificationisB.M.V. et cinerum die prims
quadragesimae, iuxta Memoriale Rituum Benedicti papae XIII,
necnon sacrae functiones Dominicae Palmarum et Maioris hebdomadae, iuzta Ordinem Hebdomadae sanctae instauratum ritu
simplici. Ssmi D.Y. Pii, papae XII : dummodo certe constet in
dictis oreis derori ar rccerentiae sacrorum Mysteriorumn satis
esse consultum.
Praesentibus ad proximum quinquennium valituris. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 13 septembris 1957.
t A. CAIUNCI, archiep. Seleucien. S.R.C.
a Secretis.
S. MATTEI, a St.

Pr. 6918/57.
SACRA PAENrITNTIARIA APOSTOLICA

1i september 1957.
OFFICIUM DE

INDULGENTIIS

Beatissime Pater :
Superior Generalis CongregationisMissionis, ad pedes Santitatis Tuae provolutus, humillime petit prorogationem gratiae
concessae per Rescriptum Apostolicum 483/42 datum die 27 octobris 1942, quo sacerdotibus praedictae Congregationis,ad excipiendas Filiarum Caritatis S. Vincentii a Paulo confessiones ad

probatis, facultas ad septennium tribuebatur benedicendi crucifizos, iisdem Sororibus tradendos, eisque applicandi Indulyentiam plenariam in mortis articulo lucrandum.
Et Deus, etc.
Die 11 septembris 1957.
Sacra PaenitentiariaApostolica, vi facultatum a SSmo Domino Nostro Pio papa XII sibi tributarum, benigne annuit pro
petitan rorogatione ad aliud septennium servato tenore concessionis in supplici libello memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
G. Rossi. a SecretiQ.
S. DA ANGELIS, Subst.
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ERECTION DES NOUVEAUX DIOCESES
DE TULEAR ET DE FARAFANGANA
LES LIMITES DES NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS

Note de la Propagande 1540/57, en date du 12 avril 1957
...Mi reco a premura di significare alla P.V. Revma che in
data 8 aprile corr. questa Sacra Congregazione ha eretto le
nuove diocesi di Tulear e Farafangana con territori distaccati
della diocesi di Fort Dauphin e nel medesimo tempo ha proceduto alla rectifica dei confini con le diocesi di Morondava e
Fianarantsoa.
La diocesi di Tulear comprende : - i distretto amministrativo di Tulear con i posti amministrativi di Manombo e
Sakaraha; il distretto di Betioky con i posti amministrativi di
Tongobory e di Benenitra; it distretto di Ampanihy con i posti
amministrativi di Ejeda e di Androka.
La diocesi di Farafangana comprende : - i distretto di
Farafangana con i posti amministrativi di Ivohibe, Vondrozo e
Karianga; it distretto di Ihosy con i posti amministrativi di
Ranohira e lakora ; il distretto di Vangaindrano con i posto
amministrativo di Amparihy ; il distretto di Midongy del Sud
con Befotaka ; il distretto di Vohipeno e parte del distritto di
Fort Carnot, e del distritto di Manakara che si trovanao al di
sotto del 22* parallelo.
La diocesi di Fort-Dauphin, dopo le divisioni proposte comprendera solo ii distretto di Fort Dauphin con il posto amministrativo di Manatenina;
il distretto di Amboasary-Sud con il posto amministrativo di
Tsivory ;
it distretto di Ambovombe con posti amministrativi di Beloha, Tsihombe e Antanimora;
it distretto di Bekily;
il distretto di Betroka con il posto amministrativo di
Isoanala.
La modifica di confini riguarda le regioni dei distretti di
Morombe e di Ankazoabo, che si trovano al di sotto del parallelo
22' e passano sotto la giurisdizione del vescovo di Morondava.
Inoltre, la regione del distretto di Ambalavao che si trova al
di sotto del medesimo parallelo 22" passa alla diocesi di Fianarantsoa.
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SAINT VINCENT
ANTOINE LE MAITRE
SON ESTIME POUR SAINT VINCENT DE PAUL
LIrrRE INEDITE

D'ANTOINE

LE MAITRE

A JEAN FnAv\gOIS DE GOINDI, ARUHEVEQUE DE PARIS ,1638)

Parmi les tenioignages contemporains qui attestent le
rayonnement de saint Vincent, il convient d'apprecier A leur
entibre valeur ceux qui, de son temps, ont etd confies au papier,
dans l'intimitd, notamment dans une correspondance adressde i
des tierces personnes.
Dans ce sens, telle est, la lettre suggestive, r6cemment signalee, que Mazarin ecrivait le 19 juillet 1645 i Henri de Lraine, comte d'Harcourt, pour lors en Catalogne (Annales,
118, pp. 507-509 et 119-120, p. 184). Au cours d'une sorte de
parenthese, Mazarin rappelle, pour le corroborer, un avis deji
notifi6 par M. Le Tellier. II avoue que, dans l'ordre des affaires
religieuses, au Conseil de conscience, a Monsieur Vincent a plw
de credit que moy en cette matiere-ld aupres de la Reyne v.
Aussi note-t-il l son correspondant que, pour les questions d'ev6chds en Catalogne, il doit proceder avec reserve ( puisque moymdme qui voit de pros les intentions de Sa Majestd, je n'aurais
osd le faire qu'apres que Monsieur Vincent y a passe et l'a
examind autant qu'il le veut. *
Dans cet ordre d'iddes (estime dont jouit Monsieur Vincent), voici un autre tdmoignage, non moins intdressant, celui
d'Antoine le Maitre, ecrivant en 1638 b Jean-Frangois de Gondi,
le premier archeveque de Paris (1622-1654). Devant les attaques
et suspicions dont sont entoures les Solitaires de Port-Royal ue
Paris, Antoine le Maitre souhaite avoir un avocat. un I'fe'lnseur informd en la personne de Monsieur Vincent qui, a SaintLazare, aux portes de Paris, aurait A faire tout un voyage pour
se rnidre auprbs d'Antoine le Maitre. MalgrC tout. axe, confiance et respect, celui-ci demande done : a de me faire l'honneur
et la charitd de me donner Monsieur Vincent pour lui outrit
mon caur en confession et vous faire voir par ses yeux qu'il n'l
a rien de mauvais ny d'extraordinairedans ma solitude et mes
exercices ,... Je suis prdt de changer ce que 'on trouvera d redire dans ma vie si Monsieur Vincent me I'ordonne apres qu'il
aura vu la disposition de mon mie. Je crois que vous approuverez la fiddlitd et la constance que je m'efforce de garder dans
la voie oi4 Notre-Seigneur m'a mis, et que vous aimerez mieux
envoyer dans notre ddsert ce grand serviteur de Dieu pour reconnaitre et vous rapporter ce que j'y fais, que de permettre
que je sorte de cette retraite oh la Providence m'a conduit, et
oit votre permission m'a donnd la libertd de demeurer... ,
Antoine le Maitre ecrivait cette lettre (donn6e par apres
in extenso) a I'archeveque de Paris, en 1638. Mais quel
ttait
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set illustre personnage (lj et queile etait sa situation en 1638 ?
A cette epoque, Monsieur Vincent se trouvait 6tabli au prieur6
de Saint-Lazare-lez-Paris, depuis six ans & peine, depuis le
8 janvier 1632.
Antoine Le Maitre, nB en 1608, tils d'lsaac, se trouvait 6tre
par sa mere Catherine Arnauld, petit-ils du ce~lbre avocaL En
1629, a vingt et un ans, Antoine Le Maitre plaide avec succes
et eloquence a surpassant en reputation son yrand-pere et son
bisaieul Marion , (Orcibal, op. cit. II, p. 535). De hautes charges
(Conseiller d'Etat, etc.), et d'avantageuses propositions lui sont
peu apres offertes. Mais ses aspirations religieuses, puisdes et
nourries dans un ardent milieu familial, demeuraient toujours
vixes. Sa vie, de par ailleurs, est irr6prochable, et, en dehors de
ses obligations professionnelles, ses 6tudes s'axvrent sdrieuses ;
notanmment la lecture des ecrits des Peres..
Et voici que, au mois d'aoat 1637, apres d'autres contretemps, il est affecte par la mort d'un de ses cousins. Aussit)t
apres, ii reste spicialement emu et secoun par le ddces de
Mme d'Andilly, et tout boulevers6 par cette mort. t La veillde
funebre du 24 aoit 1637 fit du prodige de 1'dloquence judiciaire
le heros de la pdnitence chretienne , op. cit., p. 539). Antoine
est alors ddcide a quitter le barreau.
Depuis plusieurs annees, il se trouve en relations avec
l'abb6 de Saint-Cyran, et s'est mis totalement sous la direction
de l'Oracle. En consequence, le 6 octobre 1637, ii se decide a
executer ses projets de vie solitaire et retiree. Avec son frere
Saci. Antoine Le Maitre s'dtablit 4 Paris au logement de SaintCyran qui, pour un nois, vient de partir en voyage pour les affaires de son abbaye. Saint Vincent lui procure meme le cheval
nccessaire. L'abbW revient a Paris le 10 ddcembre. Antoine, A
proximite des Chartreux. maintient plus que jamais sa resolution de vivre dans le monde, en ermite laique, adonnei l'Office
divin, et tout entier t la lecture et a i'etude des Peres de
I'Eglise. Cette resolution fait choc et provoque l'6tonnement du
Paris d'alors et spdcialement des gens de lettres. Des le 10 janvier 1638, avec son frere cadet de Sdricourt (1611-1650), Antoine
loge au faubourg Saint-Jacques, dans un petit baitiment, attenant
au :ionastere de Port-Royal. Des amis I'y rejoignent et la Compagijie des Solitaires s'agrandit. Ils sont tous sous I'emprise
enerzique de Saint-Cyran, a ce basque aux entrailles chaudes -,
sui\ant le mot connu de Richelieu Ce dernier s'avere sensible
:1)Sur ce personnage, comme sur tout I'entourage et l'activit6 de
Saint-Cyran, on trouve une ample documentation dans les solides volum es de M. Jean Orcibal.
Les origines du Jansenisme, t. I : Correspondance de Jansentus,
Paris. 1947 ; t. II, Jean Duvergier de Hauranne. abbe de Saint-Gyran
et .,n temps (1581-1638), 1947, xvi-688 p. ; t. III Appendices, Bibliograihie et table. Paris, 1948, 1948, 282 pages ; t. IV, Corneille Jansfniua, sa vie et son ceuvre (1585-1638), a parattre ; t. V, la Naissance
du iansenisme : Saint-Gyran et Antoine Arnauld (1638-16441.
En janvier 1958, ce tome V, qui sera probablement dddoubl6,
senrie devoir devancer le tome IV.
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aux critiques de 1'abbl qui ne menage pas les vues du Cardinal
tant dans I'ordre thdologique que dans le domaine politique.
Dans ce seas d'opposition, Saint Cyran se montre a l'abbe de ces
moines laiques , qui vivent de cette atmosphbre austere de Port
Royal, un des centres de r6sistance & Richelieu. Brusquement,
apres avoir longtemps et secretement muri des projets de rdpression, sur le conseil, notamment du PAre Joseph, capucin, et
de Prieres, cistercien (deux ennemis de Saint-Cyran), Richelieu
prescrit enfin I'arrestation de I'abbe. Elle eut lieu le vendredi
14 mai 1638, lendemain de I'Ascension. Saint-Cyran est conduit
au donjon de Vincennes. C'est le debut de cet emprisonnement
emouvant, qui devait durer (2), jusqu'au 14 fevrier 1643.
Peu apres I'arrestation de Saint-Cyran, l'archeveque de Paris, qui suit docilement les intentions du cardinal-ministre,
devait prescrire, en mai 1638, aux Solitaires de Port-Royal, de
se disperser et de quitter le faubourg Saint-Jacques. C'est dans
ce climat et avant cette ordonnance 6piscopale que se place la
lettre, ici donnee, d'Antoine Le Maitre, dcrite vraisemblablement
de Port-Royal de Paris. Cette missive a thetrouvee et recueillie
par M. Jean Orcibal aux archives d'Amersfoort, en Hollande, un
des centres bien connu de documentation sur Port-Royal. Aimablement, M. Orcibal (le maitre actuel des etudes sur SaintCyran) a communiqud cette piece, et nous 1'en remercions chaleureusement, vu le temoignage qu'elle nous apporte sur I'etime dont jouissait Monsieur Vincent. Cette lettre est inserde
sans retard dans nos Annales. Elle fait partie de la vaste documentation que M. Orcibal entasse depuis des ann6es pour nous
donner la suite tant attendue de la vie de Duvernier de Hauranne. Puissions-nous sous peu 1'avoir en mains.
Fernand COMBALUZIER.
LETTra DR M. ANTOINE LE MAITRE A M. L'ARC•EvtQUB DE PARIS
JzAN-FRANoIS DR GoNmi (14 novembre 1622-21 mars 1654;
(Bibliothbque d'Amersfoort. Fonds du Cjerge episcopal.
P.R. 3049)
1638.
Monseigneur. Quoique j'euse rdsolu de garder aussi exactement le silence que la solitude, et de demander toujours d Dieu
qu'il continudt d binir l'ouvrage que sa misdricorde a formr
en
moy, sans m'arrdter aux discours et aux opinions des hommes,
neanmoins aiant appris depuis peu que l'on trouve quelque chose
a redire d la vie que je msne ici, et que l'on m'accuse de n'avoir
point d'autre conduite que celle de mon propre Esprit, j'ai cril
(2) On salt que la mort de Richelieu, le 4 d6cembre 1642, prepara
et faci'ita la libration de Saint-Gyran. Apres avoir quittA Vincennes,
le 16 fIvrier 1643, Duvergier de Hauranne, est terrass6, k soixante-deux
ans, par une attaque d'apoplexie. On salt que Monsieur Vincent, dans
un esprit de charit4, et quoi qu'il en soit de see actes et d6claratio•is
u!ltrieures, rendit au d6funt les ultimes honneurs. A son domicile, il
vint lui donner l'eau brnite, mais n'assista pas aux funerallies. qui
eurent lieu & Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
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que je ciolerais le respect que je dois d l'autorite de l'Eglise
qui rrside en votre illustre personne, si je ne cous rendois
comlpte de l'Itat de ma conscience, sur laquelle je croy n'avoir d
repondre qu'd Dieu, et d cous, Mgr, et si je ne vous supplioUi
tres humblement de me faire l'honneur et la charite de me donner Monsieur Vincent pour lui ouvrir mon cwur en confession
et cous faire voir par ses yeux qu'il n'y a rien de mauvais ny
d'etrauordinaire dans ma solitude et mes exercices. Si vous
eussie: Itd d Paris, Mgr, lorsque je sortis du monde, et si la violence acec laquelle Dieu m'avoit touchi me'eut laiss6 d'autres
pensees que celle de pleurer en secret mes pichIs et mes offenses, je n'eusse pas manque de m'aller jeter a cos pieds pour
vous demander rotre sainte benddiction, et vous decouvrir le
mouvement que la grdce de Notre-Seigneur m'a donn6 d'embrasser une vie pinitente et retirde, mais puisque la divine Providence ne l'a pas permis, qu'elle m'en donne maintenant une
noucelle occasion, et que l'ddification que je dois a l'Eglise et au
public semble changer en ndcessitM ce qui n'etoit que de devoir.
Je me tiens obliye, Mgr, de vous faire connaitre que je n'affecte
aucune conduite particuliere, que je ne ddsir que servir Dieu
avec simplicitl de cteur, et que je suis pret de changer ce que
Ion trouvera a redire dans ma vie si Monsieur Vincent me l'ordonne apres qu'il aura vu la disposition de mon dme.
Encore que, par la grdce de Dieu, Mgr, je sois devenu le
plus inutile et le plus mdprisable de tous les hommes, et qu'il
ne me reste plus autre qualitt que celle de pecheur et de solitaire, je me persuade toutefois que vous ne mepriserez pas une
date que Dieu a soumis a votre charge, et pour laquelle J(esus)
C'hrist; est mort, qu'ayant i en rdpondre devant le tribunal de
sa justice, vous m'accorderez sans doute la tres humble supplication que je vous fais.
Que si le meme Dieu, Mgr, qui vous appelle a la conduite
de son troupeau et au youvernement de son Eglise ne m'avoit
tirW du monde et mend dans la solitude, j'irois en personne recevoir cc directeur de votre main, et vous assurer en mdme temps
de mon service et de mon obdissance, mais puisque (votre pietd
et votre charge) la Providence divine cous a rendu le protecteur
de tous ceux qui vivent chrdtiennement, chacun selon sa vocation, je crois que vous approuverez la fiddlitg et la constance
que jo m'efforce de garder dans la voie oi Notre-Seigneur m'a
mis, et que vous aimerez mieux envoyer dans notre disert ce
grand serviteur de Dieu pour reconnoitre et vous rapporter ce
que j'y fais, que de permettre que je sorte de cette retraite oi
la Providence m'a conduit, et oiL votre permission m'a donnd la
libertf de demeurer.
Cci'cndant, Mgr, j'offriray mes cteux et mnes prieres d Dieu
pour 1, supplier de continuer et d'accroitre toujours ses grdces
sur vous, et faire nattre quelque sainte occasion oit je puisse
CouI t, noigner que je suis votre... etc...
Adcl'nidum. - Jean Duvergier de Hauranne, I'abbW de Saint-Cyran,
libr du Donjon de Vincennes, le 16 fivrier 1643, dce6da & Paris le
ii oclthr, 16 3.
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LETTRE AUTOGRAPHE INEDITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
A GUY-FRANCOIS DE MONTHOLON (d6cembre 1634)
Parmi nombre de pensionnaires, la maison Sain-Lazare, au
temps de saint Vincent, abrita, en un de ses quartiers, des cadets
de famille, presentds comme incorrigibles... ou vicieux.
C'est A un cas de ce genre que se refere I'autographe de saint
Vincent rcemment vendu par la maison Charavay (10-ii d4cembre 1957), et dont on a pu prendre copie.
Dans un volume tire a cinquante-deux exemplaires : Archives du Prince de Montholon (1), on trouve, parmi 1'analyse de
ces papiers de famille, les renseignements d'ensemble suffisants
pour eelairer le sens et la portee de cette int6ressante lettre de
saint Vincent.
Le dit recueil est devenu d'autant plus pr6cieux que ces
archives out disparu, au cours de la guerre 1940-1944, et par
suite des mdfaits dont se couvrit, ici ou lh, le mouvement de
Liberation de 1944-1945. Le chAteau de la RiviBre-Bourdet, a
Qudvillon, proche Rouen, fut, & partir de 1940, occup6 par les
Allemands. Devant cette situation et pour protdger papiers et
documents de famille conserves dans cette antique derneure, les
Archives d6partementales se sont efforedes de mettre a I'abri
et de r6cuperer ce qu'elles ont pu. En 1952, quelques restes
de ces pieces d'archives, ont ite deposds au Mont-Saini-Ainaan.
Dans ce ddp6t, M. Leroy, archiviste de la pr4fecture de Rouen,
aidd par M. 1'abbd Joseph Caroff, cure de Saint-Pierre-de-larneville, n'ont pu trouver, en decembre 1957, ni la lett'r dti
Lazariste Lambert aux Couteaux, du 28 mars 1634, ni une
autre missive de saint Vincent. Cela s'explique, car au moment
de la Liberation le chAteau de la Rivibre-Bourdet dtait loud a
M. Garcin. Les sentiments politiques de ce locataire amenerent
des reprdsailles pleinement regrettables : mobilier, representant une valeur consid6rable, et papiers, furent alors pillis,
brtlds ou emportds.
A d6faut de ces archives, suivons pour connaitre E'histoire
de Jean de Montholon, la suite des actes numdrotds dont 1'analyse, publide en 1901, est ici d6barrassde de maints ddtails accessoires.
a) Le 29 juillet 1632, Jean de Montholon, Agd de 19 ans, se
marie avec damoiselle Jeanne Jannesson (n' 434).
b) Le 13 aoit 1632, en suite de la mort de leur pdre dcdd6d
au chAteau de Vivier, le 13 avril 1632, 1'aind de famille Guy(1) Archives du Prince de Montholon de Umbriano. Inventaire des
Titres de la maison de Montholon (1200-1900). Saint-Amand (Cher). Imp.
de Bussiere, 1901, gr. in-4-, xxi-353 p. De ce recuell, tird cinquantedeux exemplaires numerotls, la Bibliotheque nationale, h la R~sert
(Lm3 2659) conserve le numdro 20.
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Francois, est Blu tuteur de ses freres cadets : notamment Nicolas, aig de 22 ans, et Jean, age de 19 ans (n° 437).
c) Le 6 septembre 1632, A la requ4te de Guy-Franqois, tuteur, un arr&t du Parlement de Paris, annule le mariage de Jean
avec Jeanne Jannesson, vu qu'il fut illicite et secret (n" 438 et
443, 23 septembre 1632).
d) Le 4 fdvrier 1633, le meme Guy-Francois fait casser et
declarer nul le mariage de son autre frere Nicolas avec Marguerite Noirtet (n° 454).
De cette derniere union, le 4 aoit 1633, nous trouvons a
Colombes, I'acte de bapteme d'Anne, leur fille (n° 465).
e) Le 12 septembre 1633, devant la decision du 6 septembre
1632, et I'acte de Guy-Francois, son frere tuteur, Jean de Monthelon demande a Messieurs de la Sorbonne, leur avis sur la
validite de son mariage qu'il veut maintenir, a ayant ddja eu
de sa femme trois enfants, et sa femme etant pour lors grosse
du quatribme , (n* 467).
f) Sur une copie de cette requite (n* 468) est insdr6 au has
I'avis de Messieurs de Sorbonne : ledit mariage de Jean et de
Jeanne est valide et ne peut ledit Jean, en conscience, quitter
ladite Jeanne sa femme. Signe : Hennequin, Parent, J. Harton,
C. Patu, Amyot, Le Moine, etc...
j) Le 8 septembre 1634. a Bruxelles. en 1'eglise SainteMarie de Capella, est baptis6 Andr6, fils de Jean de Montholon
et •ie .lJanne Jannesson.
h) Le 28 septembre 1634, une sentence du Pr6vot de Paris,
rendue A la requete de Francois de Montholon, tuteur de ses
freres Nicolas et Jean, au sujet de leurs mariages clandestins
et sans rapport avec leur rang, autorise ledit Guy Francois h
les faire arreter et enfermer dans tel couvent ou monastere qu'il
lui plaira. Sign6 : Drouart (n* 480).
i) Le 5 d6cembre 1634, suivant proces-verbal, Jean de Montlholon, h cause de son mariage avec Jeanne Jannesson, est enferin6 au prieurd de Saint-Lazare (n" 483).
j) Le mercredi de la Passion, 28 mars 1634, de Saint-Lazare,
Lambert aux Couteaux, prdtre de la Mission, informe M. GuyFrancois de Montholon, que son frere Jean est depuis deux
jiuts , dans un 6tat semblable a la folie n,(n 490).
k) Une lettre autographe de M. Vincent (peu apres le 28 mars
1634), signale les circonstances de 1'dvasion de Jean de Monltholon (n* 491). Cette lettre a Wt6 6dite d'apres une ancienne
0.lition d6ficiente, par Coste, t. 1, pp. 291-293.
1) Le 4 avril 1639, par actes sous seings privds entre GuyFrangois de Montholon et son frere Jean, Guy-Francois retire
s,,n opposition au mariage de Jean (n' 536).
m) Le 25 avril 1639, Jean de Montholon, lieutenant du Roi
h Peronne, Ag6 de 25 ans. ratifie son mariage avec Jeanne Janmitson, sa femme, conclu le 29 juillet 1632 (n" 551).
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n, Le 30 janvier 1647, Jean de Montholon, veuf de Jeanne
Jannesson, demeurant a Paris, rue Saint-Denis, paroisse SaintSau\-eur, se marie avec Louise de Chesneton, native de Londres 'n" 605).
o) Le 3 avril 1655, est baptise i Saint-Nicolas-des-Champs,
Nicolas, fils desdits Jean de Montholon et Anne (sic) de Cthesneton in' 651). Ledit Nicolas, dechde le 15 juin 1655, age de
deux niuis ,n° 652).
p) Le 24 jan\ier 1679, dans sa naison, rue Pavie, paroisse
Saint-Andrd-des-Arcs, A Paris, est decedd environ 7 heures du
matin, Guy-FranCois de Montholon, qui, le 26, environ sept
heures du soir, est inhumn dans ie caveau de familie A I'eglise
paroissiale n"' 740, 744, 770).
De ces differents documents et actes juridiques se d6gage
nettement 1'incident Jean de Montlolon, sur lequel Monsieur
decrire & Guy-FranVincent, en fin d6cemnbre 1634, est amene
cois de Montholon, dont la famille, comme 'on sail, est originaire de Montholon, proche Autun.
CAS ET BIOURAPHIE JEAN DE MONTHOLON

Le 29 juillet 1632, Jean de Montholon, Age de dix-neuf ans,
en secret et sans les autorisations legales alors requises, se
marie avec Jeanne Jannesson. Au jugement de son frere aine
Guy-Francois, prociaml
tuteur de ses cadets, ce mariage est une
mesalliance : ii est a illicite et secret n. A sa requete, une telle
union est annul6e, six senaines apris, par Arret du Parlement
de Paris (6 septembre 1632). De leur cutd, les Messieurs de la
Sorbonne. interroges par Jean, d6clarent un an plus tard, ce
niariage valide et obligatoire en conscience (12 septembre 1633).
Douze mois apres, le 28 septembre 1634, nialgr6 cet a:is canonique, une sentence du Prevot de Paris, autorise Guy-Franiuis
a faire arreter son frere Jean, et, l'enfermer dans tel couvent
ou monastere qui lui plaira. En vertu de cette sentence, le 5 ddcembre 1634, d'autorit6 de justice, Jean est conduit et enfermn
au prieure de Saint-Lazare-lez-Paris...
Voilh done le nouveau pensionnaire que regoit Vincent de
Paul. lci se place sa lettre incdite. Le supdrieur de la Mission,
par gratitude envers Guy-Franqois, avocat A la Cour, s'efforce
de conseiller et radoucir Jean qui, dans un tel internement. r•-(l
obsedd par ce mariage avec Jeanne Jannesson. Monsieur Vincent essaie de lui faire entendre raison. Est-ce bien sage ? Ne
doit-il pas se fier aux dires de son frere aine et des siens, tous
fort peinds de telle conduite ? Et cette famille Jannesson, seigneur entre autres de Montaut et de Clichy-la-Garenne (op. cit.,
n* 577), n'est pas inconnue de I'ancien cure de Clichy. Aussi, il
lui en parle en connaissance de cause...
Relevons et soulignons dans la lettre de Vincent, la prudence de ses dires... Mais toutes ces considerations ne font
qu'dchauffer la passion. Monsieur Vincent le reconnalt et le
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pruclame sans 6tonnement : peine perdue et vains efforts. Mais
le detenu reste intern ha Saint-Lazare. Avec les semaines de son
sdjour, son etat mental ne s'ameliore pas. Comme il 6tait a prdvoir cette passion s'entlanmme de plus en plus. Et le 28 mars
163i ;aprbs quelques trois mois de detention), Lambert aux
Couteaux se voit oblige d'*crire A Guy-Franqois que, depuis
deux jours, son frWre Jean est , dans un Rtat senmblable d la
folie- ,... Peu apres, par suite de connivences, Jean parvient a
tromper la surveillance de ses gardiens. et, par une porte dIrobee du vaste prieur6, prend le large. Sans retard, dans des sentiments de regret et de confusion. Monsieur Vincent axertit GuyFrancois de Montholon. II convient de lire pour son vif interbt
cette lettre ddj~ donnie, dans Coste, t. I, pp. 291-293.
Jean de Montholon, ayant ainsi choisi la libertg, maintient
une obstinde volont,. devant cette vie matrimoniale qui lui a
cause tant de misaventures. Aussi, cinq ans plus tard, et de
guerre lasse, le 4 avril 1639, Guy-FranCois retire enfin son opposition lIgale. Trois semaines plus tard, des Je 25 avril suivant,
Jean ratifie juridiquement son mariage contract6 le 29 juflet
1632, source de sept ans de ddboires... Devenu \euf quelques
ann~es plus tard, Jean de Montholon se reniarie le 30 janvier
1617. avec Louise de Chesneton, native de Londres, etc...
Dans cette delicate affaire de famille, saint Vincent, en d&
cembre 1634, couvert par une decision de justice, essaie d'allier
son sens du respect de la personne humaine et tout ensemble
sa gratitude envers un de ses avocats qui «c a fait des merveilles ,. Un tel l6oge sous sa plume se comprend aisement en
presence de son correspondant...
Cettre lettre inddite, ici publi6e, demeure interessante a plusieurs titres. D'abord, elle est autographe (on lit done du saint
Vincent lui-mAme, sans la traduction d'un secrdtaire)... Elle date
de la fin de 1634 (done au debut de ce sejour au prieur6 de
Saint-Lazare, oui la Congregation de la Mission est entree depuis Ie 8 janvier 1632. Elle traite enfin d'un cas douloureux et
suggestif (un internement de fils de famille, m6salli6, pretendon : incident qu'il faut comprendre dans la situation et la mentalitd du temps). Au total, belle et intdressante lettre qu'on pourra lire (loyal exercice de lecture), dans son fac-simfle et dans
la transcription ici donnde, iigne par ligne.
Fernand COMBALUZIER.
N.-B. - Le fac-similt, ici ins6rd, pp. 680-681, a paru n" 327,
dans le Catalogue de la maison Charavay : Autographes et Documcwots historiques. Vente des 10 et 11 dicembre 1957.
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Lettre inedite de saint Vincent de Paul

& M. de Montholon

t
Monsieur, la yrice de Nre Seigneur soit avec
vous pour jamais.
Je suis bien fachd de ce que je n'ay eu le bonheur de me trouver ceans lorsque vous nous
avez faict l'honneur de venir. J'estois a un
petit village d'ici au pros, mais je suis reveneu
un quart d'heure apres vostre depart et ay
trouv, Monsieur vostre frere. Mon Dieu
Monsieur que je sens la peine que lui et les
autres vous donnent. II m'a comptd son afaire
et quoy que je luy aie pen dire de la peur que
jay qu'il n'aie pas bien rencontre, qu'il vous doit
croire absolument et suivre le con(se)il de vos communs
paryns et quelque chose mesmes de la maison
oi ii s'allie que je cognois, je ne fais que
davantage eschaufer sa passion. Je lui avois
demandd permission de vous aler voir ensemble
M. le cure de St Germain, mais comme j'ay estO
d St Merri, jai Wtd saisi d'une vifve aprdhension
qu'il eschapat, et m'en suis retournd et l'ay trouvd
reposant. C'est pourquoi jai prins le temps de
vous faire ces lignes pour vous prier de me mander
l'ordre selon lequel ii vous plaict que je mi
comporte, en attendant que j'aye I'honneur de
rous voir demain pour rous remercier comme
je fais tres humblement de l'heureux commencement
[que vous avez donnd
a nostre ddfence. L'on m'a fait sfavoir de la part de deux de nos
[juges que vous acez
faict des merveilles. J'espere Monsieur que la fin en sera encore
[plus heureuse et que
Nostre Seigneur vous en reserve une grande rdcompense au Ciel
[et suis en son amour
votre tres humble et obdissant serviteur
Vincens DEFAULr
Suscription : A Monsieur
Monsieur de Montholon
Advocat de la Cour
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DE

SAINT VINCENT

DE

PAUL

;5 deceimre 1659)

En septenmbre 1957. grdce d une genirosite de notre confrdre
3!. Bertrand Duhour, les Archires de la Mission riennent de
s'enrichir d'une lettre autographe de saint Vincent. En ce tempsli, une maladie de son secrdtaire, le pricieux frere Bertrand
lucournau ici orthographiC Ducourneau) contraiynit le saint a
ri'difer lui-mimne sa correspondance. A cette epoque, huit mois
ariant so mort et depuis quelques annees, nombre de letires du
saint fandateur sont simplement signdes. A ce titre, le present
te.rte du 5 decembre 1659 acquiert-il une caleur encore plus
yrande. Le terte en a dtW donni (lettre 3036) au tome VIII,
p. 186. edition Coste, dans une orthographe moderne... et plus
lisible pour le commun des lecteurs. Arant 1914, M. Coste avait
pu en prendre copie chez un marchand d'autographes. Vu l'occasion qui s'en prdsente. on reproduit ici cette piece avec les graphies de saint Vincent. et surtout, on y joint le certificat 9tabli
d Lyon, le 4 juillet 1810. Cette attestation nous fournit quelques
precisions notaminent sur M. Hdame, cure de Saint-Pierre de
Lyon, ancien missionnaire lazariste, et jadis, atant 1789, suptrieur du sOminaire d'Annecy. HWame Jean-Francois,n0 le 15 juin
1746 ) Fressin, diocese de Boulogne-sur-Mer, fut recu a SaintLazare-lez-Paris le 3 norembre 1765, il y fit lts c"wtx le 4 novembre 1767. en prisence de M3.Arnould Bossu. Nomnm suptrieur du
Grand Siminaire d'Annecy Ie 30 arril 1786, it y resta jusqu'au
10 norembre 1792. Au.r lendemains de la Rdvolution francaise,
en dl'cembre 1805 (r'oir Ad. Vachet : .os paroisses du diocise de
l.yun. abbaye de LUrins. 1899, p. 7iW). Ileame toit nommd cure
de Saint-Pierre i Lyon 'cure de premiere classe, erig e le 4 germninai an X7). Son sucresseur en cette paroisse, Benoit Alhambert, ftait installe en juillet 1818.
F. C.
De Paris ce 5 1n bre 1659.
!IMnsieur Ia grace de nostre Seigneur soict avecq nous
pour jamais.
J- me trou\e en perplexitn au subject de ce que vous me
dictes de la demande quon vous faict de la persofie de M' Parisis.
Tout ,onciderd le hesoin d'Agde me presse mais si le retour de
Monr'i c ' de Montpellier est si proche. in nomine Dfii. il le faut
retenir. mais sil y a aparence qu'il demeure au pris du Roy
vous pourrez en ce cas IA, le prester pour quelque temps A
M' Durand. Je vous escris cecy dans iacablement auquel je suis
a cau-i- de la maladie de Monsieur Almeras & de nostre frere
eau de sorte qu'il ne me reste que le moment de vous
Duc,,iio
dire ,iiIP je suis plain de consolaon de vos bones conduictes &
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que je salue aussi dans le mesme sentiment M' Parisi estant a
I'un et a lautre.
Monsieur
Tres humble & obdissant
serviteur
Vincens Depaul
ipdlM
au bas de la lettre:
M' Get
Suscription : A Monsieur
Monsieur Get sup' des prestres de la Mission
de Marseille estant de pfit au Sem" de Monp'
A Monpellier

Annex.e ~ la lettre autographe de saint Vincent de Paul du
5 dicembre 1659, est jointe la prdsente attestation 0tablie d Lyon
le 4 juillet 1810.
Nous, Vicaire general du diocese de Lyon, sur la demande
de M. Bernou, cure de Gorrevod, et I'exhibition faite par lui d'une
lettre, dat4e de Paris du 5 Xbre 1659 A Mr Get, sup'rieur des
Pretres de la Mission de Marseille, 4tant de present au sdminaire
de Montpellier et sign6e Vincent de Paul,avons recueilli le t6moinage de M(essieu)rs H4ame, cure de St Pierre de Lyon, ancien
missionnaire de St Lazare, sup6rieur du s6minaire d'Annecy,
Besson, pretre de ce diocese, professeur d'Oloquence au Lycge
de Lyon, et Marduel, Vicaire de S. Nizier de Lyon, lesquels nous
ont atteste reconnoitre dans la signature de la susdite lettre la
v6ritable signature de St Vincent de Paul, Instituteur de la
Congr6gation de la Mission et des Filles de la Charitd, qu'ils
ont assure connoitre parfaitement.
En foy de quoi nous avons sign4 le present, avec lesdits
t6moins, pour servir d'authentique a ladite lettre a laquelle nous
avons ordonne qu'il fut joint et scell6 du sceau archi6piscopal.
Lyon le quatre juillet 1810.
Counno., V(icaire) G(6n6ral)
Hi~AME, Cure de S(aint) P(ierre)
B. MAROUEL, Vicaire de S. Nizier
BESSON
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BIBLIOGRAPHIE
Specimen Examinis Ordinandorum. Roma, Piacenza. 1957. Editio
quinta post Codicem Juris canonici. xvi-192 plus (84) (ii
sur 18 cm.).
Pour 1'essentiel de ce qu'il faut savoir avant la reception de
chaque Ordre sacr6, le droit canon impose un examen. Sur le
theme et la matiere de telles interrogations a Ut6 constitu6, il y
a bien longtemps, le Manuel d'Antonio Silva, pretre de Plaisance
1795-1881). En voici la cinquieme edition, d'apres le Codex, revue par un savant lazariste de la province de Rome. Les quatrevingt-quatre dernieres pages donnent le texte du Rite des Ordinations : theme de- mkditations et d'informations.
F. C.
BALDESCHI (G(iuseppe), C.M., Sacre Cerimonie, 10* edizione. Roma,
1957, 484 p.
CEuvre classique et Manuel des Ceremonies de Giuseppe Baldeschi (I" juillet 1791-19 avril 1849), ce Lazariste qui fut maitre
des Cerdmonies pontificales sous LUon XII. Cette dixieme edition
de 1957 a Wt6 revue et amenagee par M. Carlo Braga, de l'quipe
des Ephimyrides lituryicae de Rome. C'est suffisamment dire la
qualite et la valeur du travail ainsi realis&
F. C.
NASZA PRZESZLOSC. - Notre passe. Etudes sur 'IHistoirede I'Eglise
et de la Culture catholique en Pologne. 1957, t. V et VI, 350
p. et 424 p.
Cette revue polonaise (en langage technique, A la B.N. de
Paris, on dirait plus exactement, cette suite), prdsente en volumes
annuels, un ensemble d'6tudes historiques sur le passe catholique
de la Pologne. Groupies par le Lazariste Alfons Schletz, directeur
de la publication, ces monographies 6clairent divers points de
I'histoire polonaise. En admirant un tel labeur, des auteurs et du
directeur, signalons parmi maintes contributions, la notice biographique du Lazariste Jan Kanty Dabrowski, Bvbque auxiliaire de
Poznan. Traduite plus haut, pp. 526-540, elle est emprunt6e a
cette publication, L.V, pp. 217-237. De meme, au tome VI, le meme
M. Schletz a ins6r6, pp. 169-288, une ample esquisse sur Seur
Rose Ohecka, Fille de la Charit6 (1878-1932). Nde & Brzesce, le
18 juillet 1878, d'une riche famille de gros proprietaires terriens,
Rose est admise au S6minaire de Varsovie, le 4 aoit 1900. Place
A Radom, elle y dmet ses vceux de Fille de la Charit6, le 8 septembre 1905. Des 1906, malgre sa jeunesse, elle est choisie pour
etre directrice du Seminaire de Varsovie. Envoye & Paris, elle
poursuit a la Maison-MWre, un stage informatif de neuf mois.
Directrice pendant douze ans, elle est nominee, en juillet 1919,
visitatrice de Varsovie, et meurt le 28 f6vrier 1932, A cinquantequatre ans d'dge et trente-deux de vocation. Cette Ame noble travailla pour le bien et l'expansion charitable de l'oeuvre viben-
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ticnne. Le traxail de M. Schletz perinet de suivre les ascensions
et les vertus de cette sainte fille de Monsieur Vincent... Belle
contribution parmi nombre d'aspects consolants de l'histoire de
F. C.
Pologne.
MUNDA (Jsus lReminre7z, C.M. - Las Hlijas de la Caridad en Asturias, Gijon, 1957, 126 p.
Esquisses historiques des diverses maisons des Asturies. Des
1830, les Securs de Charite out pris pied, i Oviedo. En 1957,
pros de deux cent cinquante Filles de la Charit6 se devouent aux
diverses ceuvres de leur vocation. Successivement en de pr6cises
notations, les monographies et les illustrations documentaires
permettent de ,uivre, en ses charges actuelles, le personnel qui
ceuvre dans les \ingt-trois fondations de la zone Oviedo-Santander : Oviedo, Langreo, Santa Ana, Gijon, Luarca, .Mieres, Miranda de Aviles, Ujo-Bustiello, Vegadeo. Cette brochure de 126
pages, alerte. agreable, reste sympathique, comme le d6vouement
des bonnes Filles asturiennes de Monsieur Vincent.
VAN DRIEL (Michael), C.M. - Sanctificatio vestra. Renungan- Renungan untuk para tjalon-imam. I. Augustus-September. Seminari Santo Vincentius a Paulo. Surabaja, 1957, 156 p.
(13 sur 19 cm.).
Pour les dleves indondsiens des petits et grands seminaires,
notre confrbre Michel van Driei s'est impose la redaction d'un
-cours de meditations. Le premier volume de la serie vient de sortir : 1'tangile midite en toutes langues, se prdsente ici aux cceurs
et g6nerosites jaxanaises...
KAo CHUNG Ju, C.M. - Le Moucement intellectuel en Chine et
son rdle dans la Rdvolution chinoise, entre 1898 et 1937. Chez I'auteur, Aix-en-Provence, 40, cours des Arts et Mdtiers,
1957, 212 pages.
Cette th6se (doctorat d'Universitd de Paris) se presente
comme un soigneux et int6ressant travail. On y trouve I'explication de la R6volution-chinoise qui, en 1911, amena un notoire et
radical changement dans la Chine millenaire. Pr6paree, des 1898,
par des intellectuels, cette lame de fond emporta le syst0me antique du pays et travailla a faire une grande nation de ces millions
d'illettr6s qui restent un lourd problmne parmi nombre d'autres,
dans notre monde moderne. Cette presentation, fort bien accueillie
par le jury, ouvre des perspectives sur la situation de la Chine
de nos jours.
CZAPLA (Venceslaus), C.M. - De lurisdictione ad excipiendas Confessiones Puellarum Charitatis Sancti Vincentii a Paulo. Dissertatio ad Lauream in Facultate luris canonici apud Pontificium Athenaeum Angelicum de Urbe. Romae, MCMLVII,
xu-162 pages.
These do doctorat canonique soutenue a I'Angdlique A Rome,
tes pages presentent la documentation et les rdflexions d'un esprit
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6veille sur la question de ia juridiction necessaire pour entendreles confessions des Filles de la Charitd. Travail technique, qui
intdresse notammnent la Congrdgation de la Mission. Histoire et
droit aboutissent, manies par l'auteur, a cette nette conclusion :
pour la confession des Filles de saint Vincent de Paul, suffit la
juridiction commune, requise par le Droit canon, pour entendre
la confession des fenmes. On soupponne aisement sur ce point,
toutes les discussions passies ; elles sont ici examinees avec un
soin qui fail honneur au travailleur et chercheur avise qu'est
M. Venceslas Czapla. On comprend des lors son succes.
F. C.
ENGELVIN (Ambroise). - La belle vie vdcue par un Missionnaire
Lazariste d Madagascar. Paris, 95, rue de Sevres, 1957,
282 pages (18 sur 24 cm).
Ordonad pretre A Dax (Notre-Dame du Pouy), le 16 juillet
1911, Ambroise Engelvin est aussitot destine aux missions du
sud malgache a Fort-Dauphin... Des son depart, d6bute une correspondance savoureuse et copieuse... Se penchant sur ces nombreuses lettres, soigneusement conserv6es par la famille, un
cousin du Lazariste, M. Eugene Engelvin, en a tire des extraits
qui permettent de suivre avec interet la vie de l'apotre A Farafanyana (octobre 191i-mai 1912), B Fort-Dauphin (mai 1912septembre 1924), A Tuliar (septembre 1924-novembre 1933). On
y trouve la chronique de la Mission. Et ces quarante-deux belles
annies de missionnaire, en Malyachie, transparaissent dans ces
pages vivantes, largement imprimdes et savoureusement illustrdes. C'est vraiment la belle vie vecue par un Missionnaire lazariste a Madagascar...
F C.
Concept of Freedom, edited by Rev. Carl W. GRINDEL, C.M.,
Ph. D. Henry REGNERY, Company, Publishers, Chicago, 1955,
xIv-512 p.
Pr6sentd et noud en gerbe, par M. Grindel, ce livre sur le
Concept de libert6 est'l'oeuvre de plusieurs auteurs, groupds par
l'Universitd Lazariste de St John, a Brooklyn. Dans une americaine pr6sentation, on nous informe que cet ouvrage presente
plus de trois mille henres de travail et deux ans de recherches,
et que ces quatorze articles repr6sentent plus de milie pages de
dactylographie. Apres le theme philosophique sur la Mctaphysique et la psychologie de la libert6, sont dtudi6es la libertd de
l'individu, la libert6 sociale, la liberte et la theologie. Problemes
ardus et d'importance fondamentale, ici attentivement scrut6s
et exposds.
BARRENA (Jesus Martinez), C.M. - El Sacramento dcl Amor. San
Juan, Porto Rico, 1955, 388 pages (14 sur 21 cm).
Achevd d'imprimer le 25 janvier 1953, ce volume expose, en
trente-deux chapitres de classiques considdrations sur I'Eucha-
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ristie : institution, obligation et moyens de bien communier,
culte de l'Eucharistie, quarante heures, etc.Presentls comme d'autres ouvrages de I'auleur en une impression amplement aeree, ces textes et id6es constituent une
base pour des meditations eucharistiques. (Euvre utile d'apostolat.
Pere POUGET. - Melanges. Preface de Jacques Chevalier, Paris,
Plon, 1957, xii-238 p.
Rddigds sur demande, pour des esprits determines et dans
un but d'apostolat intellectuel, cinq cerits du Pere Pouget, sont
ici groupds pour une plus ample carriere : Questions et rpponses
concernant la philosophie et la foi ; la vie de Dieu en nous ;
le surnaturel d'apres la Bible ; le sacrifice dans I'Eglise du
Christ ; la redemption du monde moral par le Christ. La prdface de Jacques Chevalier, leur Bditeur, situe ces travaux dans
le cadre et la pensee du P. Pouget. Le volume continuera I'apostolat de l'humble et savant Lazariste.
BACzKovIcz (Ks Franciszek), C.M. - Prawo Kanoniczne. Podrecznik dia Duchowienstwa. Tom pierwszy. Wydanie Trzecie.
Przygotowali do druku iuzupelnili Ks. Jozef Baron, C.M.,
i Ks. Wladyslaw Stawinoga, C.M., octobre 1957,, xvi-784 p.
r
Ce travail du Lazariste Francois Baczkowicz (1* octobre
Baron
par
MM.
complete
et
revu
1877-25 juillet 1923, A Cracovie),
et Stawinoga, constitue le manuel classique polonais pour 1'4tude
du droit canon. C'est suffisamment en caractdriser ici le sens
et la valeur.
The Catholic Lawyer. Vol. I, 1955-1956.
La Section du Droit de l'Universit6 lazariste St John, A
Brooklyn, a d6cide d'avoir un organe a elle. De 14 cette revue
trimestrielle dont le premier fascicule est dat6 du 1" janvier
1955. Dirig6 par M. Joseph Tinelly, C.M., I'ensemble des numdros
groupe des 6tudes : theologie morale, droit canon, biographie.
histoire du droit, legislation, informations, jurisprudence, questions posdes, etc... Le patron des juristes de la Revue est saint
Thomas More (6 f6vrier 1478-6 juillet 1535), canonis6 le 19 mai
1935. II preside h cette manifestation de la vitalite et de I'activite de la Faculte.
John J. DANAGIIER, C.M. - Petitions for the Indult to Reserve the
Blessed Sacrament in private oratories. Denver, Colorado.
1954, 111 p.
T"hi'se de Doctorat a I'An.ylique de Rome. niiiitionine d\an'
1'Ani('e rfnioique,,'Paris, t. IV. p. 405.
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NECROLOGE
1957

MISSIONNAIRES
41. Artis (Henri), pretre, dec. & Damas, le 18 juin 1957 ; 75, 56.
42. Dougherty (Vincent), pretre, deo. Philadelphie 11 juin 1957; 67, 48
43. Martin (Henri), pretre, dec. Montpellier, le 24 juin 1957; 75, 58.
44. Mgr Ryan (Richard), 6evque, dec. Sale, Ie 10 Juin 1957; 77, 55.
45. Gometz-Martinez (Josd), pretre, dec. Madrid, le 21 juin; 73, 56.
46. Martin (Juan), pr4tre, d6o. & Madrid, le 22 juin 1957; 95, 75.
47. Khoury (Michel), pretre, d6c. Mizjara, le 16 juin 1957 ; 34, it.
48. Abadie (Edouard), pretre, ddc. & Daz, le 28 juin 1957 : 73, 51.
49. Mgr S6vat (Antoine), 6vBque, dec. Faratangana,6 juillet; 79, 58.
50. Usai (Pietro), pretre, dec. Sarzane le 7 juillet 1957; 87, 51.
51. Kranz (Wojciech), pr4tre, dec. New-Jersey, le 25 juillet 1957; 57, 39.
52. Regnez (Adolphe), pretre, dec. 4 Lidge, le 30 juillet 1957 ; 83, 58.
53. Berthomet (Augustin), pretre, dec. k Tulua, 21 juillet 1957; 76, 56.
54. Otero (Servando), olerc., d4o. Madrid, le 24 juillet 1957 ; 20, 3.
55. Schorsch (Peter), pr4tre, d6c. Chicago, le 10 aoot 1957 : 75, 56.
56. Picot (Emile), pretre. dec. a Meaulne, le 14 aoOt 1957 : 78, 56.
57. PflOger (Karl), pretre, d6c. a Gumnich, le 6 aout 1957 ; 56, 29.
58. Carr (John), pretre, •6c. Dublin, 20 juillet 1957 ; Si 61
59. Moulis (Emile), pretre, dec. Hongkong, 23 aott 1957 : 70, 52.
60. Porebski (Mateusz), coadj., dec. Cracovie, 16 aoft 1957: 56, 38.
71, 59.
61. Mayoral (Jos6). pr6tre. dec. Mexico, le 1" septenbre 1957
62. Rodriguez-Alvarez (Manuel), pretre, d6c. Madrid, 10 aot ; 86, 70.
63. Mgr de Vienne (Jean), eveque, dec. Paris, 21 septembre; 80, 62.
64. Kelly (Patrick), pretre, dec. Dublin, 28 septembre 1957 ; 43, 24.
65. Mannix (Michael), pretre, dec. Sheffield, 1*' octobre 1957 ; 56, 32.
77, 60.
66. Berasategui (Ciriaco), pretre, dte. Saint-Sibastien, 29 sep.
67. Bellero (Joseph), pretre, d&c. Marseille 3 octobre 1957 ; 45, 29.
78, 44.
68. Theveny (Charles), pr6tre, dec. & Nice. 7 novembre 1957
69. Lynch (William), pr6tre, dec. Philacelphie, 10 novembre; 64, 47.
70. Bordy (Joseph), coadj., dec. a Dax, 21 novembre 1957 ; 77, 47.
71. Schnielzer (H.), ooadj., prov. Aulriche, disparu guerre 1944; 34, 6.
72. Brunetti (Francesco), pretre, dec. Lecce, 30 novembre 1957; 74, 57.
73. Tajadura (Vincent). pretre, dec. Salamanque, 2 decembre; 60, 44.
74. Kuchler (Raphael), pretre, dec. Saint-Louis, 3 .d6cembre ;53, 35.
75. Skvarca (Franc.), pretre, dec. Miren, 6 d6cembre 1957 ; 72, 43.
76. Brennan (Robert), pretre, d4c. Chicago, 14 dec. 1957 : 37, 18.
77. Hardy (John). pr6tre, dec. a Boston, 17 decembre 1957 ; 44, 21.
78. Sonnen rJohann), pr6tre dec. Jdrusalem, 25 decembre; 81, 63.
79. Sieben (Emile), pretre. d6c. & Thuin, 29 d6cembre 1957 ; 79, 61.
80. Freris (Francois), pretre, dec. Thessaloniki, 30 dec. 57 ; 51, 30.
81. Maguire (Bernard), pretre. dec. a Londres, 30 d4c. 57 ; 55, 33.
82. Alves (Jos4), pretre, d6c. a Petropolis, 6 dec. 1597 ; 85, 65.

1.
2.
3.
4.

1958
Murillo (Innocencio). pretre. dec. Caibarien, 3 janvier 1958 ; 53, 37.
Skabel (Wiktor), pretre, dec. & Bydgoszcz, 13 janv. 1958; 70, 51.
Winne (Marshall), pretre, dec. Montebello, 28 janv. 1958 ; 1, 49.
Grienik (J.), coadj . Schwirarzarl, PI'n•u. I" t~vr. 1958; 83, 63.
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SEURS
Giacomini (He-:re), .Mlaison Crntrale, Sienne Italie): 46, 26.
Redaelli (Henriquette). M ericorde, Getnes (Italic): 62, 36.
Mir (Raimonda. Hlip. St Jr;An-de-Dieu, Manille; 74, 53.
Sanchez del Arco Dolores). .lMaison Centr., Manille; 78, 46.
Miguel (Esperanz.). Es. de E izaran, Saint-SCbastien; 59, 41.
Rovira (Maria), Maisun St Mi., Foldemoro E-pagne) : 66, 42.
Pinies (Asuncion), Mais. St Louis, Hafelbuno; 83, 63.
. el Salvador. Jerez ae la Fronlera; 93, 70.
Cornejo ;Luisa).
Salaberry lHadegoinde), Chdleau-l'Eveque; 88, 66.
Arnould (Lucie), .Maison-W.ere; 50, 25.
Pacoret (Marie-Louise). ;uayaquil (Equateur): 90, 65.
Ray (Marie), Saint-Philippe du Roule, Paris; ý7, 64.
Manzac 'Alexine), Chdteuu-d'Evt;que; 94, 67.
Ageorges ,Marie-Dinise), M.aison Gcntri.e, Beyrouth; 70, 37.
Angeli (Mar:e), H11pital, Montluaon; 70, 46.
Appaix (Marie), lMultolieu; 85, 58.
Lebarbenchon ,Maria), Maison Centrale, Beyrounth; 87, 67.
Le Tous (Madeleine , Mde, Alexandrie; 70, 48.
Coulon (Marie). de Moulins-les-Metz, a Beletanche; 62, 38.
Lenoir ;Louis.e, Clichy; 78, 56.
Abaigar (Severiina. Jativa (Espagne); 59, 39.
Margeli (Juana'. .Maisun Centrale, Madrid (Espagne); 80, 55.
Romero (Mar.a). Dispens. Croix-Rouge. Sdville (Espagne); 66, 44.
Guido (Seratfna), H. Esp., Buenos Aires (Argentine); 80, 55.
Jordan (Julia), Coll. Ste Marie, San Isidro (Argentine); 87, 57.
Orozco (Judith), Mais. Centr., Cali :Colombie); 53, 30.
Reyves Rosario). H6p., Cuenca (Equateur); 81, 62.
Rivadeneira iManuela). , La Quinta ,,Quito (Equateur); 94, 67.
Rouch (Marie-Louise). Rio de Janeiro (Br6sil); 91, 65.
Farrell (Anna), Mais. Ste Anne, St Louis (Etats-Unis); 92, 72.
Carthy (Catherine), Mais. Cent., Normandy (Etats-Unis); 72, 43.
Martini (Jeanne), Mais. Centr., Turin (ltalie): 67, 44.
Luttenberger ýRosina), Pinkafeld (Autriche); 80, 59.
Guignard (Renee). St-Laurent. Paris. morte C~renoz (Hte-Sav.); 59, 37
Goehrs (Enma). Hp tala Bon Secours. Metz; 68, 35.
Vallet iMatie, Maisoun de Ghari.d, Clichy; 87, 60. '
Bertail (Julienne). Maison de Chariti, Chdteau-d'Evcque; 64, 42.
Passal (Augustine), Maison de Charitd, Chdteau-l'Eveque; 66, 4i.
Grange (Gabrielle), Maison St Joachim, Rome; 86, 63.
Mirauchaux .Pauline), \laison St Michel, El Biar (Algerie); 66, 45.
Wasseige (Charlotte). Mlaison St Jos.eph, Verniers (Be:gique); 71, 50.
Dare (Phyllis), Maison St Vincent, Londres; 45, 19.
Franciosi (Maria), Maison Centrale, Sienne (Italie); 72. 49.
Tartamella (Stella), Hospice, Ruvo di Puglia l(talie); 78, 53.
Uitz (Th6rise), Maison Centrale, Graz 'Autriche); 65, 44.
Woltsche (Eva), Hdpita: des Gontagieux, Vienne (Autriche); 77, 58.
Toomey (Sarah). Hopital Ste Marie, Rochester 'Etats-Unis); 78, 49.
Brennan (Mary). Villa St Michael. Baltimore (Etats-Unis); 81, 63.
Ohler (Edith), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 76, 56.
Constante (Dolores), Hopitai Espejo, Quito (Equaleur); 80, 52.
Mogro, Hospice. Quito (Equaleur); 87, 52.
Co'ocho (Seginda), Asile San Jacinto, San Salvador (Am. Cent.); 81, 56
Millan (Agnes). Colonie Saint-Bois. Lezica (Uruguay): 70, 43.
Yao (Marthe), Maison de Retraile St Vincent, Shanghai; 87, 63.
Liang (Joseph), Maison de Retraite St Vincent, Shanghai; 75, 57.
Song (Marthe), Maison de Retraite St Vincent, Shanghai; 78, 37.
Queron (Germaine), Maison de Charilt, Chdteau-l'Eveque; 64, 42.
Longatte (Jeanne), Maison de Charit.6 Clichy; 79, 60.
Ruotte (Marthe). Maison de Charit6, Clichy; 43, 21.
Barrau (Marie), Maison de Charilt, Clichy; 75, 49.
Berjaud (Victorine), Maison de Charitd, Montolieu; 92, 73.
Sergeant (Marie), Maison de Charild, Chatillon-s.-Chalaronne; 82, 57
Flouquet (Blanche), Hospice. Armentitres; 76, 53..
Mach (Marie), Hopita!, Voitsberg (Autriche); 54, 28.
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Piehler :Anna). Schwarzach, Salzburg (Autriche); 66, 48.
Mondini (Ernesta), Institut Salotto, Rivoli (Italie); 87. 61.
Polomska (Claire), M.aison Centrale, Chelmo (Pologne); 78, 56.
Rolland .Julie), Leproserie, Farafangana (Madagascar:: 13, 47.
Gicquel IMarie), iuspice, Concepcion (Chili); 80. 58.
Cousebaont d'Alkemade (Louise), Coquilhatville (Congo beige): 83. 58.
Engert ;Elizaltlh), Mary's Help Hospital, San Francisco (E.-U.); 82, 53.
McShane ,Cora). Hopital St Joseph, Saint-Joseph (E.-U.); 75, 50.
Garcia *Isabelle), Maison Centrale, Guatemala (Am. Centrale); 93, 65.
Lucas (Germaine), Ecole techn. Dans, dec. a Rennes; 54, 10.
Couradet (Leonide). Maison de Charitd. Montolieu; 83. 57.
Wauquier 'Berthe). Maison de Charite, Camorai; 80, 57.
ClIvy (Philomrne), Hospice, La Guerche; 73, 47.
Sadlier ,Marie , Providenci,
Fribourg (Suisse); 97, 76.
Blum Alice). Mlaison St Michel. El Biar (.Algrie); 42, 21.
Mitchell (Rose), Priory, Mill-Hill, Londres; 82, 50.
Taux (Ana), Mla -on de la Ste Famill, Panama (Am. Centraie): 93, 72.
Jardim Zelia), Maisun Centrale. Rio de Janeiro; 82, 54.
Tudela ;Doloris), Asi e Sun Manuel, Malaga (Espagne); 92, 69.
Culierrez .Malilde), Hdpital. Monron de la Frontera (Espagne): 72, 40.
Rodriguez (Ramona), Asile de San Josd, Granada (Espagne); 63, 43.
Blanes (Adelina), Hopital provincial, Valencia (Espagne); 59, 32.
Arguinarena ,Maria;, Hospice, Burgos (Espagne); 87, 62.
Fuertes (Florencia), Hopital. Astorya (Espagne): 80, 59.
iriarte ;Sa:vadoral, Hdpital. Santiago de Compostela (Espagne); 62, 36
Barredo ;lsabel). H6pital militaire. Vigo (Espagne); 53, 33.
Bierge (Maria), Asile, Yecla EEspagne); 82, 64.
Suarez (Josefa). Hdpilal San Antonio, Mayaguez (Porto-Rico); 76, 57.
Galparsoro (Juana). Hopital San Antonio, Mayaguez (Porto-Rico); 66, 43.
Aguado (Victoria), Salas Cunas, Bilbao (Espagne); 46, 18.
Egana (Josefa), Hopilal, Algorla (Espagne); a2, 31.
Gal:ego Francisea;, Asile, Laredo (Espague); 90, 69.
Garreau :Anne-Marie', Maison Charit6, Nanterre les Fontenelle; 57, 34.
Toulotte (Alice), HBpilal general, Valenciennes; 65, 36.
Mesure :Rachel). Malion St Jean-Baptiste, Gand (Belgique); 66, 44.
Novolny (Catherine), Hospice St Antoine, Vienne (Autriche); 75, 48.
Knaller CGei:e), Hospice St Antoine Vienne (Autriche); 64, 40.
Maspero Maria). H4pital principal, Turin; 45, 20.
de Filippis (Evangeliste), Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 92, 64.
Paldaof 'Adeiia), H6pital de la Marine, Spezia (Italie); 56, 25.
Rossi ,Ernestine), Maison de PI1mmaculee, Luserna (talie); 83, 51.
Szadkowska :Aurdlie), Maison de Retraite, Chylice (Pologne); 65, 43.
O'Kelly (Ida). Priory. Mill-Hill, Londres: 89, 70.
Bardaji (Francisca), Collige Cceur Imm. Manila (Philippines); 57, 22.
Gabanas iEncarnacion), College St Vincent, Alcoy (Espagne); 82, 59.
Ardaiz (Maria), Foyer d'enfants. Bilbao (Espagne); 74, 5a.
Butler (Julia). Hdpital de la Providence, Mobile (Elats-Unis); 84, 57.
O'Shea Honora), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 84, 64.
Saavedra (Seraphine), Orphelinat. La Paz 'Bolivie); 58, 41.
Bricard iAlbertine), Santa Casa. Rio de Janeiro; 87, 67.
Audoin (Bernadette). de Gradignan, dde. Hop. St-Andr6, Bordeaux 60, 36.
Pinon (Marie), Maison EugBne-Napoldon, Paris ; 63, 42.
Siffre (Jos8phine), Maison de Charit6, Clicky ; 80, 58.
Carniaux (Eugdnie), Maison principale, Paris ; 57, 29.
Jacques (Mathilde), Maison de CharitW, Clichy ; 73, 49.
Esple (Marie). Maison Ste-Louise, Magdalena del Mar :Perou) ; 80, 60.
Liczneeska (Claire), Maison Centrale, Cracovie; 79, 55.
Franzoni (Marie), Maison Saint-Joseph, Portici (Italie) ; 84, 62.
Rampino (Marie), Hopital psychiatrique, Aversa (Italie) ; 85, 59.
Nolan (Catherine), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 81, 58.
Solorxano (Gertr.), Mais. San Jacinto, San Salvador (Am. Cent.); 90, 70.
Devoto (Louise), Hopital Ramos Mejia, Buenos Aires ; 68, 45.
Montagne (Justine), Maison de Charitd, Montolieu; 88, 67.
Salle (Denise), Maison Saint-Jean, Troyes ; 100, 74.
Woehrle (Valentine), Maison de Charitd, Louh•ns ; 80, 60.
Madebos (Julia), Maison St Michel, El Biar (Alg6rle) ; 80, 56.
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Standaert (Marie), Westerlo (Belgique) ; 78, 61.
Stacchi (Maria), Monistero-Sienne (Italle) ; 75, 52.
Ferro (Marie), Maison Centrale, Turin ; 55, 33.
Bianchi (Louise), Maison de t'lmmacule. Luserna (Italie) ; 60, 40.
Sales (Marie), Maison de I'lmmaculde, Luserna (Italie) ; 64, 39.
Tagliaferri (Antoinette), Maison Centrale, Turin ; 80, 53.
Galluecio (Concetta), Maison Centraie. Naples ; 87, 66.
Duronio (Anne), Hopital. Andria (Italie) ; 45, 2i.
McDonald (Anna), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 71. 50.
Davi!a (Victoria), Quinta San Vicente, Quito (Equateur) ; 85, 53.
Marchese (Angile), Maison Centrale, Santiago (Chili) ; 42, 22.
Monneuse (Josephine), Hop. St Francois Santiago (Chili) ; 85, 61.
Chrzanowska (LUontine). Moszczany (Pologne) ; 69, 50.
Domagala (Marie), Maison Centrale, Cracovie ; 65, 43.
Jarzyna ;Marie). Maison Centrale, Cracovie ; 84, 63.
Kamzella (Florentine), Maison Centrale, Cracovie ; 83, 64.
Fital (Anale). Mlaison Centrale, Cracovie ; 56, 33.
Antkowiak 'Marie), Maison Centrale Cracovie ; 83, 65.
Boumilhac 'Marie), Maison N.-D. St-Vincent. Lyon ; 83, 61.
Collard (Jeanne), Maison de Charitd, Montolieu ; 80, 54.
Jo:iot (Marcelle), Misericorde, Le Caire ; 77, 54.
Pollet ,'Suzanne), Hospice, Longwy ; 48, 23.
Lopez (Filomena), Hopital, Segura (Espagne) : 88, 71.
Zurita (Maria), Escuelas. Aitas (Espagne) ; 79, 57.
Aranzueque (Encarnacion. Residencia Pr., Oviedo (Espagne ; 65, 45.
Clave 'Concepcion), Hopital, Lobrija (Espagne) ; 75, 52.
Armendariz (Maria). Hopital, Toledo (Espagne) ; 69, 42.
Pujadas (Joseia), HOp. Pr., Palma de Mallorca (lies Baldares) ; 55, 25.
Scheffer (TherBse), Maison Centrale, Cologne (Allemagne) ; 63, 42.
Dehotlay (Eugenia). Maison St Joseph, Butgenbach (Allemagne): 76, 48
Schellhorn (Amalia), Schernberg, Salzburg (Autriche) ; 83, 65.
Dschulnigg (Barbara), Schernberg, Salzburg (Autriche) : 70. 46.
O'Neill (Helena). Maison St Joseph, Sheffield (Angleterre) ; 90, 61.
Giacani (Adele), Maison Centrale, Sienne (Italie) : 83, 64.
Pappagallo (Marianne), Maison Centrale, Naples (Italie) ; 37. 10.
Tonneau (Irma), H6pital Cockerill. Seraing (Belgique) : 85, 63.
Falci (Palmyra). Maison Centrale. Rio de Janeiro (Br6sil) ; 61, 33.
Hosannah (Thr,.se), Maison Centrale, Rio de Janeiro (Br6sil) : 69, 46.
Espinos (Jeanne). Maison Saint-Medard, Paris ; 90, 66.
Rottanger (Louise). Maison de Retraite, Le Coteau : 83. 60.
Bertin (Claude), Hopital des Enfants. Bordeaux ; 28, 5.
Bataille (Marguerite). Hospice, Troarn ; 79, 57.
Dumont (Jeanne). Maison de Charitd, Clichy ; 80, 52.
Ponsonnet (Marie), Leproserie, Farafangana (Madagascar) ; 88, 70.
Benzan (Terezia), Maison de Charite, Idria (Yougoslavie)
86, 70.
Luszczkiewicz 'Sophie), Maison Centrale, Cracovie ; 59. 34.
Kranavelvogel (Theresia), H6pital St Jean, Salzburg (Autriche) ; 44, 24.
Granbacher (Clara) Schwarzach, Salzburg (Autriche) ; 67, 45.
Nappi (Catherine), Maison de lImmacul6e, Luserna (Italle) : 84, 61.
Invernizzi (Carla), Maison Centrale, Turin ; 55, 30.
Vasconi (Marianna). Santa Caterine, Rizenze (Italie) ; 90, 62.
Perasso (Marie), Maison de l'Immacul6e, Luserna (Italie) ; 85, 62.
Kennedy (Margaret), Maison Ste Elizabeth, Nouvelle-Orleans ; 91, 60.
Dietz (Mary) H6tel-Dieu, Nouvelle-Orldans (Etats-Unis) ; 71, 47.
Moore (Mary), H6te'-Dieu. Nouvelle-Orl~ans (Etate-Unis) ; 63, 35.
Wagner (Leonora), H6pital du Sacr6-Creur, Cumberland (E.-U.) ; 70, 37.
Grezicka (Suzanne), Villa Mddaille Mirac.. Recife (Bresil) ; 80, 61.
Carias (Augustine). Maison Saint-Paul, Lyon ; 79, 56.
Leborgne (Marie). Hopital, Thiers ; '2, 43.
Leclercq (Genevieve), Maison Saint-Genes, Clermont-Ferrand ; 58, 37.
Djivanian (Eugenle), Maison de Charite, Domagnd ; 78, 53.
Sacco (Marie), Maison Centrale, Beyrouth ; 74, 28.
Graitson (Angline). Andrimont (Belgique) ; 79, 58.
Graf (Anna), Maison Mariahilf, Cologne (Allemagne) ; 62, 32.
Sek (Marie), Maison Centrale, Graz ; 84, 66.
Krner (Maria), H6pital, Beograd-Cukarica (Yougoslavie) ; 45, 25.
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Audree ,Priscille). Maison Centrale, Chelmno ; 78, 55.
Grzesiecka (Marie), Maison Centrale, Chelmno ; 77, 54.
Wilemska (Bronislas), Maison da Helclow, Cracovie ; 78, 56.
Skrzypceak (Agnes), HIp. Transfigurat'on, Poznan Pologne) ; 71, 52
Malizia (Celeste), Monistero-Sienne Italie) ; 79, 59.
Sicoardi (Giuseppina), Campomoione (Genova), Italie ; 87, 64.
Bonomo (Philomene), Maison St Joachim, Rome ; 62, 31.
Thumel (Anna), Hopital St Vincent, Bitminyh•iuam Elats-Unis) ; 86, 60.
Domery (Julia), Hdpital De Paul, Saint-Louis (E.-U.) ; 92, 64.
Shilling (Janei), Hopital Ste Marie, Milwaukee E.-U.)
73, 43.
Templeton (Susan), Hopital St Vincent, Saint-Louis E.-U.) ; 85 66.
Semeria (Elena), Foyer du Sud, Buenos-Aires ; 83. 63.
Guillaume (Jeanne), Hospice, Belletanche : 76, 55.
Masdoumier Franfoise., Hopital, Monlceiau-les-Mines ; 92, f6.
Merchy (Marie), Asile St Joseph, Saint-Denis : di, 56.
Cassar (Pauline), Foyer de Charit6, Tunis ; c9, 48.
d'Algarra (Marie), Foyer de la Recoleta, Buenos-Aires ; 77, 55.
Brulois (Marie), College. Son Isidro iArgentine : 83, 56.
Alegria (Maria), Maison Centra'e, Rio de Janeiro ; 75, 50.
Navia (Matilde), Maisun Gentrile, Cali CGolombie) ; 54, 23.
Betancur ;Ana), Maison Centrale, Call ;Colombie) : 55. 26.
Venneman (Frances), Hopital De Paul, Sainl-Louis :E.-U.) : 78, i9.
Walsh (Josephine), Vi:la St Michael, Baltimore (Elats-Unis) ; 78, 56
Federowicz ,Louise), Maison Centrale, Varsovie ; 83, 62.
SMilus (Theodosie), lHpital St Stanislas, Varsovie ; 70, 47.
Fiordepont ,Chiara), Maison St Joachim. Rome ; 68, 39.
Zipfel (Marguerite), Hopital, Hartberg (Autriche) : 59, 40.
Lopez (Maria), Maison de Santi Valdecilla, Sanlander (Esp.) : 43, 16.
Recalde (Maria), Co:lege. Sanguesa (Espagne) : 85, 65.
Fernandez (Amada). Hopital, Lugo (Espagne)
66, 40.
Sanchez ;Edesia). HOpital, Segorbe (Espagne) ; 62, 40.
Gil .Maria), Ecole, Ecija (Espagne) : 50, 29.
Planas 'Concepcion), Asile, Vitoria (Espagne)
87, 58.
Monreal Maria . Maison Centra:e, Madrid i(Epagne), 74, 51.
Cos :Angeless, Hdpital. Jaen (Espagne) ; 83, 56.
Mi:ler (Elisabeth), Mais. St Joseph. Gladbach-Htrdt .\l;,m.) ; 85, .63
Baiuechi Elf'a), Hospice Addolorata, Rome ; 56, 28.
Cannella Maria), Maison Centrale, Sienne Italie' : 49, -2.
Burns (Catherine), H6pital Ste Anne, Dublin ; 69, 36.
Sainz 'Petrolila). Hlpital, Penarandat de Bracantonte Espagne, ; 80, 62.
Calvo ,uia), H6pital. Jaen (Espagne) ; 87, 52.
Foxa 'Asuncion), Institut de iinecologie, Madrid ; 75, 58.
Mrdinilla 'Pi:ar), Coll.ge. Alcala de Guadaira (Espagne) ; 73, 54.
.Ferradan (Consuelo), Maison St Nicolas, Valdemoro
.Espagne); 72, 51.
Ulacia (Piiar). Orphelinat. Pamplona Espagne) ; 84, 62.
Ruiz 'Josefa), Bienfaisance, Valencia (Espagne)
86, 66.
Aloy Concepcion), Hopital, Marchena (Espagne; ; 88, 29.
Urra (Maria), Foyer N.-D. des Victoires, Malaga Espagne) ; 92, 71.
del Aguila .Juana). Hopital, Olivenza (Espagne) : 62, 39.
lbero (Petra). Hopital de la Marine. El Ferrol del Caudillo : 58, 36.
Saenz (Victoria), Alidnes, Valladolid ; 70, 46.
Herrezue:o (Pilar), Aliends, Valencia ; 71, 54.
Dignoire (Andrde), de Mazingarde. dec. clinique-de Bully : ii, 13.
Rabeyrolle (Marie), HOpital civil, Firminy ; 80, 52.
Bois Elisabeth), Maison de Charitd. Chlteau-l'Eveque ; 84, 64.
Tarabulisi (Agathe). Hopital. Alengon ; 82. 58.
Duval ;Marie), Hospice, Belletanche ; 78, 53.
Markey (Elizabeth), Smyllum Park School, Lanark (Ecosse) : 87. 65.
Gadek (Anne). Maison d'Ali6nes, Moszczany (Pologne) : 53. 26.
Bini (Giulia_. Monistero-Sienne (Italie) : 78, 55.
Gensini (Aagata). Monistero-Sienne I(talic) ; 92. 55.
Maisto [(Jrornino). H6pital Pienmont, Messine (Italie) ; 75. 55.
Tenture:li (Splendora). Hopital militaire, Bari (Italie) ; 8i, 60.
Santoro 'Immacolata), Hospice, Casarano (italie) : 39, 19.
Masellis Josi'phe), Maison de Charitd. Matera (Italie) : 70. 50.
Mo6che•wto 'Agalhe), Orphelinat, Pescopagano (Italie) ; 98. 74
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Fenton ,Ellen). Hfpilal St Vincent. Indianopolis :E.-U.) : 90. 65.
Dagincourt (Alphunsillk). Hopital,
'e.-EuI.u
: 82,
82tint-A.4l,',d53.
Hallard (Louise), Htpilal, Angers ; 87. (;.
Thielland (Marguerite). Maison Saint-Vincent, Musinens ; 66, 60.
Lefebvre (Angile)t . Maison de Charitt. Roub .r ; 81. 55.
Massard Rosine), Mlaison de la .ledaille, .4.•xanudrie ,Egypte): 77, 57.
Khougaz (Ramza). Ecole de :'lmm. Cone.. BHerroll :Liban) ; 61, 37
Tollini Marie). Maisun St Vincent, Pallunza (Italie) ; 80, 60.
Cesa Bianchi (Amala). Inslitut St Vincent, Alessandiria Italie); 67. 42.
Barbieri Bianca), H6pital St Paul, S&vone (Italie) ; 83, 49.
Leporati ,Marie), Institut St Vincent. Casale (Italie) ; 76, 58
Corsaletti iNazarena). lnslitut de l'lmm. Conc., Lorcto ;Italie) ; 70, 46.
Conti Gina). Hfpital. Pescia (Italie) ; 66, 42.
Jereb Aniu., MAison CGnlrale, Beograd C(ougoslavie) ; 55, 37.
Oven Marijo),
Ma:son Ste Marie, Raka (Yougoslavie) ; 63, 38.
Pleasants ;Lula), Villa St Michae', Baltimore (Etats-L'uii)
: '7, 60.
Cahill (Mary). HOpital St Vincent, Saint-Louis ,Etate-Unis) : 70. 48.
Shea Mary), Maison Gentrale. Einmmitsburg (Etats-Unis : 84, 48.
Kiernan (Mary). Maison St Vincent. Wayne (E.-U.) : 71, 50.
Reis Amelia), Institut de la Medaille, Salvador (Brsil) ; 71, 49.
Garbarino (Clarai, MIaison Centrale, Buenos Aires (Argentine) - 92, 71.
Dejoie
Maison Saint-Pierre, Nantes ; 68, 46.
MMarie),
Lebacq (Angele), H6pital general, Valenciennes ; 70 38.
Borde ;Pauline), Malson de Charit6, Chateau-t'Eveque ; 77, 47.
Guyot ;Phi:omene). Maison Saint-Merri, Pris ; 81, 57.
Astrue ;Anastasie.. Ma:son de Charit6, Montolieu ; 89. 67.
de Sugny Elisabuth), de Clichy, dec. H6p. Saint-Joseph, Paris; 91, 70.
Bouilhot (Marie), HOtel-Dieu, Rennes ; 76, 43.
Fer:et (Alphonsinei, Maison de Charite, La Levade ; 81, 56.
Gris (Angelina), Hopital Saint-AndrO, Bordeaux ;77. 54.
Goupil 0Ol1ve). Maison Saint-Nicolas, Bordeau ; 67, 35.
Le Goadet (Agnis). Maison Central, Fort-Dauphin (Madagascar); 60, 28.
Choumar (Alia), Hopital, Nazareth ; 64, 43.
Scott (Elizabeth), .Maion St Vincent, Drogheda (Irlande) ; 82, 61.
Philbin _Margaret), Maison Ste Elizabeth, Salisbury (Angleterre): 75, 46.
Burke Kathleen), Maison de 'lrum. Conception. Dublin ; 80, 53.
Fa-sbender 'Margarela). Mals. St Vincent. busseldorf-Derendorf; 71, 48.
Lichtenegger 'Christine), Cologne-Dinnwald ; 77, 51.
Vay (Angele), Institut Sourds-Muets, Cagliari (Sardaigne); 80, 57.
Dluzewska :Marie), Maison Centrale, Chelmno ; 70 47.
Martin 'Mary), Villa Sl Michael, Baltimore ;Etats-Unis) ; 97, 78.
Gomes (Maria), Sanatorium St Michel, Nogtneir.a Br4sil) ; 69, 47.
Fleureau (Yvonne). Maison Saint-Vincent, Musinens ; 47, 22.
Roubaudi (Marie), Maison de Charit6, Clichy ; 83, 61.
Baron "Pauline), Maison de Charit6. Stains 90 70.
Landie (Fernande), de Tournus. dec. H6pita' Saint-Joseph, Lyon ; 54, 31
HIdiard 'Germaine), H6pital. Rethel ; 68, 43.
Le Guilloux Marguerite), H6pital, Riom ; 4, 20.
Fanton (Louise), Misericorde. Alger ; 87, 67.
Van Laer iAnna), Hoboken (Belgique) ; 73, 48.
Daniel 'Catherine). Priory, Mill-Hill, Londres ; 86, 63.
Capretti (Louise), Maison d'Aveugles, Turin (Italie) : 89, 59.
Calcagno (Rosalia). Maison Centrale. Turin (Italie)
73, 51.
Bruno (Antonia), Hopital militaire, Brescia Italie)
75, 45.
Pompili (Julie). Institut Pascoli, Livourne Italie) : 65 45.
Honegger (Marie). Maison Centrale, Salzburg (Autriche ; 77, 56.
Carlin (Adgle), Villa .St Michael. Battimore iEtats-Unis) ; 92, 69.
Iturralde (Adela), Maison St Vincent, Quito (Equaleur) : 80. 60.
Soulayres (Marie). H6pital, Montauban ; 84, 61
Fernex de Mongex (.Marguerite), Mai;. de Charite. Montolieu ; 85, 62.
Hureau (He!'ne), Maison de CharitB, Montolieu ; 82, 61.
Astier (Marthe), de Satindres, d&e. H6p. Sub. de Montpellier; 70, 48.
Dusuel (Irma), Maison du Saer&-Coeur, Tatris 'Perse) : 92, 66.
Colpaert (Therise), Orphelinat, Ljeltoun (Lban) ; 72, 47.
Barrere ;Adele), H6pital Rawson, Buenos-Aires ; 83, 64.
Sukarie (Rose). Maison Centrale, Beyrouth; 62, 37.
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Yablonski (Therese), Maison de Retraite, Dult (Autriche; : 83 63.
Schosser (Eva), Hopita: Wilhelmine, Vienne (Autriche) : 23, 2.
Masle (Anne), Maison Centrale. Graz (Autriche) ; 80, 48.
Rehaag (Anna), Maison Saint-Vincent, Schonenberg .Allem.) : 80, 56.
Willey (Helen), Clinique St Vincent, Londres ; 75, 30.
Staric (Atonijo), Skolpju (Yougoslavie) ; 45, 21.
Liss ;Marie), Maison Centrale, Cracovie ; 85, 58.
Kao (Marie). Hopital, Tien-Tsin (Chine) ; 55, 36.
Brogane'li (Laura), Munistero-Sienne (Italie) ; 64, 31.
Ariello (Costantina), Institut Negroni Durazzo, Genova ltalie); 78, 55
Gdminiani 'Adalgisa), HOpilal psychiatrique, 'Sienne (Italie) ; 80, 61.
Tello ;Eudoxia). Tulua (Colomble) ; 86, 61.
Codoul (Honorine) Maison de Charit6, Montolieu ; 85, 58.
Zagrodzka (Marie), Hospice, Montceau-les-Mines : 72, 36.
Le Glaz (Jeanne). de Cachan, dte. Hop. St-Josepl, Paris ; 65, 26
Petit (Alice). Maison Principale, Paris ; 82, 60.
Billot (Philippine), Hopital-Hospice, Nesle ; 75, 51.
Boulanger (Marie), Hospice, Herve (Belgique) ; 85, 62.
Tricot (Jeanne), Hopital, Bethldem (Palestine) ; 43. 23.
Pendolero (Hermenegilda), Hop. militaire. Ceuta (Maroc esp.) : 70, 29.
Chiapponi (Pamela), Monistero-Sienne (Italie) ; 84, 63.
Bigarella (Olelia), Maison Centrale, Sienne (Italie) ; 67, 42.
73, 51.
Granucci (Anita), Maison Centrale, Sienne (Italie)
Ottenga (Marie), Maison de 1'Immaculde, Luserna ; 72, 52.
Lattanzi (Letizia), Orphelinat Mater Dei, Aversa (Italie) ; 87, 65.
Ferreri (Caterina), Turin.
Lamouroux (Suzanne), Maison de Charitd, Chtlleau-t'Evque ; 77, 55.
de Mola (Camille), Mais. de Retraite, Marigliano (Italie) ; 88, 68.
Sanchez (Antonia), HOp. Croix-Rouge. Melilla (Maroc espagn.) : 87, 63.
Alvarez (Adela). College du Sacrd-Ceur, Baiten (Espagne) ; 74, 52.
Benitez (Rosario), Academia San Jos4, Cadiz (Espagne) ; 68, 49.
Ibanez (Maria). Hopital, Lugo (Espagne) ; 85, 65.
Corrales (Aurelia), A:i6nds, Sevilla (Espagne) : 71, 52.
Elorga (Ana), Maison de Charit6, Vigo (Eepagne) ; 92, 71.
Bravo (Lorenza), Gran Hospital, Madrid (Espagne) : 69, 51.
Balda (Maria), Creche, Bilbao (Espagne) ; 69, 42.
Saez (Maria), Orohelinat, Valladolid (Espagne) : 82, 58.
Ancin (Felisa), lHpital, Baeza (Espagne) ; 67, 49.
Beraza (Ricarda), Hopita! de la Marine, San Fernando ; 60, 31.
Vacas (Ramona), Alines, Merida (Espagne) ; 87, 59.
Herrero (Filomena). Colligc de l'lmmacu'ee. Cacares (Esp.) ; 58, 39.
Artaiz (Ricarda), Hopital des Rdfugies. Granada (Espagne) ; 74, 52.
55, 31.
Da Veiga (Antonia), Ecole Ste Famnile, Barcelona (Espagne)
Leoz (Maria), Hopital de !a Marine. San Fernando (Espagne) ; 62, 37.
Gonzalez (Maria), Ecole St Michel. Madrid (Espagne) : 79, 60.
Orbaiceta (Josefa), Hopital, Llodio (Espagne) ; 78, 51.
Aranguren (Josefa), H6pital, Durango (Espagne) : 86, 62.
Gadea (Eladia). Sanatorium. Ujo-Bustiello (Espagne) ; 84, 61.
Gracia (Francisca), Maison de Sant6, Plasencia (Espagne) ; 67, 45.
Juge (Julia), Maison Rurale, Bouldoire ; 47, 24.
Madec (Marie). Hospice des Incurables, Amiens ; 69, 44.
Pavilion (Chantal du), Hopital, Fontenay-le-Comte ; 56, 33.
Serre (Francoise). HOpital des Mineurs. La Grand'Combe ; 75, 54.
Stec (Barbe), Maison Central. Graz (Autriche) ; 73, 54.
Sikorski (Marie), Maison Centrale, Graz ;Autriche) : 71. 36.
Lolletti (Anna), Maison Centrale, Sienne (Italie) ; 71, 48.
Brunelli (Ermenegilda). Verucchfo (Italie) : 71, 48.
Giuggiolini (Celestina), Monistero-Sienne ;Italie) ; 77, 56.
CAavi (Ernesta), Monistero-Sienne (Italie) : 81, 48.
Angius (Marguerite), Maison Centrale, Turin : 73. 43.
Argenio (Olimpia). Maison de Retraite, Marigliano (talie) ; 79, 57.
73, 54.
Crusoe (Stella), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis)
Pereira (Umbelina), Maison Centrale, Rio de Janeiro ; 53. 22.
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Index analytique

ACIES DU SAINT-SI(IE

12 avril 1956. Lettre du Pape & M. Francois Meade, recteur de Niagara
Falls, p. 312.
25 avril 1956. Remerciement du Tresor spirituel, p. 312.
26 avril 1956. Le cardinal Pizzardo b M. Francois Meade, p. 312.
29 mai 1956. Mgr Bernard Butero-Alvarez, dveque de Santa Maria,
promu &aLarchevech de Nueva Pamplona, p. 312.
31 mai 1956. La Constitution Sedes Sapientiae : Statula geneaiia, formation religieuse, cl6ricale, apostolique, p. 312.
21 juin 1956. Erection canonique de l'Universitd de Niagara Falls, p. 312.
10 janvier 1957. Ptnitencerie aposlolique : prorogation pour un septennat de I'indulgence pleniere accordee au 15 mars, pp. 312-313.
8 avril 1957. Decret trigeant lee deux dioc;ses de Tul6ar, et de Farafangana, p. 312.
12 avril 1957. Limites et d6limitations rectifiees pour les dioceses de
Tulhar. Farafangana et Fort-Dauphin, p. 669.
25 mai 1957. Prorogation pour cinq ans : Chandeleur, Cedrcs, Rameaux ct Semame Sainte, dans les oratoires des Filles de la Charite, p. 668.
Letire du Pape & Mgr Paul-L6en Cornil Montaigne,
25 mai 1957.
p. 331.
11 septembre 1957. Prorogation pour sept ans de la facult6 de benir et
indulgencier les chapelets des Soeurs, p. 668.
SAINT VINCENT DE PAUL

Letire autographe de saint Vincent 4 Guy-Francois de Montholon
de6cembre 1634), pp. 674-678.
Lettre autographe de saint Vineent & M. Get k5 dec. 1659), pp. 679 682.
Antoine le Maitre a Mgr Jean-Frangois de Gondi, archev-que de Paris
,1638), estime et eloge de Vincent de Paul, pp. 670-673.
La premibre messe de saint Vincent (ordonn6 pretre le 23 septtmibre
1600). Explication et cadres d'autrefois, d'aprbs les Statuts synodaux, par Etienne Diebold, pp. 490-492.
Pandgyrique de saint Vincent (5 mai 1957), par Maurice Duvaltier,
pp. 337-348.
Panegyrique de saint Vincent (19 juillet 1957), par Louis Ozanne,
pp. 3N6-383.
Un timbre de saint Vincent de Paul (programme 1958, prevu pour d6cembre, par Maurice Adam, pp. 419-420.
LOUISE DE MARULLAC

Spes unica : 1'espoir en Dieu, pp. 401-402.
- Les Filles de la Charitd, chef-d'oeuvre de saint Vincent de Paul, par
Mgr Clement Mathieu, ev4que de Dax, pp. 314-319.
Soaur Rosalie (8 septembre 1786-7 Ifvrier 1856), d'apres Henri Desmet,
Georges Renoud, pp. 322-326.
par l'abbl
HISTOIRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Constitutions de la Congregation de la Mission : traduotions polonaise,
anglaise et allemande, p. 327.
Index analyticus Constitutionum el Regularum Congregationis Missionis,
p. 327.
Vincentina : le premier numero, origines et caracteristique, p. 23.
Circulaire du 1" janvier 1957 : informations et nouvelles. pp. 23-33.
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Ephemrrides vincentiennes. Au jour le jour du passe. Souvenirs, 4vocations, par Jean Gontluer, pp. 175-210 et pp. 551-667.
EPHEMERIDES VINCENTIENNES
AAnnales 1957)
Table alphabetique - Noms de personnes
DEBRUYNE Jean-Baptiste, 214.
AutusS Francois, 635.
DECQ Laure T.H.M., 217.
AIGUILLON duohesse, 593.
DEFEBVRE Andrd, 607.
ALBaERoi, Giulio 627. 663.
DEGLAND Etienne, 632.
ALLAHVERDI Paul, 568.
DEIHANE Pierre, 560.
ALLOU Amedde, 211.
DELvxtHE Alphounse, 625.
ALMERAS Rend, 192, 591, 597.
DELAPLACE Louis-Gabriel, 530
ANDRIVEAU Apolline, 229.
DELAPORTE Eugene, 655.
ANGELI Joseph-Marie, 233.
DELEALUAntoinette 204.
ANoGIL'L Giuseppe, 603.
DELEENS Francois-kavier, 604.
A.sovlLn Jean-Baptiste, 224.
IIEQUIDT Paul, 614.
APPIAm Louis, 203.
IiEscI:F'i Joseph, 226.
AR.MENGAUD Henri, 214.
IIEVISSE Georges, 551.
AYMES Henri. 610.
DKJY.MIER Georges, 224, 635.
BALLESTER Carmelo, 206.
DtILIES Louis, 188.
BARBERIS Albert, 213.
1oD0ixN icolas, 594.
BAROS Jean-Joseph, 626.
DOMERGUE Eloi, 561.
BARRAND Pierre-Simon, 617.
DOR: Maurice, 652.
BAUDOIN Gabriel, 216.
DICARME Emile, 637.
BEGUE Marcel, 646.
D)ccoURNAU Bertrand, 178.
BERGON Francois, 629.
Dtijr.x- Paul, 225.
BERNHARD Alphonse, 226.
I1wIRA.DO Marc, 629.
BERRY duchesse de, 604.
ELLuIN Francois, 554.
BEVIERE Lucien, 643.
ENJALBERT Henri, 222.
BIsQuEYBmRu Justine. 203.
ETIENNE Jeai-Uiaptisle, 563, 570,
BLANC Albert. 644.
583. 557.
BLANDEAU Alphonse, 219.
ETIENNE Nicolas, 239.
BoDIN Aimd, 205.
FATI.,UET Louis, 648, 218.
BOGAERT Theodore, 560.
FAVFAI- Paul-Albert, 568.
BONNET Jean, 574, 616.
FAVIER Alphonse, 226, 580.
BoRt Eugne. 590. 204, 609.
FAYOLLAT Jules, 634.
BoucuET Jean-Marie, 591.
FENAJA Benoit, 226. 662.
BOUCLET Lucien, 642.
FENELON Francois, 573.
BOUDAT Emi'e, 604.
FIAT Antoine. 232, 233, 183.
BOUSSORDEC Charles. 576.
FLAGEL Antoine, 186.
BRION Th6ophile, 617.
FONTAINE Marie-Made.eine, 598.
BRauLAT Albert, 240.
FRANCOIS DE SALES, 593. 204.
BICK Adolphe, 587.
FRAxgots Louis-Joseph, 209, 189
CAITIPNoT Etienne, 567.
FRASSE Jacques, 659.
GARBONNIER Francois, 565.
FRESNEI, Alphonse, 641.
GASTAMAGNE Louis, 225.
GARRI;UES Jules, 651.
CAUSSANEL Joseph, 661.
GENIN Joseph, 554.
CAYLA Jean-Felix 639, 218.
GENOUVILLE Louis, 590..
CAzo'r Emile, 554.
GIBIARD Antoine, 232.
CANDENIER Louis DE, 608.
GIORDANO Joseph, 552.
CHARLES X. roi, 605.
.IRARD Joseph, 595.
CHEVALIER Jules, 602.
GOBAUD Louis. 574.
CLAVELIN Ju'es, 583.
GONACHON Jean-Marie, 612.
CLAVERIE Jean, 237.
Go~ND Francoise-Marguerite, 593,
CLET FranCois-Rigis. 551, 572, 578,
660.
223, 240. 584. 633.
GONDI J6an-Francois, 586
CoRBY Narcisse. 580.
GoNDo.ran-Francoiscard. de Retz
CORNET Joseph, 645.
193.
COSTE Pierre, 216.
GONDI Philippe-Emmanuel, 666.
COULBEAUX Jean-Baptiste, 212.
GONDREE Nicolas, 627.
COURDENT Marcel, 209.
GOUAULT Pierre, 592.
Courr Jean, 222, 556.
GOUNOT Albert-Charles, 657.
GROUZET Jacques, 183.
GRUYER Jean-Henri, 650.
DAGOUASSAT Victor, 616.
Julien, 619.
OGItIN
DAzINCOURT Thomas, 209.
.GI;IAUD Jean, 564.
DE WAILLY Pierre, 191.
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HALINGER Auguste, 598.
HANON Dominique, 586, 221, 600.
HAYER Louis, 578.

HENNEBELLE Joseph 649.
HEUDRE Henri, 231.
HEURTEUX Antoine, 588.
HEYNEN Jean, 638.
HOUPPERT Antoine, 566.
HULEU Jules. 596.
IRLANDES Callixte, 551.
JACOBIS Justin DE, 182, 620. 641.
642, 662.
JARLIN Stanislas, 605. 202.
JEAN Charles-Francois. 621.
JOLLY Edme. 607. 583. 198, 180. 571
JOURDAIN Jean, 570.
KLOOSTER Jean, 225.
LA FossE Jacqus DIE.606.
LA SALLE Claude DE, 228.
LAaBORn Catherine. 597, 602. 566.
567.
LACHAT Jean-Baptiste, 622.
LAGRUCHE Jean-Marie, 231.
LAMBIN Gyprien, 637.
LARIBE Bernard. 572.
LASNE Charles, 660.
LASSUS Joseph, 182.
LE BOx Adrien, 585.
LE VACHER Jean, 653.
LEFEBVRE Emile, 236.
LEGRIS Paul, 190.
LEROUGE Leon, 199.
LESNE Francois. 596. 665, 217
LEVECQUE Jules. 565.
LIFFRAUD Andr6, 561.

Louis XIII roi. 620.
LOuwYCK Alfred. 223.
Mo NAMAIRA Thomas, 553.
MAES Auguste. 217.
MARILLAC LouiiS DE. 210, 211, 570.
560, 562, 578. 647. 572. 582. 615.
236. 556, 597.
MARINA Alcide. 562.

MARIATS Bernard, 194.
MARTELET Francois, 215.
MARTIN Jean. 223.
MARTIN Jean-Pol)carpe, 612.
MELLIER Jean-Louis, 558, 611.
MERZLIKAR Jacques. 206.
MEUFFELS Guillaume, 653.
MEUFFELS Hubert, 599.
MEUGNIOT Philippe, 552.

MEUT Martin, 240.
MIEVILLE Francois, 610.
MILON Alfred, 238.
MISERMONT Lucien, 622.
MONDOU Pierre, 654.
MONTELS Ferdinand, 663.
MoNTrrTY Hilarion. 651.
Mo-r Edouard, 581.
MULLENER Jean, 203.
NACQUART Charles, 627, 635.
NAPOL&ON PREMIER. 633.

NARGUET Albert, 569.
NASEAU Marguerite, 234.

NICOLLE Antoine, 658.
Nozo Jean-Baptiste. 179, 661.
NUNES Joachim, 64-7.
Jean, 216.
OUENDA.UI
OZANAM Frdddric, 599.
PANE Salvatore, 640.

PARRANG Jean, 196.
PEABORDE Jacques, 590.
PELLERIN Marie. 205.
PERBOYRE Jean-c•-tlriel., 181. 208.
566, 616. 200, 649.
PETERS Nicolas. 176.
PErrEs Victor, 646.
PIE VII, pape, 628.
PIERRON Nicolas. 615, 620, 176
PLANCHET Jean-Marie. 640.
PORTAIL Antoine, 220.
PORTAL Fernand. 190. 656.

POUGET Guillaume, 230.
POULIN Eugene, 553.
POuPART

Raphael, 613.

PRA.NErF Juseph. 562.
iRI-VOT Clovis, 212.
Ptyo Maximin, 667.

R-TISBONNE Alphonse, 195.

RAtx- Nicolas, 605.
RENAtIIN

Pierre. 206.

RENDo Jeanne ;Rosalie). 631, 213
REYNAUD Paul. 666. 229.
ROBERT Edouard, 614.
ROBICHE Louis, 202.
ROCHE Georges. 631.,
ROGUE Pierre-RenO 237. 238. 616.
650.
ROSATI Joseph, 570.
RossET Edouard. 205.
ROLUOE Anloine. 579.
Roux Honord. 208.
RIuTAN Marguerite. 585.
RYAX Etienne, 586.
SALAT Antoine, 564.
SALAVERT LouiS. 231.
SALHORGNE Dominique, 624. 629,
631.
SALItGE A:phonse, 220.
SALVAIRE Georges. 210.
SARLOUirE Ernest, 232.
SARRAILLE Augustin, 584.
SARTHOI Jean-Baptiste, 589.
SETON Elisabeth, 179.
SLATTERY William, 613, 617.
SOUBIEILLE Pierre. 577.
SOUVAY Charles, 617, 200
SUDRE Augustin, 197.
TAGLIABUE Francois, 558.
TCHENN Job. 190.
TESFA Sellassie abba, 603.
THAUREAUD Jean. 236.
THIEFFRY Fernand. 589.
TUBEUF Louis, 210.
VAN TIGGEL Joseph, 574.

VANDAMME Alphonse, 203.
VANNUTELLI Vincent. 599, 604.
VENEZIANI Augustin, 227.
VERBERT Charles. 239, 566.

VERDIER FranCois, 224, 201
VLRON Charles, 576.
Vic Casimir, 199, 639.
VIDAL Eugene, 615.
VILLETTE Emile, 605.
VINCENT DE PAUL.

Vie : 600, 234, 225, 214, 231. 222,
615, 220, 623.

697 -Canonii-ation : 180, 206, 653,
661, 190.
Office liturgique : 596, 652.
Reliques : 57 . 575, 579. 586.
Translation : s59. 355, 582, 603,
601. 221, 659.
Patronage : 592.
WHIT;-. Franois. 235.

Noms de lieux
Aiguesmortee. 665.
Alexandrie (Egypte), 203.
Alger, 620.
Angers, 207.
Annecy, 236.
Antoura, 611.
Arras, 650.
Auxerre, 234.
Barhastro, 587.
Barcelone, 219.
Berceau de Saint-Vincent. 584. 600
584.
Bordeaux, 652, 649.
Bourbon (lle), 589.
Brest. 565.
Bruxelles, 644.
Cambrai, 663, 650.
Casale, 624.
Castlenock, 659.
Chartres, 211.
Ch5tillon-les-Dombes, 595.
Chine. 573, 198.
Ciichy-'a-Garenne. 608.
Crecy-en-Brie, 588.
Cuttack, 185.
Dax. 623, 236.
Econis, 629.
Elseneur, 235.
Farafangana, 636.
Folleville. 200, 637.
Fort-Dauphin, 588.
Gines, 217.
Gentily, 213.
Guatdmala. 618.
Hollande, 564.
Hongrie, 564.
Istanbul. 611.
Joigny, 636.
La Havane, 638.
Le Mans. 610.
Lima, 208.
Lyon. 558.
Madagascar. 627, 193. 181. '32
Madrid, 645.
Marianna, 579.
Marseille, 664.
Montmiral!, 619.
Montreuil-sous-Bols. 587
Nantchang, 231.
Ningpo, 658.
Notre-Dame de la Rose, 651
Noyon, 177.
Orient. 180.
Panningen, 652.

Paray-le-Monial, 658.
Paris : Bons Enfants, 236, 551,
645, 227. 625, 598.
Saint-Lazare : 184, 648, 214,
187. 234, 209.
Rue de Sevres : 185, 205, 650,
653, 195. 601. 591, 648, 211.
Filles de la'Charitd : 645, 196,
665. 179.
Rue du Bac : 222, 661, 607, 632,
657. 605. 640.
Invalides : 623, G3'. 638. 574.
Montmartre : 651.
Dames de la Clharit : 645, 610.
PWkin : (36. 176. 591. 650. 597,
629.
Philippines. 215.
Picardie. 198.
Pla sance. 591. 234, 572, 552, 213,
655.
Poitiers. 594.
Pondicheryv 589.
i'opayan. 214, 208.
Porlugal. 642.
PoiIy, 636.
Primie Combe, 628.
Rennes, 216.
Richelieu. 179. 578.
Rome (Sainte--Marthe), 227.
Roye, 221.
-'-iint-Brieuc, 555.
?aint-Cyr, 663.
Saint-F:our, 177, 591.
Saint-Germain-en-Laye, 222, 216.
Saint-Ldonard-de-Chaumes, 623.
Saint-Louis-du-Missouri, 633.
Sa;nt-MWen. 659.
Saint-Thomas de Bardstown. 649.
Saint-Walfroy, 664.
Sancey. 565.
Sedan. 651.
Shanghai. 649.
Surabaja, 221.
Tauris. 654.
Thh"Pan, 228.
Tenbs. 628.
Tientsin 658.
Tigr6. 570.
Treguier, 561.
Varsovie, 212, 659, 214.
Versailles, 555.
Villebon-sur-Yvette, 594.
Villepreux, 226.
Vilna. 582.

-

S: 190 195.
177.
1I
IV : 618.
V :597, 614.
VIII : 613.
X : 555.
1627
1631
1662
1670
1803

644.
580.
575
639.
563.
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Assembldes gendrales
XI : 219. 551.
XI : 228, 240XVI :655, 636, 641.
XVII : 624, 628.
XXXII : 667.
ACTES OFFICIELS
552.
1,29
662.
181
195. : 607.
i956 : 200.

ANTOINE FIAT J1832-1915). SA VIE, SON AM.IE SA DOCTRINE
par Edouard Robert. Chapitre XXIX. L'annde 1879. M. Fiat et les
iaisons hors de France. Relations avec les 6trangers a la Congr6gation en 1879, pp. 42-88. - Cthpitre XXX. L'annee 1880. Les
lois de laicisation. Action de LAon XIII, pp. 424-428. - Relations
de M. Fiat avec le Saint-Siege, pp. 428-432 ; avec l'archevechd de
Paris, pp. 432-434. - Circulaire aux Missionnaires sur la charitd
fraterne.le, pp. 434-435. - Circulaire aux Sc.urs sur les devoirs
dans les temps pr6sents, pp. 435-437. - Circulaire aux Visiteurs
lazaristes. pp. 437-439. - Conference de I'Annonciation aux Scurs
(pauvretf), pp. 439-441. - Circulaire aux S(eurs sur la communion
et la communication, pp. 441-442. - Circulaire aux Scours sur le
cinquantieme anniversaire des apparitions de 1830, pp. 442-447.
- Les devnements de l'annde 1880 et le P. Fiat, pp. 47473. Lettres de saint Vincent (6dition P6martin), pp. 454-457. - Grandes
f6tes du 27 novembre 1880, pp. 460-467.
- Le P. Fiat et sa premiere audience avec le pape Pie X (oarnet de
Guillaume Bervoets), note du 1"e novembre 1903, p. 395.
Au jour le jour (3 uctobre 1956-mars 1957), par Fernand Comboluzier, pp. 3-41 ; (5 mai 1957-1* d6cembre 1957), pp. 337-423.
L'wuvre des Eooles apostoliques en France : les Petits Sdminaires,
but, cadre, travaux, objectifs, activit6s, par Benri Macd, pp. 149-156.
Abbr
Thellier de Poncheville (t18 f6vrier 1956), par Jean Guitton :
paralli· e de l'abb6 et du PBre Pouget, pp. 39-41.
NOTICES

:

l6ments de notices

Emile JopLouis Goidin (1876-1956), par Paul Bizart, pp. 14-18. pin (1897-1956), par Michel Lloret, pp. 105-148. - Ferdinand Mon6
(15 juin 1872-17 octobre 1956), p. 34. - Ddsird Simon (21 janvier 1874-25 mai 1957), pp. 359-360. - Henri Desmet (18 novembre
1875-8 juin 1956), par Fernand Delehaye trappiste, pp. 361-366.
- Postulant Eugene Neau (t9 jullet 1457), par MicKel Lloret,
pp. 372-373. - Frere Joseph van den Brandt (19 septembre 188326janvier 1957), p. 26 ; par Bippoyte Tichit, pp. 88-104. Frere Felix Guillemard (6 janvier 1887-27 janvier 1957), par A1Respectable Scour Lacroix (A4 janvier
mand Gros pp. 36-39. 1957), p. 33. - Les Seurs de Saint-Vincent de Paul, par Henri
Fache, p. 394.
Au JOUR LE JOUR : PARIS (Maison-MBre)
Le coutumier du cafe : note du P. Fiat (20 dAc. 1873), pp. 21-22. Reunions pdriodiques de professeure, pp. 13-14. - 18 octobre 1956:
funerailles du P. Ldon Robert, M.E.P., p. 4. - 24 decembre 1956 :
le R.P. Riquet S.J., k la prise de soutane du Frbre Malassagne,
pp. 22-23. - 20 janvier 1957, k Saint-Pierr de Montmartre, p. 35.
Opdration carrelage et operation pinceau (mai-juillet 1957, A
sutvre), pp. 348-350 ; 360, 423. - 30 mai 1957 : Action catholique
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g.iurale des Hommes A.C.G.H.. p. 360. - Jubuis : Frere Armand
Gros, p 360 ; Octave Ferreux. p. 361 ; Edouard Robert, pp. 368369 : Paul Bizart, pp 395-396 ; Antoine Conte. pp. 396-399,
pp. 399-400. - Ordintions, p. 370, p. 402. - Paris : Troisime
CongrLs international de Musique sacrte ,1"-8 juillet 1957),
pp. 370-371. - Developpement des oeuvres soia:es : les colonies
de vacances, p. 384. - Journees annuelles et Congr5s des Enfants
de Marie ;31 octobre-4 novembre 1957), pp. 410-412. - La rentrce
scolaire : apprendre ou comprendre ? meditation par Jean Guitton,
pp. 406-407. Le cardinal Fellin remet au T.H.P. Slattery, la
croix de chevalier de la Legion d'honneur (27 septembre 1957),
pp. 403-406.
Berceau de Saint-Vincent de Paul ;30 novembre 1957) : La croix de
chevalier de ;a Legion d'honneur
M. Gaston
t
Pierre, p. 429.
DIJox. - L'etablissement des Pretres de la Mission, par le chanoine
Andre Chenevet, pp. 540-544. - L'etablissement des Filles ie la
Charit au xvi*r sicle, par le
nechanoine
Andr Cnevet p. 45.
- La premiere maison des Pretres de la Mission a Dijon (16821770) : !a seconde maison des Laza
s & Dijon (1770-1792),
par Pierre Gras, pp. 545-547. - Les residences des Lazaristes : pr6csions notariales. par Roger Gauchat, pp. 547-550. - Note biographique our le chanoine Andre Chenevet (30 decembre 1715-10 aont
1783), par IVabb Debrie (ms. 2205 Dijon), pp. 546-547. - Le carrefour roulier de Dijon au xvIue siecle, par Roger Gauchtl. direoSteur du plan & Dijon, p. 541. - Le plan des faubourgs Saint-Nicolas et Saint-Pierre, par Roger Gauchat, p. 548.
DOURONE (En Calcat). - Le P. Bernard de Chabannes, son seuxre artistique. retraite aux Dames de la Charit6 & Paris (16 ma: 1957),
p. 354.
L'HAY-LES-ROSES. - La Maison Saint-Vincent : sa prehistoire. avant
l'acquisition par la Communaute en 1864, par Andrd Delobel,
pp. 473-480.
LILLE. - Le Saminaire academique. par Fernand Delehaye (evocations
Misermont. Dillies Desmet, Huleu, de 1919 & 1947), pp. 361-366.
Loos-MISSIONs. Le centenaire de la maison des Missions. Inauguree le
8 mars 1857. La cle4bration jubilaire du 3 novembre 1957. Missionnaires et travaux, par Marcel MilleviUe, pp. 494-505.
M. Adolphe Michault, nd le 17 novembre 1831. recu & Paris le 31
d4cembre 1852, est ordonn6 pretre a Paris (Saint-Sulpice), par le
cardinal Morlot, le 6 juin 1857. Des le 2 juillet 1857, il est nomm6
SLoos. Il y reste jusqu'a sa mort, survenue & Lille le 14 novembre
1919. (Voir son portrait en hors-texte) p. 416,.
LUXEI;IL. Le cardinal Feltin et la chapelle de la base a3rienne
(5 mai 1957) ; evocation de saint Co'omban (f 615), p. 337.
MARSEILLE. Passage du T.H.P. Slattery (7 decembre 1956), p. 311.
MEAULNE. - Maort de M. Emile Picot (17 juillet 1879-14 aoot 1957), notice et remarques par Adolphe Wattelet et Paul Bizart, pp. 386-393.
NAY. - Jules Bergeret, ses cinquante ans de sacerdoce (14 juillet 1957),
p. 375.
NEUILLY-SUR-SEINE (Asile Mathilde). -- LaIlgion d'honneur conferee
par
Cardinal Feltin
le
a Sour Lucie Reybrobellet (5 octore 1957),
pp. 407-409.
NICE. - Charles Thevenv : officier de la Legion d'honneur (15 Juillet
1957), et sa mort, 7 novembre 1957, pp. 375-376.
Pelerinage vincentien du 21 juillet 1957,
NOTRE-DAME-DE-GRACES. La prenotule d'histoire, par Edouard Coudron, pp. 488-489. mihre messe de saint Vincent de Paul. Explications et cadres d autrefois, d'aprts Statuts synodauz : notes et observations, par
Etienne Diebold, pp. 490-492.
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Le
PARIs * Eugine Napoldon). - Les origines de la maison, inaugur4e 31 dtcembre 1856. evocation par Henry Puget, pp. 367-368. et
Hdpital Saint-Joseph : deux accidentls : MM. Paul Castelin
Henri Hoffman (14 aott-octobre 1957), p. 386. - Reuilly : restauration de la chapelle en la maison de sainte Catherine Labour6
(allocution Paul Bizart, 28 avril i951), pp. 420-423.
Retraite d'ensemble des missionnaires
SAINT-MICHEL DE FRIGOLET. missionnants de Toulouse (fln septembre 1957), par Pierre Gibert,
pp. 492-493.
SARLAT. - Le personnel du b6eminaire : quatorze superieurs, quarantetrois prof.sseurs el missionnaires. trente-dcux lazaristes originaires du diocese : notes biograpliques par Felix Contassot, pp.
166-175.
. - Le truisimne Congres national du C.P.L. : Bible et LiSTRAHasBOL
turyie ;25-28 juillet 1957). pp. 384-385.
TOULOUSE. - Obsýques 10 novcmbre 1956). Note biographique du cardinal Jules-GUraud Saliege (1870-1956). Specimens de ses fameux
Le cardinal Jules-Geraud Saliege.
Menus propos. pp. 11-13. Souvenirs de son enterrment : Mort et joie, par Jean Guitton,
pp. 412-414. - Le portrait du cardinal SaliWe, presentation par
Jean Guitton. pp. 415-419.
Les Missions en France. - La technique nouvelle du C.PM.I. ; son
expose, par Pierre Causse, pp. 484-487. - La Mission gnderate de
Toulouse et ses deux cents missionnaires ,5 octobre-3 novembre
1957), croquis et expose d'ensemble par Pierre Causse, pp. 483484. - Toulouse : la discretion, propos du Visiteur, Charles Philliatraud, p. 493. ALLEMAu.NE. - Le P. Fiat et la province en 1879, pp. 42-43.. - En 1956,
mort de M. Achilles, et la situation au Costa Rica, p. 24. - Mgr
Joannes Odendahl. par Jean-Baptiste Meyer, pp. 34-35. - M. Karl
Pflfiger (1901-1957), par Jean-Baptiste Meyer, pp. 385-386.
Le 24 decembre 1957, M. A!fons Hoter est nommd vicaire apostolique de Limon 'Costa Rica), et eveque titulaire de Thebes de Phtiotide.
MNGLETERRE. - Strawberry Hill : Ecole normale d'instituteurs ; I'oeuvre. son historique, etudes, cadres et buts, par Jdrome Twomey,
pp. 157-164. - En 1956 : Coventry ; le college, p. 26.
M. Romstorfer, visiteur, en France (septembre-octobre
AUTRICHE. 1956). p. 3. - Graz : reconstructions ; Wien : Mgr Koenig. archev6que, p. 24.
Graz. - Au cours de la guerre 1940-1945, la Maison centrale des
Lazaristes de Graz fut, par cinq fois, endommagde par des bombardements adriens. Aprts des mois de demarches et deux ans de
travail. 1'ensemble a 6et remis en dtat.
Le 3 oetobre 1957, eut lieu l'inauguration officielle. Mgr Schoiswohl, 6v4que de Graz, presidalt la cernmonie qul eut lieu en
presence du Dr K:oss. chef de Saetion au ministere du Commerce
et de la Reconstruction. Dans i'assistance, se trouvaient M. Knapik
repr6sentant le T.H.P. Slattery. M. Romstorfer, visiteur. et les
superieurs de toutes les maisons de la province (sauf Istanbul).
La maison abrite missionnaires, snminaire interne, retraitants,
la paroisse et ses diverses (euvres d'apostolat et d'action catholique. La facade est ornee d'un saint Vincent, dessind a meme
la paroi. Le mur est recouvert d'une triple couche de ciment
diversement colore. L'artisan (en fait un artiste), dans :'enduit
encore frais, decape telle ou tellee couches. Et lee sinuosit6s du
dessin donnent une reproduction qu'aceentuent le relief et les jeux
de lumiere sur cette surface ainsi travaillee. (Voir hors-tlxte, pp.
400-401).
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Bu.uiLLu
. -

Le P. Fiat et les maisons de Soeurs en 1879, pp, 43-44. En 1956, vi.ite de M. Andrt Menu au Congo. Travaux en Belgique, pp. 24-25.
Le 24 d6cembre 1957, M. Camille Vandekerckove est uommne vicaire
apustolique de Bikoro (Congo beige) et eveque titulaire de
Sufetula.
DANEMARK. - Le T. H. P. Fiat et Copenhague en 1879, p. 45.
ESPAGXE. - Le P. Fiat. Confr-res et Sceurs en 1879, pp. 45-46. Madrid, en 1956 : M. Franco Vicente, deoles, Hermandad misionera,
travaux, p. 26. - Barcelone : personnel et labeur missionnaire,
p. 25.
HOLLAUDE. - Labeurs apostoliques en Indon6sie et Ethiopie, pp. 25-26.
- Emile Joppin. B Wernhout et a Panningen "1909-1918), pp. 110116. - Joseph Colsen et sa biographie de Mgr Poels, p. 327.Mgr Eugene Lebouille (878-1957), par Corneille Verwoerd, pp. 505509.

Le 10 janvier 1958, la Congregation de la Propagande nomme
M. Francois Janssen, administrateur apoetolique du Vicariat de
Gimma (Ethiopie).
HONGaIE. - Incidents et troubles ; confreres disperses, p. 26.
En
Le T. H. P. Fiat en 1879, confreres, pp. 46-47. IRLANDE. 1956, le college de Coventry, et I'apostolat ad gentes, p. 26.
ITALIE. - Le P. Fiat en 1879, confreres et sceurs de Turin, Rome et
Naples, pp. 47-53. - Plaisance : Vie, histoire et enseignement philosophique au Go:ngio Alberoni, par Giovanni-Felice Rossi. pp.
320-322. - Rome : M. Betta visiteur, Vincentiana et M. Bugnini,
p. 26. - M. Ren6 Coty, & Rome (12 mai 1957), panegyrique de
saint Jeanne d'Arc, a Saint-Louis des Francais, par le R.P. Armand
Turin : Recrutement consolant,
le Bourgeois, pp. 350-354. Naples : Salvatore Micalizzi (f14 octobre 1937), vertus,
p. 26. pp. 26-27.
POLOGNE. - Le T. H. P. Fiat, en 1879, et les euvres en Pologne : Cracoeie. farsceie et Culi, pp. 53-55. - En 1:j56, conso!'nt rrcrutement . M Pawel Kurtyka, vice-visiteur po'onais aux Etats-Un.,
p. 27. - Jean-Kanty Dabrowski, eveque auxiliaire de Poznan (20
septembre 1791-4 avril 1853), pir Alphonse schletz (traduction
Louise Rapacka), pp. 526-540.
le 22 f6vrier 1932,
Succ6danl a M. Antoine Mazurkiewicz, nommi,
vice-recteur polonais aux Etats-Unis, M. Kurtyka Pawel recoit cette
charge le 20 mars 1956, et le 19 ao0t 1957, M. Kazimierz Kwlatkovoski est nomm6 vice-visiteur polonais aux Etats-Unis.
PORTUGAL. - En 1879, le P. Fiat, confreres et Sours, pp. 55-57. - En
1956, visite de la province par M. Godinho ; labeur de M. Mendes, p. 27. - Le centenaire du rdtablissement de l'euvre vincentienne au Portugal en 1857. Les fetes B Lisbonne (19 et 20 octobre 1957), par Jacques Lussaud, pp. 580-482.
TUROUIE. - Le P. Fiat et confreres et Sceurs en 1879. Constantinople
et Smyrne, pp. 58-61. - En 1956, trembiement de terre, A Santoria, et besoin de personnel, p. 27. - Smyrne : la Maison dee
Lazaristes. Notes d'histoire depuis le 14 avril 1787. Les missionnaires, les suprrieurs, leurs activites, par Joseph Euzet, pp. 510520.. - M. Paul Saint-Germain (27 juin 1884-21 fevrier 19o7), par
Joseph Euzet, pp. 523-525. - Smyrne : Quelques missionnaires par
Joseph Luzet. Eugcne Poulin (1886-1919), p. 518 ; Xyste Giampaolo (26 mai 1816-1" mars 1884), p. 518. - M. Francois Elluin
(2 avril 1809-7 mars 1892), pp. 518-519. - M. Pierre Daviers (17
d6cembre 1767-21 septembre 1846), pp. 519-520. - Lettre de M. Daviers a l'abbe Jacques Lory (Paris, 8 mai 1830), pp. 521-522. Istanbul : les oeuvres catholiques en Turquie : Filles de la Charite et Co!llge Saint-Benoil, par Louis Marcoul, pp. 372-374..

YOUGOSLAVIE. pp. 27-28.
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M. Jereb, visiteur ; travail missionnaire en Argentine,

ASIE
CHINE. - En 1879 le P. Fiat, les Sceurs et les quatre Vicariats apostoliques, pp. 64-69. - En 1956, penurie de nouvelles : Mgr Hou,
Mgr Chow. Mgr Deymier, M. Tchang, pp. 29-30. - Mgr Jean de
Viemne, dvEque de Tientsin, mort et dloge, pp. 402-403. - Mgr Eugene Lebouille (ancien missionnaire en Chine. de 1904 & 1948;,
notice biographique (1878-1957), par Corneille Verwoerd, pp. 505509. - Mgr Paul Cornil Montaigne : ses cinquante ans de sacer- duce : leltre du Pape, 25 mai 1957, p. 331. - Evocation jubilaire
des Ephemdrides vincentiennes, p. 369.
JAPON. - Le Retvrend Pere chiffonnier ile P. Valade dee M.E.P.), esquisse par Louis Reinprecht, pp. 18-21.
PERSE. - En 1879, le P. Fiat et les missions iraniennes, pp. 63-64. En 1956, nort du Frere Longueepde, et besoins en personnel, p. 30
LIBAN et SYRIE. - En 1879. le Pere Fiat, Antoura et Damas, pp. 66-63.
- Damas (College Saint-Vincent), Henri Artis, mort et eloge (18
juin 1957), pp. 369-370.
LIBAN. - Beyrouth : Murt d'Emile Joppin (i Paris), incidents, pp. 3.
Emi:e Joppin : notice biographique, par Mieche
30, 143-148. Lloret, pp. 105-148. - Antoura : Emile Joppin, professeur et superieur, de 1923 a 1955, pp. 117-149. Miziara (4glise NotreDame). bagarres et vingt-deux morts, dont M. Michel Khoury, (16
juin 1957), p. 368.
AFRIQUE
ALGERIE. - Le P. Fiat confrcres et Sceurs en 1879. Alger, Constantine,
OrUn. pp. 69-72. - En 1956, Constantine et Ethiopie, pp. 30-31.
EGYPTE. - Le P. Fiat et les confreres d'Alexandrie, en 1879, p. 72.
ETutOPIE. - En 1879. le P. Fiat, confreres et Sosurs, pp. 72-74. -- En
1956, le P. Slattery rend visite, pp. 242-251. - En 1956, M. FranCois Janssen et le Vicariat apostolique de Gimma, p. 35. M. Janssen, nomme .e 10 janvier 1958, administrateur apostolique
du vie. de Gimma.
MADAGASCAR. - Visite du T. H.P Slattery ji" octobre-8 d6cembre 1 9 56),
par Pierre Dulau, pp. 18 ; 31 ; 241-31. - Les haltes du voyage
du T. H. P. S:attery : Ambamisarika, p. 293
Ambila, p. 26 :
Amboasary, pp. 295-299 ; Ambositra, p. 257
Ambovombe, pp.
291-293 ; 295 ; Ampasimena, p. 308 ; Ampasy, p. 306 ; Analavaka,
pp. 281-282 : Andemaka, pp. 263-266 ; Andranovoto, p. 268 ;
Ankarana, pp. 273-275 ; Akilly, pp. 285-286 ; Attanimoru. p.
291 ; Antsirabd, p. 256 ; Bekily, pp. 288-289 ; Beloha, pp. 294295 ; Beraketa, p. 289 ; Berenty, p. 299 ; Betroka, pp. 286-288 ;
Efatsy, pp. 274-275 ; Farafangana,pp. 269-270, 280 ; Faux Cap,
p . 295 ; Fanarantsoa,pp. 256-258 ; Fort-Dauphin, pp. 299-306 ;
Ifarance, p. 309 ; Ihosy, pp. 281-284 ; Imanombe p. 291 ; Isoanala,
p. 288 ; Ivato, p. 266 ; Ivohibd, pp. 280-281 ; Ivohiiany, p. 268 :
Mahabalaty, p. 307 ; Manakara, pp. 258-260 ; Manantenina pp.
306-308 ; Midongy du Sud, pp. 278-280 ; Ranomafana, pp. 308309 : Ranomena, pp. 278-279 ; Ovonyatsy, p. 268 ; Savana, pp.
266-267 ; Tanambao p. 260 : Tananarive, pp. 251-256 ; 310-311 :
Tangainony, pp. 272-273
Tsihombe pp. 293-295 ; Tsivory, pp.
289-291 : Vangaindrano, pp. 275-278 ; Vohipeno, pp. 261-263 :
268-269 ; Vohitondry, p. 68. - Farafangana: Mort de Mgr Antoine
Sevat (6 juillet 1957),
eloge par Zafimalhova pp. 371-372. - Vohipeno : Retour Henri Fromentin 318 juin 1957), p. 361. - Tulear
et Farafangana : les nouveaux dioceses, p. 312.
Le 28 janvier 1958, M. Camille Chilouet est nommd 6veque de
Farafangana.

MAuAMCE et RAUNION (lies). Scours, p. 74..
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AMERIQUE
CANADA. -

M. Francis Radenac, sup6rieur de Montrdal, p. 13.

En 1879. Le P. Fiat, confreres et Seurs. p. 75. ETATS-UNIS. Province orientale : Universit6 de Niagara Falls, Ridgefield. p. 32;
ForProvince occidentale : Sminaire de Denver, de Tucson ;
mose, p. 32.
MEXIQUE. - En 1879, le Pere Fiat et les Missionnaires, pp. 75-76. En 1956. M. Alduan, visiteur, et le personnel, p. 32. - Le 4 mars
1957, k Monterrey, inauguration d'4glise, p. 41.
ANTILLES. -

M. Gregorio Subinas, vieiteur et recrutement, p. 28.

En 1879, le PBre Fiat, confreres et Sceurs,
AMiRIQUE CENTRALE. Notule biographique : Francois Lagraula (1878pp. 76-78. 956), par Antoine Gonte, pp. 6-11. - En 1956, & Guatemala, 6cole;
M. Lara, visiteur, p. 28.
GUATEMALA. - Sacre dpiscopal de Mgr Lara ;27 octobre 1957), pp. 409410. Mgr Francisco Lara fut visiteur d'Amerique centrale du in mars
1951 & 1957, succ6dant & M. Guillaume Kerremans, qui eut oette
charge du 30 novembre 1948 au 15 mars 1951, en remplacement de
M. Francois Lagraula. M. Lara a eu comme successeur, en tant
que visiteur, M. Jose Alvarea, nommr le 19 ao0t 1957.
SAN SALVADOR. - La soixafitaine de vocation d'Antoine Conte (6 septembre 1957). Evocations et souvenirs de Mgr Basile Planlter,
pp. 396-399. - Acrostiche et strophes latines d'Antoine Conte, ddides & Paul Bizart (6 septembre 1957), pp. 399-400.
En 1879, le Pere Fiat, confreres et Sceurs, pp. 81-82. En 1956, la province, recrutement et M. Prat, p. 28. - Les ceuvres
lazaristes de la province : conf6rence Ldon Salles (17 mai 1957),
pp. 354-358.

ARGENTINE. -

Assuncion : le Grand Seminaire et I'cuvre des LazaPARAGUAY. ristes (1880-1956). - M. Montagne et ses successeurs, notes d'Henri
Pitaud, pp. 356-358. - Le college de la Providence, origines, travaux des Filles d la Charite, par Henri Pitaud. pp. 355-356.
BREsIL. - En 1879, le P. Fiat, confrtires et Seurs, pp. 79-81. 1956, la province : Mgr Cavati et Mgr Neves, p. 28.

En

CHILI. - En 1879, le P. Fial, confrires et SWurs. pp. 78-79. 1956, recrutement et besoin de personnel, p. 29.

En

COLOMBIE. - En 1879, le P. Fiat et confrires, M. Fo!ng. pp. 76-77. En 1956, M. Antonio Reyes. visiteur : M. Trujillo, p. 29. - Tierradentro : Notice de Rogelio Rodriguez 1915-1956), pp. 4-6.
COSTA RICA. - Notice de Mgr OdendAlhl. par Jean-Baptiste Meyer, pp.
34-35. - Limon : Mgr Alfons Hofer nomm6 vicaire apostoiique de
Limon (24 d6cembre 1957). eveque titulaire de Thehes de Phtiotlde.
EQUATU'R. - En 1879, le P. .Fial. confrires et Smutms, pp. 77-78. - En
1956, la province, M. Loubere, visiteur : M. Scamps, p. 29.
PBAOU. - En 1879, le P. Fiat, confr6res et Steurs, p 78. - En 1956,
le travail et le recrutement, p. 33.
PORTO Rico. VENEZUELA. -

En 1956, les activitds de la province, p. 33.
En 1956, les vingt-cinq ans de la Province, p. 33.
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AUSTRALIE. - En 1956, colltgee et seminaires, p. 32.
PHILIPPINES. - En 1956, visite de la province par M. Zimmerman, p. 32.
BIBLIOGRAPUIE. - MNgr CGement Mathieu, pp. 313-319 : A. Bugnini et
Carlo Braga, pp. 319-320 ; 326 ; Giovanni-Felice Rossi, pp. 320322 ;Desmet-Renaud, pp. 322-326 ; Frank Duff-Manuel Gracia,
p. 326 ; Van Ruyven-Verwoerd, p. 327 ; Co:sen, p. 327 ; Clotaire
Givry, p. 328 : Cary-Elwes, p. 329 ; Jean Oroibal, p. 330 ; Jean
Guy, p. 330.
Specimen examinis Ordinandorum, p. 683 ; Baldeschi-Braga, p. 683;
Sch:etz, Notre Passt..., p. 683 ; Munda, p. 684 ; van Driel, p. 684 ;
Kao Ghung Ju. p. 684 : Czapla Vencesiaus, p. 684 : Engelvin
Ambroise, p. 685 : Carl Grindel, p. 685 ; Barrena Jesus, p. 685 ;
Pouget. p. 686 ; Baczkowicz-Baron-Stawinoga, p. 686 ; The Catholic Lawyer. p. 686 ; Danagher, p. 686.
- Farafangana.En 1912, 6quipe missionnaire, p. 277. Fort-Dauphin en 1900 : plan de la ville, pp. 296-297 ; environs
(croquis carlographique), p. 304 ; carte du Vicariat, pp. 264-265.
whosy : I'offrande de bienvenue, p. 284. - Tulear : croquis
cartographique, p. 283 :; l'glise Saint-Vincent de Paul, p. 282. Vangaindrano : la maison des Sours, p. 274. - Vohipdno : .maison et ceuvres des Filles de la Charith, p. 267. - Dijon : centre
routier au xvIlie siacle, p. 541. - Dijon : plan des faubourgs
Saint-Nicolas et Saint-Pierre, p. 548 - Saint Vincent : lettre autographe A Guy-Francois.de Montholon (decembre 1634), pp. 680-681.

GRAvuREs.

HORS TEXTE. - Mgr Odendahl, pp. 64-65. - M. Joppin Einile et Antoura, pp. 80-81. - Le Christ & Fort-Dauphin, p. 256. - Les quatre vicaires apostoliques de Fort-Dauphin : Mgr Crouzet, Mgr Lasne,
Mgr Sevat, Mgr Fresnel. p. 273. Graz : ornementation de la
facade de la Maison centrale, p. 400. - La Maison centrale inaugurde, le 3 octobre 1957, p. 401. - Le T. H. P. Slattery signant,
devant le cardinal Feltin, le procis-verbal de sa Legion d'honneur
(27 septembre 1957), p. 416. - Loos ; le Pare Adolphe Michault
(17 novembre 1831-16 novembre 1919), p. 416. - Damas, 26 mal
1957. Colliye Saint-Vincent. C.nquantaine de sacerdoce de M. Henri
Artis, p. 417.
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